

**Date and Time:** Monday 18 January 2021 18:01:00 CET

**Job Number:** 134335561

**Documents (57)**

1. [*Stop del Viminale ai migranti, la resa M5s;Trenta e Toninelli firmano il divieto di ingresso a Sea Watch. Sbarcati 10 soggetti deboli*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WCH-V4S1-JDN6-F4DD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

2. [*“Il porto rischia, troppi scontri”;Roma, esperto europeo Interreg: “Abbiamo 42 mesi di tempo...”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WCH-V501-JDN6-F05G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

3. [*Il territorio punta sull'innovazione;Ecco il comitato scientifico di Fondazione Valdichiana Promozione*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WCH-V4Y1-JDN6-F2C4-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

4. [*Eurorissa sulle nomine, a colpi di veti;Si tratta nella notte, no dei popolari al socialista Timmermans. I dubbi dell'Italia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0ND-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

5. [*Conte blinda la flat tax: “La riforma si farà, garantisco io”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0PF-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

6. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0FG-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

7. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0KY-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

8. [*“Basta guerre fratricide o me ne vado”;L'intervista Caos Forza Italia, la coordinatrice Carfagna: “Berlusconi indispensabile”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0PD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

9. [*Ma nella guerra dei dazi ci guadagna Pechino*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0NV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

10. [*MANFRED WEBER;Capogruppo del Ppe*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0NB-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

11. [*Sapelli avverte: l'Ue cambi verso “I tedeschi pagano i propri errori”;L'economista teme il contagio nell'Eurozona: servono investimenti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WPC-N2X1-JDN6-F197-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 31, 2019 Fino a lug 31, 2019 |

12. [*Aziende in fuga per la Brexit, sterlina ai minimi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WPC-N2X1-JDN6-F19V-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 31, 2019 Fino a lug 31, 2019 |

13. [*Decreto Crescita, imprese in rivolta;Cna: “Ecobonus, urge caricare il credito d'imposta sulle banche”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WPC-N2F1-JDN6-F1PK-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 31, 2019 Fino a lug 31, 2019 |

14. [*La gelata dell'economia non è solo italiana;Rischiamo di tornare in recessione ma da Berlino a Parigi ognuno ha le sue grane*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WPC-N2X1-JDN6-F196-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 31, 2019 Fino a lug 31, 2019 |

15. [*Debito, nuovo record. E in Germania è recessione*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WTK-6RJ1-JDN6-F3TG-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 15, 2019 Fino a ago 15, 2019 |

16. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WTK-6RJ1-JDN6-F3TJ-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 15, 2019 Fino a ago 15, 2019 |

17. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WTK-6R21-F148-52C6-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 15, 2019 Fino a ago 15, 2019 |

18. [*“Fondi Ue per via Rospicciano”;Ponsacco e il futuro dell'immobile più discusso. Parla il sindaco*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXS-TGR1-JDN6-F30S-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

19. [*“Trump sponsor di Conte grazie a Macron”;Il politologo Luttwak: asse al G7 per un esecutivo italiano più dialogante con l'Ue*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXS-TGR1-JDN6-F4PB-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

20. [*Dazi anti-dumping sulla Cina Proroga di cinque anni*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXS-TGR1-JDN6-F4KK-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

21. [*Conti online, la sicurezza complica l'accesso;La direttiva Ue archivia le chiavette. Per entrare ora servono almeno due password*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X20-CRF1-F148-503G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

22. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X20-CRD1-F148-554J-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

23. [*Basket La Gea fa sua la tappa Erasmus*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X20-CRG1-F148-51H7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

24. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X20-CRH1-F148-546G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

25. [*Tablet in classe come libri di carta Al Fermi il 'Digital Schools of Europe'*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X56-01G1-F148-536W-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

26. [*“La nostra missione di pace”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X56-01G1-F148-51GY-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

27. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X56-01H1-F148-5006-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

28. [*L'Eredità Rivoluzionaria*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X56-01G1-F148-52V7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

29. [*“Costruiamo un laboratorio riformista”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X56-01G1-F148-53HW-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

30. [*Visco promuove Draghi “Misure necessarie”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X56-01H1-F148-5009-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

31. [*Trump: via le truppe. Erdogan sfida la Ue;Merkel e Macron chiamano il sultano. E lui: “L'embargo delle armi non mi ferma”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X89-8SR1-JDN6-F4XH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

32. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X89-8SR1-JDN6-F4MG-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

33. [*Tasse e carcere agli evasori, governo in tilt;Il M5s rilancia: giù il cuneo fiscale alle imprese. Lite su quota 100. Mancano le risorse*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X89-8SR1-JDN6-F4RK-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

34. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X89-8SR1-JDN6-F4WD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

35. [*Attacchi informatici e furti di dati Lo scudo protettivo di Zurich per la sicurezza delle aziende*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X89-8SR1-JDN6-F4WX-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

36. [*Investimento sul Palazzo Stanziamenti del governo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X89-8SB1-F148-5217-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

37. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X89-8SR1-JDN6-F4X3-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

38. [*Un presidio per i Curdi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X89-8SB1-F148-555Y-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

39. [*Draghi lascia: “Bce in buone mani”;L'addio del governatore, tocca alla Lagarde: non lo faremo rimpiangere. Il grazie di Mattarella e Merkel*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XCK-3081-JDN6-F283-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 29, 2019 Fino a ott 29, 2019 |

40. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XCK-3081-JDN6-F284-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 29, 2019 Fino a ott 29, 2019 |

41. [*Grandi manovre nelle Marche Toscana, incertezza sui candidati;Il prossimo anno si vota in Emilia Romagna, Veneto, Calabria e Campania. Il verdetto dell'Umbria pesa*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XCK-3081-JDN6-F2DB-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 29, 2019 Fino a ott 29, 2019 |

42. [*Il pugile Ali compie 40 anni “Riflettiamo sull'integrazione”;Il campione lancia un appello alla politica e alle nuove generazioni: servono aiuti e grande sensibilità*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XCK-3081-JDN6-F111-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 29, 2019 Fino a ott 29, 2019 |

43. [*Task force di cacciatori di fondi europei “In Comune l'ufficio di europrogettazione”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XGS-M601-F148-512M-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 13, 2019 Fino a nov 13, 2019 |

44. [*I grillini si spaccano sulla coalizione Ursula;Via libera al nuovo presidente della Commissione. Ma i Cinque stelle vanno in ordine sparso. Gentiloni: “Punto sulla crescita”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM0-5071-F148-51VJ-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

45. [*Giganti web, nani delle tasse;In Italia guadagnano 2,4 miliardi Ma allo Stato versano 64 milioni*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM0-5071-F148-51P6-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

46. [*Cesara Buonamici “Una sfida che ci unisce”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM0-4YN1-F148-52WH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

47. [*Con l'Erasmus si trova lavoro Ma un ragazzo su tre resta all'estero;L'Italia è il quarto paese Ue più popolare tra chi aderisce al progetto che unisce formazione e tirocinio Negli ultimi 5 anni su 31 mila partecipanti, in 25mila hanno scelto di svolgere stage in aziende europee*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XVK-7NF1-F148-51X4-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 28, 2019 Fino a dic 28, 2019 |

48. [*Ultimatum Usa “Stop al gasdotto”;Il dipartimento di Stato: “È uno strumento russo per il monopolio sull'Ue”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XVK-7NF1-F148-51NK-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 28, 2019 Fino a dic 28, 2019 |

49. [*Vino, olio, pasta Ultime vittime dei dazi di Trump;Domani sarà allargata la black list di merci tassate La ministra Bellanova: l'Ue reagisca al più presto*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYJ-V4K1-F148-50P1-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

50. [*Jet abbattuto, l'Iran ammette. Studenti in piazza;“L'abbiamo colpito noi, sbaglio imperdonabile”. Proteste contro il regime. Rohani: “Processeremo i colpevoli”. E l'Ue blocca i voli*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYJ-V481-JDN6-F3KW-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

51. [*Ultimatum Ue, governo caos sul Venezuela;Bruxelles: voto subito. Conte e M5S: “No a ingerenze”. Salvini e Moavero con l'Europa*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5V8Y-5J41-F148-54KY-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2019 Fino a gen 27, 2019 |

52. [*Applebaum “La pace in Europa va difesa”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5V8Y-5J41-F148-54B9-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2019 Fino a gen 27, 2019 |

53. [*“Puntiamo sul 'reddito da lavoro' Solo quello dà dignità e benessere”;L'affondo dell'onorevole Bergamini al governo gialloverde. “Sì all'Ue”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5V8Y-5JN1-JDN6-F28D-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2019 Fino a gen 27, 2019 |

54. [*Tajani: stessa emergenza del '94 “Berlusconi leader perché porta voti”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5V8Y-5J41-F148-542J-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2019 Fino a gen 27, 2019 |

55. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5V8Y-5J41-F148-54PW-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2019 Fino a gen 27, 2019 |

56. [*“Dazi e incertezze all'origine del flop”;Il professor Manzocchi: “Export danneggiato dalla guerra tra Usa e Cina Rischi dall'effetto-Coronavirus”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y5Y-YFP1-F148-54VD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 11, 2020 Fino a feb 11, 2020 |

57. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y5Y-YFP1-F148-54VG-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 11, 2020 Fino a feb 11, 2020 |

[***Stop del Viminale ai migranti, la resa M5s; Trenta e Toninelli firmano il divieto di ingresso a Sea Watch. Sbarcati 10 soggetti deboli***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WCH-V4S1-JDN6-F4DD-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

16 giugno 2019 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 555 words

**Body**

Antonella Coppari ROMA IL COPIONE si ripete fin nei particolari. I “vulnerabili” scendono. Dieci in tutto: 3 donne (due incinta), 3 bambini, 2 malati e 2 accompagnatori.

Gli altri 43, tra cui 3 minori, restano sulla Sea Watch3, a largo di Lampedusa: “Possono stare lì fino a Capodanno”, minaccia Salvini. Che sventola il provvedimento di divieto di “ingresso, transito e sosta” dell'imbarcazione in acque italiane controfirmato dai ministri Toninelli e Trenta. In base al nuovo decreto sicurezza un'eventuale violazione costerebbe all'equipaggio della Ong una multa da 10 a 50 mila ***euro***, e il rischio della confisca della nave. Determinata la portavoce della Sea Watch3 Giorgia Linardi: “In Libia non torneremo, non è un porto sicuro: riportandoli indietro commetteremmo un respingimento collettivo”. Altrettanto netto Salvini: “Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti, di questi sequestratori di esseri umani”. Il braccio di ferro continua. Come le polemiche. Se la Chiesa, con il cardinale Sepe, sottolinea che “nessuno può rifiutare aiuto”, il senatore ex pentastellato De Falco (già ufficiale di marina) osserva: “Queste persone sono sulla nave non come migranti, ma come naufraghi e come tali non si applica loro la normativa sui passeggeri. Ciò significa che, sbarcando, non infrangono le norme italiane come pretende Salvini”. SÌ, IL COPIONE si ripete, ma qualche differenza sostanziale c'è: non tanto per il giro di vite determinato dal nuovo decreto, ma soprattutto perché firmandolo i 5 Stelle hanno accettato una sorta di resa. Se negli altri casi Salvini aveva dovuto vedersela con le proteste più o meno esplicite dei colleghi di governo, e soprattutto con l'intervento del premier, stavolta almeno sul primo fronte non sembra dover temere nulla; in realtà è poco probabile un contrasto troppo acceso anche da parte di Conte. Di Maio ha interesse a restare fedele a quanto ha detto al capo dello Stato la settimana scorsa: “Non darò a Matteo scuse per far saltare il governo”. È fin troppo evidente che, dopo aver firmato il dl, fare le barricate sulla Sea Watch3 potrebbe fornire all'alleato la scusa per dire che i grillini bloccano tutto, impediscono persino di chiudere i porti. Quanto a Conte, dopo aver rivelato di non far parte dei 5 Stelle ha le mani meno legate, ma fino a un certo punto. Con una partita ad altissimo rischio come quella con l'***Europa***, non può permettersi una rottura con il leader che ora è il perno della politica italiana. E così, ancora una volta sui profughi si gioca una partita interna: da un parte il Capitano che intende spremere fino all'ultimo un tema sentito dagli italiani, dall'altra i soci che quella politica condividono tiepidamente o non condividono affatto ma non possono permettersi passi falsi. E chissà che non si giochi in parte sulla pelle di questi naufraghi anche la partita ***europea***. La ***Ue*** ha sì detto che non devono tornare in Libia, ma per ora ha evitato di farsi carico del problema come aveva fatto nelle precedenti occasioni, accogliendo i migranti. Forse lo farà nei prossimi giorni, forse sfrutterà la situazione per portare alle stelle la tensione nella settimana dell'ultimatum sui conti. Di certo, Conte sta facendo il possibile per sbloccare la situazione, ma nei rapporti con la ***Ue*** tutto è diventato più difficile. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (94%); Immigration (92%); Coastal Areas (83%); Riots (81%); ***European Union*** (78%); Law Courts + Tribunals (75%); Disaster + Emergency Relief (69%); Economic Growth (68%); Defense Departments (63%); Families + Children (63%); Tobacco + Health (63%); Surveillance (61%)

**Industry:** Marine Shipping (63%)

**Load-Date:** June 19, 2019

**End of Document**

[***“Il porto rischia, troppi scontri”; Roma, esperto europeo Interreg: “Abbiamo 42 mesi di tempo...”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WCH-V501-JDN6-F05G-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

16 giugno 2019 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 478 words

**Body**

IL CONTO alla rovescia questa volta riguarda il comitato di gestione portuale per Livorno, che è in programa la prossima settimana, con un 'focus' particolarmente delicato sul rinnovo decennale della concessione al terminal Lorenzini & Msc. Una concessione sulla quale gravano - dal comitato consuntivo - una forte maggioranza di si, ma anche due 'niet' pesanti: quello del terminal Tdt, dirimpettaio, e quello dell'agenzia livornese del gruppo Grimaldi. Siamo all'ennesima dimostrazione di quel 'masochismo labronico' già denunciato anche su queste pagine dal presidente nazionale di Federagenti Duci?

Lo abbiamo chiesto, con qualche altra domanda a tema, al maritime consultant Angelo Roma, già operatore di lunga esperienza con responsabilità apicali per Zim, per Toremar, Assonautica etc: anche nella sua nuova veste di 'esperto ***europeo*** Interreg', quindi coinvolto nel programma marittimo Italia-Francia di cui è autorità di gestione la Regione Toscana. Comandante Roma, per prima cosa complimenti per la nuova nomina. Qual è il suo compito in concreto? “I programmi Interreg rientrano nella collaborazione diretta tra Regione Toscana e il commissariato francese per l'egalité du territoire francais (Cget). Gli esperti nazionali sono chiamati ad analizzare alcune 'buone pratiche' identificate nell'ambito dei progetti, per capire se le realizzazioni proposte possano essere realmente efficaci, sostenibili e di supporto alle aree coinvolte. La mia nomina è legata alle mie esperienze in settori come il marittimo e il portuale”. E proprio sul tema, lei avrà letto del duro giudizio del presidente di Federagenti sul 'masochismo livornese'... “Duci non ha torto a sostenere che il porto di Livorno sta rischiando di perdere occasioni mondiali per le risse interne ed esterne. Ed ha ragione quando sostiene che il nostro scalo è l'unico oggi in grado di servire contemporaneamente le grandi direttrici del Brennero e del Gottardo. Certo, occorre ritrovare sintonie ed energie interne. Ricordo che la Regione Toscana, e in particolare il suo presidente Enrico Rossi, si sono spesi molto per il sistema portuale di Livorno e Piombino, isole comprese e Darsena ***Europa*** in testa. Ma evidentemente certi scontri di interesse minacciano di prevalere”. Rischiamo di veder vanificato anche il grande progetto della Darsena ***Europa***? “Mi auguro di no, ma il realismo ci spinge a lanciare un appello a tutto il porto. Credo tutti siano d'accordo nel considerare che la Darsena ***Europa*** anche nella migliore ipotesi non sarà messa in opera prima del 2025. Nel frattempo però è indispensabie trovare una soluzione 'propedeutica alla DE' per far entrare al più presto ai terminal attuali le navi da 12/13 mila Teu. Abbiamo al massimo 42 mesi per non essere definitivamente tagliati fuori dalle rotte rilevanti. Poco tempo in cui sarà davvero in gioco il nostro futuro”. Antonio Fulvi

**Graphic**

COMITATO DI GESTIONE Atteso il dibattito sul rinnovo concessione a Lorenzini -- COMITATO DI GESTIONE Atteso il dibattito sul rinnovo concessione a Lorenzini

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Freight, Package + Postal Shipping (63%)

**Industry:** Harbors + Ports (94%)

**Load-Date:** June 19, 2019

**End of Document**

[***Il territorio punta sull'innovazione; Ecco il comitato scientifico di Fondazione Valdichiana Promozione***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WCH-V4Y1-JDN6-F2C4-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

16 giugno 2019 domenica

N-QNTOS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 14

**Length:** 380 words

**Body**

di Laura Lucente “INNOVAZIONE e tecnologia alla base dei progetti, ma non solo. Iniziative per promuovere il patrimonio culturale esistente, come per esempio le leopoldine che possono essere un asset e una ricchezza che merita una task force di lavoro. E ancora progettualità per lanciare gli itinerari turistici che meritano attenzione, dalla via Francigena alla Romea fino alla Lauretana”. Sono questi solo alcuni degli obiettivi di medio periodo che la giovane Fondazione Valdichiana Promozione ha in mente per tendere una mano al territorio.

Obiettivi declinati dal Console onorario del Lussemburgo Stefano Cacciaguerra Ranghieri tra i primi promotori della Fondazione e che vedono al vertice l'ex sindaco di Cortona Francesca Basanieri. Ieri mattina al centro convegni sant'Agostino si è tenuto uno dei primi appuntamenti pubblici del giovane ente in cui sono state affrontate tematiche legate all'agricoltura della Valdichiana. “Si parte con un progetto concreto per gli imprenditori agricoli del nostro territorio - spiega Basanieri - che grazie al nostro partner Confagricoltura potrebbero approfittare di un progetto di riconversione dei terreni cerealicoli in noccioleti”. Grazie proprio ad un accordo di filiera in via di sottoscrizione con la Ferrero Italia, infatti, sarà possibile stipulare contratti di 15 anni con prezzo minimo garantito. “LE BANCHE - spiega ancora Basanieri - sono pronte a tendere una mano agli agricoltori insieme a fondi ***europei*** e a fondi regionali. Chi volesse può contattare la fondazione o direttamente a Confagricoltura per questa nuova opportunità”. Nella giornata di ieri è stato presentato anche il comitato scientifico che lavorerà attivamente per far crescere la Fondazione Valdichiana che vede in prima linea Pietro Russo membro della corte dei conti ***europea*** in qualità di presidente insieme a rappresentanti dell'Università di Siena e del Lussemburgo, della Camera di Commercio Arezzo e Siena, del Lussemburgo e delle Camere di Commercio ***europee***, oltre ad esperti che lavorano nell'ambito dell'innovazione tecnologica “Un team davvero importate che può aiutare lo sviluppo del territorio perché sono nei posti che rappresentano l'***Europa*** e quindi i fondi ***europei*** che possono dare un'occasione ai giovani per emergere”, conclude Basanieri.

**Graphic**

GUARDANDO ALL'***EUROPA*** Si profila una stretta collaborazione con le istituzioni della ***Ue***

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Land Use + Development (94%); Small Business (80%); Agriculture Regulation + Policy (77%); ***European Union*** Regulation + Policy (77%); Entrepreneurship (75%); Communities + Neighborhoods (71%); Teaching + Teachers (63%)

**Industry:** Agriculture (87%); Farmers + Ranchers (77%)

**Load-Date:** June 19, 2019

**End of Document**

[***Eurorissa sulle nomine, a colpi di veti; Si tratta nella notte, no dei popolari al socialista Timmermans. I dubbi dell'Italia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0ND-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 6

**Length:** 685 words

**Body**

Antonio Pollio Salimbeni BRUXELLES SI TRATTA nella notte per le nomine ai vertici ***Ue***: presidenti di Commissione, Consiglio ***europeo*** e Bce, ministro degli esteri. Più il presidente del Parlamento. La candidatura del socialista olandese Frans Timmermans alla Commissione sfiorisce rapidamente. Visto che il suo campione, Manfred Weber (tedesco e sostenuto da Angela Merkel) non riesce a ottenere la maggioranza né in Consiglio né in parlamento, niente appoggio al socialista. Il quartetto Merkel-Macron-Rutte-Sanchez mette sul tavolo la candidatura Timmermans lo stesso, ma è solo per difendere ancora lo schema dello Spitzenkandidat, in base al quale presidente della Commissione sarebbe il candidato del partito che ha preso più voti. La difesa di Timmermans, quindi, sembra più la bandiera di un principio che non ha funzionato.

C'È IL NO del Ppe in Parlamento. Il Gruppo di Visegrad, e cioè Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia, lo osteggiano perché è lui il fustigatore delle leggi autoritarie e contrarie ai principi dello stato di diritto varate a Varsavia e Budapest. Ore di discussioni a due, a tre e in tanti altri formati. Negoziato sul doppio binario: quello dei partiti (popolari, socialisti e liberali) e quello dei governi (dominano la scena la cancelliera tedesca, il presidente francese, i premier olandese e spagnolo). Nella partita l'Italia gioca un ruolo a metà. Antonio Tajani, ancora per poche ore presidente dell'***Europarlamento*** e uomo di Forza Italia (dunque del Ppe), respinge la possibilità di eleggere Timmermans. Così come dall'Italia Matteo Salvini fa sapere che lui non voterà “mai uno di sinistra”. E però, dall'altra parte, il premier Giuseppe Conte sfodera equilibrismo: “Quella di Timmermans è una candidatura che valuteremo, ma direi che all'Italia interessa che siano forti personalità, capaci di interpretare questo momento critico per l'Unione e sappiano contribuire a costruire un'***Europa*** più forte e solida”.

I RAPPORTI Merkel-Macron sono invece al minimo, perché il presidente francese ha impallinato fin dal nascere la candidatura Weber (peraltro debole, dato che l'esponente tedesco non è mai stato premier, né ministro). Ciò implica che Merkel non darà il via libera a un francese al posto di Juncker. Via i due Spitzenkandidaten, riemerge la liberale danese Margrethe Vestager, attuale responsabile della concorrenza. Personaggio di grande valore, tuttavia la Danimarca non fa parte dell'area ***euro*** e questo è un problema. Il Ppe non demorde e preme su Merkel per non rinunciare alla Commissione: così si fa il nome del premier irlandese Leo Varadkar. In realtà si coltiva l'idea che il Ppe possa avere due cariche: il presidente del parlamento (lo stesso Weber che sarebbe eletto mercoledì dagli ***eurodeputati*** a Strasburgo) e almeno il ministro degli esteri e responsabile della sicurezza. In lizza la bulgara Georgieva (al vertice della Banca Mondiale) e il premier croato Plenkovic.

I LIBERALI giocano la vera partita sulla presidenza del Consiglio ***europeo*** con il premier belga Michel. Tuttavia, gli schemi cambiano ogni ora. Poco prima di andare in stampa, un diplomatico definiva la situazione “uno stallo completo”. Nella notte il vertice tra i ventotto Stati è stato sospeso e Tusk ha dato il via a un giro di incontri bilaterali con i leader. Si ipotizza addirittura una nuova riunione tra 15 giorni. D'altra parte Merkel aveva indicato fin da metà giornata che “la discussione non è facile”. Fare marcia indietro su nomi già lanciati richiede tempo e disarmo simmetrico (se cade una candidatura del Ppe deve cadere anche quella del Pse). Poi, i principi da rispettare sono nettamente superiori alle cariche disponibili.

QUANTO alla Bce, l'idea è non decidere subito. Lo indicano sia Tusk che Macron. L'8 e il 9 luglio si riuniscono i ministri finanziari che designano il presidente Bce e poi la parola passa ai leader. In lizza ci sono sempre i due finlandesi: l'attuale governatore Rehn e l'ex governatore Liikanen. Il presidente della Bundesbank Weidmann ci spera, ma non c'è consenso sufficiente. È l'anti-Draghi per eccellenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Heads Of State + Government (78%); Politics (75%); ***European Union*** Regulation + Policy (69%); Economic Policy (61%)

**Load-Date:** July 2, 2019

**End of Document**

[***Conte blinda la flat tax: “La riforma si farà, garantisco io”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0PF-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 8

**Length:** 305 words

**Body**

BRUXELLES “NON C'È NESSUN veto di Salvini”, sulla trattativa con l'***Unione europea*** sull'eventuale procedura d'infrazione. E “sulla flat tax garantisco io come presidente del Consiglio. Come ho detto più volte, faremo la riforma fiscale e ci metteremo da subito a lavoro, dalla settimana prossima, per elaborare un progetto riformatore nell'interesse degli italiani”. Lo ha detto ieri pomeriggio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando a Bruxelles per il Consiglio ***europeo*** dell'Unione.

Nonostante le garanzie del premier l'opposizione di centrodestra resta scettica sul varo della riforma fiscale. Su tutti l'ex ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che lega il destino della flat tax alla possibile procedura d'infrazione per debito eccessivo contro il nostro Paese. “La flat tax, tanto cara non solo a Salvini ma all'intero centrodestra, alla fine, non si farà - si sbilancia il deputato azzurro, responsabile economico dei berlusconiani -. Al G20 di Osaka, infatti, il presidente del consiglio porta a casa, forse, la promessa di veder evitata la procedura di infrazione per debito eccessivo che potrebbe scattare da martedì, a patto, però, di sistemare i saldi di bilancio per il 2020 attraverso l'aumento delle aliquote Iva e la rinuncia, appunto, alla flat tax, oltre che ad effettuare la manovra correttiva per sistemare quelli dell'anno in corso”. Nel frattempo, da quanto si apprende, Conte ha convocato per oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, i sindacati Cgil, Cisl e Uil, rappresentati rispettivamente dai segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Probabilmente sul tavolo ci saranno le questioni del lavoro e la prossima manovra economica. L'incontro andrà in scena un'ora e mezza prima del Consiglio dei ministri, convocato alle 18. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Labor + Employment (94%); Labor Unions (88%); ***European Union*** (82%); Economic Policy (75%)

**Industry:** Budgets (61%)

**Load-Date:** July 2, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0FG-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 19

**Length:** 452 words

**Body**

È SCOPPIATA l'estate e, di pari passo, le considerazioni tra i difensori della tesi che un caldo così torrido non c'era mai stato e quelli che ricordano che già nei primi del '500 si usava ripetere che “ormai le stagioni sono cambiate”. Prescindendo dalle battute è vero però che, per chi si occupa di agricoltura, il cambiamento climatico e le alte temperature estive hanno effetti diretti sulla produzione agricola e, di conseguenza, sul consumo; anzi alcune scelte alimentari nascono proprio per difenderci, almeno psicologicamente, dalla calura. Acquistano così importanza per la tavola degli italiani e per l'economia agro-alimentare, oltre ai tradizionali prodotti legati all'estate, gelati in primis, tutti quei prodotti agricoli che raggiungono la maturazione proprio con l'estate e per questo vengono definiti diventano di stagione. La frutta, da sola od abbinata in mille combinazioni, è la regina dei nostri consumi estivi, anche per il suo percepito come alimento salutistico e rinfrescante.

Il nostro Paese ha una serie di primati mondiali nella produzione agricola di molte varietà che proprio in questa stagione arrivano ai mercati di consumo. Le albicocche per esempio si producono in tutto il mondo ma oltre il 60% viene dall'***Unione Europea*** e proprio l'Italia ha il ruolo di leader con oltre il 15% della produzione mondiale. Stesso discorso per pesche e nettarine dove il nostro Paese guida la classifica davanti a Spagna, Usa, Grecia e Turchia (ma attenzione alla Cina). Nella produzione delle ciliegie invece, che erano un altro primato che ci faceva brillare nel mondo, siamo scesi dal podio fino ad arrivare al quarto posto dietro a Turchia, Usa e Iran. Al di là dei primati quello che interessa è difendere il patrimonio italiano nell'agroalimentare. SU QUESTO fronte molte sono le battaglie che ogni giorno i nostri agricoltori devono intraprendere, spesso lontani dai riflettori mediatici e dall'attenzione della politica agricola nazionale e comunitaria. In proposito diversi sono gli elementi di concorrenza sleale a cui sono sottoposti. L'***Europa*** alla sua nascita aveva garantito il principio di preferenza comunitaria, eppure ogni giorno arrivano sui nostri mercati frutta dei Paesi del nord Mediterraneo o di provenienza extra comunitaria in pieno dumping commerciale. In altre parole vendute a prezzi che sono inferiori ai nostri costi di produzione e quindi impossibili per noi da fronteggiare. Difendere l'origine italiana, valorizzare i prodotti agricoli di origine certificata, scegliere le produzioni biologiche è quindi un impegno che deve accompagnare le scelte del consumatore anche per l'orgoglio dei primati che l'Italia difende. [*Davide.gaeta@univr.it*](mailto:Davide.gaeta@univr.it) © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Prices (73%); Agricultural Research (70%); Agriculture Regulation + Policy (69%); ***European Union*** (62%)

**Industry:** Agriculture (94%); Food Mfg (68%); Fruits + Vegetables (68%); Marketing + Advertising (64%)

**Load-Date:** July 2, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0KY-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 538 words

**Body**

Giovanni Rossi ROMA IN NOME di Carola. Dopo lo sbarco a Lampedusa dei 42 naufraghi della Sea Watch, salvati al largo delle coste libiche e condotti in porto dalla comandante Rackete - da sabato notte agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e atti di resistenza o violenza contro nave da guerra nazionale - tra Germania e Italia i toni si alzano. “Chi salva vite non può essere criminalizzato”, è l'affilata sintesi ai piani alti di Berlino.

E dopo il ministro degli Esteri Heiko Maas, anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier manda un avvertimento a Roma: “L'Italia non è un Paese qualsiasi, è al centro dell'***Ue*** e per questo possiamo aspettarci che gestisca il caso in maniera diversa”. La critica alle posizioni italiane è forte, arruola la politica e persino l'establishment economico: “Persone che salvano vite non dovrebbero essere arrestate”, scrive il numero uno della Siemens, Joe Kasaer, aggiungendo che dovrebbero invece finire in manette “le persone che uccidono, che promuovono e seminano odio e sofferenza”. L'ondata solidale trova naturale sponda sui social. “Chi usa la sua vita per salvare le vite degli altri, non sarà mai un criminale, nella nostra ***Europa*** libera, democratica e accogliente”, denunciano i volti tv Jan Bohmermann e Klaas Heufer-Umlauf raccogliendo in poche ore 400mila ***euro*** per la battaglia legale in Italia. Anche il Lussemburgo chiede la libertà immediata di Carola.

A BRUXELLES, dove la scritta Fuck Salvini compare sui muri della rappresentanza italiana alla ***Ue***, il premier Giuseppe Conte denuncia “il ricatto politico” ordito a Lampedusa contro l'Italia e prova a rovesciare le parti: “Se la cancelliera Merkel mi parlerà, potrebbe essere l'occasione anche per chiedere se c'è stata e a che punto è l'esecuzione della pena dei due manager” della ThyssenKrupp, “che sono stati condannati in Italia. Attendiamo che ci faccia sapere a che punto è l'esecuzione della pena”. Ben più secca la replica di Salvini, che intanto spera “che l'arresto della capitana sia convalidato” (oggi sarà ascoltata dal gip di Agrigento): “Al presidente tedesco chiediamo cortesemente di occuparsi di ciò che accade in Germania e possibilmente invitare i suoi concittadini a evitare di infrangere le leggi italiane, rischiando di uccidere uomini delle forze dell'ordine italiane. A processare e mettere in galera i delinquenti ci pensiamo noi”. Seguono carezze alla Francia: “Dato che l'Eliseo ha detto 'tutti i porti aperti', indicheremo Marsiglia e la Corsica”. Dibattito “isterico per scelta strategica dell'Italia”, sibila la portavoce del governo Macron.

I MIGRANTI della Sea Watch “restano a Lampedusa - spiega Salvini - fino a quando i cinque Paesi che hanno dato l'ok preliminare per accoglierli non confermeranno. Brilla per assenza l'Olanda, sempre in prima fila quando si tratta di criticare le nostre decisioni”. E dall'Aja arriva un surreale tocco di perfidia: Carola Rackete “poteva andare in Libia o in Tunisia”, “non ha mai chiesto di sbarcare in Olanda”, scrive la segretaria all'immigrazione Ankie Broekers-Knol, evidenziando come il conto delle migrazioni e dei rimpatri non possa ricadere sui “contribuenti”. Olandesi, beninteso. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Immigration (94%); Human Rights Violations (69%)

**Load-Date:** July 2, 2019

**End of Document**

[***“Basta guerre fratricide o me ne vado”; L'intervista Caos Forza Italia, la coordinatrice Carfagna: “Berlusconi indispensabile”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0PD-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 8

**Length:** 618 words

**Body**

Elena G.Polidori ROMA ONOREVOLE Carfagna, nonostante i richiami di Berlusconi, sembra che in Forza Italia ci sia più voglia di litigare che di costruire... “I grandi cambiamenti comportano sempre delle resistenze. Ho fiducia che saranno superate e, se non succedesse, sarei la prima a denunciarlo. Dobbiamo rapidamente dare un riscontro alle speranze dei molti nostri ottimi militanti, amministratori locali, simpatizzanti e dirigenti che talvolta sono stati tenuti fuori dalle decisioni, mentre avevano i requisiti per essere coinvolti, dare il loro contributo, migliorare la nostra proposta e la nostra presenza. Alcuni si sono sentiti privi di bussola ma dobbiamo rendere loro il merito di aver sempre creduto in FI, anche nei momenti più difficili.

Ora abbiamo l'occasione di costruire una struttura condivisa, partecipata, efficiente che affianchi il presidente Berlusconi”. Ma è vero che Forza Italia potrebbe sciogliersi come neve al sole come dice Toti? “Al contrario. Le rilevazioni e i sondaggi ci attribuiscono una potenzialità elettorale almeno doppia del nostro ultimo risultato alle ***europee***. Tutti noi percepiamo quanto sia grande la possibilità di tornare ad essere centrali. Non è il timore a muoverci, al contrario: è la convinzione che possiamo essere più grandi e contare molto più di oggi. Il nostro partito è stato dato per morto così tante volte in 25 anni di successi che secondo me le ipotesi nefaste ci portano sempre fortuna”. Berlusconi insiste per avere un ruolo centrale; potrebbe rappresentare un ostacolo per il rinnovamento? “Non facciamo ipotesi assurde, per cortesia. Non vedo come possa essere ostacolo chi questo rinnovamento lo ha voluto e avviato, affidando a due coordinatori ed ad un board la revisione dello statuto e delle regole. Il presidente Berlusconi è fondatore e leader di Forza Italia da sempre, ed è stato legittimato come tale da ogni tornata elettorale, anche alle ultime ***europee*** ha preso migliaia e migliaia di voti. Chi pensa che sia possibile metterlo da parte non ha il senso della realtà”. Forse non si voterà a breve, ma Forza Italia deve presentarsi non certo come partito diviso e litigioso. Il congresso ci sarà? E sarà un luogo di compensazione? “Le divisioni e gli scontri che hanno segnato questa settimana sono in parte fisiologici di ogni cambiamento politico, ma c'è anche chi sbaglia e crede che un rinnovamento profondo e radicale possa essere messo in atto in pochi giorni. Nessuno ha la bacchetta magica, ogni trasformazione seria e credibile ha bisogno di un percorso a tappe. Noi siamo impegnati nella revisione delle regole per arrivare a un congresso. Saranno primarie? Sarà congresso? Decidiamolo insieme senza scatti in avanti. Se il rinnovamento diventa una guerra fratricida non ci sto, mi chiamo fuori”. Di che cosa ha bisogno la Forza Italia del futuro? “Di nuove idee all'altezza dei tempi, di un dibattito ricco sulle proposte, non certo di divisioni sugli organigrammi. Siamo il punto di equilibrio nel centrodestra, il contrappeso moderato e ***europeista*** agli estremismi, alla propaganda, alla demagogia. Vogliamo proteggere il ceto medio, le famiglie, rappresentare l'impresa e il commercio, soffocati da tasse e burocrazia, taglieggiati dalla concorrenza sleale delle multinazionali che fanno profitti nel nostro Paese e poi versano le imposte ai paradisi fiscali. Dobbiamo affrontare di petto il tema delle diseguaglianze, prima di tutte quella tra Nord e Sud. Abbiamo una proposta: dieci anni di No Tax Area con l'obiettivo di dimezzare il gap occupazionale. Personalmente, mi appassiona il dibattito sul Green New Deal in ***Europa*** e negli Usa. Serve una rivoluzione verde, miliardi di investimenti”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%)

**Load-Date:** July 2, 2019

**End of Document**

[***Ma nella guerra dei dazi ci guadagna Pechino***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0NV-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 434 words

**Body**

Elena Comelli MENTRE Donald Trump giocava a fare l'uomo di pace in Corea, le sue guerre commericali stavano “distruggendo”, come ha detto Xi Jinping a Osaka, il sistema dei commerci globali. I primi effetti dei dazi Usa alla Cina si sono fatti sentire quest'anno con il crollo degli scambi fra i Paesi del G20: l'import è calato del 2,7%, un dato senza precedenti, e l'export dello 0,8%. L'import degli Usa dalla Cina è crollato del 12%, mentre l'export cinese è aumentato del 3,9%, dimostrando che l'effetto principale della guerra di Trump è stato una distorsione dei flussi commerciali internazionali, senza gravi danni per l'export cinese.

PER L'***EUROPA***, vaso di coccio fra i due vasi di ferro, il grande freddo del commercio internazionale può portare solo danni. Nell'interscambio commerciale fra i tre, infatti, l'***Europa*** si trova in posizione intermedia, con 670 miliardi di dollari d'interscambio con gli Usa nel 2018 (400 di export), e 600 con la Cina (400 di import). L'***Europa*** compra sul mercato cinese per soddisfare le sue necessità di base, ma vende su quello americano i propri prodotti, per cui non ha interesse a prendere partito né per l'uno né per l'altro e non ha certamente alcun vantaggio a rompere i rapporti con le 140 società cinesi, tra cui Huawei, iscritte nella lista nera di Trump, né a rompere i rapporti con l'amministrazione Usa, che minaccia provvedimenti draconiani se l'***Ue*** non si adegua. La ripresa dei negoziati Usa-Cina interrotti il mese scorso ora fa ben sperare i mercati, perché rimuove la prospettiva di un'escalation su dazi e controdazi. La posta in gioco è altissima, ma non è ben chiaro dove voglia arrivare Trump con le sue manovre.

LA CINA, ad esempio, fornisce agli Usa l'80% delle terre rare, che servono all'industria dei semiconduttori per l'elettronica di largo consumo e per la difesa. La Cina, inoltre, è il principale detentore del debito americano, con circa 1.120 miliardi di dollari di titoli di Stato Usa nei suoi forzieri. A Pechino si discute da tempo l'opzione di venderne una parte, il che metterebbe in grande difficoltà il presidente della Fed, Jerome Powell, che sarebbe costretto a spingere in alto il costo del denaro, andando contro le indicazioni di Trump. Un'altra idea che ha molti estimatori a Pechino è la possibilità di svalutare lo yuan, per rendere più competitivi i prodotti cinesi e controbilanciare così l'effetto dei dazi americani. Strategia in parte già applicata, tanto che la valuta cinese ha perso il 3% del suo valore dalla metà del 2018, facendo sempre più concorrenza anche all'industria ***europea***. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (93%); Trade Treaties + Agreements (92%); Treaties + Agreements (92%); Economic Growth (88%); Foreign Policy (81%); Business Forecasts (76%); Politics (73%); Globalization (70%); Goods + Services Trade Balance (69%); Economic Conditions (64%); Food Exports + Imports (62%)

**Industry:** Budgets (76%); Agriculture (71%); Marketing + Advertising (63%)

**Load-Date:** July 2, 2019

**End of Document**

[***MANFRED WEBER; Capogruppo del Ppe***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG9-XNG1-JDN6-F0NB-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 6

**Length:** 20 words

**Body**

Tedesco, 56 anni, in ***Europa*** dal 2004, era il candidato del Ppe per la Commissione ma potrebbe presiedere l'***Europarlamento***

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); ***European Union*** Regulation + Policy (75%); Criminal Offenses (63%)

**Load-Date:** July 2, 2019

**End of Document**

[***Sapelli avverte: l'Ue cambi verso “I tedeschi pagano i propri errori”; L'economista teme il contagio nell'Eurozona: servono investimenti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WPC-N2X1-JDN6-F197-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

31 luglio 2019 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 537 words

**Body**

Antonio Troise “LA GERMANIA sta pagando per la sua stessa politica deflazionistica e per aver puntato solo sulle esportazioni dimenticando i consumi interni. Il risultato è che in panne”. Giulio Sapelli, torinese, classe 1947, è abituato ad andare controcorrente. Anche quando, dalla cattedra di storia economica dell'Università di Milano, non nascondeva le sue posizioni anti-***europeiste*** e ad ascoltarlo c'era un giovane Matteo Salvini.

Professore, l'***Europa*** è in frenata. A cominciare dalla Germania. Cosa succede? “Le cause sono molteplici. Ma trovo abbastanza sbagliato prendersela con i dazi e accusa Trump. Le guerre commerciali sono appena iniziate, è ingiusto prendersela con il neo-protezionismo. E poi, come ci ha insegnato Krugman, oggi la competizione non avviene fra gli Stati ma fra le singole imprese”. E, allora? “La crisi tedesca parte da lontano, dal più complessivo rallentamento del commercio mondiale. Una delle cause è sicuramente il rallentamento dell'economia cinese. Ma l'altro motivo è tutto interno alla Germania, un Paese fortemente esportatore che, però, non si è curato di quello che avveniva al suo interno. Non ha fatto investimenti, non ha fatto crescere i salari portando avanti una politica suicida fatta di deflazione e bassi consumi”. Non soffre solo la Germania... “Si dice che se la Germania ha un raffreddore l'***Europa*** rischia la polmonite. Ora che i tedeschi hanno la febbre piuttosto alta, le cose si mettono male per tutti”. Anche per la Francia? “E' da tempo che i francesi sono in difficoltà. Qualche anno fa un economista liberale ha scritto un libro dal titolo profetico: la France que tombe. Sono andati avanti sforando i parametri ***europei*** e grazie al franco africano”. Quasi quasi verrebbe da dire che l'Italia non se la passa poi così male, nonostante i cinque trimestri consecutivi di stagnazione? “Il vero paradosso italiano è che ha il risparmio più alto che, però, non si traduce in crescita. Vedo che la malattia italiana si sta diffondendo su tutto il vecchio continente”. Ci salverà, ancora una volta, il bazooka di Draghi, ovvero l'acquisto massiccio di titoli pubblici da parte della Bce? “Draghi ha fatto più danni che altro. Certo, ha salvato le banche. Ma ha commesso un errore enorme: ha diviso il debito sovrano dall'offerta di credito. Il risultato è che i soldi resisi disponibili non sono stati utilizzati per fare investimenti ma per tenere a galla il debito sovrano. Una pillola avvelenata”. E, ora, che cosa bisognerebbe fare? “Spingere sugli investimenti, aumentare i salari, ridurre le tasse”. Con il debito pubblico che abbiamo in Italia queste parole suonano come bestemmie... “Non tutto è perduto. I soldi si possono trovare. Magari cartolarizzando, con un piano serio, i beni del demanio. Lo Stato potrebbe incassare centinaia di miliardi. E, poi, portando avanti una vera spending review. A questo punto andrebbe poi aperto un negoziato con l'***Europa*** per negoziare una flessibilità ad hoc per l'Italia. Creando una task force per programmare gli investimenti e ridurre le tasse. Ma, prima di tutto, occorre salvare la nostra industria. Il governo deve ascoltare il grido di allarme arrivato dagli imprenditori del Nord-Est”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Economic Growth (88%); Public Debt (87%); Gross Domestic Product (74%)

**Load-Date:** July 30, 2019

**End of Document**

[***Aziende in fuga per la Brexit, sterlina ai minimi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WPC-N2X1-JDN6-F19V-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

31 luglio 2019 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 5

**Length:** 279 words

**Body**

LONDRA LA BREXIT dura o morbida, ottenuta ad ogni costo entro il 31 ottobre prossimo, come vuole Boris Johnson, sta già costando parecchio alla Gran Bretagna. La sterlina è crollata ai minimi da 28 mesi, perdendo il 7% del suo valore contro il dollaro, facendo schizzare verso l'alto l'inflazione, contraendo il potere di spesa e rendendo più difficile per gli inglesi andare in vacanza in ***Europa***. La Banca d'Inghilterra ha calcolato che un deprezzamento del 5% aggiunge lo 0,9% ai prezzi al consumatore, soprattutto nei settori dell'alimentazione e dei beni importati (elettronici e non) e quindi il recente crollo della valuta nazionale “rende tutti più poveri”. Come ha spiegato il Financial Times ieri, se prima i mercati erano ballerini a causa dell'incertezza sulla Brexit “adesso che la direzione di marcia è chiara, gli investitori si comportano di conseguenza.

Su una cosa sono tutti d'accordo: più 'dura' sarà la Brexit, più in basso crollerà la sterlina”. E c'è chi avverte che potrebbe addirittura arrivare alla parità con il dollaro, un nadir che fa tremare la City. E mentre la sterlina lotta per restare a galla, l'industria sta voltando le spalle al paese, con grosse società pronte a traslocare in ***Europa*** in caso di un'uscita disordinata dalla ***Ue***. Il premier Johnson ha inoltre guai con le altre tre nazioni del Regno Unito: Scozia, Galles e Nord Irlanda. Sia gli scozzesi che i nord irlandesi hanno votato Remain e non vogliono essere trascinati fuori dalla ***Ue*** in modo disordinato (la Scozia ha già fatto la voce grossa sull'indipendenza). Persino il Galles, che ha votato pro Brexit, ha avvertito di 'disastri' in caso di 'no deal'. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Prices (94%); Economic Growth (81%); Politics (74%)

**Load-Date:** July 30, 2019

**End of Document**

[***Decreto Crescita, imprese in rivolta; Cna: “Ecobonus, urge caricare il credito d'imposta sulle banche”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WPC-N2F1-JDN6-F1PK-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

31 luglio 2019 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 5

**Length:** 371 words

**Body**

DECRETO Crescita ed Ecobonus: Cna ricorrere davanti alla Commissione ***europea*** e al Garante per la concorrenza ed il mercato e il 20 per cento delle imprese che sostengono l'iniziativa nazionale dell'associazione sono maremmane. “Se in Italia esiste un comparto economico dove si registrano numeri ancora in positivo è quello legato al settore dell'efficientamento energetico” afferma Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto che torna sul decreto Crescita e sui problemi che esso comporta per le imprese del settore. Dai dati pubblicati dall'Enea, l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, risulta che solo nel 2017 sono stati realizzati 422mila interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, con un investimento attivato che ha fatto ricorso all'Ecobonus per circa 3mila 700 milioni di ***euro***.

L'anno successivo il volume è stato di 334mila interventi che hanno mobilitato 3mila 300 milioni di ***euro***. “Ci auguriamo che la volontà del Governo - spiega Bramerini - non sia quella di favorire qualche multiutilies o ex monopolista del mercato, che oggi vede protagoniste le piccole imprese artigiane e del commercio”. L'associazione, infatti, si è mobilitata da tempo a livello nazionale e locale per far abolire l'articolo 10 del decreto Crescita “che, a nostro parere - riprende Bramerini - è una norma iniqua, che nei fatti vuole subordinare il tessuto della piccola impresa alle logiche e agli interessi delle grandi aziende minando la libera concorrenza”. Per questo Cna Nazionale ha fatto ricorso alla Commissione ***europea*** ed all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, affinché venga accertata l'illegittimità dell'articolo 10 della Legge 58/2019. Secondo Cna ciò di cui si ha realmente bisogno è altro. “La Cna - conclude Bramerini - da tempo chiede ai vari Governi che si sono succeduti alla guida del Paese di spostare sulle banche l'anticipazione del credito d'imposta. Il Governo lavori in questa direzione, facendo realmente il bene delle famiglie e delle imprese, se non lo farà si capirà meglio quali sono gli interessi forti che intende tutelare. E, in questo caso faremo quanto è in nostro potere per tutelare gli interessi delle imprese”.

**Graphic**

ANNA RITA BRAMERINI “Se esiste un comparto in positivo, è quello legato all'efficientamento”

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Small Business (94%)

**Industry:** Energy + Utilities (64%)

**Load-Date:** July 30, 2019

**End of Document**

[***La gelata dell'economia non è solo italiana; Rischiamo di tornare in recessione ma da Berlino a Parigi ognuno ha le sue grane***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WPC-N2X1-JDN6-F196-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

31 luglio 2019 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 517 words

**Body**

Claudia Marin ROMA SIAMO ultimi o penultimi nell'Unione per crescita, disoccupazione, investimenti, livello del debito pubblico. E oggi gli analisti dell'Istat potrebbero decretare che siamo di nuovo in recessione “tecnica”: in panne, sottozero. Ma, almeno nell'ultimo anno, le distanze, in negativo, si sono accorciate rispetto ai nostri principali partner del Vecchio Continente.

E, anzi, da malato d'***Europa*** più o meno isolato, siamo finiti in compagnia di altri semi-infermi. A cominciare dalla Germania, che vede frenare la sua economia ben oltre il previsto, ma anche dalla Francia, con l'impennata del suo debito a quota 100 per cento sul Pil, alla Spagna, alle prese con una disoccupazione ben più elevata della nostra e con una complicatissima partita politica, fino al Regno Unito, in preda ai sussulti della Brexit e con banche e imprese pronte a lasciare Londra. INSOMMA, come ha avvisato il numero uno della Bce, Mario Draghi, la situazione ***europea*** non è facile per nessuno. E la crisi dell'industria industria manifatturiera in Italia e in Germania è un problema per l'intera crescita dell'area ***euro***. È di ieri, per guardare in casa nostra, la nuova fiammata dello spread (poco sotto quota 200) e la caduta della Borsa di quasi due punti. Segnali che non fanno ben sperare. Tanto che si attende per oggi una sentenza non favorevole dell'Istat per la crescita nel secondo trimestre: gli analisti si aspettano un ritorno sottozero, a - 0,1, con il rischio di scombussolare i conti sul 2019 e, in assenza di un miglioramento nella seconda metà dell'anno, impattare anche sulla manovra 2020. Con la possibilità concreta di una nuova recessione tecnica, che sommata a quella di fine 2018 andrebbe a configurare una recessione a “doppia v”. E il rallentamento del Pil italiano rischia, secondo i numeri del rapporto Abi-Cerved, di frenare il percorso virtuoso delle nuove sofferenze bancarie visto negli ultimi anni. MA SE gli stimoli del Decreto Crescita non funzionano, è altrettanto vero che l'Italia è dentro una gelata che ha stoppato il manifatturiero tedesco e frenato anche la Francia (+0,2%, sotto le attese, il Pil nel secondo trimestre). Tant'è che se la crescita prevista dell'Italia per l'anno venturo resta la metà di quella attesa per l'***Eurozona*** (+1,4% nel 2020) e il nostro Paese rimane l'unico ad avere una crescita economica attesa inferiore all'1% nel 2020, la stessa Germania, però, che quest'anno dovrebbe crescere dello 0,5%, nel 2020 è vista a +1,4%, ma la stima è sempre più considerata ottimistica, come lo sono quelle della Francia (+1,3% nel 2019 e +1,4% nel 2020), e della Spagna (+2,3% nel 2019 e +1,9% nel 2020). Il Regno Unito, pur alle prese con la Brexit e le relative incertezze, dovrebbe crescere dell'1,3% sia quest'anno che l'anno prossimo. A differenza degli altri Paesi, però, l'instabilità del governo italiano potrebbe rendere più accentuata la differenza. “La preoccupazione principale è che la stagnazione diventi un elemento che accettiamo in chiave passiva anziché reagire”, insiste presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Economic Growth (94%); Gross Domestic Product (87%); National Debt (86%); Public Debt (81%); Economic Conditions (65%); ***European Union*** (63%); Business Forecasts (62%)

**Load-Date:** July 30, 2019

**End of Document**

[***Debito, nuovo record. E in Germania è recessione***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WTK-6RJ1-JDN6-F3TG-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

15 agosto 2019 giovedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 421 words

**Body**

BERLINO IL MACIGNO del debito pubblico diventa ogni mese più pesante. A giugno, scrive la Banca d'Italia, è stato toccato un nuovo record: il passivo delle amministrazioni pubbliche “è aumentato di 21,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.386,2 miliardi”. Un livello mai toccato prima, che supera il precedente record di aprile (2.373,3 miliardi) e non rappresenta un buon viatico per la trattativa con la Commissione ***europea*** in vista dell'autunno. Come è noto, infatti, tenere questa cifra sotto controllo è una delle principali raccomandazioni di Bruxelles.

NEL VECCHIO continente, però, anche gli altri Paesi - oltre alle borse ***europee***, che ieri hanno perso complessivamente 134 miliardi - non è che se la passino poi così bene. In Germania si aggira lo spettro recessione: sono mesi ormai che la produzione industriale e gli indici di crescita della locomotiva d'***Europa*** hanno rallentato, ma ora la malattia pare essere più seria di un raffreddore passeggero. L'ultimo dato è il calo, superiore alle aspettative, del Pil, caduto nell'ultimo trimestre del -0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, come calcolato dall'istituto statistico federale. Siamo a un passo dalla recessione: tra i motivi, la forte flessione delle esportazioni, scese più delle importazioni. Tutti gli indicatori, segnala lo Handelsblatt, dicono che il prossimo trimestre andrà pure peggio: a quel punto la recessione sarà conclamata. L'ultima volta che si erano registrati due trimestri successivi in calo è stato a cavallo tra il 2012 e il 2013. Un clima così l'ultima volta si è misurato nel 2009, in piena crisi finanziaria globale. E ancora. La settimana scorsa erano arrivati i dati sulla produzione industriale, addirittura -5,2% nel confronto con giugno 2018, ossia il peggiore degli ultimi 10 anni. Un segnale che mette in allarme gli economisti, anche perché l'onda lunga della malattia tedesca facilmente si farà sentire in tutta l'***Eurozona***: “Se l'industria tedesca, come sembra, non uscirà dalla recessione, questa persistente debolezza potrebbe far soffrire anche le economie degli altri Paesi”, ha spiegato Robert Lehmann, dell'autorevole istituto Ifo.

POCO MEGLIO sull'occupazione: il numero di chi ha un lavoro, nel II trimestre 2019, è cresciuto dello 0,2% sia nella zona ***euro*** sia nella ***Ue***-28. Nel primo trimestre, ricorda ***Eurostat***, era salito di 0,4% in entrambe le aree. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'occupazione è aumentata di 1,1% nella zona ***euro*** e dell'1% nella ***Ue***-28. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Prices (94%); Housing Market (73%); Business Forecasts (69%); Economic Growth (69%); Economic Conditions (63%); Nondurable Goods (63%)

**Industry:** Retail + Wholesale Trade (63%); Marketing + Advertising (61%)

**Load-Date:** August 14, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WTK-6RJ1-JDN6-F3TJ-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

15 agosto 2019 giovedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 373 words

**Body**

PIACCIA o no, il mondo va avanti anche senza di noi. Il 26 agosto è l'ultimo giorno per la presentazione dei candidati alla commissione ***europea***. L'Italia ha chiesto per sé un commissario economico di peso.

Chi lo proporrà e avrà la forza per sostenerlo? Un mese dopo, il 27 settembre, è l'ultimo giorno per presentare alle Camere la nota di aggiornamento al Def rispetto alle previsioni di aprile. Quello che ci sarà scritto avrà un peso sulle valutazioni di Bruxelles. Il 15 ottobre va presentata la manovra di bilancio alla Commissione ***Ue***. Fermiamoci qui, c'è n'è a sufficienza per comprendere come ciascuna voce si farà sentire nelle trattative tra le forze politiche e scandisce tempi e agende ben presenti al Capo dello Stato. Da Bruxelles a Roma i contenuti della legge di bilancio diventano i cardini dello scenario politico, si vada al voto o no. Politica fiscale, rispetto dei patti ***europei***, misure di sostegno alla crescita, controllo del debito pubblico sono i capitoli da scrivere e determineranno i rapporti tra potenziali alleati sia che si vada alla campagna elettorale sia che nasca un nuovo esecutivo. Anche su questo si è lacerato il governo giallo verde, la lezione vale per tutti. Temi collaterali: sicurezza, migranti, autonomie, grandi opere. Da Roma a Bologna, dalla Capitale all'Emilia Romagna vicina alle elezioni regionali: anche in questo caso è facile comprendere come ogni nuovo equilibrio possa cambiare il quadro politico delle alleanze sul territorio. Se ne parla anche ai tavoli romani che contano. La Regione è contendibile. La Lega, dopo la presa di Ferrara e Forlì, conta di poter puntare alla Regione, il centrodestra qui sembra unito. Il Pd e Stefano Bonaccini contano di poter vincere ancora. Un nuovo rapporto con i grillini a livello nazionale potrebbe far loro gioco anche in Emilia. La certezza è che la crisi innescata da Salvini sta facendo chiarezza negli schieramenti politici. Salvo sorprese ormai all'ordine del giorno. Con un occhio ai numeri e ai mercati ai quali dobbiamo piazzare un debito pubblico che ha battuto un nuovo record a 2.386,2 miliardi. Con l'altro occhio alle agende, anche a quella di Francoforte. A proposito, il 1 novembre si libera Mario Draghi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); Economic Policy (70%); ***European Union*** (68%); National Debt (67%); Public Debt (67%)

**Industry:** Budgets (64%)

**Load-Date:** August 14, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WTK-6R21-F148-52C6-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

15 agosto 2019 giovedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** QN\_DOMANITV; Pag. 27

**Length:** 146 words

**Body**

Il Parlamento non ci rappresenta più · · · Due calcoli basati sui risultati delle ultime elezioni ***europee***, le uniche che si sono tenute su tutto il territorio nazionale e che possono quindi essere prese come significative. L'eventuale coalizione Salvini-Meloni-Berluconi arriverebbe al 49,58%. Quella tra 5 Stelle, Partito Democratico, Più ***Europa*** e un altro 3% di partitini, arriverebbe al 45,85%. Considerando che più soggetti entrano nel gioco, più teste devono essere convinte. Va bene che quello che conta in parlamento è avere una coalizione stabile che abbia la fiducia, e che questa sia il frutto degli attuali numeri in parlamento. Tuttavia chi è preposto a scegliere a chi affidare l'eventuale incarico deve mettersi il cuore in pace e considerare che, sondaggi a parte, l'attuale composizione del parlamento non rappresenta più la volontà del popolo sovrano. Leo Pignoni

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Civil Rights (94%); Heads Of State + Government (87%); ***European Union*** (78%); ***European Union*** Regulation + Policy (71%); Income Tax (64%); Campaigns + Elections (63%); Human Rights Organizations (62%)

**Load-Date:** August 14, 2019

**End of Document**

[***“Fondi Ue per via Rospicciano”; Ponsacco e il futuro dell'immobile più discusso. Parla il sindaco***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXS-TGR1-JDN6-F30S-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 17

**Length:** 343 words

**Body**

di SAVERIO BARGAGNA LA PULIZIA del seminterrato, le politiche di integrazione, le telecamere di sicurezza installate in zona: tutte misure necessarie addirittura urgenti, ma resta un immenso punto interrogativo che pende sul palazzo di via Rospicciano a Ponsacco, il mastodontico immobile che tanto fa parlare la cittadina del mobile: quale può essere il vero futuro di questa struttura? IL PIANO del Comune - in questo senso - non può che essere a lunga gittata. “Intanto la pulizia del seminterrato operata dall'istituto vendite giudiziarie - spiega il sindaco Francesca Brogi - è un primo passo verso la riqualificazione dell'area.

Un percorso che si annuncia lungo e che passerà attraverso una serie di azioni che vogliamo portare avanti di concerto anche con i privati e la Regione Toscana”. Giusto. Ma come, nel concreto? La Brogi ipotizza un intervento di ampia portata. “In questo momento - spiega - è in atto la procedura fallimentare ma l'obiettivo principale sarebbe quello di predisporre un progetto di riqualificazione dell'intero immobile magari accedendo a fondi ***europei***. Penso a quelle risorse che sono destinate alle aree degradate”. “PER ATTIVARE questa complessa procedura - argomenta ancora il primo cittadino - dobbiamo preparare un progetto concreto da presentare all'***Unione Europea***. Solo attraverso simili politiche ambiziose si potrà davvero scrivere un futuro diverso e di qualità per questa area così importante e strategica per il nostro paese”. “Dopotutto - conclude la Brogi - resto convinta che l'area di via Rospicciano possa essere appetibile. Insiste nel centro del paese e nelle aree limitrofe si stanno sviluppando numerosi servizi. Mi riferisco alla Coop che da poco ha raddoppiato i volumi, alle sedi della Pubblica Assistenza e della Misericordia ma anche al Polo-socio sanitario che, quando sarà aperto, garantirà lavoro e flusso di persone. Ipotizzare una profonda riqualificazione dell'immobile di via Rospicciano non è fantascienza. E' evidente però che pubblico e privato ora più che mai debbano lavorare in sinergia”.

**Graphic**

LA STRATEGIA “Serve un progetto pubblico-privato che intercetti finanziamenti”

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (65%)

**Industry:** Real Estate (94%)

**Load-Date:** August 29, 2019

**End of Document**

[***“Trump sponsor di Conte grazie a Macron”; Il politologo Luttwak: asse al G7 per un esecutivo italiano più dialogante con l'Ue***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXS-TGR1-JDN6-F4PB-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 6

**Length:** 606 words

**Body**

WASHINGTON L'ENDORSEMENT di Trump a “Giuseppi” Conte non è stato casuale. È il frutto di uno scambio diplomatico fra lo stesso Trump e il presidente francese Macron. E a Roma potrebbe avere favorito la formazione di quello che Edward Luttwak chiama il governo di Mattarella. Edward Luttwak è uno dei massimi politologi americani ed è un profondo conoscitore della politica ***europea*** e italiana in particolare.

Uno scambio? E di che tipo? “Al vertice G7 di Parigi, la settimana scorsa, Macron si è comportato come un alleato a dispetto dei critici di Trump. La stampa ha cercato di avvalorare la tesi dell'isolamento di Trump”. Falso? “Certamente. Trump non era affatto isolato”. Ma la visita del ministro degli Esteri iraniano Zarif non è stata una sorpresa? “Apparentemente no. Macron ha sostenuto che era stato tutto concordato. E gli americani non lo hanno contraddetto. Non a caso Trump ha rilanciato l'ipotesi del dialogo con il regime degli ayatollah. Ma Macron aveva anche un altro obiettivo: fare un favore ai tedeschi, da sempre contrari alle sanzioni all'Iran per motivi commerciali”. E perché tanto riguardo per i tedeschi? “Per il semplice motivo che i tedeschi sono quelli che hanno i soldi e non vogliono spenderli, creando un vuoto economico che rallenta l'intera ***Europa***”. D'accordo, ma che c'entra Conte? “C'entra eccome. Macron in opposizione a Salvini ha chiesto a Trump una dichiarazione che riportasse a Roma un governo gradito all'establishment ***europeo***. Questo il background della frase: spero che Conte rimanga capo del governo”. Ma non è inspiegabile che l'imperatore dei sovranisti abbia dato il colpo di grazia al principe dei sovranisti ***europei***? “È spiegabile invece. Spiegabilissimo. E la colpa è ancora di Salvini. Lo vidi quando venne a Washington a metà giugno dopo i suoi incontri positivi soprattutto con il segretario di Stato Pompeo. Avrebbe dovuto aprire un suo canale privilegiato con l'amministrazione americana, in altri termini scegliersi un rappresentante in loco”. Ma non c'è già un ambasciatore? “Sì, ma è un ambasciatore che deve riferire alla Farnesina, non a un ministro in particolare. Invece l'ipotetico canale di Salvini avrebbe dovuto operare al di fuori delle relazioni diplomatiche”. Salvini non l'ha fatto... “È nel suo stile. Non credo che accetti consigli. Ha aperto la crisi pensando di arrivare alle elezioni. Ha dimenticato che il sistema italiano predilige governi non eletti perché nessun parlamentare vuole tornare a casa”. È quello che gli avversari di Salvini, interni ed esterni, aspettavano. È così? “Sì. Macron in primo luogo. I successi di Salvini rappresentavano altro ossigeno per il sovranismo ***europeo***. Per Marine Le Pen, ad esempio, appena rilanciata dalle elezioni ***europee***”. E ora? “Ora si torna all'antico, ma con una situazione economica pesantissima”. Pesantissima per l'Italia? “Crescita già a zero. Debito in aumento. Disoccupazione destinata a risalire. Poi a peggiorare le cose ci sono forti sintomi di recessione in Germania. Se la Germania non va, non va nemmeno l'Italia”. Con quali conseguenze? “L'economia italiana, più delle altre in ***Europa***, tolta la Gran Bretagna, è tedesco dipendente”. Dunque altri guai. Eppure dai mercati vengono segnali di fiducia. Per esempio lo spread è calato. “Lo spread è calato perché è appunto una misura di differenza. Con i tassi tedeschi sotto zero, il tasso italiano scende perché molti preferiscono il rischio Italia alla certezza di tassi negativi”. Lo spread ha anche una valenza politica? “Ovviamente. Risente degli orientamenti di Bruxelles. E a Bruxelles ora tirano un sospiro di sollievo”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Foreign Policy (94%); Trade Treaties + Agreements (94%); Treaties + Agreements (94%); Politics (88%); National Debt (75%); Economic Growth (68%); ***European Union*** (68%)

**Load-Date:** August 29, 2019

**End of Document**

[***Dazi anti-dumping sulla Cina Proroga di cinque anni***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXS-TGR1-JDN6-F4KK-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** BORSA E BREVI; Pag. 23

**Length:** 75 words

**Body**

LA COMMISSIONE ***europea*** ha deciso di estendere per altri 5 anni i dazi anti-dumping sulle biciclette importate dalla Cina. I dazi sono stati estesi alle biciclette in provenienza da Indonesia, Malesia, Sri Lanka, Tunisia, Cambogia, Pakistan e Filippine, dopo che precedenti indagini hanno rivelato che le biciclette cinesi passavano da questi paesi per essere riesportate verso l'***Ue*** aggirando le misure anti-dumping ***europee***. I dazi arrivano fino al 48,5%.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Clothing + Accessories (81%); Iron + Steel Markets (65%); Nontariff Barriers (62%); Excise Tax (61%)

**Industry:** Alcoholic Beverages (73%); Retail + Wholesale Trade (68%); Retailers (64%)

**Load-Date:** August 29, 2019

**End of Document**

[***Conti online, la sicurezza complica l'accesso; La direttiva Ue archivia le chiavette. Per entrare ora servono almeno due password***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X20-CRF1-F148-503G-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

14 settembre 2019 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 503 words

**Body**

Achille Perego MILANO UNA RIVOLUZIONE per i pagamenti digitali, dai conti correnti all'e-commerce, all'insegna di una maggiore sicurezza e trasparenza per combattere le frodi online. Ma anche qualche lieve disagio per i correntisti che utilizzano l'home banking per adeguarsi alle nuove modalità operative e la guardia alzata sul fronte della privacy per l'apertura, nel settore dei pagamenti e dei dati bancari, a operatori terzi compresi i grandi giganti di Internet. La rivoluzione è prevista dall'introduzione dell'ultima parte della direttiva ***europea*** sui servizi di pagamento digitali, la Psd2 (Payment services directive). La data per il grande cambiamento è oggi, il 14 settembre.

Ma se la Commissione ***Ue*** ha invitato tutti i Paesi a una “rapida” messa in pratica delle nuove regole, l'Autorità bancaria ***europea*** (Eba) e Bankitalia hanno fatto sapere di concedere più tempo (ancora da definire) perché istituti di credito e operatori online che ancora non l'hanno fatto si adeguino. MA CHE COSA cambia? La maggiore sicurezza nei pagamenti online, a partire dalle operazioni sul proprio conto corrente gestito in remoto (da tablet, pc, smartphone) prevede la strong authentication. Una doppia autenticazione, cioè, con l'inserimento non solo di una password (come già avviene) ma anche di un secondo elemento decisivo per l'autorizzazione. Per dare l'ok al pagamento devono essere presenti due elementi su tre: la password, un'impronta digitale (o un altro fattore biometrico) e un oggetto che possiede solo il cliente. Ovvero lo smartphone, che diventa lo strumento chiave per i pagamenti online. Tutte le operazioni dovranno essere autenticate con un codice usa e getta (OTP) che non verrà più fornito dalle vecchie chiavette o carte-codici (token fisici) - che quasi tutte le banche stanno eliminando -, ma con un messaggio o una App (token virtuali) sullo smartphone. Alcune banche hanno attivato un canale telefonico a cui richiedere le password per il dispositivo. GRAN PARTE delle banche, come rileva Altroconsumo, ha anticipato la scadenza avvisando i correntisti. Intesa SanPaolo, da maggio, ha reso inutilizzabile la chiavetta e previsto l'uso di sms (a pagamento) o App gratuita. App e sms - ma in alcuni casi anche telefonate e nuovi token fisici - sono stati scelti da UniCredit, Bnl, Credem, Mps, Crédit Agricole, Banco Bpm e Ubi Banca. “Molti istituti si sono attivati - conferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - ma i disagi saranno inevitabili e i piccoli siti di e-commerce rischiano di arrivare impreparati all'appuntamento”. Un rischio, nell'uso dei nostri dati, è rappresentato invece dall'altra novità della direttiva in vigore da oggi: l'open banking, l'attività bancaria aperta che consente di trasmettere le informazioni di conti e carte bancarie a terze parti. In questo modo aumenterà la concorrenza, ma i nuovi operatori dovranno essere autorizzati dagli utenti: “Vigileremo”, promette Altroconsumo, sulle mosse dei big online come Amazon, Facebook e Apple. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Electronic Banking (82%); Electronics Trade (71%); Computer Viruses (65%)

**Industry:** Mobile Devices (94%); Internet + Www (81%); Payment Cards + Services (77%); Checking + Savings Accounts (62%)

**Load-Date:** September 13, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X20-CRD1-F148-554J-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

14 settembre 2019 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 585 words

**Body**

ROMA INCENTIVI e premi, da un lato. Penalizzazioni, dall'altro. È con queste due leve che il governo e la nuova maggioranza agiranno per contrastare il divario retributivo tra uomini e donne nelle attività lavorative. L'obiettivo del recupero del dislivello salariale di genere è contenuto esplicitamente nel programma dell'esecutivo giallo-rosso: lo hanno rilanciato lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. Ma la base dell'iniziativa sarà costituita da una proposta di legge del Pd, ormai pronta e definita, sottoscritta da tutto il gruppo del Senato e che ha come prima firmataria Anna Maria Parente, da anni impegnata proprio sul fronte delle disparità nel mercato del lavoro. “La parità retributiva - avvisa la senatrice - deve essere la priorità del neo governo. È una questione di giustizia, economica, di cambiamenti aziendali e di superamento delle discriminazioni indirette. Stimoleremo anche la contrattazione collettiva a rivedere le scale retributive e di valutazione del lavoro”.

SECONDO i dati ***Eurostat***, infatti, se le donne guadagnano il 4,1 per cento in meno nel settore pubblico, nelle aziende private arrivano al 20,7 per cento in meno rispetto ai colleghi uomini: questo significa che devono lavorare circa 66 giorni in più, oltre due mesi, per arrivare a guadagnare quanto gli uomini. Senza contare che il divario occupazionale, di carriera e retributivo diventa più elevato per le madri: “Il divario retributivo - sempre secondo ***Eurostat*** - nella fascia di età 20-49 anni tra gli uomini e le donne con almeno un figlio è di 30 punti”. Sul terreno del recupero dello squilibrio, del resto, si sono mossi in questi anni sia la Commissione sia il Parlamento ***europei***: dall'istituzione della Giornata per la parità retributiva ***European*** equal pay day all'approvazione di risoluzioni e raccomandazioni agli Stati membri per interventi in materia. Benché per molti è ormai assodato che con Gpg s'intenda la differenza tra il salario medio di uomini e donne, ci sono ancora persone, anche addetti ai lavori, per cui il concetto non ha un significato preciso. Da qui anche la proposta del Pd e l'iniziativa del governo. Tre, nello specifico, saranno i capisaldi dell'intervento volto “a garantire la effettiva e completa parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro”. In primo luogo si prevede, per i datori di lavoro, un rafforzamento degli obblighi di informazione in materia di parità per quel che riguarda la trasparenza e l'accesso ai dati complessivi delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, nella direzione di una più puntuale indicazione dei dati relativi alle componenti variabili del salario, ai bonus di produttività e ai premi, voci nelle quali verosimilmente si annidano le differenze di stipendio. I DATORI di lavoro che, attraverso il rapporto sulla trasparenza, dimostreranno di garantire la parità otterranno dalla Camera di commercio una certificazione della parità retributiva con l'attribuzione di un contrassegno di parità che consente l'accesso ad agevolazioni fiscali (sotto forma di credito d'imposta) e premiali. Al contrario, il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza comporta una sanzione di 3mila ***euro*** per ogni caso. Ma il mancato raggiungimento della parità retributiva comporta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda, l'esclusione dagli appalti pubblici e la risoluzione di contratti con le pubbliche amministrazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Wages + Salaries (94%)

**Load-Date:** September 13, 2019

**End of Document**

[***Basket La Gea fa sua la tappa Erasmus***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X20-CRG1-F148-51H7-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

14 settembre 2019 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 233 words

**Body**

CON una grande festa finale si è concluso, Al Palasport grossetano di via Austria il torneo di pallacanestro giovanile “Basket 4 all Erasmus + sport project”, il progetto finanziato dalla comunità ***europea*** che per tutta l'estate ha coinvolto i tre partner aderenti, Gea Basketball Grosseto, Sentvid Lubiana (Slovenia) e Vindi Varazdin (Croazia), coordinati dal leader project, l'Istituto Didona di Lubiana. La riuscitissima terza tappa del progetto Erasmus, che si è svolta al PalaAustria di Grosseto, ha visto la vittoria della Gea Basket Grosseto, che ha preceduto Vindi Varazdin e Sentvid Lubiana in una classifica stilata sulla base delle vittorie ottenute nel corso della giornata. Ottimo insomma il lavoro effettuato dai tecnici Luca Faragli, Andrea Ciolfi e Stefano Menichetti, che hanno guidato le quattro squadre Gea Basket Grosseto partecipanti al torneo: under 12 e under 15 femminili, under 17 e under 19 maschili. La manifestazione estiva, che ha coinvolto decine di giovani dalle diverse parti d'***Europa***, è serivita ai giovani della Gea per confrontarsi con diversi sistemi di gioco. Da giugno fino a settembre il Basket 4 All ha messo insieme tre scuole di pensiero con tavole rotonde, incontri tra i tecnici e i dirigenti. Sul campo il progetto si è consumato con la disputa di tre divertenti e interessanti tornei giovanili, che hanno avuto come location Lubiana, Varazdin e Grosseto.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Tournaments (94%); Children (63%); Badminton (62%); Basketball (62%)

**Load-Date:** September 13, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X20-CRH1-F148-546G-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

14 settembre 2019 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 15

**Length:** 43 words

**Body**

Oggi sfilerà un altro ministro, Paola De Micheli, titolare di infrastrutture e trasporti. Insieme a lei anche Piero Fassino, Maurizio Martina e il presidente del Parlamento ***Europeo*** David Sassoli. Non potrà invece partecipare Commissario ***Europeo*** Paolo Gentiloni

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%)

**Industry:** Transportation Infrastructure (69%)

**Load-Date:** September 13, 2019

**End of Document**

[***Tablet in classe come libri di carta Al Fermi il 'Digital Schools of Europe'***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X56-01G1-F148-536W-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

29 settembre 2019 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** FONDI; Pag. 21

**Length:** 282 words

**Body**

SI È SVOLTA ieri la cerimonia di premiazione per la qualifica di Digital Schools of ***Europe*** riconosciuta all'Istituto Enrico Fermi di Pontedera. La Digital Schools of ***Europe*** è una certificazione riconosciuta a livello ***europeo*** che attesta l'alto grado di digitalizzazione delle scuole di tutta ***Europa***, come in questo caso per l'Istituto Fermi.

“Un impegno costante negli anni da parte di tecnici e insegnanti ha permesso di raggiungere questo obiettivo - spiega il preside dell'Istituto Luigi Vittipaldi che prosegue - Inserire dispositivi digitali nelle classi prime significa fornire mezzi tecnologicamente avanzati, adeguatamente predisposti e utilizzabili sia come libri di testo sia come veri e propri strumenti di lavoro”. Lo schema di validazione, elaborato in seguito al progetto Erasmus+ “Digital Schools of ***Europe***”, di cui Pisa è stata coordinatrice, si rifà alle “Digital Schools of ***Europe***” irlandesi la cui finalità è quella di incentivare e guidare le scuole all'uso del digitale nella didattica, valutando gli interventi da realizzare sia nel breve che nel lungo termine. L'Istituto Fermi ha superato la visita ispettiva dello scorso maggio con esito positivo, convalidando la certificazione dell'Istituto nel campo dell'introduzione della tecnologia digitale all'interno dei percorsi di studio. “Sono felice che per la prima volta questo riconoscimento sia andato ad un scuola fuori dalle mura di Pisa - le parole del provveditore della provincia di Pisa Tizzanini mentre consegna la targa al preside Vittipaldi - E' un segnale forte di cui siamo orgogliosi. Mettere la tecnologia al servizio dell'istruzione fornendo le basi per il miglior utilizzo di questi mezzi”. Eleonora Lotti

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Teaching + Teachers (94%); Education Systems + Institutions (78%)

**Load-Date:** September 28, 2019

**End of Document**

[***“La nostra missione di pace”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X56-01G1-F148-51GY-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

29 settembre 2019 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** FONDI; Pag. 21

**Length:** 235 words

**Body**

E' STATA una serata all'insegna della parola “pace”, quella organizzata dal Rotary Club San Casciano Chianti in interclub con il Firenze Ovest, che ha visto la partecipazione straordinaria del generale Claudio Graziano, ex Capo di Stato Maggiore della Difesa e attuale presidente del Comitato militare dell'***Unione Europea***. A dare il benvenuto, preceduto dal saluto del sindaco di San Casciano Val di Pesa Roberto Ciappi, è stato il presidente del Rotary Club San Casciano Chianti, Leandro Galletti: “I rotariani nel mondo - ha evidenziato - sono circa un milione e 200mila e hanno un'identica missione: quella di aiutare a diffondere la salute, l'istruzione e l'educazione, nelle comunità. Ovviamente, per attuare questo è necessario garantire la pace, che le forze armate che contribuiscono a mantenere e a riportare laddove si riveli necessario”. IL GENERALE Graziano ha quindi preso la parola facendo una vera e propria lectio magistralis sull'attuale quadro di sicurezza internazionale e sulle emergenti minacce ponendo l'accento sull'importanza del rafforzamento della Difesa ***europea***.

“Di fronte alle nuove sfide alla sicurezza - ha detto il generale Graziano - si è rafforzata la comune consapevolezza che nessun Paese, da solo, è in grado di affrontarle. Solo grazie a una forte solidarietà reciproca tra i Paesi dell'***Ue*** e della Nato, le emergenti minacce potranno essere contrastate con efficacia”. I. B.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Weapons + Arms (83%); Food Safety (78%); Food Security (78%); Product Safety (78%); Human Rights Violations (75%); Politics (68%); Economic Crisis (64%); Environment + Natural Resources (64%); Agriculture Regulation + Policy (63%); Food + Beverage Regulation + Policy (63%); Foreign Policy (61%)

**Industry:** Defense Industry (70%)

**Load-Date:** September 28, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X56-01H1-F148-5006-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

29 settembre 2019 domenica

N-QNTOS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 20

**Length:** 444 words

**Body**

Federico Del Prete BOLOGNA “I DAZI ci farebbero molto male, ma io ce la metterò tutta: la questione ha la massima attenzione del governo”. Giuseppe Conte si schiera dalla parte degli agricoltori italiani e dal Villaggio della Coldiretti, allestito a Bologna, conquista la platea, ribadendo che l'esecutivo farà di tutto per respingere la minaccia portata da Donald Trump. Ovvero i pesantissimi balzelli che il presidente americano vuole usare come rappresaglia in risposta all'arbitrato su Airbus (attesa tra qualche giorno). Conte cerca così di rassicurare un comparto in enorme agitazione (“A rischio c'è il 90% del nostro export”, allarga le braccia il presidente, Ettore Prandini), chiedendo in cambio un'alleanza “col governo in questo progetto di 'Green New Deal' per un'Italia più verde”. A BOLOGNA (dove oggi è atteso Matteo Salvini), Conte è accolto tra musica e bandiere. “Sappiamo che andrai a incontrare il Segretario di Stato americano Pompeo, serve un'azione di conoscenza agli Stati Uniti”, ribadisce Prandini: “È sconcertante che per una vicenda che riguarda tre nazioni, vengano introdotti dazi per tutto l'agroalimentare ***europeo***: l'Italia sarebbe la più penalizzata”. E ancora: “Abbiamo un'emergenza, si chiama cimice asiatica: ci servono il decreto attuativo e un piano di sostegno di 4 anni per le imprese”. Fino alla “provocazione”, come la definisce lo stesso Prandini: “Sottoscriviamo un accordo e impegniamoci a non toccare la fiscalità agricola”. Conte sui dazi promette impegno, ma “non sarà facile: abbiamo ottimi rapporti, ma in un negoziato gli Usa difendono i loro interessi e noi i nostri”. Quindi, assicura di proseguire sulla strada della tracciabilità del prodotti: “Dobbiamo difendere il made in Italy in tutte le sedi interne, ***europee*** e internazionali”. Una ncessità, a maggior ragione dopo il record fatto segnare da Parmigiano e Grana Padano: +16% di prodotti venduti all'estero nel primo semestre 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018. E DI FRONTE all'aggressione dell'Italian sounding, quelle imitazioni che sfruttano la fama degli originali e rubano fette di mercato per centinaia di milioni di ***euro***, bisogna combattere.

Proprio gli Usa ne sono una patria: lì si producono 204 milioni di chili di 'Parmesan' e i formaggi autentici raggiungono appena l'1% del mercato. Per questo, se i dazi dovessero diventare realtà, a pagare il prezzo più salato sarebbe il comparto agroalimentare. “Si tratta della prima sfida per la nuova Commissione ***europea*** - rimarca Prandini -: bisogna evitare uno scontro preoccupante che rischia di determinare un effetto valanga sull'economia e le relazioni con gli Usa”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Agriculture Regulation + Policy (63%)

**Industry:** Agriculture (81%)

**Load-Date:** September 28, 2019

**End of Document**

[***L'Eredità Rivoluzionaria***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X56-01G1-F148-52V7-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

29 settembre 2019 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** SALUTE & BENESSERE; Pag. 27

**Length:** 242 words

**Body**

"LA FRANCIA rivoluzionaria e napoleonica dall'Illuminismo alla nascita dello Stato moderno" è il titolo della preziosa mostra storico-documentaria inaugurata ieri mattina nella Biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia (via Pian dei Giullari 36/A), che rimarrà aperta al pubblico fino al 14 luglio 2020. A promuoverla è stata appunto la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, con il patrocinio del Ministero dei Beni culturali italiano e di quello dell'***Europa*** e degli Affari esteri francese, con lo scopo di celebrare i 230 anni dalla Grande Rivoluzione e i 250 anni dalla nascita di Napoleone Bonaparte. “Ogni rivoluzione nasce da un complesso di cause, morali e politiche -scriveva nel 1947 un Giovanni Spadolini appena ventiduenne-. Quella di Francia, alla fine del Settecento, fu generata da fattori, che particolarmente sviluppati in quel paese, erano però comuni un po' a tutta ***Europa***.

Ecco perché si può dire che la Rivoluzione francese è l'atto di nascita dell'***Europa*** moderna”. Per le due importanti ricorrenze la Fondazione Spadolini offre liberamente al pubblico una serie di iniziative di celebrazione e approfondimento, in collaborazione con altre istituzioni: “Oltre alla mostra storico-documentaria - spiega Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini-, ospiteremo un ciclo di conferenze sulla valenza dei principi della Rivoluzione e un concerto di musiche francesi d'epoca, eseguite alla Scuola di Musica di Fiesole”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Exhibitions (94%); Religion + Spirituality (75%); Conferences + Conventions (74%); Politics (67%)

**Load-Date:** September 28, 2019

**End of Document**

[***“Costruiamo un laboratorio riformista”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X56-01G1-F148-53HW-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

29 settembre 2019 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 195 words

**Body**

“IL PROGETTO parlamentare Psi-Italia Viva potrebbe essere, nell'autonomia politico organizzativa del Psi con il simbolo nuovo del garofano, un laboratorio riformista su cui è auspicabile che convergano altre aree riformatrici e progressive: i radicali di +***Europa***, le forze laiche e liberali ostili a un sovranismo isolazionista e pauperista”. Lo afferma in una nota il segretario provinciale del Psi pisano, Carlo Sorrente. “IL TENTATIVO di formare un laboratorio riformista - aggiunge - è una strada perigliosa da percorrere in autonomia e con coraggio e fattibilità di marciare verso un soggetto plurale deve essere approfondita dagli organi statutari del Psi partendo da un vasto dibattito che deve svilupparsi nelle comunità e nei territori e quindi nelle prossime settimane si eseguiranno le assemblee comunali in tutta la provincia, al termine delle quali, entrò la metà di dicembre alla presenza del segretario nazionale del partito, Vincenzo Maraio. L'appuntamento si svolgerà a Cascina (Pisa), dove nella prossima primavera si svolgeranno elezioni anticipate causate dalle dimissioni del sindaco leghista uscente, Susanna Ceccardi, eletta al Parlamento ***europeo***”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (82%); Economic Policy (73%); Resignations (69%); ***European Union*** (64%); Conferences + Conventions (63%)

**Load-Date:** September 28, 2019

**End of Document**

[***Visco promuove Draghi “Misure necessarie”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X56-01H1-F148-5009-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

29 settembre 2019 domenica

N-QNTOS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 20

**Length:** 358 words

**Body**

TIM, Alitalia, Ilva, tre casi che esprimono in maniera inconfutabile la complessità che si è determinata dopo la loro cessione dal controllo pubblico a quello privato, da fiore all'occhiello dell'imprenditoria italiana a casi irrisolvibili, sintomo di un sistema Paese che non riesce a uscire dall'impasse in cui è finito da almeno tre lustri. Tra i tre il caso a maggior confusione è sicuramente quello di Tim: la tipologia industriale che è strategica non solo per la sicurezza Paese, ma anche per quella dell'evoluzione tecnologica, l'implosione del rapporto Usa-Cina deriva, molto più che dai commerci, dalla supremazia sulla rete; il fatto che l'azienda non distribuisca dividendi ormai da 10 anni; il continuo avvicendarsi ai vertici di personaggi di spicco, Fulvio Conti è l'ultimo, senza riuscire a risolvere neppure minimamente le vicende dell'impresa; infine l'incapacità di trovare un linea industriale, magari maritandosi con un competitor e cedendo la maggioranza, in grado di far tornare la compagnia telefonica ai vertici ***europei***, come lo era prima del passaggio ai privati, che va detto è l'unico caso lampante, quotato in Borsa, in cui invece di migliorare è peggiorato.

ADESSO il successore di Conti, insieme all'ad Gubitosi, persona di riconosciuto standing professionale, dovrà misurarsi sulla guerra tra azionisti e insieme affrontare il tema della rete e la soluzione del rapporto con Open fiber, che non decolla essenzialmente per una questione di prezzo, ma anche sul debito per la partecipazione alle concessioni di ultima generazione 5G e oltre, e infine sugli investimenti poter realisticamente raggiungere gli obiettivi dell'agenda digitale e ancor più quelli dalla Commissione ***europea*** della Gigabit Society, che puntano ad assicurare, entro il prossimo lustro, connessioni simmetriche per il sistema pubblico e le famiglie. Riuscire in questa mission appare ad oggi particolarmente difficile, risolvere i problemi della governance azionaria deve essere il primo dei tasselli da inserire nel puzzle industriale e finanziario e Cdp, azionista pubblico, a questo fine dovrebbe puntare prioritariamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (81%); ***European Union*** (63%); Suits + Claims (63%)

**Industry:** Computer Networks (64%); Internet + Www (63%)

**Load-Date:** September 28, 2019

**End of Document**

[***Trump: via le truppe. Erdogan sfida la Ue; Merkel e Macron chiamano il sultano. E lui: “L'embargo delle armi non mi ferma”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X89-8SR1-JDN6-F4XH-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 543 words

**Body**

Giampaolo Pioli NEW YORK POTREBBE essere un massacro lento e prolungato. Anche ieri almeno una trentina di civili curdi sono stati uccisi compreso un giornalista dai bombardamenti delle forze d'invasione turche che hanno hanno sparato a sangue freddo anche su convogli di civili in fuga con la bandiera bianca. Le organizzazioni dell'Onu parlano già di oltre 500mila rifugiati e di almeno un centinaio di terroristi che sono riusciti a scappare dalle prigioni per rimettersi a combattare. Erdogan in questo clima sempre più tragico torna a dire al mondo: “Non ci fermeremo contro nessuno”.

I CURDI confermano di aver chiesto e ottenuto aiuto dal governo di Damasco contro il quale si sono sempre opposti per allearsi nell'offensiva anti-Ankara a difesa dell'integrità territoriale. Donald Trump dopo aver dato indirettamente il via libera all'invasione nella zona nord della Siria con l'annuncio del ritiro delle forze americane, adesso è impacciato e minaccia “gravi sanzioni contro Erdogan e i leader militari”, ma sembra solo un altro proclama. Il Pentagono intanto annuncia che oltre 1.000 soldati americani in Siria si sono ritirati e stanno evacuando per non finire sotto la pioggia di fuoco dei turchi. PER TAMPONARE lo sconcerto e il disappunto sia della Camera che del Senato americani, ma senza minimamente fare accenno al blocco della vendita delle armi, Trump assicura che si sta preparando una soluzione punitiva bipartisan se Ankara non ferma i suoi mezzi militari. Molti attendono adesso gli effetti del blocco messo in pratica da Francia, Germania e dai paesi scandinavi in attesa che, anche su pressione dell'Italia e del ministro degli esteri Di Maio alla ***Ue***, il resto dell'***Europa*** si muova con una linea unica e intransigente. La decisione potrebbe arrivare oggi nella riunione dei ministri degli Esteri ***Ue***. Da Mosca Putin fa sapere che non tollererà intralci alla difficile conferenza per la riconciliazione che dovrebbe aver luogo il 21 ottobre nella quale si dovrà discutere con le forze di opposizione al regime di Damasco, anche della sicurezza del territorio siriano a maggioranza curda. Ma sul terreno i raid proseguono e le forze invasione in schiacciante superiorità numerica anche perché i turchi sono affiancati dalle milizie mercenarie siriane filo-Ankara che si sarebbero già macchiate delle atrocità maggiori e degli abusi sulla popolazione in fuga dalle loro case.

OGGI TORNA a riunirsi il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il presidente di turno sudafricano spera di ottenere un consenso, mancato venerdì, su una dichiarazione unanime di condanna ad Ankara. L'obiettivo è garantire la protezione dei civili, delle donne, degli anziani e dei bambini che fuggo senza acqua e senza cibo dai loro villaggi lasciati privi di elettricità dalle bombe. Salvini a nome della Lega si scaglia contro Erdogan, ricordando che contro i curdi potrebbe ripetersi il genocidio operato dai turchi contro gli armeni un secolo fa. L'Italia che vede nella Turchia un grande cliente per gli armamenti, quest'anno avrebbe già consegnato ad Ankara 46 milioni di dollari in armi, mentre nel 2018 quando Erdogan stava raggruppando le forze al confine con la Siria, la cifra era stata di 362 milioni di ***euro*** secondo i dati forniti al parlamento.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Weapons + Arms (94%); Civil Rights (75%); Human Rights Violations (63%); Chemistry (61%); War Crimes (61%)

**Load-Date:** October 13, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X89-8SR1-JDN6-F4MG-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** DONNA; Pag. 19

**Length:** 475 words

**Body**

SE NON AVESSE risvolti drammatici potrebbe sembrare grottesca la recente decisione di applicare, da parte degli Stati Uniti, una serie di dazi che potranno colpire importanti filiere dell'economia ***europea*** e specificatamente alcuni settori del sistema agroalimentare italiano. Molto è già stato scritto in proposito ma forse ricostruire i temi del contendere aiuta a capire la complessa vicenda. Come noto la definitiva decisione non è ancora stata promulgata, anche se appare come una formalità. Tanto che è già stata presentata pubblicamente la lista dei prodotti soggetti a futuri dazi la cui entrata in vigore è prevista per il 18 ottobre.

Tutto nasce dall'accusa statunitense, iniziata nel lontano 2004, di aver favorito, da parte dell'***Ue***, con sovvenzioni, la società Airbus. Dopo ,15 anni, dunque, il 2 ottobre l'Organizzazione del Commercio Internazionale (Wto) si è pronunciata sulla questione a favore degli Usa, affermando che gli aiuti di stato ***europei*** ad Airbus hanno falsato la concorrenza nuocendo alle vendite di aerei civili della Boeing (Usa) ed ostacolandone le esportazioni verso alcuni mercati. La sentenza promulgata stabilisce in 7,5 miliardi di dollari il valore delle contromisure che gli Usa possono richiedere nei confronti dell'***Unione europea*** e di alcuni Stati membri. Da qui nasce la nota lista che oggi circola dove vengono colpiti gli aerei commerciali prodotti da alcuni Paesi ***europei*** con un un dazio del 10%, mentre la maggior parte degli altri beni, ed in particolare i prodotti agro-alimentari, saranno soggetti ad un dazio del 25%. NON BASTASSE la lista americana differenzia tra Paese e Paese e tra prodotti e prodotti: colpisce per esempio i tedeschi soprattutto nelle apparecchiature meccaniche e utensili industriali, i francesi per il vino, mentre per l'Italia la lista iniziale si riduce (evitando per il momento il vino e olio) ma colpendo gravemente i prodotti alcolici che sono un grande patrimonio del nostro export, come fa notare Federvini, i prodotti caseari, i salumi, in parte frutta e orticoli. Almeno due considerazioni sorgono spontanee a caldo della vicenda. Contrariamente a quanto alcuni hanno affermato, in questa triste storia non vince nessuno e men che meno il vino italiano solo perché si colpisce quello francese. Anzi, perde l'***Ue*** che da troppo tempo manca di una decisa posizione internazionale anche in tema di scambi e di protezione dei proprio prodotti agroalimentari. Una seconda considerazione, corollario alla prima, riguarda un soggetto che credevamo servisse solo a pagare profumatamente i funzionari in servizio, ossia l'Organizzazione Mondiale del Commercio, organo deputato alla gestione delle norme di commercio internazionale, che sorprendentemente risponde con solerzia a favore degli Stati Uniti in tema di aiuti di stato ***europei***. [*Davide.gaeta@univr.it*](mailto:Davide.gaeta@univr.it) © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Nontariff Barriers (71%); Marketing + Advertising Regulation + Policy (68%); Agriculture Regulation + Policy (64%)

**Industry:** Agriculture (78%)

**Load-Date:** October 13, 2019

**End of Document**

[***Tasse e carcere agli evasori, governo in tilt; Il M5s rilancia: giù il cuneo fiscale alle imprese. Lite su quota 100. Mancano le risorse***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X89-8SR1-JDN6-F4RK-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 585 words

**Body**

Antonio Troise ROMA SI TRATTA ad oltranza per far quadrare i conti e mettere pace fra le diverse anime della maggioranza giallo-rossa. Un vertice notturno deciso dal premier, Giuseppe Conte, con l'obiettivo di far quadrare finalmente i numeri della manovra da 30 miliardi. Così, poco dopo le 22, oltre al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, varcano il portone di Palazzo Chigi i capi delegazione di Pd (Dario Franceschini), 5 Stelle (Luigi Di Maio), Italia Viva e Leu. Una riunione incandescente alla quale il responsabile di via Venti Settembre si è presentato con una serie di opzioni ma con tanti capitoli ancora tutti da scrivere. La sostanza è che mancano le risorse per accontentare tutte le richieste dei partiti.

LA TENSIONE è altissima e si litiga praticamente su tutto. Luigi Di Maio insiste sulla necessità di inserire nella manovra anche il salario minimo, compensando il maggior onere per le imprese (fra i 3 e i 5 miliardi) con le risorse destinate al taglio del cuneo fiscale e dirette, in un primo momento, a incrementare le buste paga dei lavoratori dipendenti. Ipotesi che il Pd proprio non riesce a digerire. Anche perché, fanno notare i vertici dei democratici, sono state proprio le imprese a premere per ridurre le tasse sui lavoratori, dando circa 500 ***euro*** in più in busta paga per i redditi fino a 35mila ***euro***. Mentre Italia viva rilancia proponendo l'abolizione, già dal 2020, di Quota 100 per le pensioni. Il leader della Lega, Matteo Salvini, sale subito sulle barricate. E il ministro del welfare, Nunzia Catalfo, taglia corto: “L'uscita anticipata dal lavoro non si tocca”. Ma c'è anche chi sospetta che, dietro l'offensiva di Di Maio sul salario minimo, si nasconda in realtà l'obiettivo di far partire subito almeno una prima tranche dell'assegno per i figli (240 ***euro*** al mese per i redditi medi). Non a caso, il Pd propone di far partire già l'anno prossimo l'assegno per i figli, con l'avvio di un fondo che metta insieme tutte le risorse stanziate per gli asili nido e gli altri bonus.

SUL TAVOLO ci sono altri due temi non meno impegnativi: il carcere per i grandi evasori e l'aumento delle tasse sui prodotti più inquinanti. Nel mirino plastica ma anche il diesel. Nel pomeriggio, i sottosegretari dei quattro partiti di maggioranza (Misiani, Castelli, Baretta, Guerra, più Marattin per Italia Viva) sono convocati dal ministro dell'Economia con i tecnici per cercare una sintesi, a partire dal decreto fiscale che dovrebbe garantire gran parte delle coperture stimate dalla lotta all'evasione (7 miliardi) ma che, ad ora, ne darebbe poco più della metà. La Ragioneria, a quanto riferisce una fonte parlamentare, avrebbe fatto sapere che le proposte avanzate dai partiti negli ultimi giorni sforerebbero di gran lunga le coperture indicate nel Def. Così fra le ipotesi rispunta la questione della rimodulazione dell'Iva, con un aumento dell'aliquota intermedia del 10% per alcune categorie di prodotti e servizi (a partire da ristoranti e hotel).

C'È POI la questione del superticket, che Di Maio (ma anche Leu) vorrebbe cominciare ad abolire già con la prossima manovra economica. La maratona a Palazzo Chigi per individuare coperture e misure continua fino notte fonda. Oggi, probabilmente, ci sarà un nuovo vertice, prima del Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il decreto fiscale e il Documento programmatico di bilancio. Ma non è escluso un ulteriore slittamento a domani, in tempo utile per rispettare le scadenze dell'***Unione europea***. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Excise Tax (93%); Economic Growth (75%); Economic Policy (75%); National Debt (74%); Tobacco + Health (74%); Wages + Salaries (67%); ***European Union*** (64%); Labor + Employment (63%); Labor Unions (63%)

**Industry:** Budgets (94%)

**Load-Date:** October 13, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X89-8SR1-JDN6-F4WD-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 727 words

**Body**

Alessia Gozzi MILANO PIÙ SOLARE e digitalizzazione degli asset rinnovabili. Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables dal 2016 è deciso a cavalcare la transizione energetica, una leva di sviluppo anche per il Paese. L'azienda ha chiuso il 2018 con 336 milioni di ***euro*** di ricavi, in aumento del 16,4% rispetto all'anno precedente, e punta a chiudere il 2019 in ulteriore crescita. La transizione energetica porta opportunità e insidie, stiamo muovendo le leve giuste?

“Qui si tratta di una trasformazione vera e propria del sistema energetico, dai trasporti ai sistemi produttivi. Uno degli elementi è sicuramente la tecnologia, bisogna investire in ricerca e sviluppo per svilupparla e far sì che crei valore. Quello che serve è la continuità delle politiche: vietato mollare la presa. Ogni giorno che passa ci stiamo allontanando sempre di più dalla neutralità carbon”. Come tutte le trasformazioni possono creare scossoni nel sistema produttivo e e sociale... “È importante l'equità della trasformazione: non bisogna creare vincenti e perdenti. Questo significa anche riqualificazione delle competenze per le categorie penalizzate”. Il meccanismo dei bonus funziona? “Per incentivare certi tipi di consumo un meccanismo premiante e disincentivante va bene ma serve gradualità. Così le persone riescono a programmare la transizione. Ma soprattutto servono obiettivi di lungo periodo e dialogo con tutte le parti sociali e produttive coinvolte”. Che futuro vede negli equilibri energetici ***europei***? “Serve massa critica per portare a termine la transizione anche sul piano ***europeo***. Ci sono giuste aspettative perché l'Italia possa giocare un ruolo chiave anche in ***Europa***”. Quali le tecnologie a cui puntare? “Per quanto riguarda le tecnologie di produzione, il fotovoltaico è quello più economico. C'è tutto il mercato delle batterie che avrà un grande sviluppo mentre, l'idrogeno da fonte rinnovabile sarà la nuova frontiera. E poi c'è la cattura e lo stoccaggio della CO2. Su questi tre settori il lavoro è ancora parecchio”. Il piano industriale di Falck Renewables prevede investimenti sostanziosi, nel 2019 avete già fatto diverse acquisizioni: che previsioni avete per gli ultimi mesi dell'anno? “Oggi puntiamo ad accelerare lo sviluppo e a cogliere tutte le opportunità di crescita che il mercato potrà offrire, a livello sia nazionale sia internazionale”. Dal suo insediamento il titolo ha avuto un'ottima performance (+403% prezzo azione dato Bloomberg dal 29/11/2016), quali sono state le leve? “Abbiamo definito un piano chiaro di ciò che volevamo fare a fine 2016 e e abbiamo proseguito caparbiamente su quella strada. Questo ha portato dei risultati, creato un buon rapporto con il mercato e motivato le risorse all'interno dell'azienda. E poi, naturalmente, la transizione energetica porta sicuramente prospettive di crescita nel nostro settore”. Quale è il vostro mix energetico? “Molto eolico e un 10-15% di solare. In futuro vediamo un riequilibrio tra questi mix anche perché il solare può essere più sostenibile ed economico in molti paesi in cui siamo, Italia, Spagna”. Quale è la sfida principale che puntate a vincere nel 2020? “Le tecnologie sono sempre state un pilastro primario e fondamentale anche per il nostro settore, ma credo che una sfida importante sia rappresentata dalla digitalizzazione nella gestione degli asset rinnovabili e nella loro integrazione nei sistemi elettrici”. Cosa pensa dell'accordo sul clima siglato all'Onu? “Credo che serva un approccio coraggioso da parte del mondo della politica internazionale nell'affrontare la sfida della decarbonizzazione: si tratta di una sfida di portata mondiale per porre un freno ai cambiamenti climatici che richiede di ripensare radicalmente il modello produzione-trasporto-consumo, riprogettando in maniera altrettanto drastica un mercato elettrico concepito decenni fa per sviluppare la generazione da fonti fossili. Oggi le tecnologie sostenibili sono disponibili. Parallelamente, mi chiedo quanto noi siamo effettivamente disposti a modificare le nostre abitudini e i nostri stili di vita: si tratta di adottare nuove forme di acquisto e di consumo in maniera equa e sostenibile per ciascuna fascia di popolazione. Quando è stata l'ultima volta, potendocelo permettere, che abbiamo fatto un'azione consapevole per ridurre le emissioni?”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Industry:** Energy + Utilities (94%); Alternative + Renewable Energy (82%)

**Load-Date:** October 13, 2019

**End of Document**

[***Attacchi informatici e furti di dati Lo scudo protettivo di Zurich per la sicurezza delle aziende***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X89-8SR1-JDN6-F4WX-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 5

**Length:** 722 words

**Body**

Achille Perego MILANO L'IMPORTANZA del cyber risk e dei rischi tecnologici per aziende e imprenditori italiani è sempre più evidente. È quanto emerso dall'ultimo Regional Risks for Doing Business Report 2019, realizzato dal World Economic Forum in collaborazione con Zurich e Marsh, che ha coinvolto oltre 13.000 business leader in 130 Paesi nel mondo con lo scopo di classificare i principali timori legati allo svolgimento della loro attività nei prossimi dieci anni. Seppure con macro differenze regionali, il report ha registrato una sempre maggiore preoccupazione legata al rischio cyber a livello globale e soprattutto a livello ***europeo*** ed italiano, dove occupa il primo posto della classifica. Il consolidarsi di questo timore fra manager e imprenditori evidenzia la sempre crescente sofisticazione e proliferazione degli attacchi informatici e delle minacce ad essi collegate, che trovano conferma e riscontro nei recenti attacchi alle infrastrutture pubbliche e alla vulnerabilità dei dati personali a disposizione delle aziende.

“I punti di tangenza più evidenti tra i rischi percepiti a livello ***europeo*** e globale e quelli maggiormente sentiti in Italia - spiega Alessandro Castellano, Country Ceo di Zurich Italia - riguardano il cambiamento climatico e l'importanza sempre più pervasiva della tecnologia. In merito al primo, è utopistico pensare che gli Stati siano in grado di far fronte gli effetti sempre più marcati degli eventi atmosferici e catastrofali: emerge quindi con chiarezza la necessità di un nuovo patto 'pubblico-privato', in grado di prevenire e intervenire a tutela di famiglie e imprese”. Qual è invece la risposta delle aziende al rischio informatico? “Relativamente al cyber risk il nostro Paese - risponde sempre Castellano - risulta molto più scoperto in termini sia di preparazione e comprensione del rischio sia di capacità di affrontarlo. È quindi fondamentale recuperare in tempi rapidi attraverso adeguati assessment, soprattutto a favore delle piccole e medie imprese, tipicamente maggiormente esposte”. Che ruolo possono avere le imprese assicurative per la prevenzione e copertura del cyber risk? “Gli operatori assicurativi, da sempre in prima linea sulla cultura del rischio - conclude il Ceo di Zurich Italia - sono i più accreditati per fornire adeguato supporto in tal senso, in particolare quelli con expertise globale che consente di fare leva su esperienze già maturate in aree geografiche in cui tali rischi sono più maturi”. Rispetto a qualche anno fa, aggiunge Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia “stiamo assistendo a una crescente richiesta di protezione e tutela assicurativa sul fronte cyber, a dimostrazione di quanto il tema della sicurezza informatica sia divenuto ormai cruciale per la pianificazione e la gestione del proprio business. Attacchi informatici, furti di dati personali, falle e intrusioni tecnologiche possono generare, infatti, crisi reputazionali difficili da sanare. Per il rischio cyber, come per gli altri rischi fortemente sentiti dalle nostre aziende, la sedimentazione di una cultura della prevenzione rimane in ogni caso fondamentale”. PER RISPONDERE a questa esigenza Zurich prevede una copertura per il rischio di violazione dei dati già all'interno della polizza RC dedicata al mondo dei professionisti. Per le specificità del rischio cyber è stata invece sviluppata Cyber Security and Privacy, attraverso la quale il cliente è supportato da specialisti sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella fase di assistenza in caso di sinistro. Grazie alla partnership tra il gruppo Zurich e Crawford, azienda leader mondiale nella fornitura di servizi di gestione sinistri e risk management, Zurich è in grado di offrire un servizio di digital resolve che rappresenta un unicum nel panorama assicurativo. Entro un'ora dal verificarsi dell'evento, l'assicurato viene contattato dall'Incident manager ed entro 5-24 ore vengono attuate le azioni urgenti di mitigazione del rischio. Il cliente è inoltre supportato da uno specialista in caso di danno reputazionale conseguente all'evento. Per un professionista fino a 2 milioni di fatturato, a seguito di esito positivo del self-assessment (cinque domande volte a verificare il grado di sicurezza informatico), il costo annuo della polizza è di 500 ***euro***. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Risk Management (94%); Safety, Accidents + Disasters (78%); Company Strategy (75%); Natural Disasters (65%)

**Load-Date:** October 13, 2019

**End of Document**

[***Investimento sul Palazzo Stanziamenti del governo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X89-8SB1-F148-5217-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 272 words

**Body**

IL PALAZZO comunale che si affaccia su piazza del Popolo è la “casa di tutti i cittadini”, lo si può dire per definizione. E dunque merita investirci.

Per farlo diventare hi-tech quanto a efficienza energetica. Il che vuol dire miglioramento della climatizzazione interna, e della luce, però allo stesso tempo con un robusto risparmio in bolletta che potrà arrivare in prospettiva a punte del 70%. Il municipio di Montespertoli sta per andare incontro a un grosso restauro volto proprio all'efficienza energetica. Si ripropone qui quanto si sta realizzando all'omologo palazzo di Montelupo, anche se in forma più ridotta: nuovi impianti interni e tetto fotovoltaico sono tra le misure in arrivo. Ci sono, a disposizione su qeuata partita, soldi dal Governo: il ministero dello Sviluppo economico ha assegnato ai Comuni contributi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) della ***Ue*** per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficienza energetica e dello sviluppo territoriale sostenibile. A Montespertoli sono stati assegnati 90mila ***euro***. Di questi, intanto, 36mila ***euro*** sono destinati alla sostituzione di tutte le lampade con quelle a tecnologia Led, e alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico. I lavori sono stati già assegnati ad un'impresa specializzata. L'illuminazione a Led garantisce molta più luce e, come accennato, una bolletta anche più leggera. Altri soldi serviranno invece per rinnovare gli impianti per il clima interno, con l'obiettivo della riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2). E anche in questo caso, l'intervento è già stato affidato a una ditta specializzata.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Emissions (75%); Securities + Other Investments (75%)

**Industry:** Energy + Utilities (94%); Alternative + Renewable Energy (70%)

**Load-Date:** October 13, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X89-8SR1-JDN6-F4X3-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 6

**Length:** 382 words

**Body**

SOLO gli storici - e nemmeno tutti - ricordano i nomi di Sir Mark Sykes e François Georges-Picot. Erano due diplomatici di modesta levatura ai quali si attribuisce la colpa dei confini degli Stati arabi dopo il crollo dell'impero Ottomano. Il loro compito era categorico: dividere il Medio Oriente in due sfere di influenza, a nord la francese, a sud l'inglese.

E infatti, dando un'occhiata alla mappa, si ha l'impressione che abbiano usato il righello. Con un'omissione: non c'è uno Stato curdo. Eppure non si tratta di qualche tribù ma di un'etnia vera e propria con una sua storia, una sua cultura, una sua lingua. Un popolo insomma, smembrato fra i Paesi confinanti. Era il maggio 1916. Da allora prima gli ***europei*** poi gli americani hanno fatto ogni sorta di errori. E questi errori hanno condotto alla nascita del fondamentalismo islamico, al crescente radicalismo e infine al terrorismo. Ebbene, la cosa ci riguarda da vicino. Per tre motivi. Il primo: per il pericolo di una risorgenza dell'Isis. Nelle prigioni guardate dai curdi siriani ci sono circa 10mila tagliagole. Ma i curdi sono in ritirata e dunque quelle prigioni non sono affatto sicure. Il secondo: il ricatto di Erdogan. Se l'***Ue*** ci ostacola - annuncia - noi faremo partire i profughi. Si profilerebbe un'altra invasione come quella dell'estate 2015 lungo la rotta balcanica. Per frenarla Angela Merkel volle che dessimo alla Turchia molti miliardi di ***euro***. A che servirono? A pagare il mantenimento dei profughi, ospitati in campi simili a lager? Non esattamente. In prevalenza furono spesi in armi. E ora il minacciato embargo fa sorridere. Troppo tardi. Non porterà al ritiro di Erdogan. Il quale non combatte il terrorismo, anzi combatte coloro che sul campo sgominarono l'Isis. Il suo obiettivo è strategico: impedire la creazione di uno Stato curdo che domani assorbirebbe le regioni curde della Turchia, oltre a quelle di Siria, Iraq, Iran. Il terzo motivo riguarda il disimpegno americano. Quella decisione sciagurata ha lasciato mano libera al sultano. E ora Trump per rimediare ha una sola opzione: strangolare l'economia turca. Lo tentò un paio di anni fa e ottenne la liberazione di un ostaggio. Ma questa volta la posta è molto più alta. E le sanzioni non hanno mai spaventato i despoti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Terrorist Organizations (94%)

**Load-Date:** October 13, 2019

**End of Document**

[***Un presidio per i Curdi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X89-8SB1-F148-555Y-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 164 words

**Body**

ANCHE Massa si muove per chiedere la sospensione dell'azione militare turca. Martedì alle ore 18 associazioni, sindacati, forze politiche della città organizzano un presidio in piazza Aranci a sostegno del popolo curdo. “Ci ritroveremo in piazza Aranci - spiegano i promotori - per testimoniare la nostra solidarietà al popolo curdo e per leggere insieme un appello che invieremo al presidente della Repubblica, al presidente del Parlamento ***Europeo***, al presidente del consiglio”. Hanno aderito al presidio: Accademia della Pace, Anpi, Arci, Cgil, Uil, Pd, Left, Sinistra Italiana, Mdp Articolo 1, Movimento Giovanile della Sinistra, Giovani Democratici, Èviva, l'Astrolabio, la Coperta della Pace, Articolo Primo, Semicattivi, Movimento Federalista ***Europeo***, MurAperte. Anche l'Associazione Apuana Volontari della Libertà, aderente alla Fivl, in un documento chiede al Governo Italiano di intervenire presso il Governo Turco perché sospenda immediatamente l'invasione del Nord della Siria”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Politics (88%); Labor + Employment (82%); Labor Unions (75%); Children (73%); Terrorist Organizations (69%)

**Load-Date:** October 13, 2019

**End of Document**

[***Draghi lascia: “Bce in buone mani”; L'addio del governatore, tocca alla Lagarde: non lo faremo rimpiangere. Il grazie di Mattarella e Merkel***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XCK-3081-JDN6-F283-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

29 ottobre 2019 martedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** Pag. 29

**Length:** 601 words

**Body**

di Elena Comelli MILANO Festa grande a Francoforte per salutare Mario Draghi, alla fine dei suoi 8 anni a capo della Bce, e dare il benvenuto a Christine Lagarde, che ne prenderà il posto dal primo novembre. Nell'ultimo saluto alla "sua" banca centrale, Draghi ha lanciato la parola d'ordine: “È il momento di più ***Europa***, non meno”. E ha impartito la consueta iniezione di fiducia: “Un anno fa la domanda fondamentale era se l'***euro*** sarebbe sopravvissuto. Adesso sappiamo che l'***euro*** è un processo irreversibile. Lasciare la Bce è più facile, sapendo che è in buone mani”, ha detto il governatore uscente.

Un unico rammarico, forse: non essere riuscito a vedere un “bilancio comune” per i 19 Paesi che lui ritiene ancora necessario. Gli ha fatto eco Angela Merkel, che ha ringraziato Draghi per il suo contributo alla stabilità ***europea*** negli anni della grande crisi. “Certo l'***Eurozona*** oggi non è ancora senza problemi, ma siamo molto più forti di prima della crisi”, ha detto Merkel. “Mario, hai guidato la Bce in periodi turbolenti, ricordo bene come ci siamo incontrati a Francoforte otto anni fa e subito dopo l'inaugurazione ci fu il primo meeting congiunto sulla crisi. Ne sono seguiti molti altri - aggiunge la cancelliera tedesca all'apertura della cerimonia, nel nuovo grattacielo della Bce -. Non erano momenti facili e i mercati scommettevano sul collasso dell'***Eurozona***. Otto anni dopo, siamo molto lontani da quella situazione”. La Merkel ha sottolineato anche l'importanza che la politica ***europea*** non venga lasciata sola, ma che gli Stati - come Draghi auspica da tempo - facciano la loro parte con riforme strutturali e agendo sulla leva fiscale. Un tema ripreso dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha ricordato il coraggio di Draghi nel richiamare la politica fiscale degli Stati a svolgere il suo ruolo per resistere al rallentamento della crescita economica in ***Europa***. “Spetta a noi, capi di Stato e di governo, portare avanti il suo famoso whatever it takes (letteralmente 'ad ogni costo', ndr), essere i guardiani della sua eredità”, ha sostenuto Macron. Nell'elogio del banchiere italiano, Macron ha sottolineato anche l'umiltà e l'umanità di Mario Draghi: “Sei sempre stato consapevole di quello che era la cosa più importante oltre le parole e i numeri: la vita delle persone. Non ti sei mai perso lungo la strada, hai agito per loro, per tutti, è quello che nel mio Paese chiamiamo il pubblico interesse”. Il saluto più caloroso è stato quello del presidente Sergio Mattarella: “Professor Draghi, caro Mario, come cittadino ***europeo*** desidero dirti grazie”. Secondo Mattarella, “oggi possiamo dire che il sistema economico ***europeo*** è più solido. L'occupazione è cresciuta ed è mediamente più alta che nel 1999. Il sistema bancario, sotto la supervisione unica ***europea***, è più compatto. L'integrazione tra le economie, e quindi la convergenza tra gli Stati membri, è elevata, ma soprattutto - e questo rappresenta uno dei più grandi risultati di questi anni - il sostegno popolare all'***euro*** è tornato a essere particolarmente alto”. “Thank you very much” gli ha detto pure Christine Lagarde, che raccoglie l'eredità del banchiere italiano. “Di solito quando si parla di qualcuno alla fine di un mandato si ricordano le sue opere e azioni. Nel tuo caso sono talmente famose che non ce n'è davvero bisogno e mi sono impegnata a non ripetere le tue tre famose parole”, ha detto la presidente entrante della Bce. Non sarà un compito facile convincere i mercati come ha saputo fare il suo predecessore. Ma sarà un pilastro importante per rimettere in moto la crescita. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Heads Of State + Government (92%); Politics (84%); Public Debt (80%); Central Banks (78%); Economic Crisis (73%); Wages + Salaries (64%); Economic Conditions (63%)

**Industry:** Budgets (81%)

**Load-Date:** October 28, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XCK-3081-JDN6-F284-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

29 ottobre 2019 martedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** Pag. 29

**Length:** 58 words

**Body**

“Mario Draghi, alla guida della Banca centrale ***europea***, lei ha portato molto in alto il sogno ***europeo***. Lei è il degno erede dei padri fondatori dell'***Europa***. Ha salvato l'***Europa*** dal naufragio, ha garantito e rafforzato la protezione dell'***Europa*** e dei suoi cittadini. Ora tocca a noi leader proseguire il suo impegno e speriamo di essere all'altezza”

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Central Banks (94%); ***European Union*** (83%); National Debt (65%); Economic Crisis (63%); Politics (63%)

**Load-Date:** October 28, 2019

**End of Document**

[***Grandi manovre nelle Marche Toscana, incertezza sui candidati; Il prossimo anno si vota in Emilia Romagna, Veneto, Calabria e Campania. Il verdetto dell'Umbria pesa***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XCK-3081-JDN6-F2DB-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

29 ottobre 2019 martedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 6

**Length:** 312 words

**Body**

Pierfrancesco De Robertis Chissà se la debacle estiva per desiderio di pieni poteri avrà insegnato a Matteo Salvini che per vincere non bisogna voler stravincere, e che il desiderio di autosufficienza in politica non ha mai portato bene. Specie in Italia.

Visti peraltro l'apparente stridìo tra toni moderati e populisti ambedue presenti nella coalizione di centrodestra e soprattutto tra narrazione sovranista tipica della Lega salviniana e collocazione ***europea*** del nostro Paese, che mette insieme nel centrodestra italiano Ursula Von del Layen votata da Berlusconi, il nazionalista polacco Jaroslaw Kaczynski amato dalla Meloni e il vasto fronte ***euroscettico*** cui il leader leghista non ha mai smesso di strizzare l'occhiolino. Per non parlare delle garanzie atlantiche che Salvini pensava di avere ma che poi con lo scoppiare del Russiagate ha compreso non essere così solide. In altre parole l'interrogativo dietro al soverchiante successo leghista in Umbria è il delicato equilibrio all'interno della coalizione tra quelle forze che una volta avremmo definito centriste, ***europeiste*** e atlantiche e quelle che invece ormai hanno imboccato la strada del nazionalismo identitario e populista. Salvini come tutti i leader ama accentuare i contenuti del proprio messaggio con i quali si motivano i potenziali elettori ad andare a votare, ma sa che specie in elezioni come quelle regionali dal decisivo impatto maggioritario il boom si fa in mediana, puntanto quella massa indistinta di elettori che possono indifferentemente passare da una parte all'altra. E in questa sua capacità di essere inclusivo verso chi adesso rappresenta una parte numericamente minoritaria ma politicamente centrale dello schieramento che si giocherà la possibilità del centrodestra di confermarsi forza di governo. Partendo dalle Regioni per tornare alla guida del Paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Graphic**

Il centrodestra La sfida decisiva è tenere unite anime diverse

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (75%); Riots (73%); Tobacco + Health (69%); Tobacco Regulation + Policy (69%); Immigration (65%)

**Industry:** Budgets (61%)

**Load-Date:** October 28, 2019

**End of Document**

[***Il pugile Ali compie 40 anni “Riflettiamo sull'integrazione”; Il campione lancia un appello alla politica e alle nuove generazioni: servono aiuti e grande sensibilità***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XCK-3081-JDN6-F111-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

29 ottobre 2019 martedì

N-PIP Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PONTEDERA; Pag. 17

**Length:** 237 words

**Body**

PONTEDERA Sabato scorso Mouhamed Ali Ndiaye, campione di pugilato di origine senegalese ma ormai cittadino italiano e pontederese d'adozione, ha festeggiato il traguardo dei 40 anni. Sempre sensibile ai temi sociali, in particolare a quello dell'immigrazione, ha voluto approfittare di questa occasione speciale per lanciare un appello umanitario. “Quaranta anni sono quasi la metà della mia vita, durante la quale ho vissuto un percorso di integrazione difficile ma ricco di soddisfazioni che mi hanno fatto diventare il primo senegalese campione d'Italia di pugilato per ben due volte, nel 2004 e nel 2008 - ricorda il grande atleta -. Oggi vorrei lanciare un allarme, ma soprattutto un messaggio di sensibilizzazione per dire che le persone vanno salvate, che non si possono lasciar morire o vagabondare in mare uomini, donne e bambini. Occorre che tutta l'***Europa*** collabori ad affrontare il problema epocale della migrazione, ma, soprattutto, è necessario un piano di aiuti, di crescita e di pace dell'***Europa*** per l'Africa ed il Medio Oriente che si traduca in: solidarietà, sviluppo giusto e democratico di quei Paesi e occasione economica per le imprese ***europee*** e italiane”. Il messaggio di Ali - campione nello sport ma anche nella vita come uomo dagli alti valori morali - è rivolto alla politica, ai giovani e soprattutto ai giovanissimi che si troveranno davanti a sfide etiche inedite. S.L. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Immigration (94%); Politics (63%)

**Load-Date:** October 28, 2019

**End of Document**

[***Task force di cacciatori di fondi europei “In Comune l'ufficio di europrogettazione”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XGS-M601-F148-512M-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

13 novembre 2019 mercoledì

N-QNUMB Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 17

**Length:** 210 words

**Body**

TERNI “Il Comune di Terni sarà il primo dell'Umbria a dotarsi di un ufficio di ***europrogettazione***, grazie ad un atto presentato dal M5S e rielaborato in commissione con il contributo di tutte le forze politiche”, cosi il consigliere comunale pentastellato, Luca Simonetti. “Il Consiglio comunale ha deliberato unitariamente che venga costituito un apposito ufficio con la funzione di formare una vera e propria task force di cacciatori di fondi ***europei*** - spiega Luca Simonetti -. Allo stesso tempo queste professionalità verranno impiegate per fare azioni di lobbying verso altri tavoli istituzionali, un lavoro fondamentale per garantire che le risorse stanziate siano realmente coerenti con le necessità della città. Una vittoria per Terni, un risultato che arriva grazie alla tenacia del M5S e degli amici che ci hanno supportato anche dall'esterno, grazie all'ottimo lavoro svolto dalle minoranze e da tutta la terza commissione, presieduta da Leonardo Bordoni. Grazie alla sensibilità dell'ex assessore Sonia Bertocco e del neoassessore Orlando Maselli. Non ho dubbio che si tratti di uno degli atti d'indirizzo più importanti approvati in questa legislatura. È ora di alzare lo sguardo e ricostruire un futuro per una città da troppo tempo in un vicolo cieco“.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Communities + Neighborhoods (94%); Politics (75%); Wounds + Injuries (69%)

**Load-Date:** November 12, 2019

**End of Document**

[***I grillini si spaccano sulla coalizione Ursula; Via libera al nuovo presidente della Commissione. Ma i Cinque stelle vanno in ordine sparso. Gentiloni: “Punto sulla crescita”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM0-5071-F148-51VJ-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 562 words

**Body**

di Alessandro Farruggia ROMA Strasburgo dà via libera a grande maggioranza a Ursula von der Leyen. Le priorità del nuovo presidente della Commissione sono l'ambiente e in particolare il clima, la crescita economica, la riforma dei trattati di Dublino sull'asilo, il completamento dell'unione bancaria, la digitalizzazione. Punto chiave del suo programma sarà la lotta al cambiamento climatico, con un piano da cento miliardi di investimenti per lo sviluppo sostenibile - il Green New Deal - da proporre entro cento giorni dall'insediamento, attorno al quale quel ruoteranno le politiche finanziarie, fiscali e industriali dell'***Ue***. La nuova Commissione ha avuto il placet dell'***Europarlamento*** con 461 si, 157 contrari e 89 astenuti, facendo meglio di quella precedente di Juncker che ebbe 423 voti a favore, 209 contrari e 67 astenuti.

Popolari (tutti a favore), Socialisti (solo quattro astenuti e un contrario) e liberali di Renew ***Europe*** (quattro astenuti) votano compatti, mentre i Verdi, che a luglio votarono contro, aprono una cauta linea di credito nei confronti della nuova presidente: la maggioranza si è astenuta, 5 i favorevoli e 10 i contrari. Votano 'no' i sovranisti di Identità e Democrazia di cui fa parte la Lega, la sinistra radicale di Gue e i Conservatori di Ecr, compresa Fratelli d'Italia, anche se la componente più numerosa del gruppo, la delegazione polacca del PiS, decide di appoggiare la nuova squadra. In dissonanza con il movimento, si spacca invece il M5S, che a luglio aveva votato compatto per la presidente della Commissione: 10 votano a favore, in due si astengono (Eleonora Evi e Rosa D'Amato), altri due (Piernicola Pedicini e di Ignazio Corrao) dicono 'no'. “Questa commissione - ha detto l'***eurodeputato*** M5s Ignazio Corrao - è in perfetta continuità con il recente passato, noi siamo un movimento anti establishment e io continuerò ad oppormi, costi quel che costi”. Da quanto filtra da Roma non sono però in arrivo sanzioni per i dissidenti. “L'illusione di una "coalizione Ursula" con M5s - attacca il segretario di Più ***Europa***, Benedetto Della Vedova - è già finita”. La nuova presidente della Commissione conta su una maggioranza larga e con un rinnovata sintonia con il Parlamento ***europeo*** per rendere più efficace il “triangolo della concertazione”, spesso “triangolo delle Bermuda”, tra Consiglio, Commissione e Parlamento. “Siamo pronti a lavorare insieme - ha detto il presidente del Parlamento ***europeo***, David Sassoli (Pd) - per cambiare l'***Europa*** in meglio. I cittadini chiedono azioni concrete”. Nel discorso prima del voto di fiducia la von der Leyen ha ribadito che puntare sull'ambiente e la protezione del clima “è una questione esistenziale per l'***Europa***” e ha detto che nel vedere “Venezia sott'acqua non possiamo perdere neanche un secondo: dobbiamo lottare contro il cambiamento climatico”. E nel ribadire il suo impegno non ha lesinato parole di fiducia al commissario all'Economia, l'italiano Paolo Gentiloni, “che gestirà il raggiungimento degli obiettivi”. Da parte sua l'ex premier ha detto che la sua “priorità assoluta sarà la crescita, e renderla sostenibile sul piano ambientale e sociale”. Qui si inserirà la delicata partita della flessibilità, chiave per l'Italia, sulla quale von del Leyen è molto cauta. “L'Italia ha bisogno di un giusto equilibrio, servono conti solidi e investimenti”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); ***European Union*** (74%); Economic Policy (69%); ***European Union*** Regulation + Policy (68%); Agriculture Regulation + Policy (67%); Civil Rights (64%)

**Industry:** Investigation + Security Services (63%)

**Load-Date:** November 27, 2019

**End of Document**

[***Giganti web, nani delle tasse; In Italia guadagnano 2,4 miliardi Ma allo Stato versano 64 milioni***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM0-5071-F148-51P6-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 460 words

**Body**

di Antonio Troise ROMA Colossi sul web, piccoli imprenditori per il fisco. Per carità, nulla di illegale. I big di Internet, da Google a Facebook, sono ufficialmente in regola con le norme fiscali.

Almeno fino al 2020, quando entrerà in vigore la web tax, inserita nella Finanziaria. Quando scatterà, le tasse che pesano sui giganti della Rete potrebbero addirittura decuplicare, passando dalle attuali briciole, poco più di 64 milioni, a oltre 500 milioni di ***euro***. Un bel balzo, anche a livello ***europeo***. Solo la Francia, fino ad ora, ha osato sfidare le sette 'web-soft' mondiali. Incassando l'ira di Trump. I colossi di internet sono finiti anche nel mirino della nuova commissione ***Europea***. Il commissario agli Affari Monetari, Paolo Gentiloni, non ha dubbi: “Serve una tassazione più giusta su queste multinazionali”. A fare i conti in tasca a questi colossi ci hanno pensato gli analisti R&S di Mediobanca. Nel 2020, hanno versato nelle casse dell'erario italiane appena 64 milioni. E il conto sale a 76 se si includono i 12,5 di tasse pagati da Apple, non inclusa nel campione di Mediobanca. In particolare, Amazon ha pagato 6 milioni, Microsoft 16,5, Google 4,7, Oracle 3,2, Facebook 1,7, Uber appena 153mila ***euro*** e la cinese Alibaba 20mila. Eppure, hanno registrato un fatturato che supera i 2,4 miliardi a fronte di quasi 10mila occupati. Il segreto? Semplice: hanno sede nei cosiddetti paradisi fiscali, isole Cayman in testa. Scelte che valgono oro se si pensa che nel 2018, hanno pagato tasse per 17 miliardi risparmiandone 5 per aver scelto Paesi a fiscalità agevolata, 1,3 con la riforma fiscale targata Trump e 6,3 miliardi per i crediti fiscali relativi alla ricerca. Il vizietto di 'eludere' il fisco alimenta, inoltre, quel tesoro di liquidità che consente alle websoft di crescere e fare shopping di startup: 507 miliardi di ***euro***, più o meno la metà del Pil italiano. Con la web-tax prevista nella manovra, questi giganti dovranno saldare le tasse nel Paese in cui si realizza il fatturato. Una svolta che dovrebbe far salire gli incassi dell'erario dai 74 ai 500 milioni. Una vera e propria boccata d'ossigeno per il governo, che sta cercando di riscrivere la finanziaria evitando nuovi balzelli. Martedì è toccato alla plastic tax (dimezzata) e alle auto aziendali (imposte a gettito zero). Ma sul tappeto ci sono ancora altri nodi. A cominciare dalla cosiddetta tampon tax: ieri con lo slogan “il ciclo non è un lusso”, diverse deputate, insieme con Laura Boldrini, hanno girato un video davanti alla 'panchina rossa' di Montecitorio per chiedere una drastica riduzione delle imposte sugli assorbenti, dal 22 al 10%. Per farlo occorre però trovare non meno di 120 milioni. Slitta, invece, la lotteria degli scontrini. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Multinational Corporations (94%); Taxes + Taxation (86%); Government Departments + Authorities (76%); Income Tax (69%)

**Load-Date:** November 27, 2019

**End of Document**

[***Cesara Buonamici “Una sfida che ci unisce”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM0-4YN1-F148-52WH-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

N-PTM Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PISTOIA; Pag. 2

**Length:** 108 words

**Body**

PISTOIA A moderare l'incontro la giornalista del Tg5, Cesara Buonamici, fiorentina, che ha ricordato i suoi legami con il mondo dell'agricoltura (la sua famiglia produce olio extravergine di oliva da generazioni) e che ha esordito ricordando che “proprio oggi (ieri, ndr) si è insediata la nuova Commissione ***europea***, e le prime parole sono state “la sfida dell'***Europa*** sarà l'ambiente. Un argomento che ci unisce tutti. “Durante la fase di sperimentazione per il nuovo vivaio 'glifosate zero' - ha detto Vannino Vannucci - abbiamo instaurato contatti diretti anche con il Distretto della montagna, per la produzione della pacciamatura in legno”. p.c.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Computer Games (94%); Spousal Support (83%); Food Products (67%); Nondurable Goods (64%)

**Industry:** Agriculture (75%); Fruits + Vegetables (62%)

**Load-Date:** November 27, 2019

**End of Document**

[***Con l'Erasmus si trova lavoro Ma un ragazzo su tre resta all'estero; L'Italia è il quarto paese Ue più popolare tra chi aderisce al progetto che unisce formazione e tirocinio Negli ultimi 5 anni su 31 mila partecipanti, in 25mila hanno scelto di svolgere stage in aziende europee***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XVK-7NF1-F148-51X4-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

28 dicembre 2019 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 495 words

**Body**

ROMA Sette giovani ***europei*** su dieci che hanno partecipato a Erasmus+ hanno ottenuto il primo impiego grazie alle competenze acquisite durante l'esperienza all'estero. Un ragazzo su tre resta a lavorare all'estero, nove su dieci sono soddisfatti dell'esperienza e la quasi totalità riesce a portare a termine il tirocinio, oltre il 99%. Inoltre il 70% dei ragazzi intervistati ritiene di sapere meglio, al ritorno dall'estero, quale carriera desidera intraprendere, mentre nove ragazzi su dieci dichiarano di utilizzare nel lavoro quotidiano le competenze acquisite all'estero. È la fotografia degli effetti del programma ***Ue*** per l'istruzione sulla vita dei ragazzi scattata dalla Commissione ***Ue*** in due studi realizzati su 500 organizzazioni e 77mila studenti e membri del personale universitario.

Un'esperienza all'estero, insomma, serve a trovare la propria strada ed Erasmus+ in pochi anni ha portato a viaggiare non solo studenti ma anche neolaureati e docenti. Un flusso continuo di persone: dal 2014 ad oggi, cioè dall'inizio del Programma Erasmus+ Vet, sono stati 31mila i partecipanti. Negli anni è cresciuta anche la richiesta di volare all'estero per lavorare, con programmi finanziati: in questi ultimi 5 anni, infatti, ben 25mila giovani hanno scelto di svolgere tirocini presso aziende ***europee*** e circa 2.500 tra docenti, formatori e tutor sono stati coinvolti in progetti sull'apprendimento e sull'insegnamento all'estero. 3.510 i progetti presentati: 2.211 per motivi di studio e apprendimento e 1.299 per il “partenariato strategico” a fini lavorativi. Le abilità digitali sono in cima alle competenze rafforzate con Erasmus+. Il personale accademico che ha preso parte ad Erasmus+ è infatti più incline a coinvolgere il mondo aziendale nei propri corsi rispetto agli omologhi non mobili (circa il 60% rispetto al 40%). Oltre l'80% degli accademici riferisce poi che l'esperienza all'estero ha portato allo sviluppo di programmi di studio più innovativi. Positivo anche l'impatto di Erasmus+ su inclusione sociale e identità ***europea***: due università partecipanti su tre hanno dichiarato che i progetti ***europei*** contribuiscono a evitare la discriminazione, e oltre il 90% dei giovani afferma di aver migliorato la capacità di lavorare con persone di culture diverse. L'Italia è tra i paesi che riceve più viaggi in entrata. È, infatti, il quarto paese ***europeo*** più popolare tra le persone che aderiscono ad Erasmus+, dopo Regno Unito, Spagna e Germania. La dotazione finanziaria destinata all'Italia, per il 2019, è stata di 54 milioni di ***euro***, praticamente il 20% in più rispetto al 2018. I finanziamenti sono serviti a supportare 168 progetti. Il 2019 è stato caratterizzato da una partecipazione sempre più vasta di persone con disabilità - aumentate rispetto all'anno scorso del 27,6% - e di persone in condizioni svantaggiate per cui si è registrato un vero e proprio boom: sono aumentate del 260% rispetto al 2018. Veronica Passeri © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Teaching + Teachers (94%); Children (77%); Adolescents (67%); Continuing Education (67%)

**Load-Date:** December 28, 2019

**End of Document**

[***Ultimatum Usa “Stop al gasdotto”; Il dipartimento di Stato: “È uno strumento russo per il monopolio sull'Ue”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XVK-7NF1-F148-51NK-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

28 dicembre 2019 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 19

**Length:** 130 words

**Body**

Gli Stati Uniti affilano i coltelli contro il gasdotto russo-tedesco. “L'intenzione degli Usa è fermare la costruzione del Nord Stream 2”. Lo afferma il Dipartimento di Stato americano, per il quale l'opera sarebbe uno “strumento che la Russia sta usando a sostegno della sua aggressione in Ucraina, e consentirebbe a Mosca di aggirare l'Ucraina per il transito di gas in ***Europa*** e mantnere la significativa dipendenza dell'***Europa*** dall'import di gas naturale russo. Gli Stati Uniti quindi “sostengono in modo forte la diversificazione delle fonti energetiche perché aver varie opzioni aiuta a ridurre il ruolo della geopolitica sui mercati energetici, riduce i prezzi per i consumatori e aumenta la sicurezza energetica di un paese” si legge nel documento del Dipartimento di Stato.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Purchasing + Procurement (63%); Prices (62%)

**Industry:** Oil + Gas Industry (94%); Energy + Utilities (75%); Pipeline Transportation (69%)

**Load-Date:** December 28, 2019

**End of Document**

[***Vino, olio, pasta Ultime vittime dei dazi di Trump; Domani sarà allargata la black list di merci tassate La ministra Bellanova: l'Ue reagisca al più presto***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYJ-V4K1-F148-50P1-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** Pag. 21

**Length:** 386 words

**Body**

ROMA I prodotti base della dieta mediterranea come pasta, olio e vino potrebbero essere colpiti da nuovi dazi degli Stati Uniti per un valore complessivo di 3 miliardi. Domani si conclude, infatti, la procedura di consultazione avviata dal Dipartimento del Commercio americano (Ustr) sulla nuova lista allargata dei prodotti ***europei*** nel mirino, una nuova scure dopo la black-list in vigore dall'autunno scorso. “Non un minuto da perdere e un'azione forte dell'***Europa***”, sollecita la ministra della politiche agricole Teresa Bellanova in una lettera al commissario ***europeo*** per l'Agricoltura, Phil Hogan, che andrà a Washington.

Il 13 gennaio è il termine fissato dal Federal Register nell'ambito della disputa nel settore aeronautico che coinvolge l'americana Boeing e l'***europea*** Airbus dopo che il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, ha autorizzato gli Usa ad applicare un limite massimo di 7,5 miliardi di dollari delle sanzioni alla ***Ue***. La ministra Bellanova invita a “costituire immediatamente un fondo ad hoc, senza intaccare le risorse Pac, per affrontare questa e altre crisi commerciali e soprattutto, nell'immediato, a sostenere le aziende dell'agroalimentare italiano ed ***europeo*** colpite ingiustificatamente dai dazi”. “Per l'Italia al danno si aggiunge la beffa poiché il nostro Paese si ritrova ad essere punito dai dazi Usa nonostante la disputa tra Boeing e Airbus, causa scatenante della guerra commerciale, sia essenzialmente un progetto francotedesco al quale si sono aggiunti Spagna e Gran Bretagna”, osserva il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. “Con la nuova black list - sottolinea l'associazione - Trump minaccia di aumentare i dazi fino al 100% in valore e di estenderli a prodotti simbolo del Made in Italy”. La nuova lista ora interessa i due terzi del valore del nostro export in Usa che è risultato pari al 4,5 miliardi in crescita del 13% nei primi 9 mesi del 2019. I nuovi dazi arriverebbero a pochi mesi dall'entrata in vigore dei dazi aggiuntivi del 25% che hanno colpito per mezzo miliardo di ***euro*** prodotti simbolo italiani come Parmigiano Reggiano e Grana Padano, salumi, agrumi e alcuni liquori. In rivolta anche l'Unione italiana vini (Uiv), che sollecita un dialogo attivo coi nostri partner americani, “per scongiurare un danno enorme al mondo del vino italiano”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Nontariff Barriers (65%)

**Industry:** Alcoholic Beverages (74%); Beverage Products (63%); Agriculture (62%)

**Load-Date:** January 11, 2020

**End of Document**

[***Jet abbattuto, l'Iran ammette. Studenti in piazza; “L'abbiamo colpito noi, sbaglio imperdonabile”. Proteste contro il regime. Rohani: “Processeremo i colpevoli”. E l'Ue blocca i voli***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYJ-V481-JDN6-F3KW-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 8

**Length:** 606 words

**Body**

di Giampaolo Pioli NEW YORK Prima hanno cercato di smentire, negando l'accesso alle scatole nere. Poi le prove (anche quelle dei satelliti internazionali) sono diventate schiaccianti. E alla fine l'Iran ha ceduto. “Ci rammarichiamo profondamente per questo errore disastroso - dice il presidente Rohani rompendo gli indugi dopo 4 giorni - Le indagini proseguiranno per identificare e perseguire gli autori di questa grande tragedia e questo sbaglio imperdonabile”. L'ammissione dell'errore che ha causato l'abbattimento del Boeing ucraino lo scorso 8 gennaio, è netta e senza scusanti.

Anche l'ayatollah Khamenei pur essendo un sostenitore della linea dura contro gli Usa aveva insistito: “Dite la verità, la gente deve sapere”. E poco dopo l'ammissione di colpa e le scuse al mondo del presidente Rohani, è arrivata la prima confessione diretta: “Mi prendo tutta la responsabilità dell'abbattimento - dice il generale Amirali Hajizadeh, comandante delle forze di difesa anti-aerea delle Guardie della rivoluzione - Accetto qualsiasi decisione che le autorità prenderanno a riguardo. Un soldato ha agito in maniera indipendente, sparando senza averne avuto ordine, a causa di un intoppo nelle comunicazioni. Avrei preferito morire dopo quell'errore”. Per le strade di Teheran e davanti alle università Amirkabir e Sharif migliaia di giovani, intanto, gli stessi che si erano ammassati per i funerali del generale Soleimani assassinato dagli Usa, hanno solidarizzato con le vittime del jet ucraino inscenando dure proteste contro il governo iraniano, responsabile della morte di 176 persone tra le quali 15 provenivano dagli stessi atenei. Con grandi cartelli i giovani gridavano “Pasdaran vergognatevi e lasciate il paese”, oppure “morte ai bugiardi”. Scontri con la polizia. Sono però le parole del presidente Rohani quelle destinate a pesare: “Coloro che sono coinvolti nello schianto dell'aereo ucraino saranno presto processati”. Il guasto meccanico indicato in un primo momento dalle autorità militari, come la causa della tragedia, è sembrato subito una patetica scusa per l'insabbiamento, anche se altri aerei di linea erano decollati pochi minuti prima senza il minimo incidente dall'aeroporto di Teheran nella stessa giornata in cui i missili balistici iraniani colpivano per rappresaglia le basi Usa di Bagdad e Ibril senza fare vittime. Fonti militari iraniane riportate dall'agenzia semi-ufficiale Fars sostengono che a causare l'errore umano e a scambiare il jet di linea per un missile Cruise americano, sarebbe stata l'improvvisa virata del Boeing a bassa quota in fase di decollo che sembrava puntare la prua in direzione di una base aerea iraniana a poche miglia dall'aeroporto. Rohani ieri ha parlato col presidente ucraino Zelensky promettendo risarcimenti e la restituzione dei corpi mentre sono in corso contatti anche col premier canadese Trudeau (63 le vittime canadesi) che intende mandare un team di specialisti per partecipare all'inchiesta in corso. Ora, c'è chi pensa che in questa fase potrebbe aprirsi anche una sorta di conflitto politico interno tutto iraniano fra i militari irriducibili che compongono le Guardie della rivoluzione e le forze dei moderati guidati da Rohani e Zarif che sperano invece di aumentare la loro influenza per esplorare una possibilità di confronto internazionale “senza precondizioni” sul capitolo atomico e delle sanzioni. Infine, l'***Ue*** ha deciso di bloccare i voli sullo spazio aereo iraniano a tutte le altezze. Le compagnie aeree ***Ue***, dunque, devono evitarlo: lo ha deciso l'Agenzia della sicurezza aerea (Easa), in coordinamento con la Commissione ***Ue***. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Aircraft (94%); Treaties + Agreements (63%)

**Load-Date:** January 11, 2020

**End of Document**

[***Ultimatum Ue, governo caos sul Venezuela; Bruxelles: voto subito. Conte e M5S: “No a ingerenze”. Salvini e Moavero con l'Europa***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5V8Y-5J41-F148-54KY-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 gennaio 2019 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 6

**Length:** 503 words

**Body**

Giampaolo Pioli NEW YORK È MURO contro muro tra Usa da un lato e Russia e Cina dall'altro sulla crisi in Venezuela. La ***Ue***, spinta anche dalle fughe in avanti di Francia e Inghilterra, con Federica Mogherini ha chiesto ufficialmente ieri a Nicolas Maduro in quello che appare una sorta di ultimatum, di ripristinare il ruolo istituzionale del parlamento e di annunciare nuove elezioni entro i prossimi giorni, “diversamente ci potrebbero essere altri provvedimenti”, come il riconoscimento della nuova leadership di Juan Guaidó che gli Stati Uniti hanno lanciato in pista con le dimostrazioni di piazza del 23 gennaio, spingendolo ad autoproclamarsi presidente ad interim. In Italia l'ultimatum ***Ue*** ha spaccato il governo.

Il premier Conte “chiede una riconciliazione pacifica e elezioni ordinate e democratiche quanto prima”, aggiungendo però il suo “no a interventi impositivi di altri Paesi, perché il Venezuela non deve diventare terreno di divisioni fra attori globali”. Moavero, invece, conferma il totale allineamento dell'Italia alla posizione ***Ue***, mentre secca e più netta è la posizione di Salvini che invece vuole riconoscere subito Guaidó come capo di Stato, dichiarando di fatto l'illegittimità di Maduro. “L'ultimatum è una stronzata galattica, Salvini fa il sovranista ma poi avalla Macron”, attacca Alessandro Di Battista. “Parli a vanvera”, replica il leader del Carroccio. La Mogherini in serata ha ribadito che l'intervento della ***Ue*** è stato coordinato anche con Conte.

ANCHE LA COMUNITÀ internazionale comunque è divisa. Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si scontra con russi e cinesi, che lo accusano di palesi interferenze negli affari interni di Caracas e di “bullismo” nei confronti dei paesi latino-americani. “Lo state facendo e lo avete fatto per molti anni in tutta la regione”, dice Jorge Arreaza, il ministro degli Esteri venezuelano, che rilancia l'offerta a Trump: “Noi siamo per il dialogo con l'opposizione. Non cederemo mai alle pressioni esterne americane. Il presidente Maduro è pronto a incontrare il presidente Usa in qualsiasi momento, ma sono gli americani a rifiutare. Maduro è pronto a trovare una soluzione con rappresentanti dell'opposizione e tutte le forze politiche nel paese”. Una mossa di disgelo forse tardiva dopo i morti per le strade e il Paese sull'orlo della guerra civile. Sulla spinta degli Usa anche Francia e Inghilterra, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza con potere di veto, vogliono non solo elezioni subito, ma concordano sul riconoscimento immediato di Juan Guaidó come nuovo leader del Paese. Russia e Cina invece condannano questa posizione valutata come una grave interferenza negli affari interni di un singolo Paese e una spudorata violazione del diritto internazionale.

SE MOSCA e Pechino avvertono gli Usa a non giocare la carta interventista, Cuba, Nicaragua e Bolivia difendono apertamente Maduro considerandolo il legittimo presidente e accusano gli Stati Uniti di “non rispettare la sovranità del Venezuela”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Foreign Policy (94%); Treaties + Agreements (82%); Trade Treaties + Agreements (76%); Politics (70%); Embargoes + Sanctions (65%); ***European Union*** (64%)

**Load-Date:** January 26, 2019

**End of Document**

[***Applebaum “La pace in Europa va difesa”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5V8Y-5J41-F148-54B9-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 gennaio 2019 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** MODA; Pag. 26

**Length:** 318 words

**Body**

L'ANNO scorso ci ha lasciato Ermanno Olmi, ad agosto se n'è andato il premio Nobel V.S. Naipaul, due pilastri per il premio internazionale Nonino, di cui entrambi sono stati prima vincitori, poi membri della giuria e infine presidenti. Per questo, la 44a edizione del premio, che si è tenuta ieri a Ronchi di Percoto è stata loro dedicata. Il premio, presieduto dal neuroscienziato portoghese Antonio Damasio, è andato quest'anno a Anne Applebaum, Damian Podversic e Juan Octavio Prenz.

La prima è una storica e giornalista americana, il cui lavoro sui totalitarismi nel XX secolo e sulla rinascita del nazionalismo e del populismo nel XXI è della massima importanza. “L'assenza di guerra e di dittatura - ha detto ieri - non è una condizione permanente o normale. I politici ***europei*** abbiano una grande responsabilità: quella di trovare il modo di fare sentire la gente meno spaventata”. Podversic ha ricevuto il Risit d'Aur - Barbatella d'Oro per aver dato impulso alla coltivazione della Ribolla gialla, vitigno autoctono del Friuli Venezia Giulia. Prenz, scrittore argentino e mitteleuropeo residente a Trieste, ha nella sua origine istro-croata il sostrato di una produzione letteraria in lingua spagnola originale e avvincente. “In casa parlavamo il dialetto istriano - racconta - e il serbo-croato; ma a scuola ho imparato lo spagnolo e questa è diventata la mia lingua, la lingua madre che mi ha dato il privilegio di essere amico di Borges, di Paz, di Sabato. Ho lasciato l'Argentina quando al governo c'era la vedova Peron, ma il potere era esercitato da un gruppo di paramilitari chiamato Azione Anticomunista Argentina. Insegnavo teoria della letteratura, e non potevo non citare Marx, Engels, Freud. Mi piaceva insegnare, ma non a discapito della verità. Non sono nostalgico, credo nella democrazia, che occorra capire l'altro, ed esercitare la solidarietà”. Giovanni Nardi © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Awards + Prizes (94%); Writers (70%)

**Load-Date:** January 26, 2019

**End of Document**

[***“Puntiamo sul 'reddito da lavoro' Solo quello dà dignità e benessere”; L'affondo dell'onorevole Bergamini al governo gialloverde. “Sì all'Ue”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5V8Y-5JN1-JDN6-F28D-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 gennaio 2019 domenica

N-MSC Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA MASSA; Pag. 9

**Length:** 443 words

**Body**

“NOI CREDIAMO al reddito da lavoro, quello che dà dignità, che genera benessere e porta denaro nelle tasche dei concittadini”. Un duro affondo al governo e, in particolare, alla misura del 'reddito di cittadinanza', cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, da parte dell'onorevole Deborah Bergamini, ieri mattina a Villa Schiff di Montignoso per lanciare la campagna delle ***Europee*** che vedrà in prima fila Silvio Berlusconi, proprio in occasione dei 25 anni dalla fondazione di Forza Italia. Un movimento politico che oggi torna nelle piazze con la pacifica protesta dei 'gilet azzurri' con una missione chiara e precisa: riunire il centrodestra con la Lega, oggi legata a quello che Bergamini definisce “un matrimonio di interesse con i 5Stelle che inizia a toccare le tasche degli italiani”. Una critica severa sui primi importanti provvedimenti varati dal governo: “Il reddito di cittadinanza è sbagliato perché toglie al cittadino la speranza di realizzarsi, gli fa credere che è più facile rassegnarsi e prendere una paghetta di Stato. Inoltre altro che 'prima gli italiani': sarà dato a oltre 200mila famiglie di stranieri.

Il decreto fiscale che consente allo Stato di entrare impunemente nei conti correnti dei cittadini senza doversi giustificare porta a uno Stato di polizia, non ad un riequilibrio del rapporto con il contribuente, di cui invece c'è molto bisogno. Questa flat tax viene applicata a una platea troppo piccola, crea disuguaglianze fra dipendenti e partite Iva: è una flop tax. Manovre che porteranno a una decrescita, sì, ma infelice”. La ricetta di Bergamini e di Forza Italia si basa sulla necessità di sviluppo per l'Italia “potenziando e creando infrastrutture, reali e digitali. La Tav è il più grande fallimento del governo. Ora che Berlusconi torna finalmente in campo per le ***europee***, dopo anni di giudizi e sentenze incomprensibili, ci sentiamo più forti per rilanciare quella che è un'equazione imprescindibile per noi nella politica: impegni presi, impegni mantenuti”. Si parte dalle piazze, con gazebo ieri anche in Largo Matteotti a Massa (con il presidente del consiglio Stefano Benedetti, il capogruppo Giovanbattista Ronchieri, Sergio Bordigoni e vari militanti volontari) e la protesta dei gilet azzurri: “Iniziativa fortemente voluta da Berlusconi - ha concluso Mastrini, ieri a fianco della deputata -, una protesta civile contro il governo per dire ciò di cui c'è realmente bisogno. C'è bisogno dell'***Europa***, di ottenere i finanziamenti ***europei*** essenziali per agricoltura, sviluppo regionale, infrastrutture e progetti per diversamente abili. Non possiamo pensare di erogare servizi aumentando le tasse locali”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); Income Distribution (75%); Hunger In Society (63%)

**Load-Date:** January 26, 2019

**End of Document**

[***Tajani: stessa emergenza del '94 “Berlusconi leader perché porta voti”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5V8Y-5J41-F148-542J-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 gennaio 2019 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 10

**Length:** 482 words

**Body**

Pierfrancesco De Robertis ROMA ANTONIO Tajani ora è vicepresidente di Forza Italia. Dov'era 25 anni fa? “Ad Arcore, con Berlusconi, a preparare il famoso discorso della discesa in campo.

L'Italia è il paese che amo. Lo ricordo come fosse adesso”. Come nacque quel discorso? “Fu il punto finale di un lavoro di giorni. Si trattava di trovare una sintesi efficace e dei contenuti alla rivendicazione di valori e di un modello di vita”. La situazione politica era molto diversa da quella di adesso. “C'era la famosa macchina da guerra di Occhetto, ora ci sono i Cinquestelle. L'emergenza è la stessa, e lo slancio ideale che ci porta a contrapporvisi è il medesimo”. Anche il leader è lo stesso. Non la vede come una sconfitta? “I leader non si fanno a tavolino. è leader chi porta voti”. Ma indica una scarsa capacità di rinnovamento. “Nelle scorse elezioni politiche abbiamo cambiato il 70% dei gruppi parlamentari. Proprio adesso vengo da un gazebo pieno di giovani. Quasi nessuno di loro era nato quando Berlusconi annunciò la sua discesa in campo”. Berlusconi capolista alle ***Europee*** ha il sapore di un film già visto. “Lui mette a disposizione la sua esperienza. Poi ci sono altri settantacinque candidati”. E la vostra gente, è la stessa? “È quella che noi chiamavamo l'altra Italia, e così la chiamiamo ancora. Un'Italia popolare che crede nel lavoro, nella famiglia, nell'impresa, nel rispetto dei diritti e dei valori tradizionali. Dobbiamo recuperare qualche elettore, perché un po' di errori li abbiamo fatti, ma è uno spazio politico che esiste, e non possono coprirlo accozzaglie radical chic che raccolgono consensi in qualche salotto snob”. Il 26 maggio sarà una battaglia tra ***europeisti*** e sovranisti. Forza Italia da che parte sta? “L'***Europa*** attuale non ci piace. Ma ciò non vuol dire che dobbiamo uscirne. Come faremmo senza ***Europa*** a difendere i valori e gli interessi di mezzo miliardo di persone di fronte ai giganti globali come Cina, Stati Uniti, India?”. Conte dice che più che una retorica antieuropeista esiste una retorica ***europeista*** che nasconde il perseguimento di interessi nazionali. Tipo quella di Francia e Germania. “Il governo italiano è il meno idoneo a parlare. Guardiamo l'ultima indegna figura, quella della mancata condanna di Maduro. Una vile mancanza di coraggio, come invece non hanno avuto Spagna, Francia e Germania, nel difendere la democrazia in Venezuela”. Il patto di Aquisgrana tra Macron e la Merkel le piace? “No, perché l'***Europa*** non può essere franco-tedesca”. Allora ha ragione Conte. “Per niente. L'Italia invece d'insultare tutti dovrebbe stringere accordi con i paesi del Mediterraneo e poi farli valere verso Francia e Germania. Se noi restiamo in disparte gli altri si organizzano”. Ma siamo alleati di Orban. “Magari lo fossero. Al dunque della manovra, né Orban né Kurz ci hanno difeso. Siamo completamente isolati”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); Foreign Policy (63%)

**Load-Date:** January 26, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5V8Y-5J41-F148-54PW-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 gennaio 2019 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 8

**Length:** 351 words

**Body**

GLI ANNI dell'emergenza immigrazione furono quelli in cui, per dirla con Juncker, “l'Italia ha salvato l'onore dell'***Europa***”. Recuperando in mare e accogliendo centinaia di migliaia di esseri umani nell'indifferenza - salvo Germania e Svezia - delle altre nazioni ***europee***. Approfittando del caos libico, i trafficanti in combutta con le milizie locali facevano affari d'oro e noi, saturate le nostre possibilità di accoglienza, ci arrangiavamo spingendo i nuovi venuti oltre i nostri confini. Esasperate, Francia, Svizzera e Austria decisero di ripristinare i controlli per bloccare l'esodo pretendendo, in applicazione di Dublino, che ci riprendessimo i migranti fuoriusciti dall'Italia.

Finalmente, dal 2017, ci si è concentrati su come contenere, ridurre, contrastare gli imbarchi dalle coste libiche e tutto è cambiato. Minniti ministro dell'Interno strinse accordi con Tripoli, Misurata, Bengasi e le milizie locali, dotò di motovedette la Guardia Costiera libica e ottenne dalle ong comportamenti non sospetti di intese con gli scafisti. L'ultima, discussa, spallata all'emergenza migratoria l'ha data Salvini imponendo la chiusura dei porti alle ong e persino a una nave militare italiana come la Diciotti. Ora il Tribunale dei ministri vuole processare per sequestro di persona il ministro dell'Interno e questi, imperterrito, annuncia che continuerà a fare quel che ha fatto - anche se venisse giudicato come un crimine? - e già che c'era definisce “una schifezza” il rinvio a giudizio per 'Rimborsopoli' del suo vice segretario. A stretto giro replicano all'insulto i vertici della Cassazione e l'Anm mentre 60 magistrati dell'Emilia-Romagna (su 400) sottoscrivono l'appello di don Ciotti a “insorgere quando vengono violati i più elementari diritti umani”. Ricapitolando: abbiamo un ministro convinto che la sua volontà sia legge e abbiamo magistrati convinti di dover insorgere contro il governo. Altro che separazione dei poteri. È in onda una doppia invasione di campo, che mina quel che resta della nostra traballante democrazia e del nostro menomato Stato di diritto. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Human Rights Violations (94%); Coastal Areas (90%); Civil Rights (88%); Immigration (78%); Illegal Immigrants (68%); Defense Departments (63%); Human Rights (63%)

**Load-Date:** January 26, 2019

**End of Document**

[***“Dazi e incertezze all'origine del flop”; Il professor Manzocchi: “Export danneggiato dalla guerra tra Usa e Cina Rischi dall'effetto-Coronavirus”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y5Y-YFP1-F148-54VD-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

11 febbraio 2020 martedì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 10

**Length:** 397 words

**Body**

di Antonio Troise Un'incertezza dopo l'altra: la guerra commerciale, la frenata della locomotiva tedesca. E poi, l'emergenza Coronavirus. Quanto basta per far suonare più di un campanello d'allarme in casa Confindustria, dove l'economista Stefano Manzocchi è alla guida del Centro Studi.

Per l'industria italiana il 2019 è stato un anno nero. Che cosa è successo? “In primo luogo ci sono state le guerre commerciali, innescate da alcune scelte dell'amministrazione Usa. Il risultato è che per la prima volta da 10 anni a questa parte, la crescita del commercio internazionale potrebbe essersi fermata. Una situazione che ha pesato negativamente su un Paese esportatore come l'Italia”. Quindi è tutta colpa dei dazi? “C'è stato anche un rallentamento dell'economia ***europea*** nel suo complesso. Tutte cose che, messe insieme, hanno determinato il peggior risultato della produzione industriale dopo la crisi del 2008”. Quanto ha pesato, invece, l'instabilità politica? “Gli investimenti hanno sicuramente risentito dell'aumento dello spread, che ha reso più oneroso l'indebitamento delle imprese. Ma hanno pesato anche le incertezze e i cambiamenti nella governance ***europea***, a cominciare dalla Bce”. E ora, che cosa succederà? “Bisognerà fare i conti con l'epidemia del Coronavirus. Il rallentamento dell'economia cinese, che rappresenta il 18% del Pil mondiale, avrà sicuramente effetti a cascata. E non solo sulle esportazioni italiane ma anche sulla catene del valore internazionale, soprattutto in alcuni comparti chiave come la farmaceutica e l'automobile, dove c'è forte integrazione con l'industria cinese”. Dobbiamo rassegnarci ad un ulteriore rallentamento del Pil? “A gennaio la produzione industriale dovrebbe aver registrato un rimbalzo consistente. Ma ora bisognerà fare i conti con le nuove incertezze dell'economia internazionale e con l'eredità piuttosto pesante del 2019. Nessuno è in grado di fare previsioni davvero attendibili. Se l'effetto coronavirus cominciasse a declinare in tempi stretti, potremmo avere un rimbalzo positivo già in primavera”. Che cosa bisognerebbe fare per risalire la china? “La spinta principale potrebbe arrivare dall'***Ue***. L'***Europa*** deve mostrare più coraggio sul fronte della crescita. Cominciando, ad esempio, ad attivare quel piano di investimenti pubblici necessario per realizzare effettivamente il Green new deal”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Economic Growth (94%); Gross Domestic Product (75%); Prices (74%); Economic Conditions (70%); ***European Union*** (69%); National Debt (61%)

**Industry:** Oil + Gas Industry (73%); Budgets (67%)

**Load-Date:** February 10, 2020

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y5Y-YFP1-F148-54VG-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

11 febbraio 2020 martedì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 11

**Length:** 788 words

**Body**

Michele Brambilla È possibile tornare a un centrodestra in cui il centro sia più della destra? Un centrodestra a trazione moderata, liberale? Mara Carfagna è convinta che sì, è possibile non lasciare a Lega e Fratelli d'Italia l'egemonia di un polo che, ormai, è diventato un destra-destra. Ha depositato il simbolo di Voce Libera.

Non è un nuovo partito: è all'interno di Forza Italia, ma guarda a un futuro da costruire. Mara Carfagna sta girando l'Italia per far conoscere il suo progetto. La scorsa settimana era a Napoli; ieri a Bologna. Onorevole Carfagna, partiamo dalla cronaca di giornata. Sembra che Renzi possa togliere il sostegno al governo: Voce Libera potrebbe sostituirlo? “Mai! Escludo categoricamente alcun sostegno, diretto o indiretto, a questo governo”. Ma che cos'è Voce Libera? “È un movimento nato per dare voce a quell'Italia profonda che chiede soluzioni e non propaganda, serietà e non demagogia. Negli ultimi anni abbiamo visto salire l'onda del malcontento e della protesta, e alcuni partiti sono stati bravi a raccoglierla. Ma credo che ora sia arrivato un momento di saturazione: la rissa permanente ha stancato. Credo che una buona parte d'Italia non chieda più alla politica solo di denunciare quello che non va: chiede di approfondire le cause della crisi, di aprire dei dossier. Chiede alla politica di saper stare ai tavoli internazionali in cui si difendono gli interessi degli italiani”. Sta tirando una frecciata ai sovranisti? “Ma che vuol dire sovranista? Se significa difendere gli interessi del Paese, anch'io sono sovranista. È sul come difenderli che dobbiamo intenderci. Io non credo che la strada giusta sia attaccare l'***Europa***, o fare accordi con la Cina, o pensare di sostituire l'alleanza con gli Stati Uniti con un'alleanza con la Russia”. I due partiti di cui lei parlava prima, e cioè Lega e M5s, dopo aver saputo interpretare la protesta e il malcontento hanno avuto l'opportunità di governare. “E hanno fallito. Oggi l'Italia è più povera e più divisa. Lega e M5s l'hanno isolata a livello internazionale. E non sono stati capaci di risolvere le tre emergenze denunciate in campagna elettorale: povertà, disoccupazione e sicurezza”. Cominciamo dalla povertà. “Non la si risolve con il reddito di cittadinanza. È stata propaganda allo stato puro. Non ha dato protezione adeguata a chi era in difficoltà e soprattutto non ha aiutato a creare lavoro”. Come si creano posti di lavoro? “Aiutando le imprese su quattro livelli: semplificando la burocrazia, abbassando le tasse, garantendo una giustizia più veloce e creando infrastrutture. Bisogna aiutare le imprese: ma il primo atto del governo gialloverde è stato contro le imprese, il decreto dignità. Poi, hanno aumentato le tasse ai cittadini sbloccando le addizionali locali. Quindi hanno sperperato denaro pubblico con il reddito di cittadinanza e quota 100, misure che si sono rivelate inefficaci”. E sulla sicurezza? “Salvini è stato bravo nel diminuire gli sbarchi. Ma sul come l'ha fatto, io dissento. Penso che una destra liberale debba gestire il problema dell'immigrazione con serietà e anche con rigore: ma non con crudeltà. Il braccio di ferro con l'***Europa*** non lo si fa lasciando centinaia di persone al largo sulle navi. Ma, detto questo, il punto è anche un altro”. Quale? “Si è fatto credere che "il" problema dell'Italia fosse l'immigrazione: e invece è il lavoro. Infatti meno sbarchi non ha voluto dire meno disoccupati”. Per un centrodestra moderato e liberale ci sarebbe Forza Italia. Ma alle ultime regionali in Emilia-Romagna è sceso sotto il tre per cento. “Un risultato sotto le aspettative. Ci fa capire che è il momento di un cambio di marcia”. Ma Forza Italia non doveva rinnovarsi? Berlusconi non aveva nominato lei e Toti per guidare la svolta? E poi? Che cosa è successo? “Berlusconi aveva indicato una direzione: andare verso una contendibilità delle cariche di vertice. Non per scegliere un suo successore - che non ci sarà mai, perché Berlusconi è irripetibile -, ma per avere un vertice legittimato dalla base. Lui aveva generosamente indicato questo percorso. Che però è stato interrotto”. Da chi? “In tutti i partiti ci sono persone che tendono a conservare le proprie posizioni. Persone che vogliono difendere un rassicurante status quo”. Lei vuole rifondare il centrodestra su base moderata e liberale. Si rende conto che è un'impresa titanica? “È forse impossibile domani: ma non dopodomani. Io penso che non si andrà a votare, e da una parte dico "purtroppo", perché questo governo non ha una visione: ma dall'altra parte dico "per fortuna", perché così avremo tempo per ricostruire un centrodestra moderato. Di cui ha bisogno tutto il Paese, non soltanto noi”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); Immigration (64%); Economic Growth (62%)

**Load-Date:** February 10, 2020

**End of Document**



**Date and Time:** Monday 18 January 2021 16:48:00 CET

**Job Number:** 134329196

**Documents (61)**

1. [*L'Italia da bere corre nel mondo Balzo dell'export di liquori: vale oltre un miliardo di euro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4F1-JDN6-F4X7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); Timeline: 18 mar 2019; All Content Types: News |

2. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4F1-JDN6-F1BH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); Timeline: 18 mar 2019; All Content Types: News |

3. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4P1-F148-549Y-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); Timeline: 18 mar 2019; All Content Types: News |

4. [*L'Europa vieta le pratiche sleali Vittoria della direttiva De Castro “Ora tocca agli Stati vigilare”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4F1-JDN6-F133-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); Timeline: 18 mar 2019; All Content Types: News |

5. [*Di Maio rilancia sul lavoro: “Salario minimo europeo”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4D1-JDN6-F4RR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); Timeline: 18 mar 2019; All Content Types: News |

6. [*“Altro che dazi, puntate sugli Stati Uniti Per la meccanica è il momento giusto”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4F1-JDN6-F1BD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); Timeline: 18 mar 2019; All Content Types: News |

7. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-52Y1-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); Timeline: 18 mar 2019; All Content Types: News |

8. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4F1-JDN6-F00X-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); Timeline: 18 mar 2019; All Content Types: News |

9. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4P1-F148-5559-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); Timeline: 18 mar 2019; All Content Types: News |

10. [*Investire al tempo della cura Bce “Per i rendimenti tempi lunghi e rischi Scegliete con cura i corporate bond”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-5513-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); Timeline: 18 mar 2019; All Content Types: News |

11. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-54JN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); Timeline: 18 mar 2019; All Content Types: News |

12. [*+Europa, c'è la lista Sostegno a Menesini*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-5285-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

13. [*“Ecco perché abbiamo perso”;Rosignano, Calenda fa il pienone in piazza del mercato*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-51N1-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

14. [*Centrosinistra unito nel manifesto di Calenda*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-52V5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

15. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4P1-F148-54PF-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

16. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-52NS-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

17. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-51SP-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

18. [*Il Pecci vicino a noi. Con i fondi europei;Iniziativa dell'Ue e della Regione. E da aprile a giugno tre nuove mostre in arrivo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VST-3CX1-JDN6-F42D-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

19. [*L'Ocse stronca la manovra, ira del governo;“Con quota 100 e reddito di cittadinanza Italia in recessione”. Di Maio: non si intrometta*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VST-3CX1-F148-528Y-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

20. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VST-3DV1-F148-52T6-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

21. [*Insabbiamento dei porti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VST-3DV1-F148-53R5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

22. [*La rivolta delle metropoli contro Erdogan;Turchia, alle elezioni comunali il sultano perde Ankara e Istanbul. E ora traballa*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VST-3CX1-JDN6-F53G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

23. [*Ceccardi verso l'Europa: “Grazie”;Ufficializzata la candidatura. Bertelli (Pd) esulta: “Finalmente si vota”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX0-N7W1-F148-50HK-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

24. [*Arianna Verucci candidata alle Europee In corsa nelle liste di Forza Italia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX0-N7W1-F148-51Y7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

25. [*Catiuscia la rossa, una vita nel partito La bersaniana folgorata da Renzi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX0-N7W1-F148-52MB-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

26. [*Cattedrale devastata, soccorsi in ritardo;Primo allarme ignorato. Indagine per disastro colposo. Macron: in 5 anni ci rialziamo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX0-N7W1-F148-52BM-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

27. [*Giovani uniti per Leonardo;Scambio fra italiani e francesi: iniziativa dell'Arci*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX0-N681-F148-51V4-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

28. [*“Il grande dolore ha unito la Francia”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX0-N7W1-F148-52J9-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

29. [*Aeroporto, il Mit dice sì alla pista;Carrai esulta: “È il tassello definitivo a un progetto atteso da 50 anni”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX0-N681-F148-54TN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

30. [*Carfagna si autocandida, caos liste in Forza Italia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX0-N7W1-F148-527C-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

31. [*La libertà religiosa in Europa*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-52S8-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

32. [*Salvini vola da Orbán: sovranisti uniti;Patto per cambiare l'Europa: “Se Viktor vince, potremo allearci coi Popolari”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-61T1-F148-50JY-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

33. [*Più Europa Il Pri presenta i candidati*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-52RV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

34. [*Si vota anche per il Parlamento Europeo Tour in provincia per Castaldo, M5Stelle*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-61S1-F148-54VY-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

35. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-538D-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

36. [*Giallo sul ritorno di Silvio, partito spaccato;Berlusconi vuole tornare in campo. Ma il prof Zangrillo avverte: rinunci alla campagna*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-61T1-F148-50JH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

37. [*La scelta di valori dell'avvocato Damian*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-51T3-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

38. [*Incontro Solvay e M5S*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-51W0-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

39. [*Nardella all'attacco “Roma frena Peretola Foster, ora chiarezza”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-61S1-F148-52NC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

40. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-51T4-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

41. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-5203-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

42. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-61T1-F148-50JG-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

43. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1D-61T1-F148-506N-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

44. [*“Gli Stati Uniti d'Europa spiegati a tutti” di Ballerin*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SB51-F148-52B5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

45. [*Washington blocca Huawei negli Usa Cina ed Europa: “Scelta sbagliata”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-511P-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

46. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-5117-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

47. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-50TD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

48. [*Il Re di Spagna premia il sindaco Bellandi come presidente Ehtta*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SBB1-F148-53R9-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

49. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-510V-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

50. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-510X-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

51. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-510T-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

52. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-5119-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

53. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SB41-F148-54TR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

54. [*Minniti: “La sicurezza non è solo questione di ordine pubblico”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SB51-F148-50Y6-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

55. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-511C-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

56. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-511B-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

57. [*Il monito di Visco: più poveri senza Europa;Relazione del governatore. “No a misure in deficit”. Salvini: siamo già impoveriti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7K-B701-JDN6-F4NP-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 01, 2019 Fino a giu 01, 2019 |

58. [*Taglio del debito Rispettare l'Ue*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7K-B701-JDN6-F4NR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 01, 2019 Fino a giu 01, 2019 |

59. [*Area Dem: “Un buon risultato alle Europee”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7K-B6X1-JDN6-F55N-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 01, 2019 Fino a giu 01, 2019 |

60. [*Meloni dà forza a Spada. E torna Salvini;Il vicepremier il 6 in piazza del Comune per il gran finale. Le proposte per l'economia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7K-B701-JDN6-F3DT-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 01, 2019 Fino a giu 01, 2019 |

61. [*di PAOLO GIACOMIN*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7K-B701-JDN6-F4NV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 01, 2019 Fino a giu 01, 2019 |

[***L'Italia da bere corre nel mondo Balzo dell'export di liquori: vale oltre un miliardo di euro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4F1-JDN6-F4X7-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA & FINANZA; Pag. 21

**Length:** 653 words

**Body**

Fabrizio Ratiglia ROMA L'ITALIA da bere piace sempre di più. E' un trend inarrestabile che sta prendendo piede in tutti i continenti. Dall'***Europa***, agli Stati Uniti, alla Russia, al Canada, all'estremo oriente, all'Australia, non c'è bar, ristorante o catena di Gdo che conti qualcosa che non abbia bene in mostra una bottiglia Made in Italy. E non stiamo parlando del vino che merita una narrazione a parte ma di vermouth, amari, acquaviti e superalcolici che stanno vivendo una seconda giovinezza. D'altronde cocktail iconici come il Martini, il Negroni e il Campari hanno il Dna Italiano e non sarebbero mai nati se non ci fossero stati i produttori della penisola.

Ed è soprattutto all'estero che stanno vivendo una crescita inarrestabile. Dopo il +14,4 % registrato nel 2017, lo scorso anno è stato quello del boom: l'export dei liquori italiani ha raggiunto un valore pari a 1 miliardo 78 milioni di ***Euro*** con una crescita percentuale del 25 per cento. NEGLI USA si evidenzia il grande balzo in avanti con 179 milioni di ***Euro*** ed una clamorosa variazione percentuale del 48% sull'anno precedente. Numeri incredibili. La Brexit e lo scenario del no deal desta però molte preoccupazioni, essendo il Regno Unito uno dei mercati principali con 109 milioni di ***Euro*** e una crescita del 38 per cento sull'anno precedente. “IN QUESTI risultati - sottolinea Micaela Pallini, presidente del settore Spiriti di Federvini - la promozione gioca un ruolo importantissimo per far percepire il valore, la qualità e la varietà dei nostri prodotti. Fondamentali sono stati i Road show in Stati Uniti e Canada dedicati al mondo degli aperitivi, liquori, amari e distillati tipici della tradizione italiana che abbiamo organizzato grazia ai fondi del Made in Italy e con il sostegno dell'Ice”. Sono tanti i gruppi italiani che stanno espandendo la loro presenza all'estero. Sono tutti in crescita. Sul mercato interno invece, oltre a Pallini, molto vivaci Branca, Ilva Saronno, Montenegro, Molinari e Caffo che si dividono quote di business con aziende medie e piccole ma con una lunga storia e con tradizioni antiche. Poi naturalmente ci sono le grandi multinazionali degli Spirits come Diageo, Pernod Ricard, Bacardi e Campari che è rimasta italiana al contrario di Martini&Rossi venduta nel 1993. Il motivo di questo successo secondo il Presidente Pallini “è proprio la nostra storia, legata a volte alle sorti di una famiglia, nonché la capacità di tramandare una cultura del bere tutta italiana che accompagna ogni momento legato alla convivialità, dall'aperitivo al digestivo”. Nei prossimi 5 anni - secondo le previsioni di Iwsr, una delle maggiori società di analisi specializzate in questo settore - il mercato globale degli alcolici continuerà a crescere ma non mancheranno le incognite, tra cui naturalmente il prezzo al consumo. “Fra il 2013 ed il 2015 il settore delle bevande alcoliche ha subito quattro aumenti di accisa e l'incremento finale è stato quasi del 30% - spiega ancora Micaela Pallini, presidente del settore Spiriti di Federvini - ma fondamentale è spingere sugli accordi di libero scambio per scongiurare ulteriori dazi, evitare chiusure e protezionismi e favorire relazioni commerciali virtuose grazie alle nostre strutture diplomatiche. Per crescere ancora servono sostegno da parte delle istituzioni e meno burocrazia. L'esempio da seguire è quello tra l'***Unione europea*** e il Giappone che prevede già, dal primo febbraio di quest'anno, un netto abbattimento delle barriere tariffarie per le bevande alcoliche”. SERVIREBBE un accordo simile anche per la Cina dove però - secondo i produttori italiani di Spirits - è ancora troppo difficile entrare. La loro speranza è che dopo la firma del memorandum sulla Nuova Via della Seta, prevista sabato prossimo a Roma durante la visita di Xi Jinping, diventi più facile penetrare in un mercato da un miliardo e 386 milioni di consumatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Manufacturing Facilities (63%)

**Industry:** Alcoholic Beverages (94%); Beverage Products (62%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4F1-JDN6-F1BH-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA & FINANZA; Pag. 5

**Length:** 35 words

**Body**

***Unione europea*** e Stati Uniti sono vicini a un accordo sulla quota di carni bovine di alta qualità che l'***Ue*** si era impegnata a importare dagli Usa per porre fine alle tensioni commerciali sulla carne agli ormoni

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European*** Union (94%); Nontariff Barriers (73%); Meat + Livestock Markets (65%); Conferences + Conventions (62%)

**Industry:** Farmers + Ranchers (84%); Meats (74%); Agriculture (68%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4P1-F148-549Y-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA & FINANZA; Pag. 5

**Length:** 392 words

**Body**

BREVE dibattito televisivo sul fatto che la Spagna sia stata oppure no fra i fondatori dell'***Unione europea***. Non lo è stata perché non poteva esserlo: all'epoca a Madrid comandava ancora Franco e quindi era una dittatura, e non poteva entrare nell'Unione. Più interessante chiedersi come mai, nel 1957, i trattati istitutivi dell'Unione vengano firmati a Roma (e infatti sono denominati ancora oggi come 'i trattati di Roma', e il governo italiano ne è il depositario). In fondo in ***Europa*** non eravamo il Paese più importante ed eravamo anche fra quelli perdenti nel conflitto mondiale di qualche anno prima.

Le ragioni credo che siano soprattutto tre: 1- Per almeno mille anni l'economia ***europea*** è stata in realtà l'economia di Roma. Dall'Egitto alla Gran Bretagna, tutto veniva deciso dal senato romano. 2- Dopo la conclusione della guerra, la lealtà occidentale ed ***europeista*** dell'Italia è stata assolutamente perfetta, senza la minima sbavatura e gli uomini politici italiani sono stati fra i più convinti ***europeisti***. 3- Ancora in pieno fascismo il primo manifesto autenticamente ***europeista*** viene scritto in Italia, e precisamente nell'isola di Ventotene. A redigerlo sono in quattro: Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann (socialista tedesca, moglie prima di Colorni e poi di Spinelli). Sono a Ventotene non in vacanza, ma perché là li ha confinati il fascismo. Colorni, capo del socialismo milanese, verrà poi fucilato. QUALCHE anno fa la cancelliera Angela Merkel, accompagnata dall'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, si recò in visita in segno di omaggio proprio a Ventotene: qui è nata l'idea dell'***Europa***. Si pensava di far rivivere un po' di quello spirito iniziale. Ad Altiero Spinelli, ***europeista*** per tutta la vita, è intitolato uno dei palazzi dell'Unione a Bruxelles. Come si vede da questi pochi cenni storici, le vicende italiane e quelle ***europee*** sono molto intrecciate. Sono quasi la stessa cosa. Ecco perché non ha molto senso immaginare un'Italia fuori dall'***Europa***: sarebbe come rifiutare una parte di sé stessi. In più, adesso, ci sono gli interessi economici e finanziari, che sono tanti e decisivi per il nostro benessere. Non siamo più il centro dell'***Europa***, come nei tempi antichi, ma ne siamo una componente con molti meriti, con una storia e con solidi interessi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); ***European*** Union (75%); Economic Policy (70%); Economic Growth (69%); Foreign Policy (67%); ***European*** Union Regulation + Policy (63%); Gross Domestic Product (63%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***L'Europa vieta le pratiche sleali Vittoria della direttiva De Castro “Ora tocca agli Stati vigilare”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4F1-JDN6-F133-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA & FINANZA; Pag. 22

**Length:** 738 words

**Body**

dall'inviato Giuseppe Catapano STRASBURGO PARLA di vittoria, Paolo De Castro. “Per l'***Europa*** e per l'Italia” l'istantanea del primo vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento ***europeo***. Il riferimento è al voto finale con cui Strasburgo ha approvato - con una maggioranza di quasi il 90% - la direttiva contro le pratiche commerciali sleali nella catena agroalimentare. “Un passaggio che segna un ruolo fondamentale dell'***Ue*** nel riequilibrio dei rapporti di forza” spiega l'***europarlamentare*** Pd, relatore del dossier.

L'obiettivo di fondo è la “tutela di agricoltori e consumatori, superando distorsioni all'interno della filiera con il proposito di rendere più trasparente ed equo il mercato”. Il testo - accolto con favore delle associazioni dei produttori - individua un elenco di 16 pratiche sleali che saranno vietate in tutti i paesi membri. Fra queste, i ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili, le modifiche unilaterali e retroattive dei contratti, le cancellazioni degli ordini, il pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti non dovuti alla negligenza del fornitore stesso. Cosa siano in concreto le pratiche sleali - il cui danno ammonta a 10 miliardi all'anno in ***Europa*** - lo spiega lo stesso De Castro con alcuni esempi in un volume dedicato alla direttiva: un produttore di ortaggi vende la merce a una catena di supermercati a maggio e incassa a dicembre; un rivenditore al dettaglio fa uno sconto del 30% e il fornitore, non informato della campagna, riceve il 30% in meno di quanto pattuito. “Comportamenti palesemente scorretti, ma anche piuttosto frequenti”. TERMINATO l'iter ***europeo*** (la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è prevista ad aprile), i paesi dovranno recepire la direttiva nella legislazione nazionale con la possibilità di ampliarne il raggio d'azione. “Per l'Italia - avverte De Castro - la battaglia risulterebbe vana se i tempi non fossero veloci, estendendo la protezione a tutti i produttori e integrando la lista di pratiche proibite con le vendite sotto costo e le aste a doppio ribasso”. Con un auspicio. “Spero che entro fine anno la direttiva sia recepita dalla legge italiana”. Il ministro leghista Gian Marco Centinaio è stato uno dei primi a complimentarsi con De Castro per la “nuova pagina di regole” scritta a Strasburgo. “Con Centinaio - ammette l'***europarlamentare*** - c'è un rapporto di collaborazione nell'interesse nazionale. Dovrebbe essere sempre così, senza differenze sulla base dell'appartenenza politica”. Un gioco di squadra che il primo vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento ***Ue*** richiama spesso, anche in riferimento al rapporto “tra i grandi gruppi parlamentari ***europei***, il commissario Phil Hogan e gli Stati membri: l'unità di intenti ha portato a questo traguardo”. Che chiude una discussione sul tema durata dieci anni, al culmine però di un percorso tecnico-burocratico relativamente breve. “In appena undici mesi e nonostante la pressione continua contro il nostro operato delle lobby della grande distribuzione, portiamo a casa un risultato che dimostra come l'***Europa*** sappia essere al fianco degli operatori economici più deboli. Proteggiamo il 100% degli agricoltori e il 97% delle aziende agroalimentari dell'***Ue***, compresi settori strategici come floro-vivaismo e mangimistica”. La direttiva approvata dal Parlamento ***europeo*** si rivolge alle aziende con fatturato globale fino a 350 milioni di ***euro*** (soglia che tutela il 95% delle imprese italiane del settore). “È uno strumento - osserva l'ex ministro delle Politiche agricole - emblema di una politica che non guarda solo agli aiuti, ma che porta a strumenti legislativi per rafforzare la posizione degli agricoltori”. A vigilare saranno le Autorità nazionali di garanzia. Al fornitore viene data la possibilità di scegliere a quale autorità rivolgersi, che sarà responsabile per l'indagine: quella del proprio Stato membro o quella dello Stato membro dell'acquirente. UN ELEMENTO che De Castro ritiene “fondamentale” è la possibilità di denunciare la pratica sleale in maniera anonima, anche da parte delle associazioni di categoria. “E abbiamo introdotto l'obbligo per l'autorità di contrasto di agire e porre fine alle pratiche sleali, anche sanzionando i responsabili”. È l'auspicato “effetto deterrenza” di una direttiva che “interessa e coinvolge tutti”. Compresi i consumatori che “chiedono prodotti di qualità”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Graphic**

L'***Europa*** vieta le pratiche sleali Vittoria della direttiva De Castro “Ora tocca agli Stati vigilare”

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Agriculture Regulation + Policy (94%); Food Safety (69%); Product Safety (62%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***Di Maio rilancia sul lavoro: “Salario minimo europeo”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4D1-JDN6-F4RR-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 11

**Length:** 129 words

**Body**

“MOLTE battaglie che il M5S ha fatto in Italia si devono spostare a livello ***europeo***”, e tra esse anche quella per “il salario minimo ***europeo***” unico. Lo ha annunciato ieri il vicepremier Luigi Di Maio, che a Zagabria ha partecipato alla presentazione del Manifesto dell'alleanza politica formata in vista delle imminenti elezioni ***europee***, di cui fa parte il Movimento 5 stelle. “L'***Ue*** si dovrebbe impegnare a definire le condizioni minime per difendere la dignità e i diritti di tutti i lavoratori in ***Europa***, e stabilire un salario minimo ***europeo***”, ha spiegato Di Maio. Per combattere le migrazioni dei giovani e lo sfruttamento dei lavoratori, Di Maio ha sottolineato il “bisogno di creare le condizioni per una concorrenza leale a livello ***europeo***, che protegga i lavoratori”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Wages + Salaries (94%); ***European*** Union (65%); Labor + Employment (65%); Minimum Wage (64%); Sweatshops (64%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***“Altro che dazi, puntate sugli Stati Uniti Per la meccanica è il momento giusto”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4F1-JDN6-F1BD-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA & FINANZA; Pag. 5

**Length:** 647 words

**Body**

Alessia Gozzi MILANO “MA QUALI dazi! L'export italiano negli Stati Uniti ha di fronte enormi possibilità di crescita”. Non ha dubbi Lucio Miranda, presidente di Export Usa, società che aiuta le imprese italiane a sbarcare e fare affari in America, con quartier generale a New York e sedi a Rimini e Bruxelles. Meccanica, macchinari e beni strumentali sono le parole d'oro per il made in Italy. La guerra dei dazi non fa paura alle imprese italiane?

“Quali dazi, scusi? Al momento sono solo sull'alluminio grezzo e sull'acciaio, tra l'altro molti erano già stati introdotti dall'amministrazione Obama. Attorno al tema dazi c'è più propaganda che altro, funzionale all'atteggiamento negoziale di Trump. Il quale, ad esempio, gli accordi di libero scambio con Messico e Canada alla fine li ha firmati”. Anche con l'***Europa*** il clima non è dei più distesi... “Stati Uniti ed ***Europa*** hanno firmato un'intesa a luglio dello scorso anno con la quale l'***Ue*** si impegnava ad aumentare le importazioni di soia e gas naturale mentre Trump a eliminare i dazi sulle macchine industriali. Mi sembra una base positiva di dialogo”. Che prospettive ci sono, in particola per le aziende italiane? “I settori tradizionali dell'export italiano negli Usa sono la moda, il cibo, i mobili e il design. Ma stanno aumentando anche le occasioni per la meccanica, le macchine industriali e i beni strumentali. Per questi settori è un momento d'oro. Il mercato Oltreoceano può contare su un Pil che nel 2018 ha viaggiato al 2,8% e che, in valore assoluto, equivale al pil del Belgio. Con prospettive di ulteriore crescita”. Le politiche di Trump, alla fine, fanno bene anche all'Italia? “Sì. Da un lato, c'è il piano di opere pubbliche lanciato dal presidente Trump da un trilione di dollari in dieci anni per ammodernare le infrastrutture americane (autostrade, porti, aeroporti, terminali del gas, ecc...) che necessiterà di importare anche dall'estero tutta una serie di beni industriali. Dall'altro, il reshoring della produzione che gli americani avevano delegato alla Cina fino a pochi anni fa quando il rapporto dollaro/yuan era più vantaggioso e il costo della manodopera cinese inferiore”. Sul fronte energetico, ci sono opportunità che le nostre aziende possono cogliere? “Da dicembre dello scorso anno gli Usa si stanno avviando verso l'indipendenza energetica con le esportazioni che hanno superato le importazioni. Si tratta di un settore, l'oil&gas, ad alta intensità industriale. Penso a valvole, tubi, macchine per la perforazione. Tutti settori nei quali il made in Italy vanta delle eccellenze”. Quali sono le realtà italiane che potranno sfruttare meglio queste occasioni di business? “L'80% del fatturato della meccanica e dei beni industriali arriva da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Basti pensare ai macchinari industriali della Romagna o al distretto della lavorazione dei metalli nel Bresciano. Queste regioni, più di altre, hanno occasione di aumentare le esportazioni a stelle e strisce. Tra le aziende che abbiamo aiutato a sbarcare negli Usa ci sono la veneta Dallan che produce macchine per la lavorazione della lamiera da coil o la reggiana PA Spa, specializzata in accessori per la pulizia industriale”. Una buona notizia per un Paese come il nostro dove le prospettive di crescita economica non sono rosee. “In realtà, meno rosei sono i dati per l'Italia, maggiore è la spinta a esportare”. Cosa dovrebbero fare le aziende italiane per cogliere al meglio l'opportunità di accrescere le proprie esportazioni? “L'investimento più grande che le aziende italiane dovrebbero fare è a costo zero: la mentalità. Entrare nel mercato americano necessita di uno sforzo convinto, con un investimento preciso e un orizzonte temporale non breve, è un mercato molto competitivo. Serve, quindi, una strategia e un'attenta ricerca delle controparti e dei distributori”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Small Business (93%); Manufacturing Facilities (92%); ***European*** Union (88%); Clothing + Accessories (82%); Business Forecasts (77%); Globalization (77%); Nontariff Barriers (76%); Goods + Services Trade Balance (70%); Company Revenues (62%); Executives (61%)

**Industry:** Fashion + Apparel (81%); Oil + Gas Industry (75%); Budgets (71%); Clothing + Accessories Stores (67%); Natural Gas + Electric Utilities (63%); Energy + Utilities (62%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-52Y1-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA & FINANZA; Pag. 5

**Length:** 31 words

**Body**

Lucio Miranda, presidente di Export Usa, è ottimista: “C'è più propaganda che altro. Stati Uniti ed ***Europa*** hanno firmato un'intesa che elimina i dazi sulle macchine industriali della ***Ue***”

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European*** Union (94%); Treaties + Agreements (88%); Conferences + Conventions (82%); Trade Treaties + Agreements (82%); Nontariff Barriers (73%); International Law (62%)

**Industry:** Agriculture (86%); Meats (63%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4F1-JDN6-F00X-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-PRA Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA PRATO; Pag. 4

**Length:** 44 words

**Body**

A POCHI giorni dal 29 marzo, data prevista per l'uscita del Regno Unito dall'***Ue***, l'Agenzia Dogane oggi organizza l'Exportday: dalle 10 alle 13 un seminario in Camera di Commercio con Michele Lavana, Maurizio Vairelli e Alessandro Guarino Lo Bianco, dell'Ufficio dogane.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Excise Tax (94%); ***European*** Union (76%); Fuel Tax (69%); Counterfeiting + Forgery (63%); Government Departments + Authorities (61%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4P1-F148-5559-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 15

**Length:** 556 words

**Body**

PARIGI “LA POLIZIA picchia i gilet gialli, ma non alza un dito contro i black bloc che devastano gli Champs-Elysées. L'obiettivo del governo è evidente: mettere in cattiva luce noi e screditarci agli occhi dell'opinione pubblica per salvare Macron. Ma il presidente ha le spalle al muro, ha le ore contate. E alle ***europee*** ci presenteremo con Di Maio”. Il giorno dopo il sabato nero di Parigi parla Christophe Chalençon (nella foto), leader dell'ala moderata (dice lui) dei gilet jaunes, 53 anni, fabbro, originario della cittadina provenzale di Vaucluse.

Un commento sugli incidenti che hanno visto in azione sugli Champs-Elysées i gilet gialli, i black bloc, i teppisti delle banlieues, gli anarchici, i lepenisti... Non si capisce più niente. “Cosa c'è da capire? È tutto chiarissimo. Non siamo noi a spaccare le vetrine, sono i black bloc che ogni volta arrivano in massa. La polizia li lascia fare per far credere che i responsabili siamo noi”. Ma voi condannate la violenza o no? “Certo che la condanniamo”. Allora perché continuate a manifestare sapendo che ogni volta scoppia il caos? “Che cosa dovremmo fare? Dondolarci al sole come dei pinguini? Manifestare in disparte, nelle campagne, per non disturbare le vacanze sulle nevi del signor Macron? Il movimento è vivo, mentre il governo invece alla frutta. Il fatto che il presidente fosse in vacanza mentre a Parigi bruciavano il Fouquet's dice molte cose”. Si spieghi meglio. “Sa perché sabato Macron è andato a sciare sui Pirenei? Perché aveva paura. Aveva fatto schierare centinaia di gendarmi attorno all'Eliseo per proteggersi, ma ha avuto paura lo stesso ed è partito per luoghi più sicuri. Tutti sapevano che la manifestazione di sabato 16 marzo sarebbe stata piuttosto complicata: era scritto su tutti i social”. Vi rendete conto che la gente è stanca dopo quattro mesi di manifestazioni e vandalismi, e che la simpatia di cui godevate si sta volatilizzando? “Questo lo dite voi. La gente è stanca di una politica che favorisce i ricchi e penalizza tutti gli altri; vuole riguadagnare il potere di acquisto perduto, vuole pensioni migliori e tasse meno inique. Queste sono le nostre rivendicazioni, espressione della volontà popolare”. Ma voi siete poche decine di migliaia di persone su 62 milioni di cittadini, non rappresentate il popolo, non siete la Francia. “Perche, Macron invece rappresenta il popolo? Lui che è espressione delle banche e dei poteri finanziari? Lui che al primo turno delle presidenziali ha avuto il 13 per cento?”. Per la verità ha avuto il 24 per cento e non il 13. E al secondo turno ha ottenuto il 66 per cento dei voti. Vi illudete di poterlo costringere alle dimissioni? “Macron è fuori strada, vuole diventare il presidente dell'***Europa*** ma l'***Europa*** non funziona. Non capisce che il movimento dei gilet gialli si sta strutturando e otterrà grandi risultati”. Vi presenterete alle ***europee***? “Certo, con la nostra lista Ric: Ralliement d'initiative citoyenne” Siete sempre d'accordo con Di Da Maio? “E perché non dovremmo esserlo? Non l'ho più rivisto ma le nostre idee concordano”. Dunque sarete alleati? Vi presenterete insieme? “Intanto dobbiamo finire di preparare la lista. Quando avremo tutti i nomi incontreremo di nuovo il signor Di Maio e se saremo in sintonia, come penso, ci presenteremo alle elezioni con i 5 Stelle”. Giovanni Serafini

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European*** Union (94%); Riots (90%); Sentencing (69%); Foreign Policy (64%); Trade Treaties + Agreements (64%); Treaties + Agreements (64%)

**Industry:** Retail + Wholesale Trade (67%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***Investire al tempo della cura Bce “Per i rendimenti tempi lunghi e rischi Scegliete con cura i corporate bond”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-5513-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA & FINANZA; Pag. 14

**Length:** 793 words

**Body**

Riccardo Rimondi MILANO MANUEL Pozzi, direttore investimenti di M&G Investments, come incideranno le decisioni della Bce di indire una nuova serie di Tltro e di mantenere bloccati i tassi di interesse? “La mossa di Mario Draghi è solo in parte una novità. Quanto ha detto Draghi è in linea con la politica dichiarata da tempo: la Bce aveva in mente di ridurre gli stimoli e ha iniziato a farlo. Ha rinnovato i prestiti alle banche, ma con modifiche un po' meno vantaggiose di quattro anni fa”. Che cosa cambia? “I prestiti sono a due anni e non più a quattro, inoltre invece che prestare a un tasso del -0,4% presterà a tassi dello 0%. La Bce non toccherà i tassi non più fino a settembre ma almeno fino a fine dicembre.

C'è la conferma di un contesto di politica monetaria accomodante”. Che impatti può avere la mossa della Bce su chi investe? “Per l'investitore vuol dire che chi vuol 'parcheggiare' il denaro in modo sicuro non ha l'alternativa del mercato monetario, perché i tassi rimarranno in territorio negativo per almeno un anno. Per trovare rendimenti almeno in linea con l'inflazione bisogna spostare l'asticella del rischio e dell'orizzonte temporale. Ma se dovesse esserci una ripresa nei prossimi trimestri è verosimile che i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi e nordici potrebbero aumentare e i prezzi scendere. Se si può sopportare un po' di volatilità e dare tempo agli investimenti probabilmente si trova qualcosa di meglio tra i corporate bond di qualità investment grade. In generale meglio prestare denaro ad aziende più solide e meno indebitate”. Che contromisure hanno preso e prendono gli investitori per difendersi dalla frenata dell'economia? “La frenata è stata rapida e consistente, a partire da metà dell'anno scorso, per l'incertezza politica in alcuni Paesi ***europei***, la Brexit, la guerra commerciale iniziata dagli Usa. Il rallentamento si è visto soprattutto nei Paesi esportatori, Germania e Italia. I dati peggiori li abbiamo visti l'anno scorso, ma ora c'è qualche segnale di leggerissimo miglioramento. In America, dopo essere cresciuti, i tassi si sono fermati. La Fed è in pausa di riflessione, questo è un fattore di stimolo. Non dovrebbe stupire troppo gli operatori se di qui a qualche mese iniziassero a vedere qualche dato di miglioramento. Ma abbiamo le incognite di Brexit e dazi”. Ma gli investitori si sono riposizionati nei mesi scorsi? “C'è stato un fuggi-fuggi nell'ultimo trimestre del 2018, con il crollo dei principali listini azionari: molti operatori sono fuggiti dall'azionario e dai corporate bond. E per questo dicembre per noi è stato il mese in cui comprare, non vendere. Ora che i prezzi in parte sono saliti, bisogna chiarirsi le idee sull'orizzonte degli investimenti: sul medio-lungo termine non vediamo motivi di preoccupazione sull'azionario, per il breve è il caso di essere guardinghi”. La Via della Seta è un'opportunità? “Nel caso del rapporto con la Cina ci sono anche aspetti di natura politica da tenere presente. Dare più peso ai porti italiani può avere un valore aggiunto per il sistema Paese, da qui a dire che può dare un contributo rilevante è da vedersi. Il memorandum sembra molto vago. Sicuramente potrebbe tornare a dare spazio ai porti, sia lato ligure sia lato nord-est”. Ricadute sui risparmiatori? “Opportunità di investimento per operatori industriali ci possono essere, il riflesso per i risparmiatori è da vedere. Secondo noi gli investimenti in infrastrutture vanno vagliati caso per caso. Per noi in generale è meglio guardare le aziende che già gestiscono infrastrutture”. Che conseguenze porta la guerra commerciale Usa-Cina? “I mercati hanno già cominciato a risentirne in maniera consistente, il problema è capire quali possano essere le conseguenze. Il reale motivo del contendere è il primato geopolitico e sul settore della tecnologia. Difficile capire quando finirà. È lecito attendersi qualche notizia positiva nel breve, ma non significa che siano finiti i motivi di tensione”. Le elezioni ***europee*** vengono viste da più osservatori come cruciali per il futuro dell'Unione. Voi come le considerate? “Non è detto che queste elezioni siano spartiacque. Non vediamo rischi specifici legati a questa tornata elettorale, i mercati ***europei*** però scontano un certo pessimismo. Comunque non pensiamo che le elezioni siano un elemento di svolta sui mercati, potrebbero dare qualche spunto positivo sull'azionario se si vede che l'esito del voto confermerà gli assetti politici tradizionali. Viceversa sappiamo che questi crescenti malumori espressi dall'elettorato sono una tendenza a livello globale e una fonte di incertezza, perché i nazionalismi hanno portato da sempre a periodi di maggiore stress politico e potenzialmente economico”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Economic Conditions (94%); Inflation (89%); Economic Growth (77%); Emerging Markets (74%); Securities + Other Investments (70%); Business Forecasts (69%); Monetary Policy (63%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-54JN-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA & FINANZA; Pag. 21

**Length:** 385 words

**Body**

NUOVE regole, approvate in plenaria al Parlamento ***europeo***, per proteggere gli agricoltori contro le pratiche commerciali sleali. Il riferimento, neanche troppo velato, è nei confronti delle catene della Gdo che sono in forte competizione fra loro nel mondo e mettono a rischio la sopravvivenza economica della produzione agricola ed alimentare, polverizzata rispetto alla progressiva concentrazione del sistema distributivo ed alla sua capacità contrattuale. I produttori saranno tutelati attraverso un elenco di 16 pratiche commerciali che vengono giudicate scorrette.

UNA LISTA minima che ogni Stato membro dovrà proibire, lasciando poi alle autorità nazionali la possibilità di integrarle a seconda delle proprie specificità e necessità. La direttiva, che sostituisce la moltitudine di norme presenti nei vari paesi con una normativa comune, chiarisce e semplifica il processo di definizione di una pratica commerciale sleale. Essa offre a consumatori e commercianti un punto di riferimento comunitario unico, garantendo loro i propri diritti e mettendo in chiaro quali pratiche commerciali sono consentite e non consentite. UN OTTIMO risultato, almeno potenziale, contro lo squilibrio di forze tra settori a monte e valle del sistema agro-alimentare ***europeo***. Ora gli Stati membri dovranno designare le autorità incaricate di applicare le nuove norme, che potranno anche imporre multe e sanzioni e avviare verifiche ispettive in seguito a denunce. Ovviamente la direttiva prevede il rispetto della riservatezza per chi ha sporto denuncia per essere al riparo da possibili ritorsioni. Il carattere innovativo della direttiva oltre all'armonizzazione a livello ***europeo*** e la conseguente possibilità per i produttori di essere protetti anche quando esportano in qualsiasi Paese dell'Unione, sta proprio nell'aver individuato pratiche commerciali che alterano il sistema concorrenziale e che pertanto devono essere individuate e punite. Il lavoro più importante comincia ora, tuttavia, se non si vuole rimanere ai proclami. Ogni Stato membro e l'Italia in particolare dovrà adottare urgentemente la direttiva e attivare l'autorità nazionale di riferimento a cui i produttori e le loro organizzazioni potranno denunciare in forma anonima la pratica sleale. Speriamo. [*Davide.gaeta@univr.it*](mailto:Davide.gaeta@univr.it) © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European*** Union (93%); Agriculture Regulation + Policy (90%); Food Safety (88%); Product Safety (87%); Food + Beverage Regulation + Policy (80%); Spousal Support (80%); Fines + Penalties (78%); Law + Legal System (78%); Commercial Law (69%); Embargoes + Sanctions (67%); Business + Corporate Entities Law (65%); Consumer Protection (64%); Standards + Measurements (63%)

**Industry:** Marketing + Advertising (63%); Information Security + Privacy (62%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***+Europa, c'è la lista Sostegno a Menesini***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-5285-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-LUC Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA LUCCA; Pag. 4

**Length:** 80 words

**Body**

UNA lista civica di centro, moderata, a sostegno di Menesini. Accadrà nel capoluogo della Piana dove incombono le amministrative. Più Capannori sembra il nome scelto. “Un movimento aperto, pluralista, che sappia unire le istanze più genuine del riformismo moderato sia esso cattolico, socialista o liberale - si legge in una nota, - locale ma che si richiami alle battaglie ideali dei padri costituenti dell'Unità ***Europea***: per la pace, la cooperazione economica, la solidarietà umana”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***“Ecco perché abbiamo perso”; Rosignano, Calenda fa il pienone in piazza del mercato***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-51N1-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-TEL Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** Pag. 6

**Length:** 365 words

**Body**

di CINZIA GORLA “MI CANDIDO alle ***Europee*** solo se il Pd proporrà idee grandi e se i nomi non fanno schifo come per le Politiche del 4 marzo 2018”. Carlo Calenda non usa mezzi termini e fa gente in piedi ad affollare gli ingressi dell'auditorium di piazza del Mercato a Rosignano Solvay. Applausi per l'ex Ministro Mise dei Governi Renzi e Gentiloni che sabato ha presentato il suo manifesto 'Siamo ***Europei***'. Secondo appuntamento, dopo l'ex Ministro Interno Minniti, del Pd guidato da Francesco Bartalesi per la campagna verso le amministrative del 26 maggio di Daniele Donati, dal Pd candidato alla successione del sindaco uscente Alessandro Franchi di cui è vice. Donati ha sottoscritto il manifesto di Calenda.

Franchi ha sottolineato come il primo atto da Ministro Mise sia stato occuparsi proprio di Rosignano per scongiurare la crisi del parco industriale Solvay. E' un Calenda diretto “abbiamo perso perché siamo rimasti a un linguaggio e a uno stile politico degli anni '90. Non abbiamo saputo spiegare le sfide degli ultimi trent'anni”. Calenda si apre alla nostra domanda su un suo sguardo diverso nella politica derivante dall'essere nato in un contesto di grande spessore culturale con nonno regista Luigi Comencini e mamma scrittrice e regista Cristina Comencini. E ci risponde “sono scappato di casa a sedici anni e con nonno avevo un rapporto forte. Ho recitato, e male, da bambino nel 'Cuore' diretto da nonno e ho subito capito che il cinema non faceva per me”. E poi “questo contesto mi ha dato passionalità ed emozioni che metto anche in politica. Il punto fermo però è stata la mia prima figlia avuta a sedici anni. Ho quattro figli per me fondamentali”. IN PLATEA anche Marco Taradash, segreteria nazionale 'Più ***Europa***'. Calenda definisce il vicepremier Salvini “è solo un furbacchione”; che difende Conte dal 'burattino' del Parlamento ***Europeo*** “non accetto venga offeso il Presidente del Consiglio del mio Paese chiunque sia”. Calenda osserva “la rappresentanza nella democrazia viene prima della competenza. Non si battono Di Maio e Salvini dicendo che siamo più competenti, perché i loro elettori pensano che Di Maio e Salvini li rappresentino e facciano i loro interessi”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***Centrosinistra unito nel manifesto di Calenda***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-52V5-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-MSC Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA MASSA; Pag. 3

**Length:** 332 words

**Body**

IL CENTROSINISTRA apuano prova a ritrovare un'unità persa ormai da molto tempo, a guardare oltre le divisioni che hanno portato a perdere prima Carrara e poi Massa. Strategie tutte da inventare, magari in chiave internazionale seguendo quell'appello lanciato dall'ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda che sabato pomeriggio, a Villa Cuturi, ha presentato il manifesto 'Siamo ***Europei***'. Lì per qualche ora si sono ritrovate quasi tutte le anime del centrosinistra massese anche se sembra più facile trovare convergenze a livello internazionale che dentro casa propria dove i dissapori serpeggiano sottopelle. Così a dare il benvenuto a Calenda ci sono in prima fila gli ex assessori Giovanni Rutili e Gabriele Carioli, promotori dell'incontro, poi il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, l'ex sindaco Alessandro Volpi affiancato da alcuni fedelissimi, poi i rappresentanti degli Arancioni che proprio con Volpi hanno rotto a lungo prima di ritrovare una tregua poco prima delle elezioni, quando ormai era troppo tardi, come l'ex sindaco Roberto Pucci, Giuliano Minuto ed Elena Cuturi.

Ma c'è anche chi ha sostenuto Sergio Menchini nella corsa a sindaco, almeno fino al ballottaggio, come Stefano Caruso e Tiziana Fialdini, e persino chi oggi è consigliere per Alternativa Civica, ossia Andrea Barotti. Tante anime del centrosinistra che faticano a trovare convergenze ed è stato lo stesso Calenda a fare un ampio mea culpa per le strategie fallimentari che hanno portato a perdere ovunque, a livello nazionale e locale con un punto che è cruciale: “Non essere stati più capaci di rappresentare i cittadini”. Poi le divisioni interne, le lotte intestine che hanno acuito divergenze e fatto allontanare gli elettori: per questo la ricetta di 'Siamo ***europei***' è viaggiare uniti con le liste civiche nel centrosinistra e con il Pd, da riproporre anche per le prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno 8 comuni della Lunigiana.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Communities + Neighborhoods (77%); Tobacco + Health (73%)

**Industry:** Budgets (90%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4P1-F148-54PF-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA & FINANZA; Pag. 22

**Length:** 62 words

**Body**

La direttiva contro le pratiche sleali nella filiera agroalimentare è stata approvata dal Parlamento ***europeo*** di Strasburgo, in sessione plenaria, ad ampia maggioranza: 589 i voti favorevoli su un totale di 670. Paolo De Castro, docente universitario, già ministro delle Politiche agricole nei governi D'Alema e Prodi ed ***europarlamentare*** dal 2009, è stato relatore del dossier.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Agriculture Regulation + Policy (94%); ***European Union*** (68%); ***European Union*** Regulation + Policy (67%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-52NS-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA & FINANZA; Pag. 22

**Length:** 62 words

**Body**

La direttiva contro le pratiche sleali nella filiera agroalimentare è stata approvata dal Parlamento ***europeo*** di Strasburgo, in sessione plenaria, ad ampia maggioranza: 589 i voti favorevoli su un totale di 670. Paolo De Castro, docente universitario, già ministro delle Politiche agricole nei governi D'Alema e Prodi ed ***europarlamentare*** dal 2009, è stato relatore del dossier.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Agriculture Regulation + Policy (94%); ***European Union*** (68%); ***European Union*** Regulation + Policy (67%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNK-N4R1-F148-51SP-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 11

**Length:** 558 words

**Body**

Ettore Maria Colombo ROMA “BISOGNA cambiare tutto, a partire dal Pd”. La buona, anzi lodevole, intenzione espressa dal nuovo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all'Ergife, si scontra con i nudi fatti. Oggi Zingaretti sarà in Basilicata, per la sua prima uscita da segretario. Proverà a tirare la volata al candidato del centrosinistra, Trerotola, uomo dell'ex governatore Pittella, finito agli arresti domiciliari. La Lucania - dopo vent'anni vissuti da curioso fortino rosso del Sud Italia - sta per finire nelle braccia del centrodestra. “L'obiettivo è tornare a vincere”, come si augura il neo presidente dem, Paolo Gentiloni, ma resta lontano, come le elezioni. Anche la proposta di un “coordinamento delle opposizioni”, novità annunciata ieri da Zingaretti, si scontra con la realtà: le “forze di orientamento liberale, nobilmente conservatrici”, di cui parla, non sono - spiegano poi i suoi - “né Forza Italia né altri partiti del centrodestra, ma forza nuove”.

CERTO, il Pd, nei sondaggi, è dato in risalita, intorno al 21%, ma il campo del centrosinistra, che Zingaretti vuole “largo e inclusivo, senza settarismi”, resta un campo di Agramante. Per ora, nella ricerca di nuovi alleati, in vista delle ***Europee***, Zingaretti ha ricevuto solo porte in faccia, pur se sbattute in modo gentile. Più ***Europa*** correrà da sola, sotto l'insegna dell'Alde - nel suo discorso, Zingaretti ringrazia Renzi per aver deciso, una volta per tutte, la collocazione del Pd nel Pse - come pure faranno Verdi e Italia in Comune, alla disperata ricerca di superare una soglia impossibile, il 4%. Persino Mdp, in bicicletta col Psi, tenterà l'avventura, per non dire di Sinistra italiana che si ricongiungerà col Prc. Insomma, la possibilità di superare il 18,7% delle Politiche, è alta, ma il sorpasso sull'M5S è tutto da venire. Buone notizie, invece, dal fronte interno. Renzi, assente dall'Ergife, manda saluti e in bocca al lupo. La Boschi bacia 'Zinga' e annuncia che voterà Gentiloni presidente, come fa l'area Martina, per il resto già implosa. Infatti, quando Zingaretti - dopo aver concesso le due vicepresidenze a due donne delle due minoranze (Ascani e Serracchiani) - offre il ramoscello d'ulivo ai renziani più morbidi con una vicesegreteria (su due) unitaria, nell'area Martina saltano i nervi tra il primo (più Delrio e Richetti) e l'asse Lotti-Guerini: “spetta a noi!”.

LE NOMINE di Gentiloni presidente e Zanda tesoriere passano all'unanimità, con soli 86 e 83 astensioni. Neppure l'area Giachetti tiene, figurarsi quella Martina che, di fatto, non esiste più. Quel che resta del giorno, all'Ergife, è un'estenuante trattativa sui posti in direzione nazionale, organismo cruciale perché vota le liste elettorali. I numeri degli zingarettiani sono schiaccianti: 653 delegati in assemblea contro i 228 di Martina e i 119 di Giachetti. In direzione - che lievita dai 120 membri elettivi a 200 grazie a 60 membri di diritto e 20 di nomina del segretario - Zingaretti ne ha 130 e Giachetti 15 mentre le due sub-correnti dell'area Martina si dividono i loro 58 delegati come i legionari la tunica di Cristo: a dadi. Finisce 31 per Lotti-Guerini e 27 a Martina. Zingaretti, almeno dentro casa, può giocarsela da padrone. Al posto di Delrio, come capogruppo alla Camera, andrà Orlando, mentre resiste, al Senato, il renziano Marcucci. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%)

**Load-Date:** March 17, 2019

**End of Document**

[***Il Pecci vicino a noi. Con i fondi europei; Iniziativa dell'Ue e della Regione. E da aprile a giugno tre nuove mostre in arrivo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VST-3CX1-JDN6-F42D-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

2 aprile 2019 martedì

N-PRA Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA PRATO; Pag. 6

**Length:** 488 words

**Body**

IL PECCI è stato riconosciuto come “progetto simbolico” nell'ambito di un'iniziativa che unisce l'***Unione Europea*** e la Regione Toscana per valorizzare i progetti locali apprezzati dai cittadini, finanziati con fondi ***europei***. E nei prossimi due mesi apriranno tre nuove mostre e sarà annunciata l'acquisizione di un'opera del gruppo di architettura Superstudio per la collezione permanente. Il Centro per l'arte contemporanea di Prato durante questo aprile sarà al centro dei una importante campagna, ideata come omaggio alla Toscana.

Anzi, la campagna parte proprio dal Pecci con il titolo “L'arte dove meno te l'aspetti: vicino a te”. Uno degli elementi principali della campagna sarà un totem interattivo, già collocato sul piazzale antistante il museo, che serve a scattare una fotografia del Centro, permettendo ai cittadini di immortalare e condividere, anche sui social media, la propria esperienza in uno dei centri d'arte contemporanea più all'avanguardia in Italia e in ***Europa***. Il museo sarà 'pubblicizzato' con altri totem in tutta la Toscana, tra cui uno, alto cinque metri, è stato installato nella hall della stazione feroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. Al costo totale dell'investimento pari a tre milioni e 400 mila ***euro***, hanno partecipato la Regione con due milioni e 400mila ***euro*** (di cui il 50% di fondi ***europei*** Fesr 2014-2020) e il Comune con un cofinanziamento di circa un milione di ***euro***. La campagna “L'arte dove meno te l'aspetti: vicino a te” è stata presentata ieri dal sindaco Matteo Biffoni con Stefano Ciuoffo, assessore al turismo della Regione, Matteo Salvai dell'unità comunicazione della Commissione ***Europea***, dalla direttrice del museo Cristiana Perrella e da Irene Sanesi, presidente Fondazione per le arti contemporanee in Toscana. “Il bilancio del 2018 per il Pecci - spiega la presidente Sanesi - si è chiuso in positivo, i visitatori sono stati 50mila non solo per le mostre ma anche per le varie attività come incontri, teatro, cinema. Credo che stia iniziando quell'effetto Pecci che auspicavamo da tempo, la gente viene per vedere il museo, la sua arte e tutto l'indotto che crea intorno a sé, come avviene per altri grandi centri come Bilbao o Basilea”. La direttrice Perrella sottolinea che “il Centro Pecci sta guadagnando nuove fette di pubblico grazie al lavoro fatto sulla prossimità ed è questa la direzione che seguiremo anche con le nuove mostre che apriranno il 18 aprile”. Si tratta della personale della star Rirkrit Tiravanija, thailandese, ma nato in Argentina e cresciuto a New York, fra i primi a trasformare il cibo in arte. Sempre il 18 aprile, arriva la mostra Aries, in cui i quotatissimi David Sims (fotografo) e Jeremy Deller (artista) rileggono Stonehenge. Mentre a giugno, dal Vitra Museum di Basilea, in Germania, farà tappa l'esposizione di architettura “Night Fever”, che narra la storia della vita notturna e delle discoteche dal 1960 a oggi. Elena Duranti

**Graphic**

LA CAMPAGNA Installato un totem interattivo per immortalare la propria esperienza e condividerla

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Exhibitions (94%); Architecture (67%)

**Industry:** Destinations + Attractions (88%); Museums + Galleries (88%); Entertainment + Arts (69%)

**Load-Date:** April 1, 2019

**End of Document**

[***L'Ocse stronca la manovra, ira del governo; “Con quota 100 e reddito di cittadinanza Italia in recessione”. Di Maio: non si intrometta***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VST-3CX1-F148-528Y-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

2 aprile 2019 martedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 605 words

**Body**

Antonella Coppari ROMA PIOVE dall'Ocse l'ultima tegola sul governo Conte. Nel suo rapporto, conferma che la nostra economia ristagna e rischiano di pagarne il conto soprattutto i disoccupati. I numeri della denuncia squadernata a Roma dal segretario generale Gurria sono pesantissimi, a partire dalle previsioni del Pil che peggiorano quelle su cui Palazzo Chigi ha basato la manovra: -0,2% quest'anno e +0,5% per il 2020. E la situazione - in un quadro mondiale dipinto a tinte fosche, con la locomotiva tedesca in grande affanno - può peggiorare, accelerando la caduta del Paese verso la recessione. Altrettanto eloquente un altro dato, toccato con mano da molti italiani: il tenore di vita è praticamente pari a quello rilevato nel 2000, segno che il motore ha iniziato a rallentare non da ieri ma da quasi vent'anni.

Nota più d'uno che l'Ocse dice ciò che chi non è al governo ripete da mesi, compreso l'attacco diretto ai pilastri del contratto giallo-verde: Quota 100 - avverte Gurria - è una minaccia per il sistema previdenziale, andrebbe abrogata perché “aumenta nei fatti la diseguaglianza tra le generazioni, facendo crescere l'indebitamento”. Spazzarla via senza cedere alla tentazione renderla “permanente” secondo l'Ocse, “consentirebbe di liberare risorse per 40 miliardi di ***euro***” da qui al 2025. Quanto al Reddito di cittadinanza, rischia di incoraggiare il lavoro nero: è vero che può dare un aiuto sostanzioso alle fasce deboli ma, sul breve, non aiuta la crescita. Ineluttabilmente, con un 2019 in decrescita, il debito pubblico in relazione al Pil è destinato a salire al 134 quest'anno, e al 135 nel 2020. Di fronte a questa diagnosi, per Parigi c'è una sola cura: riformare l'azienda Italia.

NATURALMENTE quest'analisi (che precede un documento analogo della ***Ue***) non poteva far piacere al governo, che l'ha presa come l'ennesimo attacco da forze oscure della finanza internazionale. Sul punto si sono ritrovati uniti, dopo giorni di grandi litigi, Di Maio, Salvini e Conte. Non Tria, però, che ha difeso Gurria, suo ospite al Mef. Il premier, che oggi incontra il segretario Ocse, non cela l'irritazione, parla di “forte dissenso” e avverte: “Le previsioni sono tra le più pessimiste, sottostimano la manovra”. Non vogliamo intromissioni, tuona Di Maio: “Sappiamo quello che stiamo facendo. O qualcuno crede che per ripartire l'Italia debba attuare politiche di austerity”. Dal canto suo, Salvini difende a spada tratta il 'suo' provvedimento: “Quota 100 darà un lavoro sicuro a più di 100mila giovani italiani e ne sono orgoglioso”. A Palazzo Chigi sanno bene che i nodi verranno al pettine nel Def, che dovrà essere presentato all'***Europa*** entro il 10 aprile: è il motivo per cui oggi il presidente della commissione ***Ue***, Juncker, vedrà Conte e Mattarella, oltre all'“amico” Napolitano. Problemi tecnici all'aereo - a sentire una portavoce della Commissione - l'hanno costretto a posticipare stamani l'incontro col premier, facendo saltare la cena in suo onore. Cambia l'agenda, non la sostanza: Juncker viene a chiedere un Def “con risposte concrete, non evasive” rispetto all'allarme che risuona oltralpe.

DI FRONTE alle prove muscolari della troika italiana, rischia di trovarsi nel tritacarne il ministro dell'Economia Tria. Già nel mirino, anche in questo caso rompe il fronte. È vero che difende le due misure cardine del governo, dice che la riforma previdenziale “è temporanea” e che il deficit “sarà migliore” della stima Ocse, però non usa toni altrettanto violenti con Gurria. Anzi fa notare al capo politico M5S che l'istituto parigino di tutto parla, fuorché “di austerity”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Economic Growth (94%); Gross Domestic Product (83%); National Debt (73%)

**Load-Date:** April 1, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VST-3DV1-F148-52T6-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

2 aprile 2019 martedì

N-SPZ Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 15

**Length:** 240 words

**Body**

I PRIMI contatti con l'***Europa*** per allargare gli orizzonti del fiume Magra sono stati avviati nella sede del Parco. L'***eurodeputato*** Brando Benifei infatti ha incontrato il presidente e direttore dell'ente per illustrare il progetto di contratto di fiume che consenta di coinvolgere le regioni Toscana e Liguria nella gestione del Magra attraverso i finanziamenti previsti dalle specifiche direttive ***europee*** sulle acque e alluvioni. Attraverso l'accordo tra enti confinanti e direttamente coinvolti nella responsabilità e gestione delle acque infatti è possibile pianificare interventi e ridurre il dispendio finanziario per gli interventi. Una soluzione che è diventata consuetudine non solo in diversi paesi ***europei*** ma anche in alcune regioni italiane. All'appuntamento con il parlamentare del Pd il parco era rappresentato dal presidente Pietro Tedeschi, dal direttore Antonio Perfetti e dal consigliere Corrado Bernardini. L'ente è pronto a svolgere un ruolo di coordinamento a supporto degli altri enti interessati dal passaggio del fiume: Regioni, Comunità, Autorità di Bacino, Comuni e Province. L'***europarlamentare*** Benifei si è impegnato a sensibilizzare la sua parte politica sul tema. La promozione del contratto di fiume, che la scorsa settimana ha coinvolto a livello regionale il gruppo del Movimento 5 stelle, continuerà venerdì con il colloquio sempre nella sede dell'ente di via Paci a Sarzana con l'***europarlamentare*** Tiziana Beghin.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Parks + Playgrounds (94%); Aquifers + Watersheds (69%); Conferences + Conventions (68%)

**Industry:** Utilities Industry (75%); Water + Wastewater Management (75%); Consulting Services (69%)

**Load-Date:** April 1, 2019

**End of Document**

[***Insabbiamento dei porti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VST-3DV1-F148-53R5-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

2 aprile 2019 martedì

N-TEL Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA LIVORNO; Pag. 7

**Length:** 251 words

**Body**

WORKSHOP il 10 aprile alla Fortezza Vecchia, nell'ambito di Sedriport, il progetto finanziato dal Programma ***europeo*** Interreg Italia Francia marittimo; per trovare una soluzione congiunta al problema dell'insabbiamento dei porti dell'area transfrontaliera e per il ripristino dei fondali. L'incontro è dedicato a strumenti e metodologie di approccio sulla valutazione degli effetti fisici dovuti alla movimentazione dei sedimenti in aree marino-costiere e vedrà la partecipazione di vari esperti. Il progetto . Sedriport - finanziato per 1.854.602,16 ***euro*** di cui 1.576.411,83 del fondo ***europeo*** di sviluppo regionale - sperimenta sistemi di monitoraggio dell'ambiente marino; introduce un sistema comune per il costante monitoraggio dell'insabbiamento, dell'inquinamento delle acque e dei sedimenti, delle condizioni meteo-marine e dei principali parametri chimici e fisici delle acque dei porti, delle zone costiere limitrofe e degli acquiferi costieri; inoltre, partendo dalle normative vigenti e dagli attuali compendi di buone pratiche si propone di realizzare le Linee guida da adottare congiuntamente nello spazio transfrontaliero per affrontare la tematica dei dragaggi (ripristino dei fondali) e la gestione dei sedimenti. I cambiamenti climatici, si ricorda inoltre, hanno un ruolo determinante nel favorire gli insabbiamenti strutturali dei porti e velocizzare le dinamiche di insabbiamento, aumentando sia i rischi per l'ambiente sia il rischio per le attività economiche legate al trasporto marittimo.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Coastal Areas (94%); Environment + Natural Resources (86%); Conferences + Conventions (71%); Transportation Regulation + Policy (64%); Environmental + Wildlife Organizations (63%); Water Quality (63%)

**Industry:** Harbors + Ports (89%)

**Load-Date:** April 1, 2019

**End of Document**

[***La rivolta delle metropoli contro Erdogan; Turchia, alle elezioni comunali il sultano perde Ankara e Istanbul. E ora traballa***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VST-3CX1-JDN6-F53G-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

2 aprile 2019 martedì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 10

**Length:** 505 words

**Body**

Roberto Giardina È LA FINE del sultano? Sono elezioni comunali, ma per Erdogan si tratta della prima sconfitta da quando è nato il suo partito, l'Akp, nel 2001. Ha perso 4 o forse 5 delle sei grandi città turche. Istanbul passa all'opposizione, come Izmir, la nostra Smirne, e quasi sicuramente Ankara. I votanti erano 57 milioni, un voto locale ma con valore nazionale. “Ho raggiunto il 51,6 per cento”, ha proclamato dal balcone della sede dell'Akp, ad Ankara, da dove ha sempre commentato le elezioni. Ma la sua voce non era sicura. Avrebbe superato la maggioranza, comunque di poco, solo attribuendosi il 7 per cento raggiunto dal partito alleato, il Mhp, di estrema destra. Un sotterfugio umiliante per Erdogan, abituato a passare di trionfo in trionfo.

UN ESITO negativo era previsto, ma non in queste proporzioni. L'Akp resta il primo partito, con il 44 per cento, ma per un sultano non basta. “Chi conquista Istanbul governa il paese”, aveva ancora dichiarato alla vigilia del voto, con eccessiva sicurezza. La sua carriera era iniziata un quarto di secolo fa proprio come sindaco di Istanbul (dal 1994 al 1998), e non aveva previsto che perfino la “sua città”, dove è vissuto da bambino nel quartiere povero di Kasimpasa, gli voltasse le spalle. E il ricorso dei legali dell'Akp contro la regolarità del voto è un segno di debolezza: la vittoria ad Ankara è stata decisa da poche migliaia di voti, e si dovrà controllare l'esito scheda per scheda. È vero, anche il Consiglio d'***Europa*** esprime dubbi sulla regolarità della consultazione. Ma da parte di chi? Erdogan, 65 anni, ha ridato l'orgoglio nazionale ai turchi, una 'Grande Turchia' erede dell'impero ottomano, con un ruolo predominante in Medio Oriente, arbitro almeno in teoria tra Russia e Stati Uniti, e in grado di ricattare l'***Europa*** (sui profughi).

UN ORGOGLIO pagato a caro prezzo. Erdogan ha abolito le libertà democratiche, soffocando la stampa, licenziando magistrati e professori universitari, ritornando al fondamentalismo religioso. “Il mio popolo è nelle campagne”, ha detto. Lo ha seguito a lungo finché non è giunta la crisi. L'economia turca crolla. La crescita prevista per il 2019 è pari a zero. La lira si è svalutata del 28 per cento nell'ultimo anno, e ieri ha perso quasi il 5 per cento. L'inflazione sarebbe sotto controllo, appena il 20 per cento, ma si tratta di un dato governativo. Solo a gennaio i generi alimentari sono saliti del 31 per cento, le verdure dell'80 per cento. Le tariffe elettriche sono aumentate del 45.

I CETI meno fortunati, chi si nutre di patate e melanzane, sono ridotti alla fame. L'instabilità politica e le misure antieuropee in particolare contro la Germania hanno inferto un duro colpo anche al turismo, diventata l'industria nazionale più importante. Ieri, l'Akp ha perso anche Antalya, la Rimini turca, meta soprattutto di tedeschi e russi. Le misure antidemocratiche gli hanno fatto perdere l'élite del Paese. E con la crisi la sua “vecchia orgogliosa Turchia” gli ha voltato le spalle. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Riots (94%); Economic Growth (92%); Business Forecasts (87%); Economic Conditions (78%); Economic Policy (78%); Food + Beverage Regulation + Policy (78%); Protests + Demonstrations (78%); ***European Union*** (65%)

**Load-Date:** April 1, 2019

**End of Document**

[***Ceccardi verso l'Europa: “Grazie”; Ufficializzata la candidatura. Bertelli (Pd) esulta: “Finalmente si vota”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX0-N7W1-F148-50HK-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

N-PIP Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 12

**Length:** 469 words

**Body**

di VALENTINA CONTE È VERO: SE DOVESSE essere eletta al parlamento ***europeo*** Susanna Ceccardi sarà costretta a scegliere. Cascina ha più di quindicimila abitanti e le cariche di parlamentare e sindaco non sono compatibili. Ma è evidente che prima ancora che per soddisfazione personale e di carriera, la candidatura della Ceccardi alle prossime elezioni ***europee*** è necessaria per garantire voti alla Lega.

E così, Matteo Salvini l'ha inserita fra i candidati. La notizia è ufficiale da ieri, quando è stata sciolta la riserva. “L'ufficializzazione della mia candidatura alle prossime ***Europee*** - afferma Susanna Ceccardi - m'inorgoglisce e nel contempo mi responsabilizza ulteriormente, essendo consapevole che l'obiettivo è tra i più ambiziosi ed edificanti per un esponente della Lega: riformare profondamente quest'***Europa***. M'impegnerò al massimo per far tornare centrali gli interessi dell'Italia e degli italiani nelle sedi ***europee***. Tutta la mia tenacia e tutta l'esperienza che ho maturato negli anni da amministratore locale e a fianco del ministro Matteo Salvini, saranno al servizio della causa comune, per riformare un'***Europa*** troppo pretenziosa e poco generosa nei confronti dell'Italia”. IN QUESTA giornata per lei di festa, non mancano i ringraziamenti al segretario federale della Lega per averle “affidato questa grande opportunità. “Sono certa - aggiunge - che non lo deluderò poiché potrò contare, com'è stato finora, sul fondamentale apporto dei militanti e sostenitori leghisti. Sono fermamente convinta di poter far fruttare al meglio, nell'ambito del Parlamento ***europeo***, la mia gratificante esperienza di sindaco e con la determinazione che da sempre mi contraddistingue mi batterò per una nuova ***Europa***, più in linea con le reali esigenze degli italiani”. Comincia ora la campagna elettorale, che non sembra preoccupare la coordinatrice regionale: “A me le sfide piacciono e sono pronta a vivere intensamente questi quaranta giorni che ci separano dal voto”. A CASCINA, intanto, non mancano le polemiche e c'è chi accoglie con gioia la notizia, dando quasi per scontata l'elezione della Ceccardi al parlamento ***europeo***. Come se la città venisse “liberata”. Questo, almeno, è quanto lascia intendere il consigliere comunale Pd, Francesco Bertelli, che in un post su Facebook commenta: “Se Ceccardi viene eletta in ***Europa***, torneremo presto a votare per il futuro della nostra città. Mesi fa abbiamo iniziato un percorso che sappiamo essere giusto, e che portiamo avanti ogni giorno. Vicini alle persone più deboli, presenti nei luoghi più isolati, attenti ai problemi del presente, capaci di costruire prospettive per il futuro. Occorre unire le forze e fare squadra, occorre compiere delle scelte. Con questa ricetta vinceremo al primo turno. Abbiamo buone gambe per arrivare lontano, e lo faremo insieme”.

**Graphic**

INTENZIONI “Farò fruttare al meglio la mia gratificante esperienza di sindaco”

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (87%); ***European Union*** (87%); ***European Union*** Regulation + Policy (74%); Riots (64%); Economic Crisis (62%)

**Load-Date:** April 16, 2019

**End of Document**

[***Arianna Verucci candidata alle Europee In corsa nelle liste di Forza Italia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX0-N7W1-F148-51Y7-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

N-PGT Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 26

**Length:** 231 words

**Body**

- NORCIA - ARIANNA Verucci è l'unica candidata umbra alle elezioni ***europe***. L'imprenditrice nursina si schiera nelle fila di Forza Italia: “Sarà l'occasione per raccontare la resilienza e la tenacia di chi non molla”. Il presidente del Parlamento ***europeo***, il forzista Antonio Tajani, sabato scorso in Umbria per il tour elettorale, ha annunciato la candidatura nelle liste di Forza Italia dell'imprenditrice, titolare dell'azienda artigianale di cioccolata 'Vetusta Nursia'. “Grazie al presidente Tajani che ancora una volta si è dimostrato vicino alla città gratificandola con la candidatura di una nostra concittadina e imprenditrice - commenta il sindaco uscente e nuovamente candidato, Nicola Alemanno -. Arianna è uno di quegli esempi concreti di resilienza che hanno contraddistinto la nostra comunità immediatamente dopo il sisma del 30 ottobre. CON GRANDE tenacia infatti si è rimessa subito in moto, riparando l'azienda danneggiata, senza fermare la produzione”. “Sono molto emozionata e orgogliosa di rappresentare l'Umbria ma soprattutto Norcia - dice la candidata Verucci -. Durante la campagna elettorale racconterò la tenacia con la quale i concittadini non hanno mai mollato. La nostra è una comunità viva. Non ci siamo mai fermati e vogliamo andare avanti con forza e determinazione insieme alle Istituzioni. I nostri giovani non devono lasciare questi splendidi territori”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%)

**Load-Date:** April 16, 2019

**End of Document**

[***Catiuscia la rossa, una vita nel partito La bersaniana folgorata da Renzi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX0-N7W1-F148-52MB-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 8

**Length:** 421 words

**Body**

PERUGIA INGUAIATA (anche) da quel Gianpiero Bocci, ex sottosegretario ora agli arresti domiciliari, che nove anni fa la sfidò alle primarie Pd per la corsa alla presidenza della Regione all'indomani dell'era-Lorenzetti. Catiuscia “la rossa” ottenne il 53 % delle preferenze dei propri compagni di partito, in un Pd evidentemente già frantumato in anime separate in casa. Meglio le andò, sempre nel 2010, alle successive elezioni regionali, vinte dalla Marini con oltre il 57% delle preferenze sulla sfidante Fiammetta Modena, esponente del Popolo della Libertà e ora parlamentare.

AVEVA allora 43 anni, è nata a Todi il 25 settembre 1967, e con l'affermazione regionale la Marini coronava una lunga carriera politica che, dopo la laurea in Scienze politiche con indirizzo politico internazionale, l'aveva vista attiva in città e nella regione a partire dai movimenti giovanili, per aderire successivamente ai Democratici di Sinistra. Nel 1998, poco più che trentenne, la Marini è sindaco di Todi con una coalizione di centrosinistra, riconfermata per un secondo mandato nel 2002 (attualmente la città di Jacopone è guidata da un primo cittadino appartenente al centrodestra). Nominata dall'Unicef sindaco difensore ideale dei bambini, nel 2004 è presidente regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani in Umbria per poi tornare, giugno 2007, alla professione di direttore regionale della Legacoop umbra. Ma la politica la tenta ancora e, candidata con l'Ulivo alle ***Europee***, nel 2008-2009 ricopre l'incarico di ***eurodeputato*** al Parlamento ***Europeo***, iscrivendosi al gruppo del Partito Socialista ***Europeo*** (di cui dal 2015 è presidente). Alle successive elezioni del 2009, ricandidata per la lista Pd in Italia centrale, con 63mila preferenze è la prima dei non eletti. Partecipa al Congresso Pd nell'ottobre 2009 e sostiene Bersani: candidata alle Primarie, poi entra a far parte della segreteria nazionale del partito. [1]Alle Primarie 2013 per la scelta del segretario sostiene Cuperlo. Nel 2017 appoggia Renzi nella corsa alla segreteria. [2][3]Presidente della Regione Umbria nel 2010, [4]punta al secondo mandato nel 2015 e viene riconfermata [5]col 42,78% e 159.869 voti. DEVE [6]affrontare la gestione del terremoto che colpisce anche l'Umbria nel 2016, ma le vere scosse sono giudiziarie e arrivano nell'aprile 2019[7][8] con l'inchiesta della Procura di Perugia su presunti illeciti nelle assunzioni in sanità, in cui risulta indagata[9]. Il resto, le sue dimissioni, è storia di oggi[10].[12] © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Tobacco + Health (67%); Tobacco Regulation + Policy (67%)

**Load-Date:** April 16, 2019

**End of Document**

[***Cattedrale devastata, soccorsi in ritardo; Primo allarme ignorato. Indagine per disastro colposo. Macron: in 5 anni ci rialziamo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX0-N7W1-F148-52BM-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 634 words

**Body**

Alessandro Farruggia ROMA I MISTERI di Notre Dame aleggiano tra le ceneri ancora calde, le volte crollate, i frammenti di pietre e legno abbrustolito. Il presidente Emmanuel Macron va alle venti in tv e appellandosi alla grandeur e all'orgoglio della Francia promette solennemente: “Noi siamo un popolo di costruttori, ricostruiremo la cattedrale, la renderemo anche più bella, entro cinque anni”. Il fatto che ieri sia stato ritrovato salvo il gallo in rame della guglia incenerita è di buon auspicio, ma la strada è dannatamente in salita. E se anche cinque anni bastassero per riparare i danni del rogo - gli addetti ai lavori parlano di tempi tra dieci e quindici anni - è da vedere se saranno sufficienti per capire il come e il perché di quelle fiamme che hanno addolorato il mondo. Forse, no.

Rémy Heitz, procuratore di Parigi da cinque mesi, è cauto. Dice che l'inchiesta “sarà lunga e complessa”, ma premette che allo stato “niente va nella direzione di un atto volontario” e che si procede per “danneggiamento colposo”. Una pista è chiaramente privilegiata: quella che l'incendio sia in qualche modo legato al cantiere in corso. PARLANDO con i giornalisti Hèinz dice che “cinque aziende lavorano al cantiere nella cattedrale, e gli inquirenti hanno cominciato a sentire i lavoratori di queste società, in tutto una quindicina”. Ma Heitz dice anche un'altra cosa: gli allarmi incendio sono stati due e i soccorsi sono scattati al secondo allarme: “C'è stato un primo allarme alle 18.20, seguito da una procedura di accertamento, ma non è stato constatato alcun principio di incendio. Poi c'è stato un secondo allarme alle 18.43 e in quel caso è stato rilevato un incendio a livello della struttura di legno che sosteneva il tetto. Per fortuna nel frattempo la chiesa era stata preacuzionalmente evacuata perché poco prima era cominciata una messa”. Qualcosa, evidentemente, non ha funzionato. A dar man forte a Héitz, che ha disposto una serie di perizie tecniche, ci sono 50 uomini della 'Crim, la brigata criminale della polizia giudiziaria di Parigi. Mastini, che si avvarranno di periti e tecnici della scientifica e dei pompiers, acquisiranno i video delle telecamere di sicurezza e ogni materiale d'interesse sulle impalcature, a partire dai cavi elettrici, e indagheranno su una serie di domande. A cosa stavano lavorando esattamente e dove le aziende del cantiere? Con quali materiali? Che utensili sono a disposizione degli operai del cantiere? Julien Le Bras, presidente della società ***Europe*** Echafaudages, che partecipa al restauro della cattedrale assicura che il suo personale ha osservato alla lettera le procedure di sicurezza e giura: “Quello che posso dire è che quando l'incendio è partito nessuno dei miei dipendenti era in cantiere”. Si vedrà. CERTO è che se si è arrivati a questo forse una dose di colpa ce l'ha lo stato francese che ha procrastinato il restauro di Notre Dame e forse non ha previsto procedure di sicurezza abbastanza stringenti - come non avere un impianto anticendio sulle impalcature - una volta che sono partite. Notre Dame in questi anni è stata dimenticata, era in codizioni pessime: i pezzi dei gargoyle, i doccioni e le schegge di pietra che si staccavano dopo ogni inverno erano ammonticchiati dietro l'abside e i lavori da 150 milioni di ***euro*** sono stati rinviati per anni, e non per colpa della Chiesa. Dopo la legge del 1905 le cattedrali francesi sono di proprietà dello Stato, che vi investe poco: nel budget 2019 ci sono solo 306 milioni di ***euro*** per tutto il patrimonio monumentale di Francia. Adesso servirà il buon cuore dei francesi per trovare i fondi: già si sono raccolti 700 milioni di ***euro***. Ma il mistero su come sia potuto succedere, resta. Bella e trascurata, Notre Dame si tiene stretto il suo ultimo segreto. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Arson (94%); Manufacturing Facilities (82%); Criminal Offenses (68%)

**Industry:** Electronic Sensors + Detectors (71%); Plastics (71%)

**Load-Date:** April 16, 2019

**End of Document**

[***Giovani uniti per Leonardo; Scambio fra italiani e francesi: iniziativa dell'Arci***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX0-N681-F148-51V4-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

N-EMP Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA EMPOLI; Pag. 8

**Length:** 383 words

**Body**

GIOVANI del territorio dai 13 ai 17 anni cercansi. Potrebbe essere proprio questo lo slogan che l'Arci Empolese Valdelsa lancia per invitare a partecipare allo scambio ***europeo*** del programma Erasmus+ 'Tu Vinci, You win!' che si svolgerà dal 6 al 12 luglio tra Castelfiorentino e Vinci e che prevede l'incontro tra 11 giovani italiani e altrettanti francesi.

L'Arci Empolese Valdelsa infatti, a fine anno 2018, ha visto approvato dall'***Europa*** il proprio progetto, nato dopo essere stati contattati dall'associazione francese 'La ligue de l'enseignement Centre val de Loire', con cui l'Arci a livello nazionale ha da tempo stretti contatti. Lo scambio è infatti nato per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo e per fare conoscere ai giovani italiani e francesi della Valle della Loira, che condividono con noi una 'paternità' leonardiana, l'arte, la cultura e soprattutto i luoghi che hanno caratterizzato l'infanzia di Leonardo. PROPRIO sulle orme del Genio di Vinci si snoda lo scambio che ha come obiettivo la valorizzazione del sentimento ***europeo*** e della fratellanza dei popoli nelle nuove generazioni: l'incontro e la conoscenza reciproca, anche attraverso modalità informali e laboratoriali, servirà a superare pregiudizi culturali, ad avvicinarsi, a comprendersi reciprocamente, contro visioni di odio e razzismo che sono drammaticamente presenti e che si cibano di ignoranza. Inoltre sono previsti laboratori di creatività 'leonardiana' dopo le visite al museo e alla Casa di Anchiano, oltre che un trekking immersi nelle campagne vinciane. Una giornata sarà inoltre dedicata alla visita delle bellezze architettoniche e storiche della città di Firenze. LO SCAMBIO si svolgerà dal 6 al 12 luglio prossimi e avrà come base logistica l'ostello di Castelfiorentino e il circolo Arci Puppino di Castelfiorentino. La quota di iscrizione è di 50 ***euro***. Per iscriversi è necessario scaricare i moduli di iscrizione che verranno pubblicati sul sito [*www.arciempolesevaldelsa.it*](http://www.arciempolesevaldelsa.it) e consegnarli a mano all'Arci in via Magolo 29 o inviarli via mail a [*info@arciempolesevaldelsa.it*](mailto:info@arciempolesevaldelsa.it) entro mercoledì 30 aprile. Nel caso si superi il numero di 11 iscrizioni, l'associazione procederà a una selezione. Per informazioni chiamare Arci Empolese Valdelsa allo 0571.80516 o scrivere a: [*info@arciempolesevaldelsa.it*](mailto:info@arciempolesevaldelsa.it)

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Adolescents (94%); Conferences + Conventions (87%); Exhibitions (83%); Parks + Playgrounds (75%); Environment + Natural Resources (74%); Education Systems + Institutions (65%); Immigration (64%); Children (61%); Customs + Cultural Heritage (61%)

**Industry:** Destinations + Attractions (81%); Entertainment + Arts (73%)

**Load-Date:** April 16, 2019

**End of Document**

[***“Il grande dolore ha unito la Francia”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX0-N7W1-F148-52J9-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 498 words

**Body**

PARIGI “UN GRANDE slancio nazionale. La rinascita di un sentimento che accomuna anziché dividere. È l'effetto che l'incendio di Notre Dame ha provocato nella coscienza dei francesi”. Parla lo scrittore Marek Halter, 83 anni, ebreo di origine polacca naturalizzato francese.

Il suo ultimo libro, Sognavo di poter cambiare il mondo, è un romanzo autobiografico che che ci fa rivisitare un secolo di storia. Cosa c'insegna il dramma di Parigi? “Che il mondo in cui viviamo è fragilissimo. Possiamo andare su Marte mentre sulla Terra monumenti carichi di storia possono finire in cenere in un attimo. Ma ci insegna anche che alle tragedie si può reagire. Stiamo assistendo alla rinascita di un sentimento di solidarietà e fratellanza, alla riscoperta della consapevolezza di appartenere tutti alla stessa Storia e alla stessa cultura. Non accadeva da decenni”. Dove la vede questa solidarietà? “Nella grande commozione della gente. Migliaia di persone di tutte le confessioni hanno pregato per la salvezza di Notre Dame. Sono cessate di colpo le querelles politiche. I leader dei partiti hanno sospeso la campagna per le ***europee***”. Un risultato straordinario. “Paradossale o cinico che sia, è un risultato positivo per Macron. Il discorso che il presidente doveva pronunciare in televisione per rispondere ai gilet jaunes non avrebbe ottenuto lo stesso effetto di pacificazione. Le immagini della minaccia all'integrità di un monumento che rappresenta la cultura della Francia hanno fatto scattare questo slancio nazionale. Macron era davvero commosso e la gente l'ha sentito. La risposta all'appello per la sottoscrizione nazionale sarà massiccia, dà la sensazione di partecipare a un'opera collettiva, un'impresa per il bene di tutti”. C'è il dubbio che l'intervento dei pompieri sia stato tardivo. “Ma sono stati loro a salvare la Cattedrale: 400 uomini hanno rischiato la vita combattendo per 10 ore contro il fuoco”. C'è chi accusa lo Stato francese di avere abbandonato al degrado i monumenti religiosi. “Una polemica pretestuosa. Crede davvero che i poteri pubblici vogliano trascurare un monumento come Notre Dame, che accoglie 14 milioni di visitatori l'anno? Lasciamo all'immaginazione dei malati del web e dei social le teorie dei complotti e delle colpe. La gente, il vero popolo di Francia, non crede a queste insinuazioni, sa che la realtà non è quella. A Notre Dame erano iniziati restauri per decine di milioni di ***euro***”. Che cos'è per lei Notre Dame de Paris? “È il primo romanzo che ho letto, il capolavoro di Victor Hugo. Ed è un tempio che raccoglie l'anima della Francia e dell'***Europa***. A farmi visitare per primo la cattedrale fu il cardinale di Parigi, monsignor Lustiger, che adesso è sepolto proprio lì, nella cripta. Rimasi impressionato dalla monumentale struttura costituita di grandi pietre, come le Piramidi. Pensai che non sarebbe mai crollata. E infatti è sempre in piedi nonostante i saccheggi, le guerre e l'ultimo rogo”. Giovanni Serafini © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Writers (94%); Religion + Spirituality (88%); ***European Union*** (87%); Jews + Judaism (87%); Riots (73%); Politics (68%); Mental Illness (64%); Nurses + Nursing (63%)

**Industry:** Rubber + Silicone (83%)

**Load-Date:** April 16, 2019

**End of Document**

[***Aeroporto, il Mit dice sì alla pista; Carrai esulta: “È il tassello definitivo a un progetto atteso da 50 anni”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX0-N681-F148-54TN-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

N-CRN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA FIRENZE; Pag. 4

**Length:** 513 words

**Body**

di PAOLA FICHERA IL MINISTERO delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato ieri il decreto che accerta il perfezionamento dell'intesa Stato Regione Toscana (cioè la conferenza dei servizi) sul masterplan per il potenziamento dell'aeroporto Vespucci con la realizzazione della pista da 2400 metri parallela all'autostrada e del nuovo terminal. Nell'ultima delle dodici pagine del decreto, pubblicato sul sito del ministero, si legge che “ad ogni effetto sostituisce i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta previsti dalla legge”. Ora il ministero trasmetterà a Enac il provvedimento che - in burocratichese stretto - “provvederà ai successivi adempimenti di competenza”. IL PARTITO del sì alla nuova pista esulta, Palazzo Vecchio (“Un passo in avanti decisivo - ha detto Nardella - per partire con i lavori. Firenze merita di avere il 'suo' aeroporto!

”) e Toscana Aeroporti in testa. Ma il ministro Toninelli non rinuncia a tentare di tirare ancora un volta il freno a mano per gelare gli entusiasmi. Così in una nota successiva del ministero ribadisce: “Toccherà comunque all'Enac, su impulso del ministro Toninelli, valutare le azioni appropriate ed efficaci da intraprendere in merito allo sviluppo del polo aeroportuale toscano, anche rispetto a un finanziamento pubblico che passa in ogni caso attraverso il contratto di programma”. La questione che il ministro fa ruzzolare di nuovo sul tavolo è quella dei 150 milioni di finanziamento pubblico per i quali deve ancora chiedere il via libera da Bruxelles in modo da escludere la procedura di infrazione ***europea*** sugli aiuti di Stato. Ad informarsi dettagliamente sulla procedura hanno già provveduto sia il governatore Enrico Rossi che il sindaco Dario Nardella, entrambi sottolineando che ad oggi il ministro non ha mosso un dito nemmeno per inoltrare la semplice domanda alla commissione ***europea***. INTANTO da Toscana Aeroporti, il presidente Marco Carrai rileva “con soddisfazione” la firma del decreto che definisce “un timbro indelebile su un percorso autorizzativo durato 4 anni. Un progetto atteso da 50 anni e che oggi trova il tassello definitivo verso la realizzazione della nuova pista”. Eduardo Eurnekian, patron di Corporation America che gestisce 53 aeroporti in tutto il mondo ed è l'azionista di maggioranza di Toscana aeroporti (la società che gestisce sia lo scalo di Firenze che quello di Pisa) ha appreso la notizia mentre era a Firenze per visionare il progetto. “Il Vespucci - ha dichiarato - sarà uno dei nostri fiori all'occhiello”. Ottenuto l'atto approvativo finale di Enac con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto, possono partire le fasi preliminari all'apertura dei cantieri. La prima pietra della nuova pista potrebbe essere posata prima della fine dell'estate. In realtà c'è un'altra incognita che è legata all'esito dei ricorsi presentati al Tar dai Comuni della Piana fiorentina e dai comitati contrari alla realizzazione della nuova pista: nell'udienza dello scorso 3 aprile i giudici amministrativi si sono riservati di decidere.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Industry:** Airports (94%)

**Load-Date:** April 16, 2019

**End of Document**

[***Carfagna si autocandida, caos liste in Forza Italia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX0-N7W1-F148-527C-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 11

**Length:** 211 words

**Body**

ROMA MARA Carfagna (nella foto) offre la sua candidatura alle elezioni ***europee*** per portare voti a Forza Italia e dare una mano a Silvio Berlusconi. La vice presidente della Camera risponde così all'appello di due colleghi, Roberto Occhiuto e Paolo Russo, che le chiedono di “mettere la faccia”. La risposta di Carfagna impiega solo dieci minuti ad arrivare: “Il futuro del Paese è strettamente connesso al futuro di Forza Italia: esperimenti azzardati, con geometrie politiche che ci escludono, stanno affondando l'Italia”, spiega Carfagna riferendosi alle strategie per le alleanze messe in campo da Fratelli d'Italia e Lega e che non prevedono, al momento, il dialogo con il Ppe, il Partito Popolare ***Europeo***. Ma non tutti hanno gradito. Fonti anonime dal Nord uscite avanzano il sospetto di un golpe contro Berlusconi: uno scontro in piena regola tra azzurri "salviniani" e quelli che invece vogliono smarcarsi. Che lì si andasse a parare si era notato in mattinata, quando è esplosa la polemica Carfagna-Toti. “Che bello - aveva scritto il governatore ligure - leggere la rassegna stampa e scoprire il sogno dell'amica Carfagna: che Toti se ne vada da Forza Italia. Facciamoci del male”. Replica: “Giovanni, forza! Svegliati, vai oltre il titolo. Ce la puoi fare!”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); ***European Union*** (89%); Campaigns + Elections (77%); Immigration (75%); Discrimination (73%); Teaching + Teachers (73%); Labor Force (71%)

**Load-Date:** April 16, 2019

**End of Document**

[***La libertà religiosa in Europa***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-52S8-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-MSC Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 13

**Length:** 210 words

**Body**

'***EUROPA*** spazio di libertà religiosa. Ci sarà ancora confronto nell'***Europa*** di domani?'. Domani alle 17,30 in sala di rappresentanza Casa Betania organizza un incontro per discutere su temi che abbracciano molti aspetti del dibattito politico locale e nazionale alla vigilia delle prossime elezioni ***europee***. “Abbiamo ritenuto di interrogarci su questo tema chiamando al confronto e all'incontro personalità del nostro territorio che risponderanno all'interrogativo posto da punti di vista diversi: storico, geo politico e religioso - spiega Sara Vatteroni di Casa Betania -. Abbiamo pensato che il tema fosse importante in questa fase nella quale avanza sempre più un clima di intolleranza e di scontro all'interno di un'***Europa*** che per anni e per secoli è stata teatro dei più grossi conflitti religiosi e dopo due guerre mondiali sanguinose ha dato vita al più grande laboratorio politico esistente, unendo paesi, culture, lingue e religioni differenti. Oggi il progetto ***europeo*** appare logorato eppure sono molti i giovani, non ***europei*** che vedono ancora nell'***Unione Europea***, una prospettiva e la promessa di un futuro di pace e convivenza. Per questo Casa Betania invita la cittadinanza all'incontro che si pone come pietra per la costruzione dell'***Europa*** di domani”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Religion + Spirituality (94%); Freedom Of Religion (86%); ***European Union*** (75%); Muslims + Islam (75%); ***European Union*** Regulation + Policy (70%); Politics (69%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***Salvini vola da Orbán: sovranisti uniti; Patto per cambiare l'Europa: “Se Viktor vince, potremo allearci coi Popolari”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-61T1-F148-50JY-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 5

**Length:** 671 words

**Body**

BUDAPEST IN UNA BUDAPEST tappezzata di manifesti e totem che inneggiano a Viktor Orbán e invitano a votarlo per “portare a Bruxelles il suo programma”, Matteo Salvini scandisce le priorità della Lega per le ***Europee***. E molti punti, non a caso, coincidono con quelli dell'uomo forte dell'Ungheria: “Un futuro ***europeo*** diverso che controlli i confini, protegga la sicurezza, rilanci il lavoro, la famiglia e l'identità cristiana del nostro continente”. Ecco il significato della missione nel cuore del gruppo di Visegrad: un patto sovranista per cambiare l'***Europa***. Missione che, appena dopo l'atterraggio a Budapest, porta il vicepremier leghista a Röszke, poco più di 3mila anime al confine tra l'Ungheria e la Serbia. Qui, davanti alla barriera di filo spinato alta 4 metri e lunga 175 chilometri, fatta costruire dal governo Orbán sulla rotta balcanica dei migranti, prende avvio la campagna sovranista di Salvini.

“Andiamo a vedere come difendono i confini”, dice il ministro in uno dei luoghi simbolo della chiusura delle frontiere ai migranti in ***Europa***, accompagnato dal primo ministro ungherese. SU QUESTO modello la sintonia tra Salvini e il governo ungherese è totale. “In Italia, in Ungheria, in ***Europa*** entra solo chi ha il permesso”, dice fin dalla prima mattinata il leader leghista. E dopo l'incontro con il collega ministro dell'Interno ungherese, l'ex super poliziotto ed ex imprenditore della sicurezza privata Sandor Pinter, ribadisce i suoi “complimenti per come l'Ungheria ha gestito il blocco dei flussi via terra”. È evidente che per tutti l'orizzonte è il 26 maggio, anzi il 27, il giorno dopo le ***Europee***, quando - giura Salvini - “si aprirà una storia diversa”, simboleggiata proprio da quel muro al confine con i Balcani. Se tutti facessero come l'Ungheria, insiste Salvini, “avremmo meno reati e meno problemi”. Ma Salvini non parla solo di immigrazione, anche quando nel pomeriggio incontra ancora Orbán nella nuova sede della presidenza nell'ex Monastero Carmelitano. “Viktor è un amico, condividiamo gli ideali di un'***Europa*** sicura fondata sulla pace, la famiglia, il lavoro, la cultura. E l'identità”. E di Orbán apprezza anche la “disponibilità a sostenerci reciprocamente in caso di vertenze a Bruxelles”, comprese quelle sui temi economici che però in passato hanno visto il partito ungherese schierato sulle posizioni rigoriste del Partito popolare ***europeo***. LO STESSO gruppo del quale Orbán fa ancora parte e che non fa mistero di voler “portare più a destra”, proprio sui temi dell'immigrazione. L'Ungheria dell'amico Viktor - che almeno tre volte chiama “presidente” l'amico Matteo - è un modello anche economico. Ed è qui che Salvini lancia una stoccata ai suoi alleati di governo in Italia, evocati dopo aver tuttavia ripetuto più volte, anche sull'aereo del ritorno, che “non sono qui a fare polemiche ma a parlare della sicurezza dell'***Europa***”. I motivi della crescita economica magiara dovrebbero servire da lezione all'Italia: “Ridurre le tasse è l'unico modo per crescere, non basta il reddito di cittadinanza. E infatti per me e per la Lega la flat tax va fatta subito”. IN VISTA delle ***Europee*** Orbán sembrerebbe l'alleato naturale per Salvini. Se non fosse che sta ancora nel Ppe. Entrambi si limitano a sottolineare le cose su cui vanno d'accordo, per il resto si vedrà dopo il voto. Ma Salvini scandisce: “Se Orbán vince, ci alleeremo con il Ppe”. Esalta, quindi, “uno schieramento forte come non lo si è mai visto, non di destra ma alternativo ai burocrati” e spera di poter dialogare poi “con i conservatori per lasciare fuori la sinistra che vuole il male dei popoli ***europei***”. Orbán vuole cercare “la collaborazione con Salvini”. E per concludere lancia la sua proposta per l'***Europa*** che verrà dal 27 maggio: “Dovremmo costituire un nuovo organismo composto dai ministri dell'Interno dei Paesi dell'area Schengen, togliendo le competenze alla commissione e dando soldi solo a quei Paesi che si impegnano effettivamente”. La campagna sovranista è appena cominciata. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Territorial + National Borders (94%); Politics (89%); Riots (84%); ***European Union*** (80%); Immigration (80%); Sweatshops (65%); Communities + Neighborhoods (62%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***Più Europa Il Pri presenta i candidati***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-52RV-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-MSC Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA CARRARA; Pag. 12

**Length:** 138 words

**Body**

IL PARTITO Repubblicano incontra i candidati alle elezioni ***Europee*** nelle liste di “+ ***Europa***”. Il Pri ha siglato l'accordo con +***Europa***, il partito di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, che ha raccolto nelle proprie fila anche Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, il Partito democratico ***europeo*** di Francesco Rutelli e i Socialisti. Domani alle 18,30, nella sede del Pri ad Avenza, ci sarà l'occasione di ascoltare i candidati nella circoscrizione numero 3: italia centrale. Ovvero Niccolò Rinaldi, cresciuto alla scuola repubblicana, già eletto parlamentare ***europeo*** nel 2009 e scelto come vice-presidente del gruppo parlamentare dell'Alleanza dei liberali e democratici per l'***Europa*** e Stefania Schipani, ricercatrice Istat, che si occupa di economia e statistica, da sempre impegnata in attività politica con movimenti ***europeisti***.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Politics (76%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***Si vota anche per il Parlamento Europeo Tour in provincia per Castaldo, M5Stelle***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-61S1-F148-54VY-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-SIE Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** SPECIALE ELEZIONI; Pag. 8

**Length:** 127 words

**Body**

QUALCHE giorno fa era arrivato Antonio Maria Rinaldi, il professore ***euroscettico***, protagonista in tanti talk show televisivi. È candidato per la Lega al Parlamento ***Europeo***, ha incontrato rappresentanti delle categorie agricole e professionisti a Siena. Oggi, a Colle Val d'Elsa, Sovicille e e Monteriggioni, sarà di scena il vicepresidente uscente del Parlamento ***Europeo***, il pentastellato Fabio Massimo Castaldo. A Colle lo annunciano alle 9, al consueto gazebo del venerdì in occasione del mercato settimanale. Poi alle 10,30 sarà a Monteriggioni e un'ora dopo è atteso a Sovicille. Non sono tappe casuali, ovviamente. Il Movimento 5Stelle ha scelto le città dove ci sono candidati in corsa per la fascia tricolore. Quindi Castaldo farà doppia campagna elettorale.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-538D-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-CRN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA FIRENZE; Pag. 12

**Length:** 257 words

**Body**

SI È PARLATO del futuro dell'***Europa***, di migranti, di ambiente e di diritti umani nel corso del dibattito tra candidati alla Commissione ***europea*** che ha rappresentato l'evento clou della prima giornata di 'The State of the Union', annuale conferenza di riflessione sullo stato dell'***Ue*** organizzata dall'Istituto universitario ***europeo***. A Villa Salviati si sono confrontati il leader dei Socialisti ***europei*** Frans Timmermans, il candidato del Partito popolare ***europeo*** Manfred Weber, Guy Verhofstadt di Alleanza dei democratici e dei liberali per l'***Europa*** e Ska Keller (Verdi ***europei***). A 'The State of the Union' presenti ieri il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico.

“Il reddito minimo su cui stiamo lavorando è il reddito di cittadinanza - ha specificato -. Finora sono arrivate un milione di richieste, che saliranno a 1,3 a fine anno. Il 75% delle domande è stato accettato”. Questi sono i giorni in cui si tiene anche il Festival d'***Europa***, in corso fino al 10 maggio. Ieri è stato sottoscritto un accordo in base al quale i documenti dell'agenzia spaziale ***europea*** saranno sempre più digitalizzati. Nell'occasione il direttore generale dell'Esa Jan Wörner ha premiato gli studenti vincitori del concorso “Per un'***Unione europea*** sempre più democratica”. Tre le classi vincitrici sul territorio fiorentino: la 4F del liceo Internazionale scientifico Machiavelli, la 5C EsaBac del liceo Pascoli e la 5G del Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo. E oggi a Palazzo Vecchio è atteso il premier Conte. e.g.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***Giallo sul ritorno di Silvio, partito spaccato; Berlusconi vuole tornare in campo. Ma il prof Zangrillo avverte: rinunci alla campagna***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-61T1-F148-50JH-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 640 words

**Body**

Antonella Coppari ROMA È UN MALORE passeggero. No, una colite. Anzi una diverticolite. Suvvia: è servita un'operazione, dunque siamo di fronte a qualcosa di più serio. Il gioco ambiguo delle dichiarazioni intorno alla malattia di Berlusconi diventa un caso all'interno di Forza Italia.

“Come si fa a fidarsi dopo che per giorni la sua cerchia ci ha raccontato bugie?”, si sfoga un altissimo dirigente di FI. L'episodio fotografa il caos e i giochi di potere che si stanno combattendo nell'anticamera della suite del San Raffaele in cui il Cavaliere, passato oggi alla degenza in attesa di tornare domenica a casa, cerca di trascorrere una rapida convalescenza. Mentre lui la butta sullo scherzo, “L'ho scampata anche stavolta”, fuori dal partito i punti interrogativi sono due: se resterà candidato e se farà la campagna elettorale. Al momento, sia pure con qualche voce chissà quanto disinteressata, la risposta alla prima domanda sembra essere “certamente sì”. Più complicato appare orientarsi sull'impegno in campagna elettorale: la famiglia è molto dubbiosa, il medico personale - Alberto Zangrillo - gli consiglia di stare a casa e l'amico Confalonieri avverte: “Prima la salute, poi il resto”. Ma nel suo entourage assicurano che - al di là dello slittamento dell'agenda - nulla cambierà: interviste in tivù da lunedì, mentre i week end dovrebbe dedicarli a visite-spot nelle circoscrizioni in cui è candidato (escluso il Nord-est previsto questa settimana). SE FOSSE tutto qui, si tratterebbe in fondo di una vicenda lineare con qualche reticenza di troppo. Ma oltre la malattia, il Cavaliere rischia di pagare altri pegni. A cominciare dalla sfiducia del corpaccione del partito che ha spinto Tajani - nominato comandante sul campo - a inviare tre giorni fa una circolare a tutti i coordinatori, ai parlamentari e ai candidati con la missione tassativa di far votare Berlusconi. La peggiore paura - quella di un tonfo del capo sul piano delle preferenze - sta prendendo corpo e l'effetto mediatico sarebbe disastroso. E siccome più d'un azzurro sembra al momento occuparsi solo del suo successo personale - da Romano alla Comi passando per Cirio, circolano molti 'santini' elettorali che hanno su solo il nome del candidato - nasce di qui l'insistenza del vicepresidente: dovete fare “un invito esplicito” agli elettori a scrivere il suo nome sulla scheda. Vigendo la preferenza di genere - l'invito perentorio - se sei un maschio la prima la devi chiedere per il Cavaliere, l'altra per la candidata femminile (obbligatoria), l'ultima per te. Già il fatto che la preoccupazione esiste descrive un partito allo sbando: temendo di non essere garantiti dal leader, è chiaro che i signori delle tessere cercano di accumulare consensi da spendere - ove fosse il caso - altrove. QUESTO succede sul territorio: al vertice di Forza Italia, se possibile, le cose vanno ancora peggio. Perché il capo deve fare i conti con la guerra di tutti contro tutti, che già un segno ha lasciato: quella di liste debolissime. Tajani si barcamena tra Carroccio ed ***Europa***: “Sì a sovranisti illuminati e alla Lega se a favore della ***Ue*** e dell'***Euro***”. Mordono il freno le 'signore azzurre': Bernini, Gelmini e Carfagna. Se si coalizzassero, probabilmente riuscirebbero a imporre un nome, però ognuna gioca per sé. A unirle l'ostilità alla Lega. Nell'entourage ristretto - dalla Ronzulli a Ghedini passando per Mulè e i vertici di Mediaset - si punta a un'alleanza tra Forza Italia e il Carroccio, viste naturalmente come due entità distinte. Diversa la posizione del governatore Toti, cui non dispiacerebbe un partito unico con Salvini. In un formicaio già quasi impazzito è evidente che, ove i risultati delle ***Europee*** fossero lontani dalle attese, sarebbero deflagranti. Ma a urne chiuse la resa dei conti nel partito sarà inevitabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Politics (80%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***La scelta di valori dell'avvocato Damian***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-51T3-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-SPZ Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA LA SPEZIA; Pag. 6

**Length:** 370 words

**Body**

- LA SPEZIA - lL PARTITO popolare italiano in corsa alle ***europee*** per mettere un seme in nome del futuro. A parlare della candidatura è l'ex senatore Luigi Grillo, in politica dal 1972 (quando fu eletto consigliere comunale Dc alla Spezia) : “Il Partito popolare per l'Italia è primo partito in ***Europa*** e, come dicono i sondaggi, penso si confermerà tale - dice Grillo -. Io sono un suggeritore fuori campo fiero di aver trovato due candidati di seria A, Damian e Ferrara. Tengo a precisare che alle elezioni del 26 maggio non si deciderà soltanto il destino dell'***Europa***, ma anche quello dell'Italia.

Vincano i migliori”. A rappresentare il Partito popolare italiano per la circoscrizione di nord-ovest saranno l'avvocato civilista spezzino Luca Damian e la capolista, commercialista nonché assessore uscente al bilancio del Comune di Rapallo, Alessandra Ferrara. Damian, 51 anni, spostato e padre di due figli (un maschio laureato in chimica e di una femmina, oggi veterinaria) torna in pista a ventisei anni dalla prima e unica tessera di partito. “STANNO ritornando i valori in cui mi sono sempre riconosciuto, ovvero quello del partito polare italiano, e ho quindi deciso di dare il mio assenso alla richiesta di partecipazione - spiega in conferenza stampa il candidato spezzino, Damian -. Le basi per una società che funziona si realizzano attraverso la conservazione dei principi. Primo fra tutti, il lavoro: nobilitazione dell'uomo destinato ad autodeterminarsi. E accanto al lavoro c'è subito la famiglia”. Un valore a cui l'avvocato civilista spezzino ha sempre dato importanza, come conferma la lunga partecipazione in qualità di conduttore alla trasmissione televisiva 'Una casa per la famiglia' in onda su Tele Liguria sud da ben 25 anni. Ma quali sono gli obiettivi del Ppi in corsa alle elezioni ***europee*** del 26 maggio? Trasformare l'***Europa*** in un faro di valori di solidarietà e civiltà che nascono dalla tradizione giudaico-cristiana, in una sicurezza per lo sviluppo e la piena occupazione, in un sostegno reale per famiglie, natalità e fasce più deboli. Un'***Europa***, quella del Ppi, necessaria per la creazione di lavoro in Africa e per assicurare la sicurezza degli ***europei*** e la pace nel mondo. Giulia Tonelli

**Graphic**

PRIORITÀ “Il lavoro e la famiglia sono al centro della nostra proposta politica ***europea***”

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (69%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***Incontro Solvay e M5S***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-51W0-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-TEL Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** Pag. 11

**Length:** 238 words

**Body**

“L'OBIETTIVO è ridurre l'impatto ambientale dell'industria, iniziando dal diminuire l'utilizzo dei pozzi di acqua potabile della Val di Cecina sfruttando appieno la potenzialità dell'impianto di depurazione di secondo livello Aretusa quale buona pratica di economia circolare per esplorare successivamente altri progetti di sostenibilità ambientale”. Queste le parole di Mario Settino, candidato sindaco Movimento 5 Stelle a Rosignano, in occasione dell'incontro con la direzione Solvay in via Piave. Insieme a lui erano presenti Fabio Massimo Castaldo, vice presidente Parlamento ***Europeo*** e candidato M5S alle ***Europee*** e Lisa Giuggiolini, candidata M5S per le ***Europee***.

“Abbiamo esposto - ha detto Settino - la nostra visione di come conciliare ambiente e industria, iniziando da tavoli di confronto che mi impegnerò a istituire con la Regione, il Governo e l'***Europa***. Un incontro positivo, abbiamo riscontrato interlocutori molto aperti all'ascolto rispetto alla nostra visione futura di coesistenza della fabbrica con il territorio”. “Siamo certi - ha concluso il candidato sindaco M5S - che ciò che abbiamo proposto, con il pieno supporto dei nostri portavoce regionali, nazionali ed ***europei***, sia la strada che possa alleggerire il territorio da una presenza industriale sicuramente importante per l'occupazione ma anche di notevole peso per l'impatto sull'ambiente, nessuno può negarlo. Noi ci siamo e ci impegneremo per questo”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Environment + Natural Resources (94%); ***European Union*** (74%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***Nardella all'attacco “Roma frena Peretola Foster, ora chiarezza”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-61S1-F148-52NC-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-CRN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA FIRENZE; Pag. 9

**Length:** 368 words

**Body**

MODERATORE d'eccezione che sul palco fa scintille. C'è Matteo Renzi fra gli amici, con gli amici (all'appello mancano l'ex ministro Luca Lotti e l'assessore regionale Stefania Saccardi), al Teatro del Sale a intervistare il sindaco Dario Nardella e Hans Timmermans, prossimo candidato del Pse alla presidenza della commissione ***europea*** (a Firenze per The State of the Union). Camicia bianca d'ordinanza, abbronzato, dimagrito e in forma dopo gli allenamenti quotidiani di corsa sotto il sole e con la pioggia, l'ex premier non risparmia gli avversari politici. E nel lanciare le candidature, diverse, di Nardella e Timmermans (“con un solo difetto - dice Renzi - è tifoso della Roma”) si scatena, saltando giù dal palco con un balzo degno della pubblicità olio Cuore.

La commissaria della Lega in Toscana, Susanna Ceccardi, “sarà querelata e risponderà di diffamazione per quello che ha detto sul Pd e su alcuni di noi”, dice riferendosi all'incontro-scontro tra Ceccardi e l'***eurodeputata*** Simona Bonafè (Pd) trasmesso su Rai Radio1 alcuni giorni fa in cui la Ceccardi aveva detto che se eletta avrebbe chiesto le dimissioni della Commissione uscente. Che scade naturalmente. Ma non si ferma, è scatenato, Renzi. “Sono orgoglioso, da fiorentino, di avere un sindaco che non si inginocchia e non bacia le mani al leader di turno - dice - Voglio evitare che Firenze diventi una città in cui uno mette una felpa e fa inginocchiare il sindaco, come ha fatto Ubaldo Bocci facendo una cosa indecente a non partecipare al 25 Aprile”. Anche il sindaco Nardella spinge sull'acceleratore. Sull'aeroporto di Peretola accusa il governo di non aver mandato notifica alla Commissione ***europea***: senza quella non si possono autorizzare gli aiuti di Stato. Poi oggi incontrerà il premier Conte e “chiederò una presa di posizione chiara sulla Tav di Firenze, sulla Foster, su chi dovrà rispondere dei 700 milioni già spesi e sugli operai mandati a casa delle ditte fallite”. Sul finale Renzi fa i fuochi d'artificio, “alle elezioni guai a pensare di fare scherzetti a bischero, come si dice a Firenze: si farebbe il gioco di Salvini. Anche se gli altri lo hanno fatto a noi dobbiamo andare a votare con forza Pd”. Ilaria Ulivelli

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Riots (94%); Communities + Neighborhoods (82%); Criminal Offenses (77%); Campaigns + Elections (65%)

**Industry:** Budgets (67%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-51T4-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-SPZ Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA LA SPEZIA; Pag. 6

**Length:** 208 words

**Body**

- LA SPEZIA - RIFORMA dei Fondi Strutturali, lotta al dumping sociale, triplicazione dei fondi Erasmus: sono solo alcuni degli obiettivi centrati durante il suo primo mandato. Ora, l'***europarlamentare*** spezzino Brando Benifei, si candida per il bis: un altro quinquennio per impegnarsi in nuove battaglie, concentrandosi in modo particolare su lavoro, occupazione e sociale. Ieri pomeriggio l'onorevole del PD, alla presenza dei sostenitori e tanti esponenti del partito, ha inaugurato il point elettorale in via del Torretto 29 alla Spezia, che sarà il suo quartier generale in città fino alla data fatidica del 26 maggio. ““Il mio slogan è “In ***Europa*** per la Liguria - ha sottolineato -, per evidenziare il legame con il nostro territorio e l'importanza di riportare una rappresentanza ligure in Parlamento. Credo sia importante ottenere una riconferma, proprio per aiutare la nostra regione e avvicinarla alla ***UE*** e alle sue proposte, mettendo a disposizione un'esperienza consolidata””. Ad affiancare durante l'inaugurazione del point l'onorevole Brando Benifei, il Segretario Generale della Confederazione ***Europea*** dei Sindacati Luca Visentini. Il point sarà aperto con i seguenti orari: lunedì: 15.30-19; da martedì a domenica: 10-12.30 e 15.30-19.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Labor + Employment (94%); Labor Unions (94%); Teaching + Teachers (65%); Agriculture Regulation + Policy (62%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-6221-F148-5203-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-TEL Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CARO TELEGRAFO; Pag. 19

**Length:** 157 words

**Body**

L'evasione dimenticata da tutti · · · C'è una emergenza di cui nessuno parla a livello nazionale. Si tratta dell'enorme evasione fiscale che pesa come un macigno sulla salute finanziaria del Paese. Basterebbe recuperare una piccola quota dei miliardi di evasione che ogni anno, da decenni, vengono sottratti al fisco per assicurare un salto di qualità enorme al sistema di assistenza rivolto ai più svantaggiati. Il welfare potrebbe decollare fino ai livelli dei Paesi del Nord ***Europa*** ma di recuperare i denari sconfiggendo l'evasione nessuno parla. Non è un argomento da campagna elettorale. Non viene rilanciata con forza da alcuna forza politica. E' mai possibile tutto ciò? E non si sta parlando della piccola evasione di qualche scontrino o di qualche detrazione fiscale per spese sanitarie di pochi ***euro*** sbagliata e magari punita severamente dal fisco ma dell'evasione dei grandi capitali. Di quella nessuno sembra occuparsi. Giacomo L.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Fraud + Financial Crime (94%); Larceny + Theft (94%); Criminal Offenses (75%); Unofficial Economy (75%); Tax Law (62%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-61T1-F148-50JG-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 28 words

**Body**

Luigi Di Maio lancia il manifesto in dieci punti per l'***Europa***. Tra questi, il salario minimo ***europeo***, la lotta all'Austerity, il taglio ai “privilegi” dei parlamentari ***Ue***

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Wages + Salaries (94%); ***European Union*** (70%); Sweatshops (68%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1D-61T1-F148-506N-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

N-VIA Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1

**Length:** 68 words

**Body**

IN UNA Budapest tappezzata di manifesti che inneggiano a Orbán e invitano a votarlo per “portare a Bruxelles il suo programma”, Salvini scandisce le priorità della Lega per le ***Europee***. E molti punti, non a caso, coincidono con quelli dell'uomo forte dell'Ungheria: “Un futuro ***europeo*** diverso che controlli i confini, protegga la sicurezza, rilanci il lavoro, la famiglia e l'identità cristiana”. · A pagina 5

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Product Safety (71%); Territorial + National Borders (69%); ***European Union*** Regulation + Policy (65%); Agriculture Regulation + Policy (64%)

**Load-Date:** May 2, 2019

**End of Document**

[***“Gli Stati Uniti d'Europa spiegati a tutti” di Ballerin***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SB51-F148-52B5-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-LUC Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA LUCCA; Pag. 9

**Length:** 76 words

**Body**

IL PRESIDENTE del Parlamento ***Europeo*** Antonio Tajani, capolista alle ***Europee*** per Forza Italia incontrerà i sostenitori a Lucca domani alle 13 al Mai Mai, in via Dante Alighieri. L'evento è organizzato da Movimento Cristiano Lavoratori, Udc, Forza Italia. Presenti i parlamentari Mallegni, Bergamini, Mugnai, Poli e il consigliere regionale Marchetti. Per l'Mcl presente Piergiorgio Sciacqua, il presidente nazionale Costalli e il presidente provinciale Tomei.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Campaigns + Elections (88%); ***European Union*** Regulation + Policy (81%); Counterfeiting + Forgery (78%); Riots (70%); Executives (69%); Law + Legal System (62%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***Washington blocca Huawei negli Usa Cina ed Europa: “Scelta sbagliata”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-511P-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 8

**Length:** 311 words

**Body**

WASHINGTON IL PRESIDENTE americano Donald Trump ha vietato alle reti di telecomunicazioni statunitensi di acquistare attrezzature da compagnie straniere ritenute a rischio, una misura che colpisce in primo luogo la Cina. In piena tensione commerciale con Pechino, Trump ha dichiarato “l'emergenza nazionale” per emanare un decreto che era previsto e che include il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei, a lungo nel mirino delle autorità a stelle e strisce. Secondo la Casa Bianca, il decreto è giustificato dal fatto che “gli oppositori stranieri sfruttano sempre di più le vulnerabilità nei servizi e nelle infrastrutture tecnologiche di informazione e comunicazione negli Stati Uniti”. Il decreto presidenziale, inoltre, assicurerebbe una risposta ad “atti malevoli favoriti da Internet, tra cui lo spionaggio economico e industriale a scapito degli Stati Uniti e della sua popolazione”. Questa è la misura più severa presa dall'amministrazione Trump contro il settore tecnologico della Cina in rapida espansione in particolare nei mercati emergenti in Africa, America Latina e Asia.

LA REPLICA di Pechino non si è fatta attendere. La Cina “si oppone con forza alla imposizione unilaterale di sanzioni” ha detto il portavoce del ministero del Commercio Gao Feng. “Abbiamo enfatizzato molte volte che il concetto di sicurezza nazionale non dovrebbe essere abusato e non dovrebbe essere utilizzato come uno strumento per il protezionismo commerciale”. Anche Huawei è critica nei confronti di Trump: “Le sue scelte danneggeranno i consumatori Usa”. E in ***Europa*** sono in molti a prendere le distanze da Washington. La cancelliera tedesca Angela Merkel ed il premier olandese non intendono seguire gli Usa e non impediranno a Huawei di operare nei loro mercati. E il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che “una guerra commerciale sarebbe un errore”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Treaties + Agreements (94%); Trade Treaties + Agreements (90%); Foreign Policy (74%)

**Industry:** Telecommunications (86%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-5117-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 377 words

**Body**

Veronica Passeri ROMA PER UNA NUOVA ***Europa*** bisogna dare fiducia ai Conservatori. Ne è convinta la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni (foto), secondo la quale “chi vuole cambiare l'assetto del parlamento ***Europeo*** non può pensare a un inciucio Ppe-Pse ma puntare sul rafforzamento dei conservatori”. Fd'I si presenta alla sfida - primo obiettivo: superare lo sbarramento del 4% - con un programma in 16 punti consultabile sul sito Internet del partito e che tocca tutti i temi cari ai sovranisti. In una lettera scritta insieme al candidato dei Conservatori ***europei*** al vertice della Commissione ***Ue***, Jan Zahradil, la Meloni attacca l'***Europa*** di oggi, “questo super-Stato burocratico che tutto regola e controlla, spesso contro la volontà dei suoi popoli”, una burocrazia che “ha fallito”. “Nuovi equilibri sembrano possibili e noi Conservatori siamo pronti a ri-sintonizzare l'***Ue***”. IL PRIMO PASSO è trasformare l'***Ue*** - attualmente “il parco giochi di Francia e Germania” - nella Confederazione ***europea*** di Stati sovrani capaci di cooperare sulle questioni importanti (immigrazione, sicurezza, mercato unico, difesa) ma “liberi di autodeterminarsi nelle materie a livello nazionale”. Da qui la proposta della Meloni di fare di Roma la Capitale dell'***Ue***.

“Intendo portare questa rivendicazione in ***Europa*** - continua la leader di Fd'I -. La Capitale dell'***Ue*** deve essere il luogo più rappresentativo della sua millenaria tradizione, non il luogo più comodo dove mettere gli uffici”. Stop poi “alle politiche di austerity imposte”, che hanno portato a un fallimento. Servono piuttosto “maggiori investimenti pubblici nella crescita”, e queste spese vanno tolte dal computo dei parametri ***europei***. Per quanto riguarda il fisco, viene proposta una tassa unica per tutti al 15% e si vuole abolire la fatturazione elettronica. C'È ANCHE un capitolo “contro le distorsioni dell'***euro***: la moneta unica è stata un grande affare solo per alcuni Stati” e uno sulla riforma della Bce, che ribadisce la natura pubblica di Bankitalia e delle riserve auree. Poi ancora “difesa del made in Italy dalla concorrenza sleale” e “famiglia e natalità al centro del bilancio ***europeo***”. Sul fronte della difesa, la sfida è per un'Italia “fuori dal Global compact Onu”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Politics (88%); ***European Union*** Regulation + Policy (83%); Economic Policy (80%); Immigration (63%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-50TD-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** VETRINA ECONOMIA; Pag. 25

**Length:** 563 words

**Body**

Claudia Marin ROMA “L'ITALIA rischia di diventare la nuova Grecia”. Tocca al ministro delle Finanze austriaco Hartwig Loeger proferire, senza mezzi termini, quello che si sussurra nelle cancellerie ***europee***. Ma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, appena arrivato a Bruxelles per l'***Eurogruppo***, non è da meno. E contrattacca: “Il collega dovrebbe pensare prima di parlare”. Parole che non restano senza reazione: “Pensare prima di parlare? È un suggerimento più appropriato per il signor Salvini, ma Tria ha ceduto, non vede la verità”. Lo scambio al vetriolo la dice lunga sul clima che il titolare del dicastero di Via XX Settembre trova nella capitale belga. Ma non per questo il nostro ministro rinuncia a rassicurare i partner. E così, mentre tornano i timori per lo spread risalito in Italia, Tria si fa garante degli obiettivi di finanza pubblica del governo, e dunque sul debito che calerà come prevede il Def, un documento “approvato anche dal ministro dell'Interno”. Perché sono state proprio le parole del vicepremier leghista, disposto a portare il debito al 140% e a sforare il tre per cento nel rapporto deficit-Pil a suscitare più di un allarme sui mercati e nelle capitali ***europee***. Parole rilanciate anche ieri: “Straccerò le regole che stanno massacrando l'Italia”.

TUTTA L'***EUROZONA***, insomma, guarda al governo italiano e ammonisce che le regole vanno rispettate, per il bene dell'Italia e di tutti i partner. Il 130% di debito attuale, sottolinea il commissario Pierre Moscovici, “è già troppo”. Sulla stessa linea il presidente dell'***Eurogruppo***, Mario Centeno: “Il governo italiano rispetti gli impegni”. Impegni che Tria insiste nel voler rispettare: “C'è un Def approvato da governo e Parlamento”. Ma proprio l'atteggiamento del ministro austriaco fa capire che non avremo sconti neanche con una Commissione con qualche membro sovranista, anzi. “Il comportamento dell'Italia non può essere accettato. Non pagheremo per Roma”, incalza Loeger. Ma Tria non lascia passare: “Non chiediamo che qualcuno paghi per il nostro debito”, semmai Roma ha pagato “abbondantemente per i debiti altrui, aiutando altri Paesi ***europei*** non avendo mai chiesto un ***euro***”. Senza nascondere le difficoltà che il rialzo degli spread comporta. Anche se l'acquisto di titoli di Stato italiani è “un buon affare”, in realtà “è un problema per l'Italia che paga alti tassi d'interesse”. E su questo non manca l'allarme del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, che è più esplicito: l'effetto dell'aumento dello spread sul costo dei prestiti bancari a famiglie e imprese “è stato finora limitato”, ma “segnali di tensione stanno iniziando a emergere”. E spiega che il differenziale è salito anche per i timori di una “ridenominazione dei titoli in una diversa moneta” rispetto all'***euro***, ovvero di un'uscita dell'Italia dalla moneta unica, come suggeriscono “i premi sui Cds (credit default swaps)”.

PREVISIONI che trovano riscontro nelle stime del rapporto Censis-Confcommercio: la recessione è superata, ma nell'economia reale la crescita è talmente esigua che i cittadini fanno fatica a vederla. Anzi, la ripresa può essere considerata “un'illusione ottica”. E i numeri non lasciano scampo: dal 2007 a oggi si sono persi circa 20.000 ***euro*** di ricchezza pro capite, mentre in termini di consumi e potere d'acquisto mancano all'appello ancora 1.000 ***euro*** a testa. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (88%); Economic Growth (62%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***Il Re di Spagna premia il sindaco Bellandi come presidente Ehtta***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SBB1-F148-53R9-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-PTM Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA MONTECATINI; Pag. 14

**Length:** 182 words

**Body**

IL SINDACO Giuseppe Bellandi, in qualità di presidente degli Itinerari culturali delle città storiche e termali ***europee*** (Ehtta), ha partecipato al Monastero di Yuste, in Spagna, alla Cerimonia del Premio ***Europeo*** Carlos V riservato ai 38 Itinerari culturali del Consiglio d'***Europa***. Una cerimonia avvenuta in occasione della Giornata dell'***Europa***, alla presenza del Re di Spagna Felipe VI. Un ambito riconoscimento a cui Bellandi ha preso parte con “orgoglio e soddisfazione, come riconoscimento di un lavoro che dura da molto tempo e che mi rende felice per i miei sei anni di presidenza di questo importante intinerario”. Tra le motivazioni, “il lavoro di promozione di Ehtta dei valori ***europei*** legati alla diversità culturale, al rispetto delle identità, allo scambio e alla conoscenza dei paesi e della sua storia”. La giuria ha inoltre sottolineato come il lavoro promosso da Ehtta favorisca la valorizzazione della memoria, della storia e del patrimonio ***europeo***; gli scambi culturali ed educativi per giovani ***europei***; la pratica culturale e artistica contemporanea; e il turismo culturale.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Customs + Cultural Heritage (94%); ***European Union*** (88%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-510V-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 6

**Length:** 382 words

**Body**

Ettore Maria Colombo ROMA “REUNION STORICA” la chiama Carlo Calenda, capolista alle ***Europee*** nel Nord Est per il Pd, tra il serio e il faceto. “E che sarà mai, Albano e Romina?”, scherza Matteo Renzi (foto), sempre su Twitter.

Replica immediata di Calenda: “Io sono Albano” (Renzi farà dunque la parte di 'Romina'?). Saranno loro due, nonostante l'alone di mistero, i protagonisti di una serata elettorale, lunedì sera, a Milano. “Tenetevi liberi”, scrive Calenda ai suoi follower, poi si fa misterioso: “Seguiranno dettagli”. “Avanti, Siamo ***Europei***” incita i suoi, senza svelare il nome dell'ospite d'eccezione, ma è Renzi. I due non hanno mai avuto rapporti idilliaci, ma Calenda rivendica di aver sempre detto, apertamente, a Renzi quello che non condivideva quando erano al governo. AL NETTO delle battute, sarà uno dei pochi - se non l'unico - appuntamento che vedrà l'ex premier ed ex leader dem impegnato fisicamente in una campagna elettorale, quella per le ***Europee***, che per il Pd ha il sapore di vita o di morte. Infatti, se il Pd centrasse l'obiettivo di stare 'sopra' l'M5s (traguardo che, fino a un paio di settimane fa, sembrava possibile, ora assai meno) sarebbe un segno di ottima salute. Ma se restasse sotto i 5Stelle e si discostasse poco dal 20% dei voti sarebbe, per Zingaretti, una brutta battuta d'arresto. E, guarda caso, Renzi ha posto l'asticella del Pd molto in alto, al 25%, nella sua unica intervista concessa da mesi, pur augurando - ci mancherebbe - ogni bene e successo a un Pd che, però, è già molto lontano dal 'suo' partito. Va anche registrato che sabato, a Roma, Renzi terrà un'iniziativa, sull'***Europa***, ma a largo raggio. Si chiama 'Think ***Europe***: che cos'è la ***UE***? - Think Millennials: cosa può fare la nostra generazione per questa ***Europa***?' ed è organizzata da quei Millennials che Renzi volle, addirittura, dentro la Direzione dem e che, a due anni dalla loro nascita, hanno deciso di riunirsi tutti in un unico evento che vedrà la partecipazione di ragazzi provenienti da 18 regioni diverse. Ad aprire lui, l'ex premier, poi gli interventi dei candidati renziani alle ***Europee***: Simona Bonafè e Nicola Danti, entrambi candidati al Centro, esperti vari e deputati renzianissimi. Morale: Renzi fa campagna elettorale, sì, ma per 'i suoi'. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Politics (89%); Economic Policy (77%); Economic Growth (67%); Surgery + Transplantation (67%); Labor + Employment (63%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-510X-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 6

**Length:** 377 words

**Body**

ROMA LA CONFERMA di un finanziamento da circa 200mila ***euro***, ricevuto dal finanziere George Soros e dalla moglie Tamiko Bolton, arriva direttamente dal sito Internet ufficiale del partito +***Europa***. Soros e moglie hanno versato, tra il 22 e il 30 gennaio scorsi, 99.789 ***euro*** a testa al partito. Una notizia che ha procurato diverse critiche. Il filosofo “sovranista di sinistra” (sic) Diego Fusaro ha detto che Soros rappresenta l'apice del “padronato capitalista” e la Bonino il suo ideale “cavallo da corsa”. La Bonino (nella foto con l'attrice Stefania Sandrelli), impegnata in prima persona nella battaglia elettorale per riuscire a far superare a +***Europa*** lo sbarramento del 4%, replica a dovere: da Soros “abbiamo avuto 200mila ***euro*** l'anno scorso.

Ma smettiamola con le leggende. Questa si accompagna a quella che farei parte del Bildemberg, una specie di Ku klux klan dei poveri i cui membri italiani (Gozi, Gruber, Molinari) sono dei pericolosi complottisti. Io sono stata invitata una sola volta per spiegare la mucca pazza”. “CON SOROS - continua l'ex ministra - ci siamo trovati, prima della caduta del Muro, a supportare i dissidenti dell'epoca. E, dopo il 1989, la sua attività a sostegno della democrazia e della società aperta ha permesso di portare a casa battaglie di libertà come il Tribunale penale internazionale. Ma è tutto chiaro e trasparente, pubblicato sui bilanci”. Proprio la Bonino fu protagonista, alle ***europee*** del 1999, di un exploit elettorale che lei ricorda così: “Quella fu una campagna di Marco Pannella e Giovanni Negri, io ero fisicamente poco presente perché Commissario ***europeo***: vendettero il patrimonio. E il patrimonio si vende una volta sola”. La lista Bonino, così si chiamava allora, sfiorò il 10%, e da lì nacque la campagna per la sua candidatura alla presidenza della Repubblica. Oggi, la Bonino è impegnata per dare forza al gruppo politico ***europeo*** dell'Alde e a combattere i sovranisti, ma non dimentica i trascorsi radicali. In merito alla durissima battaglia che Radio radicale sta conducendo per sopravvivere, Bonino dice: “Non capisco la resistenza di Crimi e del M5S. È spiegabile solo con l'intolleranza per organi di informazione meno allineati, noi e il manifesto”. Ettore Maria Colombo © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Politics (75%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-510T-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 6

**Length:** 179 words

**Body**

“IN UN'***EUROPA*** attraversata da una profonda crisi vogliamo ribadire il ruolo del Terzo settore come attore protagonista della coesione sociale e dello sviluppo sostenibile”. Così la portavoce del Forum del Terzo Settore Claudia Fiaschi (foto) all'incontro tra la società civile e i candidati al prossimo Parlamento ***Europeo*** ai quali Forum e Concord Italia hanno presentato un Manifesto in nove punti per chiedere impegni precisi per costruire un'***Europa*** sostenibile, equa e solidale, guidata dai valori della libertà, dei diritti e della solidarietà. “L'impianto ***europeo*** - ha detto la Fiaschi - è sicuramente da migliorare e rafforzare ma siamo convinti che l'***Europa*** sia sopratutto una opportunità per costruire un modello di sviluppo economico e sociale a vantaggio di tutti i cittadini che ne fanno parte. È necessario rimettere al centro l'Agenda 2030 con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, il consolidamento del Pilastro ***europeo*** dei diritti sociali e gli accordi di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico per costruire pace e prosperità per le persone del pianeta”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Environment + Natural Resources (94%); Conferences + Conventions (83%); Climatology (77%); ***European Union*** (70%); Politics (63%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-5119-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 349 words

**Body**

Antonella Coppari ROMA SENATRICE Giammanco, che elezioni saranno il 26 maggio: solo per l'***Europa*** o anche un test per il governo e per il centrodestra? “Ma non c'è dubbio che riguardano anche l'Italia - dice la parlamentare azzurra, in corsa per un seggio a Bruxelles nella circoscrizione insulare - Forza Italia deve essere la scelta di qualunque elettore voglia porre fine a questa alleanza innaturale fra Lega e M5s e riportare il centrodestra al governo del Paese” E per quanto riguarda l'***Europa***? La Merkel dice che la Lega non può stare nel Ppe: è d'accordo?

“Alla Cancelliera tedesca rispondo che non capisco sinceramente come possa esserci stato finora Orban e non possa entrarci Salvini”. Mettiamo che i Popolari non abbiano i numeri per governare: FI si alleerebbe con i sovranisti? “Il progetto di Forza Italia è ricreare un'alleanza di centrodestra in ***Europa***. Il Ppe, alleandosi con i sovranisti illuminati, potrebbe cambiare in meglio l'Unione e renderla più vicina ai cittadini”. Cosa si aspetta dal voto? “Sono stata chiamata un mese fa dal presidente Berlusconi, che mi ha chiesto di correre al suo fianco nella mia Sicilia e in Sardegna. Sto affrontando questa campagna elettorale con l'obiettivo di portare un reale contributo alla lista, affinché FI si riaffermi come partito di riferimento dell'area di centrodestra, di tutti quei liberali e moderati che rappresentano la maggioranza del Paese”. Salvini va forte: non pensa che possa risucchiare i candidati forzisti? “Senza dubbio la Lega raccoglie molto consenso ma le recenti amministrative hanno dimostrato che non è autonomo. La Lega vince solo se all'interno di una coalizione di centrodestra. Per cui no, non ci preoccupiamo della Lega”. La preoccupa Di Maio? Sostiene che la scelta il 26 è tra M5S e tangentopoli bis. “È evidente come, a causa dei mal di pancia della sua base, stia alzando il livello dello scontro e tenti di recuperare il tema principe del M5S: il giustizialismo. Un disvalore che, fra l'altro è contrario ai principi costituzionali e liberali non solo italiani, anche ***europei***”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Immigration (89%); Politics (83%); ***European Union*** (63%); Tobacco + Health (62%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SB41-F148-54TR-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-ARE Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO AREZZO; Pag. 5

**Length:** 235 words

**Body**

IL TOUR ELETTORALE di Antonio Tajani passa anche dalla provincia di Arezzo. Oggi sarà presente alle 8.30 alla newlat di Sansepolcro, alle 10 sarà invece ospite dell'iniziativa organizzata da Mcl all'hotel Continentale. Iniziativa che sarà coordinata da Francesco Francini e con la presenza del sindaco Ghinelli, del presidente provinciale di Mcl Maurizio Pagliai, Guglielmo Borri ed Egisto Mercati. Nell'occasione verrà presentato il manifesto “Sì all'***Europa*** per farla”. Da tutti considerato il numero due di Forza Italia, Antonio Tajani è di sicuro l'uomo del partito di Berlusconi in ***Europa***. Attualmente presidente del Parlamento ***Europeo*** prima delle elezioni dello scorso anno era stato indicato anche come possibile presidente del Consiglio. L'***Europa*** è la sua casa politica avendovi ricoperto le maggiori cariche tra le quali quella di commissario ai trasporti e all'industria. Tra i fondatori di Forza Italia ha alle spalle una carriera come giornalista. Frequenti le sue visite ad Arezzo ed in provincia. Il 30 marzo è stato ospite del sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli per la manifestazione “Girolio”. Nel settembre del 2015, pochi mesi dopo l'elezione di Alessandro Ghinelli è stato in visita anche a Palazzo Cavallo. Nella delegazione che lo aveva accolto anche Maurizio D'Ettore e Stefano Mugnai, oggi parlamentari. Nel maggio del 2017 ha tagliato il nastro del primo OroArezzo targato Ieg.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Conferences + Conventions (94%); Campaigns + Elections (84%); Politics (80%); Agriculture Regulation + Policy (65%); Executives (63%)

**Industry:** Communications Regulation + Policy (63%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***Minniti: “La sicurezza non è solo questione di ordine pubblico”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SB51-F148-50Y6-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-GRO Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA GROSSETO; Pag. 7

**Length:** 324 words

**Body**

IL PARTITO Democratico di Follonica ringrazia l'ex Ministro Marco Minniti per l'incontro avvenuto al Casello Idraulico a Follonica. “L'incontro dell'altra sera - fanno sapere dal coordinamento del Pd - è stato straordinario e ha dimostrato ancora una volta la differenza di spessore fra l'ex ministro degli interni e quello attuale”. L'ex Ministro Minniti si è rivolto con entusiasmo e determinazione a un nutrito gruppo di elettori e curiosi che hanno affollato la sala del Casello idraulico “Ripercorrendo la sua esperienza politica, con particolare attenzione ai suoi 16 mesi come ministro dell'interno del governo Gentiloni, l'ex ministro si è soffermato sulla necessità per il Partito Democratico di farsi carico delle paure e delle insicurezze del Paese, in particolar modo dei più deboli che, tradizionalmente rappresentati dalla sinistra, negli ultimi anni hanno fatto nelle urne scelte diverse e in controtendenza”. Rispondendo alle sollecitazioni del pubblico, Minniti ha rivendicato la positività di alcune scelte di governo, dalla lotta ai trafficanti di uomini fino alla ricerca di una pacificazione tra le tribù che si contendono ancora oggi il potere in Libia. L'ex Ministro ha poi invitato a scegliere i candidati del Partito Democratico sia alle elezioni ***europee*** che a quelle amministrative per frenare questa deriva nazional-populista che “da un lato riduce la questione della sicurezza  a semplice fattore di ordine pubblico, dall'altro, attraverso scelte economiche che aggravano il deficit, rappresenta un pericolo concreto per lo sviluppo del nostro paese.

Abbiamo toccato con mano che esiste un altro modello di legalità che coniuga sicurezza con inclusione e solidarietà - hanno concluso dal Partito Democratico di Follonica -. Nei prossimi giorni avremo il piacere di avere ospiti, l'***europarlamentare*** David Sassoli e l'onorevole Roberto Giachetti per continuare insieme a parlare del rapporto fra territorio ed ***Europa***”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Politics (83%); Foreign Policy (62%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-511C-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 121 words

**Body**

ROMA “IL GOVERNO italiano tratta i nostri militari impegnati in missioni all'estero come cittadini di serie b. Stiamo ricevendo decine di segnalazioni sull'impossibilità dei militari a poter esercitare il diritto al voto in occasione delle elezioni ***europee*** del 26 maggio”. È quanto afferma Edmondo Cirielli, parlamentare di Fdi. “ Mentre per le elezioni ***europee*** nel 2009 si adottò un decreto per dare la possibilità ai militari italiani impegnati in missioni extra ***Ue*** di votare, oggi non è stato adottato analogo provvedimento. Mi appello al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che si dichiara al fianco delle forze dell'ordine, ad attivare tutte le procedure per consentire ai nostri militari di esercitare il loro diritto”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Civil Rights (94%); ***European Union*** (87%); Law Courts + Tribunals (81%); Human Rights Violations (71%); Politics (68%); Human Rights (65%); Witnesses (63%); Arrests (62%); Criminal Law (61%); Defense Departments (61%)

**Industry:** Defense Industry (62%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4C-SBC1-F148-511B-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 101 words

**Body**

BRUXELLES “ORBAN ha avuto dentro il Ppe delle discussioni, questo ha portato a una trattativa è alla fine si è deciso per una sospensione, ma è assolutamente convinto della necessità che il Ppe cambi alleanze e che l'***Europa*** conti di più”. Parola di Silvio Berlusconi, ex premier e numero uno di Forza Italia, a Tg2 Post. “Sono sicuro del reinserimento di Orban nel Ppe, noi siamo in ottimi rapporti con questo gruppo ***europeo*** e credo che tutto andrà nella direzione di un Ppe che lascia l'alleanza con il Pse e si apre a liberali e sovranisti, magari anche a qualche testa calda”, ha aggiunto il leader azzurro.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Food Safety (93%); Food Security (93%); Product Safety (93%); Politics (81%); ***European Union*** (77%); Conferences + Conventions (75%); Diseases + Disorders (73%); Influenza (73%); Public Health (73%); Sentencing (69%); ***European Union*** Regulation + Policy (65%); Campaigns + Elections (63%); Economic Policy (62%); Civil Rights (61%)

**Industry:** Furniture + Furnishings (73%); Energy + Utilities (61%)

**Load-Date:** May 16, 2019

**End of Document**

[***Il monito di Visco: più poveri senza Europa; Relazione del governatore. “No a misure in deficit”. Salvini: siamo già impoveriti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7K-B701-JDN6-F4NP-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

1 giugno 2019 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 619 words

**Body**

Alessia Gozzi ROMA “LE PAROLE sono azioni” e “nell'oscurità pesano il doppio”. Pesano come macigni anche quelle di Ignazio Visco, risuonano nella sala ovattata di Palazzo Koch. Il gotha dell'economia e della finanza ascolta il monito del governatore di Bankitalia ai naviganti della politica: abbassare i toni o la barca Italia rischia di finire in balia dello spread. A pagarne il prezzo “chi risparmia, investe e produce”. Le parole chiave della relazione sono chiarezza (“di responsabilità da condividere e di obiettivi da perseguire”), conti in ordine (“l'aumento del deficit può rivelarsi controproducente, se peggiora le condizioni finanziarie e la fiducia”) e, soprattutto, ***Europa***. “Senza - avverte Visco - saremmo stati più poveri e lo diventeremmo se dovessimo farne un avversario”, anche perché l'integrazione ***europea*** è la rotta per “uno sviluppo stabile”. La rotta, appunto. Quella che “la politica deve indicare” in uno “sforzo corale” per non lasciare la barca alla deriva.

UNA BORDATA a chi coltiva tentazioni di aprire una guerra con Bruxelles sui conti pubblici. Un affondo a cui Salvini ha risposto, ricordando che “l'Italia è già più povera”, anche stando in ***Europa***. Ma Visco è andato oltre: il Paese “ha bisogno di un'ampia riforma fiscale”, che non può essere fatta “rivedendo solo alcune agevolazioni o modificando la struttura di una singola imposta”. E tanto meno senza coperture (cioè in deficit). Altrimenti, il rialzo dello spread brucerebbe l'effetto espansivo del taglio delle tasse. Non esattamente un endorsement alla flat tax. Piuttosto, l'invito a una riforma complessiva nel quadro di una “stabilità finanziaria da garantire”. Lo spread ieri ha toccato i 293 punti, quasi il doppio rispetto a un anno fa, quando il governatore era intervenuto alla vigilia della nascita del governo giallo-verde. “Cento punti base in più determinano una calo del Pil dello 0,7% nell'arco di tre anni”, ricorda.

E SE LE BANCHE ora “sono più solide” dal punto di vista patrimoniale avendo ridotto le sofferenze, l'aumento del “rischio Paese” avrebbe effetti sui bilanci: “Già emergono segnali di tensione nell'offerta dei prestiti”. “Non c'è una restrizione del credito”, assicura il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, ma “i rischi di aumento del costo di finanziamento di famiglie e imprese sono condivisibili”. Giampiero Maioli, vertice di Crédit Agricole in Italia, sottolinea “l'importanza di una strategia credibile per la riduzione del rapporto debito/Pil per conquistare la fiducia dei mercati” e l'esaltazione “della scelta ***europeista*** dell'Italia”. La stella polare per il numero uno dell'Abi, Antonio Patuelli, deve essere “più stimoli e più sostegno alla ripresa dello sviluppo e dell'occupazione” perché, sulla crescita, “siamo al ribasso del già ribassato”.

I SEGNALI prospettici sul clima di fiducia continuano ad essere preoccupanti, l'economia fatica a riprendersi, la crescita dei consumi si è dimezzata e l'occupazione è di 9 punti sotto la media ***Ue***. Un Paese che invecchia, in ritardo sul digitale, che ha visto quintuplicare i giovani che fuggono all'estero e ha bisogno di “immigrazione qualificata” perché la forza lavoro crollerà, ma che continua ad avere dei punti di forza, come l'export. Addossare all'***Europa*** la causa dei nostri mali non serve e non ci assolve, ammonisce Visco, in risposta a chi si nasconde dietro all'alibi dell'austerity. La rotta tracciata dal governatore passa attraverso “misure a sostegno del lavoro e dell'attività produttiva”, una “strategia rigorosa e credibile” di riduzione del debito e “riforme strutturali di ampio respiro”. Allungando lo sguardo con un pizzico della “lungimiranza di chi ha eretto l'***Ue***”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (90%); Economic Growth (77%); Economic Policy (75%); Gross Domestic Product (73%)

**Load-Date:** May 31, 2019

**End of Document**

[***Taglio del debito Rispettare l'Ue***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7K-B701-JDN6-F4NR-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

1 giugno 2019 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 55 words

**Body**

Il debito va tagliato “con una strategia rigorosa”, anche perché sforare il 3% per finanziare misure di corto respiro “può rivelarsi controproducente”. Il rapporto con l'***Ue*** non può essere messo a rischio da toni troppo alti. Per sottolinearlo, Visco cita Ludwig Wittgenstein: “Le parole sono azioni” e “nell'oscurità pesano il doppio”

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (88%); Economic Policy (67%); ***European Union*** (61%)

**Load-Date:** May 31, 2019

**End of Document**

[***Area Dem: “Un buon risultato alle Europee”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7K-B6X1-JDN6-F55N-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

1 giugno 2019 sabato

N-GRO Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACA GROSSETO; Pag. 4

**Length:** 248 words

**Body**

I RISULTATI elettorali nazionali del Partito Democratico alle elezioni ***europee*** son stati buoni, in Toscana e in provincia di Grosseto anche al di sopra delle più rosee aspettative. L'Area Dem del Pd di Grosseto si dice soddisfatta delle ultime ***europee***, dove oltre alla partecipazione si è vista anche una risposta alla destra.

“I cittadini ***europei*** hanno dato una grande risposta di partecipazione e le destre, in ***Europa***, non hanno raggiunto i risultati attesi - spiegano da Area Dem Pd di Grosseto -. Il popolo italiano ha riconosciuto nel Partito Democratico l'unica seria alternativa al governo gialloverde ed ora sta a noi riempire di contenuti questo ruolo. Anche nel Comune di Grosseto la destra, pur raggiungendo un grande risultato, si è fermata poco sotto il 50% con la Lega che fa la parte del leone, e un risultato clamoroso, mentre Fratelli d'Italia supera Forza Italia che si attesta ad un misero 5,6%. Cambiano gli equilibri nella maggioranza che guida la giunta”. Area Dem si chiede quindi che cosa ci sarà da attendersi adesso, visto che la Lega potrebbe rivendicare ancora più spazio. “Che conseguenze dobbiamo aspettarci - si chiedono -. La Lega rivendicherà il ruolo trainante della maggioranza? Vi sarà un rimpasto? Tutto è legato alla situazione nazionale con Lega e M5S che devono decidere se fare la “Flat Tax” e la Tav mentre lo spread sale e tutti noi ne paghiamo le conseguenze. Oltre che dei risultati di partito, siamo soddisfatti di quelli dei nostri candidati”.

**Graphic**

DOMANDA “Ci sarà rimpasto nella giunta di Grosseto visti i risultati della Lega?”

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Politics (64%)

**Load-Date:** May 31, 2019

**End of Document**

[***Meloni dà forza a Spada. E torna Salvini; Il vicepremier il 6 in piazza del Comune per il gran finale. Le proposte per l'economia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7K-B701-JDN6-F3DT-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

1 giugno 2019 sabato

N-PRA Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO PRATO; Pag. 2

**Length:** 523 words

**Body**

GIORGIA Meloni ieri è tornata in città pochi giorni dopo la sua precedente apparizione. E giovedì alle 21 in piazza del Comune arriverà di nuovo Matteo Salvini per tirare la volata al candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada: i temi sul piatto saranno quelli della legalità e sicurezza. Perché ora è il momento di spingere il piede sull'acceleratore, i voti da recuperare rispetto al primo turno sono tanti, quasi 11mila, e il tempo stringe.

Il centrodestra ci prova con gli apparentamenti (le liste di Marilena Garnier e Aldo Milone saranno accanto al nome di Spada al ballottaggio del 9 giugno) e ci prova anche con i leader nazionali che tornano a Prato per sostenere Spada. “PRATO avrà un canale preferenziale con il governo se vince Spada, è l'ora di cambiare. I risultati ci sono e anche Prato ci regalerà sorrisi”, incita la leader di Fratelli d'Italia arrivata ieri mattina alla alla rifinizione Ellevu di via Genova. Sul piatto ci sono i temi forti del centrodestra: legalità e sviluppo. Meloni dispensa strette di mano, sorrisi, e selfie con i simpatizzanti. Poi va dritta al punto e mette in campo la proposta che Fratelli d'Italia ha appena depositato alla Camera contro l'illegalità delle aziende straniere. “Abbiamo presentato una proposta di legge sul deposito cauzionale di 30 mila ***euro*** che poi verrà scalato dalle tasse per le aziende gestite da cittadini extracomunitari”, dice Meloni. “Le imprese oneste che pagano le tasse continuano a chiudere mentre proliferano le aziende straniere. Restano aperte due anni senza pagare un centesimo di tasse e poi chiudono prima che lo Stato esegua i dovuti controlli fiscali. Non vogliamo la concorrenza sleale, vogliamo che tutti paghino le tasse e lavorino con le stesse regole”. Controlli e incentivi: “Prato è capitale mondiale del riciclo, su questo segmento si possono portare fondi ***europei***, a questo bisogna lavorare”, aggiunge. Dal canto suo Daniele Spada, giacca e camicia chiara, consegna alla città la sua ricetta di rilancio: bandi comunali per le start-up innovative, una scuola di formazione per il tessile col polo universitario e il terzo casello autostradale al Macrolotto. Sono queste le tre gambe del programma economico orientato verso le imprese del candidato sindaco del centrodestra. “PREPAREREMO bandi per le start up innovative del tessile, lavoreremo insieme al governo e alle forze dell'ordine per intensificare i controlli sulle aziende illegali. Quella di Meloni è una proposta molto interessante - afferma-. Lavoreremo per aprire, di concerto con le imprese del settore tessile, una scuola di formazione insieme al Pin per quelle figure tecniche specifiche che oggi è difficile reperire a Prato”. E intanto Spada anche ieri non ha perso l'occasione di tirare uno stoccata all'avversario Biffoni e alle amministrazioni di centrosinistra: “Se qualcuno avesse operato meglio con il Creaf, oggi avremmo potuto avere uno strumento di sviluppo anziché un casermone vuoto costato quasi 30 milioni di ***euro***”. Infine le infrastrutture a sostegno delle imprese: da qui l'idea di aprire un nuovo casello autostradale a servizio del Macrolotto. Silvia Bini

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Small Business (94%); Riots (88%); Conferences + Conventions (86%); Fishing Law (63%); Fishing, Hunting + Trapping (63%)

**Industry:** Fashion + Apparel (75%); Energy + Utilities (62%)

**Load-Date:** May 31, 2019

**End of Document**

[***di PAOLO GIACOMIN***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7K-B701-JDN6-F4NV-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

1 giugno 2019 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2019 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 382 words

**Body**

L'***EUROPA*** come porto sicuro, l'urgenza di un riordino fiscale, ma anche il rigore come antidoto a riforme in deficit, la necessità di immigrati imposta dalla crisi demografica, il ritardo italiano nell'economia digitale. Le Considerazioni finali di Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, scattano una foto nitida nella quale sono a fuoco gli spazi di manovra e i rischi di avventurismo. Nelle stesse ore l'Istat conferma la stagnazione e lo spread testimonia il nervosismo dei mercati.

La giornata porterà il giallo della risposta di Giovanni Tria, ministro dell'Economia, alla lettera della ***Ue***. È evidente che i paletti di Visco e quelli della politica non coincidono, non del tutto almeno. Non coincidono per la visione di un'***Europa*** senza la quale, sostiene via Nazionale, saremmo più poveri. Collimano per l'esigenza di un riordino fiscale, ma si distaccano con l'altolà a interventi in deficit, come quelli che si vanno configurando per la flat tax. Non coincidono nell'uso disinvolto della voce. Visco cita Wittgenstein - “Le parole sono azioni” - ed Elias Canetti: “Nell'oscurità le parole pesano il doppio”. Il senso è chiaro: tacere può evitare scosse allo spread e, di conseguenza, agli interessi di famiglie e imprese. Il Governatore, però, stacca l'ombra da terra quando innesta la veduta lunga per mirare a due dati fondamentali: il ritardo del paese nella rivoluzione digitale e la questione demografica. Ingenuo pensare che il Pil possa crescere senza agganciare la trasformazione digitale dell'economia. Gli altri paesi, però, durante la grande crisi, sono andati avanti, noi indietro. Fiacco il traino dell'amministrazione pubblica: siamo al diciannovesimo posto nell'Unione. È un fatto di competenze e investimenti, ma anche di attrattività per giovani qualificati. Gli stessi che lasciano l'Italia peggiorando l'allarme demografico. Oggi, ogni 100 persone tra i 20 e i 64 anni, 38 hanno almeno 65 anni e tra 25 anni saranno ben 76. Da qui al 2030, senza contributo dell'immigrazione, gli italiani tra i 20 e i 64 anni calerebbero di 3,5 milioni e di altri 7 nei successivi 15 anni. Una bomba sulla capacità produttiva del paese e sulla tenuta del Welfare. Siamo oltre la congiuntura. Siamo alle Considerazioni iniziali di un futuro incerto. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Economic Growth (94%); National Debt (84%); Public Debt (84%); Births + Birth Rates (81%); Economic Policy (81%); Immigration (78%); Gross Domestic Product (75%); Population Size (75%); Sexual + Reproductive Health (75%); Politics (63%)

**Load-Date:** May 31, 2019

**End of Document**



**Date and Time:** Thursday 14 January 2021 16:41:00 CET

**Job Number:** 134087881

**Documents (44)**

1. [*Nomine Ue, rivolta contro Merkel*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K275-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

2. [*un modello da rivedere*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K28G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

3. [*FONDI EUROPEI, USIAMOLI PER IL WELFARE;L'editoriale*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2F3-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

4. [*Il caso Daphne porta il governo di Malta sotto la pressione dell'Europa;a cura di Ivo Caizzi icaizzi@corriere.it Offshore*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2HD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

5. [*bankitalia la difesa di draghi;Economia Politica il progetto*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2G7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

6. [*«Il mio Paese ha fatto poco per dare una mano all'Italia Non dia lezioni di morale»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K27G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

7. [*E Conte si smarca da Salvini: «Scelgo io, ho le mani libere»;Lo scenario*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K278-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

8. [*Procedura, il premier «fiducioso» Ma resta l'incognita della flat tax*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K279-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

9. [*matteo e le tasse la lezione americana;Economia Politica le idee sul fisco*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2GJ-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

10. [*non solo trump governi contro governatori la rivincita della politica;Economia Politica l'onda nazionalista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2G9-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

11. [*Sea Watch, lite con la Germania In campo il presidente tedesco*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K27D-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

12. [*Duello sul «muro» con la Slovenia Lega per le barriere, no del premier*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K27M-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

13. [*«Norme e sentenze chiare C'è l'obbligo di assistenza, non quello di aprire i porti»;Paolo Busco*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K27J-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

14. [*Borse troppo care Ma non le Emergenti;Investimenti mercati globali*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2HW-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

15. [*Davvero Roma può bloccare le decisioni ?;Come si calcola la maggioranza*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K277-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

16. [*Quello che Di Maio non dice su Ilva e Atlantia;IL PUNTO*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2GD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

17. [*Torna «In Onda» con la coppia Telese-Parenzo;Su La7*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K290-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

18. [*«Tuteliamo chi difende il diritto alla vita»;L'appello dei legali*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2DC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 01, 2019 Fino a lug 01, 2019 |

19. [*«Diciamo no all'accordo tra Bruxelles e il Mercosur»;Il ministro dell'Agricoltura Centinaio*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WK6-YVV1-JDMV-K06M-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 16, 2019 Fino a lug 16, 2019 |

20. [*LO DICO AL CORRIERE*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WK6-YVV1-JDMV-K065-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 16, 2019 Fino a lug 16, 2019 |

21. [*Il gran giorno di von der Leyen Deve convincere i socialisti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WK6-YVV1-JDMV-K058-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 16, 2019 Fino a lug 16, 2019 |

22. [*Populisti e sovranisti: quel solco che si allarga;lo scontro tra i due leader-vicepremier*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WK6-YVV1-JDMV-K04W-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 16, 2019 Fino a lug 16, 2019 |

23. [*«Matteo parla di riforma fiscale ma blocca i lavori» L'ira del premier;dietro le quinte il braccio di ferro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WK6-YVV1-JDMV-K04T-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 16, 2019 Fino a lug 16, 2019 |

24. [*Il cambio di passo per tornare alla crescita;le imprese, le norme*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WPD-HMD1-F13X-9089-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 31, 2019 Fino a lug 31, 2019 |

25. [*«Matteo romperà» La certezza dei leghisti Ma il leader aspetta;Il retroscena*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WPD-HMD1-F13X-908W-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 31, 2019 Fino a lug 31, 2019 |

26. [*Duello Usa-Cina, il guadagno (solo apparente) per l'Europa;Più o meno*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K37K-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 15, 2019 Fino a ago 15, 2019 |

27. [*«Il voto è l'unica strada Con FI nel centrodestra l'Italia non uscirà dall'Ue»;Il coordinatore Giacomoni*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K36C-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 15, 2019 Fino a ago 15, 2019 |

28. [*La leadership di Berlino perde colpi E la Francia si prepara al «sorpasso»;Lo scenario*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K37T-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 15, 2019 Fino a ago 15, 2019 |

29. [*La frenata del sistema Germania Timori di recessione, Borse giù*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K37R-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 15, 2019 Fino a ago 15, 2019 |

30. [*Le lettere dell'estate;SCRIVI AL CORRIERE*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K37N-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 15, 2019 Fino a ago 15, 2019 |

31. [*IL CAPO LEGHISTA IN DIFFICOLTÀ FA CAMPAGNA SUI RIFUGIATI;La Nota*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K360-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 15, 2019 Fino a ago 15, 2019 |

32. [*Lo psicologo Alessandro «A bordo disperati pronti al suicidio I giudici hanno detto sì»;Gli operatori sulla nave*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K35Y-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 15, 2019 Fino a ago 15, 2019 |

33. [*«Sbagliato votare ora Dai giovani all'ecologia, con i grillini può nascere un patto di legislatura»;Giorgio Gori*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K366-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 15, 2019 Fino a ago 15, 2019 |

34. [*«Guerra all'intelligenza Siamo all'ultimo stadio di una lunga malattia»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K39S-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

35. [*Macron, Verdi e sinistra Ora M5S può riaprire il dialogo;Parlamento Ue*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K39J-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

36. [*I VANTAGGI di una UE PIù COESA;Cosa fare e perché*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K393-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

37. [*Lagarde apre agli eurobond e a nuove regole di bilancio*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K3C4-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

38. [*«Mai più litigi tra alleati» Il progetto dell'avvocato per resistere alle scosse;IL PREMIER INCARICATO LA STRATEGIA*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K397-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

39. [*Brexit, il Parlamento non si arrende Corbyn e i ribelli: fermeremo Boris;L'affondo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K39R-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

40. [*Del Bono: più Brescia nel governo;Verso il Conte-bis Il sindaco e le affinità tra Pd e M5S funzionali alla città, a partire dall'ambiente. Profughi: no al buonismo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K36V-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

41. [*«Non vi libererete di me» Salvini, l'offensiva delle piazze;Prima Pontida, poi Roma il 19 ottobre «Deluso da Mattarella, ci voleva il voto» E Orbán gli scrive: nostro compagno Lega*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K39P-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

42. [*Parte la trattativa di Conte: non sarà un governo contro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K395-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

43. [*Tutte le pressioni su Di Maio perché non faccia il vicepremier;M5S*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K39G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

44. [*«Forza Italia non si deve alleare con i sovranisti»;L'ex ministro Rotondi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K39N-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 30, 2019 Fino a ago 30, 2019 |

[***Nomine Ue, rivolta contro Merkel***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K275-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 4

**Length:** 627 words

**Byline:** Ivo Caizzi

**Highlight:** Parte dei popolari sfida la cancelliera. Ma Timmermans riprende quota per la Commissione dopo il vertice notturno

**Body**

BRUXELLES

Una sollevazione nel partito popolare e dei quattro Paesi dell'Est del gruppo Visegrád ha frenato la candidatura del vicepresidente socialista della Commissione ***europea***, l'olandese Frans Timmermans, come prossimo numero uno dell'istituzione al posto dell'uscente lussemburghese Jean-Claude Juncker. Ma nel Consiglio dei 28 capi di Stato e di governo dell'***Ue*** a Bruxelles, prolungato nella notte per concordare i presidenti di Commissione, Consiglio dei governi, Banca centrale ***europea*** (Bce), ***Europarlamento***, e il responsabile Esteri dell'***Ue***, una mediazione del premier bulgaro Boris Borisov ha poi cercato di recuperare il «pacchetto» con l'olandese, gradito alla cancelliera tedesca Angela Merkel anche per la presidenza dell'***Europarlamento*** al suo connazionale e compagno di ***europartito*** Manfred Weber.

«Non sarà molto facile prendere decisioni», ha ammesso Merkel già entrando nel summit. Il presidente francese Emmanuel Macron dei liberali RE ha addirittura ridotto il negoziato a «tre nomi», rinviando «quello della Bce un po' più avanti» e la soluzione per la Camera ***Ue***. «Per me è importante evitare un conflitto interistituzionale tra il Consiglio e il Parlamento», ha spiegato Merkel, riferendosi alla volontà degli ***eurodeputati*** di difendere il sistema degli Spitzenkandidat , i candidati dei due maggiori partiti, Weber dei popolari (Ppe) e Timmermans per i socialisti (S&D), presentatisi alle elezioni ***europee*** come successori di Juncker. Il Ppe ha avuto più seggi e, quindi, Weber sarebbe dovuto prevalere sull'olandese. Ma, per la prima volta, Ppe e S&D hanno bisogno del liberali di RE e forse anche dei verdi per fare maggioranza. A quattro, Weber è rimasto minoritario. Al vertice del G20 a Osaka il presidente polacco del Consiglio ***Ue*** Donald Tusk, dopo incontri con Merkel, Macron e il premier spagnolo Pedro Sánchez, ha mediato il «pacchetto» con Timmermans alla Commissione e Weber a capo dell'***Europarlamento***. Ma il premier ungherese Vicktor Orbán, che è stato messo sotto accusa da Timmermans per violazioni dello Stato di diritto in Ungheria e ha replicato contestando i noti rapporti dell'olandese con George Soros, ha definito «errore storico» l'eventuale nomina. Gli altri tre premier di Visegrád (Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia) e, a distanza, il vicepremier Matteo Salvini hanno appoggiato Orbán. Ma, soprattutto, altri leader popolari hanno bocciato Timmermans. «Come Ppe non abbiamo approvato il pacchetto di Osaka», ha detto il premier irlandese Leo Vardkar. Il presidente dell'***Europarlamento*** Antonio Tajani ha detto di continuare a «sostenere il principio dello Spitzenkandidat e la candidatura di Weber» per il dopo Juncker.

Il summit è continuato oltre le due di notte con esito incerto. Vanno accontentati i tre o quattro partiti della futura maggioranza nella Camera ***Ue***. Serve rispettare equilibri tra Paesi grandi e piccoli come tra quelli di Nord, Sud ed Est. In più ci sono le «quote rosa». Il premier Giuseppe Conte ha incontrato separatamente Merkel, Macron e i quattro premier di Visegrad. Ha evidenziato dubbi giuridici sul principio dello Spitzenkandidat e di avere «le mani libere» per la scelta.

Punta a ottenere uno dei commissari ***Ue*** «con portafoglio economico di peso», che verranno decisi successivamente. Ha anche cercato alleanze per evitare il rischio di una procedura d'infrazione ***Ue*** per l'alto debito, offrendo in cambio appoggio nel solito «mercato delle vacche» per le ***euronomine***, dove la competenza e le capacità dei candidati spesso risultano trascurate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo schema

Il piano di Angela Merkel per le nomine dei presidenti ***Ue*** prevedeva Frans Timmermans alla Commissione, Manfred Weber al Parlamento, il premier belga Charles Michel al Consiglio

e François Villeroy de Galhau alla Bce

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); ***European*** Union Regulation + Policy (88%); Politics (80%); Economic Policy (74%); Embargoes + Sanctions (64%); Fines + Penalties (64%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***un modello da rivedere***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K28G-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 22

**Length:** 884 words

**Byline:** Maurizio Ferrera

**Body**

La scelta di chi andrà ad occupare le più alte cariche ***Ue*** è uno dei momenti più delicati del processo politico ***europeo***. L'esito dipende dai rapporti di forza fra governi e fra i gruppi partitici nel nuovo Parlamento, il quale dovrà approvare le proposte del Consiglio. Il toto-nomi quotidiano distoglie però l'attenzione dalle domande davvero rilevanti per i cittadini: che cosa cambierà per la strategia dell'***Unione europea*** nel suo complesso? Le figure prescelte (le loro idee, la loro esperienza e competenza) saranno all'altezza delle sfide?

L'ultimo decennio ha sottoposto la ***Ue*** ad una sequenza davvero inedita di choc finanziari, economici e sociali. Il cosiddetto «modello ***europeo***» è stato scosso nelle sue fondamenta. A testimoniarlo sono due profonde fratture che oggi lo attraversano. La prima passa all'interno dei vari Paesi e riguarda le diseguaglianze. Quelle fra i ceti più abbienti e i ceti più vulnerabili, innanzitutto. Ma anche quelle fra giovani e anziani: i primi (compresi i bambini) sono oggi il gruppo più a rischio di povertà.

L a seconda frattura corre lungo i confini territoriali e contrappone gli Stati membri economicamente più forti a quelli più deboli. La divergenza si è ampliata nel tempo ed è particolarmente marcata fra Nord e Sud. Anche i Paesi dell'Est iniziano a risentire le conseguenze del depauperamento di capitale umano dovuto alla «fuga» dei propri lavoratori verso la vecchia ***Europa***.

La ***Ue*** ha retto i colpi dello choc finanziario: un esito che non appariva scontato nei momenti più drammatici della crisi del debito, a cavallo fra il 2011 e il 2012. Il rischio di naufragio ha tuttavia suscitato risentimento e sfiducia reciproca fra i vari governi. La logica degli interessi nazionali ha così indebolito gli sforzi per riparare e irrobustire la casa comune, correggendo i suoi difetti di costruzione. La doppia frattura (soprattutto quella fra Paesi) è anche il frutto di serie lacune nei meccanismi di governance macroeconomica e sociale dell'Unione, in particolare dell'***eurozona***.

Lo scorso 20 giugno, i capi di Stato e di governo hanno definito un'agenda di priorità e orientamenti per il prossimo quinquennio. Il rilancio del modello ***europeo*** figura come obiettivo centrale. Si parla di crescita e occupazione, di sicurezza e protezione dei cittadini, di sostenibilità ambientale (una saggia aggiunta, considerando le sfide del cambiamento climatico). Sui temi sociali, l'agenda si sofferma essenzialmente sulla prima frattura. È importante che diseguaglianze e povertà vengano considerate dal Consiglio una patologia, un rischio non solo economico e sociale ma anche politico. Preoccupa però la reticenza in merito alle divergenze fra Paesi. Se non si ricuce anche questa seconda frattura, l'Unione (e con essa il modello ***europeo***) non potranno sopravvivere a lungo.

L'economia sociale di mercato - ossia il connubio fra libera concorrenza e welfare, nel quadro dello stato di diritto e della democrazia - è un sistema che non può essere «spacchettato» a piacimento. L'***eurozona*** ha unificato mercati e monete, ma ha lasciato il welfare sotto la responsabilità dei singoli Paesi. La protezione sociale rischia di trasformarsi in una semplice ancella degli imperativi fiscali e di competitività.

Verso la fine del XIX secolo, l'***Europa*** inventò un principio rivoluzionario: la condivisione di alcuni rischi (vecchiaia, invalidità, disoccupazione, disabilità, malattia) fra gruppi occupazionali e aree territoriali, in modo da garantire protezione e coesione senza compromettere la logica di mercato. Le assicurazioni sociali furono una risposta geniale alle sfide della rivoluzione industriale e della democrazia di massa. La ***Ue*** deve oggi applicare a se stessa il medesimo principio, inaugurando forme di condivisione collettiva di quei rischi che sono strettamente legati alla partecipazione all'***euro*** o alla ***Ue*** in generale: ad esempio l'occorrenza di improvvisi choc occupazionali o migratori che colpiscano uno o più Paesi in modo asimmetrico.

Negli anni passati, i progressi in questa direzione sono stati bloccati da resistenze e incomprensioni fra governi. Si è spesso sentito dire che i cittadini (gli elettori, i contribuenti) dei vari Paesi non sarebbero pronti a «condividere». Non è così. A segnalarlo non sono solo i sondaggi di opinione, ma anche i programmi elettorali di quei partiti che oggi si apprestano a formare la nuova maggioranza del Parlamento ***europeo***: socialisti e democratici, verdi e, seppur più timidamente, popolari e liberali. L'enfasi sulle questioni sociali e sulla necessità di solidarietà paneuropea è stata la più alta di sempre. Persino i sovranisti parlano di condivisione, anche se la vogliono in sfere diverse (Salvini per l'immigrazione, Orbán per le politiche di coesione).

Il banco di prova delle figure che presiederanno le istituzioni sovranazionali nei prossimi cinque anni sarà proprio il contrasto delle divergenze fra Paesi. La condivisione dei rischi comuni è stata uno dei pilastri portanti del modello ***europeo*** novecentesco, nelle sue declinazioni nazionali. È giunto il momento di usare questo pilastro a sostegno del processo d'integrazione in quanto tale. Il «modello ***Ue***» non può più farne a meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

Nomine Le figure prescelte (le loro idee e la loro competenza) saranno all'altezza delle sfide?

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Economic Growth (82%); Politics (82%); ***European*** Union Regulation + Policy (73%); Immigration (67%); Gross Domestic Product (63%)

**Industry:** Budgets (62%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***FONDI EUROPEI, USIAMOLI PER IL WELFARE; L'editoriale***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2F3-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

IMPRESATORINO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IMPRESA TORINO; Pag. 10

**Length:** 580 words

**Byline:** Mario Calderini

**Body**

È un'ottima notizia che la programmazione dei fondi ***europei*** occupi una posizione così alta nell'agenda del presidente Cirio. Nella totale assenza del Governo centrale, tocca alle Regioni immaginare un'ipotesi di politica di sviluppo e forse anche progettare alleanze multiregionali che provino a ricostruire dal basso una decorosa strategia nazionale. Per fare ciò, le risorse ***europee*** sono le uniche realmente disponibili e dunque benissimo che su queste la Giunta si stia concentrando.

Con alcune avvertenze però. La prima è che l'utilizzo dei fondi ***europei*** è un mezzo e non un fine. Sembra un'ovvietà, ma non forse così tanto se abbiamo parlato per anni di misure «che tirano» e abbiamo giudicato le diverse stagioni politiche sulla base della percentuale dei fondi spesi, disinteressandoci della qualità e dell'impatto.

Se i fondi sono un mezzo, i fini devono essere esplicitati a prescindere dalla strumentalità contingente e sarebbe molto importante che discendessero da un esercizio di pianificazione strategica, almeno triennale, che parta dalla visione di cosa si pensa dovrà e potrà essere il Piemonte tra dieci anni, come hanno fatto recentemente il Friuli e la Lombardia. La seconda è che l'unico modo di evitare una spesa generica e inutile è quello di costruire una politica evidence-based, basata cioè su fatti ed analisi ben strumentate e non su una serie infinita di concertazioni con le più varie ed obsolete forme di rappresentanza che finiscono per trasformare la programmazione ***europea*** in una insensata lista di piccoli interessi. Anche a questo serve una visione alta, lunga e ispirata.

Nel 2007 faceva da sfondo alla programmazione un'***Europa*** che sembrava destinata alla prosperità, mentre nel 2013 lo sfondo erano le macerie della crisi. Oggi, abbiamo davanti le crescenti diseguaglianze individuali, sociali e territoriali che producono rabbia e disgregazione istituzionale, alimentate dagli ultimi, da coloro che sentono di aver perso.

continua a pagina II

In questo scenario, la vera sfida della programmazione ***europea*** è quella di progettare politiche per la competitività che siano anche politiche di contrasto alle diseguaglianze. Non una e l'altra, ma una insieme all'altra, inscindibilmente, e una al servizio dell'altra. Programmare insieme welfare e competitività è l'unica opzione di crescita sostenibile ed è in questo perimetro che va cercata l'intuizione che dia un senso alto ed organico all'uso dei fondi ***europei*** in questa regione. Il cosiddetto Social Pillar individua nell'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, lo strumento fondamentale con cui perseguire un modello di crescita inclusiva. Non a caso, InvestEU, l'ex piano Junker, che riunisce in un unico programma i finanziamenti dell'***UE*** in forma di prestiti e di garanzie, prevede un'importantissima «social window» da quattro miliardi di ***euro***. L'attuale organizzazione politica e amministrativa delle Regioni è l'esatto opposto di ciò che servirebbe per vincerla e andrebbe ripensata. Non stupisce quindi che l'obiettivo di una programmazione integrata dei principali strumenti, FESR (politiche della competitività) e FSE (politiche sociali) sia stato storicamente clamorosamente fallito dalle regioni italiane. L'integrazione dei fondi e delle politiche è invece il passaggio cruciale per costruire in Piemonte una nuova generazione di politiche di crescita e innovazione che non lacerino ma includano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Land Use + Development (78%); Communities + Neighborhoods (71%); Agriculture Regulation + Policy (68%); ***European*** Union Regulation + Policy (62%); Economic Policy (61%)

**Industry:** Agriculture (63%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***Il caso Daphne porta il governo di Malta sotto la pressione dell'Europa; a cura di Ivo Caizzi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2HD-00000-00&context=) [***icaizzi@corriere.it***](mailto:icaizzi@corriere.it) [***Offshore***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2HD-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 30

**Length:** 393 words

**Highlight:** Serve una inchiesta indipendente sulla morte per assassinio della reporter investigativa

**Body**

I vertici dell'apparato economico e istituzionale di Malta sono finiti nel mirino del Consiglio d'***Europa*** di Strasburgo nell'ambito della discussa indagine delle autorità maltesi sull'assassinio della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia. In un duro rapporto, che solleva seri dubbi sul rispetto dello Stato di diritto nell'isola mediterranea con regime da paradiso fiscale, l'istituzione ***europea*** impegnata nella difesa dei diritti fondamentali dei cittadini mette sotto pressione il governo del premier Joseph Muscat. Nel testo, che contiene una lunga lista di contestazioni, spicca perfino «la mancanza della polizia di interrogare il ministro dell'Economia Chris Cardona sull'ipotesi di contatti con i sospetti», cioè con gli inquisiti come presunti esecutori dell'omicidio con una bomba nell'auto di Caruana Galizia, che era la giornalista più impegnata nel denunciare la corruzione e il riciclaggio di denaro sporco a Malta. Citati dal Consiglio d'***Europa*** sono anche il ministro dell'Energia Konrad Mizzi, Keith Schembri, stretto collaboratore del premier, e addirittura l'organismo locale anti-riciclaggio (per violazioni individuate dall'Autorità bancaria ***europea***). Viene poi evidenziata una «protesta del direttore dell'organismo ***europeo*** ***Europol*** sulla collaborazione con la polizia maltese sul caso» della giornalista assassinata.

Su questa base il Consiglio d'***Europa*** «chiede a Malta di attuare entro tre mesi una inchiesta pubblica indipendente per assicurare il rispetto della Convenzione ***europea*** sui diritti umani». Muscat, che ha escluso coinvolgimenti del suo governo nel caso Daphne, ha dichiarato di voler «collaborare» con l'organismo di Strasburgo, di non volere entrare in «rotta di collisione con istituzioni ***europee***», ma di dovere prima verificare con esperti il rischio di «pregiudicare il procedimento penale in corso» con altre attività investigative.

La famiglia di Caruana Galizia ha invece considerato l'inchiesta pubblica indipendente utile a individuare, oltre ai responsabili, gli eventuali mandanti. Nelle istituzioni comunitarie di Bruxelles tutta la vicenda viene seguita con attenzione. Anche perché Malta è già sotto la pressione dell'***Ue*** per la controversa vendita di passaporti a ricchi extracomunitari sospetti, che poi possono liberamente circolare e fare affari negli altri 27 Stati membri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Civil Rights (74%); Human Rights Violations (74%); Money Laundering (74%); Criminal Offenses (67%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***bankitalia la difesa di draghi; Economia Politica il progetto***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2G7-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 4

**Length:** 1047 words

**Byline:** Federico Fubini

**Highlight:** Nomine, quote e riserve: la lettera del presidente della Bce al Parlamento sulla proprietà dell'istituto centrale smonta i presupposti delle proposte della maggioranza gialloverde. C'è il rischio di incrinare l'autonomia dei vertici operativi, provocare danni ai bilanci dei soci e violare, ancora una volta, le regole ***Ue*** sui conti pubblici

**Body**

Chiunque sia interessato a capire lo stato delle relazioni fra l'Italia e il resto dell'***Unione europea*** dovrebbe leggere un documento firmato da Mario Draghi il 24 giugno scorso. È un parere che il presidente della Banca centrale ***europea*** ha inviato alla Camera sulla proposta di legge presentata da alcuni esponenti della maggioranza «sulla struttura proprietaria della Banca d'Italia» e sul ruolo di quest'ultima nella gestione delle riserve, in particolare quelle auree del valore di circa 90 miliardi di ***euro***. L'opinione della Bce non è vincolante, ma è di natura legale ed è molto precisa - quanto preoccupata - su alcuni punti delicati per l'equilibrio fra poteri in Italia. Dal merito delle parole di Draghi, più che dal tono, salta agli occhi come un sordo attrito fra istituzioni sul ruolo e sul controllo di Banca d'Italia non sia un rischio per il futuro. È già realtà. La posta in gioco è multipla: l'equilibrio di potere in Italia fra autorità elette che rappresentano la volontà dei cittadini e autorità indipendenti che assicurano pesi e contrappesi a qualunque eventuale abuso di potere; la posizione del Paese nell'***euro***; infine, la stabilità e il capitale di una buona parte del sistema finanziario che - nota la Bce - rischia di essere espropriato.

Indipendenza

Probabilmente questo è solo un assaggio di ciò che arriverà nei prossimi mesi, se e quando andrà avanti un'ulteriore proposta di legge sul sistema di nomine e di definizione dello statuto della Banca centrale. Ma come assaggio, è un boccone importante. Gli appunti mossi dalla nota legale firmata da Draghi sono numerosi e vanno alla sostanza delle funzioni di Banca d'Italia. La Bce scrive per esempio: «È importante che non siano abrogati», come invece previsto dalla proposta di legge sotto esame, due commi (1 e 2) dell'articolo 5 della legge 133 del 2013 approvata durante il governo di Enrico Letta. Quei due commi impediscono che l'assemblea dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia e il Consiglio superiore dell'istituto possano interferire nelle funzioni dei vertici operativi e indicano i requisiti per la cooptazione nello stesso Consiglio superiore: «Indipendenza, onorabilità e professionalità».

Secondo la Bce, abolire quei due principi renderebbe vulnerabile la Banca d'Italia a interferenze esterne, anche da parte della politica. In primo luogo, il rischio è presente perché l'«indipendenza» non sarebbe più un presupposto per chi viene cooptato nel Consiglio superiore. Soprattutto però, se la legge fosse approvata nella forma attuale, l'assemblea dei quotisti potrebbe interferire nelle scelte della Banca d'Italia - anche quelle da compiere a Francoforte - proprio mentre la stessa legge avanzata dalla maggioranza in Italia prevede il passaggio del capitale dalle banche e altre istituzioni private al Tesoro. In altri termini, da Francoforte si fa notare che la versione attuale della riforma proposta sulle quote apre la strada all'influenza della politica sulla Banca d'Italia. «In generale - si legge nel documento firmato da Draghi - la Bce sollecita le autorità italiane a valutare attentamente i possibili effetti della proposta di legge sulla struttura proprietaria della Banca d'Italia sull'indipendenza dell'istituto stesso come sancita dal Trattato» ***europeo***.

Le quote

Un aspetto controverso, secondo Draghi, riguarda il valore al quale le partecipazioni al capitale di Banca d'Italia dovrebbero passare dagli attuali soci privati al governo. L'assetto attuale è un'evoluzione della riforma del 1936, che coinvolge nel capitale dell'istituto di emissione le banche stesse. Oggi, alla luce del riassetto del 2013, le banche detengono quote da 25 mila ***euro*** ciascuna di un capitale del valore nominale stimato in 7,5 miliardi. Queste partecipazioni danno loro il diritto di partecipare alla suddivisione, al massimo, del 6% degli utili annui (il resto va come dividendo al Tesoro, perché Banca d'Italia resta comunque un istituto di diritto pubblico); ma nessun quotista può detenere più del 3% e i diritti di indirizzo dell'assemblea degli azionisti sono di fatto azzerati dagli articoli che l'attuale proposta di legge di maggioranza cerca di abrogare. In sostanza il sistema delle quote in vigore serve per dare sostanza al patrimonio delle banche, non per governare l'istituto centrale.

Ora, la riforma messa in campo dalla maggioranza prevede un cambiamento. Il ministero dell'Economia dovrebbe comprare dalle banche le quote «al valore nominale di mille lire» ciascuna (pari a 0,51 ***euro***). In altri termini un capitale oggi nei libri delle banche per 7,5 miliardi passerebbe allo Stato per 150 mila ***euro***, infliggendo così un'erosione al patrimonio degli istituti stessi. Presentata così, l'operazione sembra molto simile a un esproprio. Nota la Bce: «Il prezzo di acquisto summenzionato (...) merita attenzione da parte delle autorità italiane sotto il profilo del diritto di proprietà».

Oro e riserve in valuta

Ci sono poi le questioni relative alle riserve. La proposta di legge in esame sancisce che la Banca d'Italia gestisce e detiene le riserve auree «ad esclusivo titolo di deposito» e che la proprietà delle riserve in valuta estera passi dai bilanci dell'istituto allo Stato. La Bce si oppone a entrambi questi passaggi. La nota legale chiede che cada la menzione all'«esclusivo titolo di deposito», perché Banca d'Italia non è la semplice depositaria ma il gestore plenipotenziario dell'oro della Repubblica: ne va della tutela di questo patrimonio dalle mire della politica. Inoltre, nella proposta di legge anche il passaggio alla diretta proprietà dello Stato delle riserve ufficiali in dollari, yen o sterline sarebbe illegale perché equivarrebbe a un «finanziamento monetario» del governo ad opera della banca centrale (ciò è vietato dal Trattato ***europeo***).

Nel frattempo è già arrivata un'altra proposta di legge che dà potere a governo e parlamento di cambiare lo statuto di Banca d'Italia e nominarne tutti i vertici. Probabile dunque altre note critiche da parte della Bce. Cosa sta accadendo? Di certo in alcuni politici aver dovuto subire nei mesi scorsi nomine sgradite nel direttorio dell'istituto centrale ha provocato una reazione. Se diventerà conflitto istituzionale aperto, in Italia e in ***Europa***, lo si capirà molto presto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Central Banks (94%); National Debt (87%); Securities + Other Investments (78%); Public Debt (76%); Heads Of State + Government (63%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***«Il mio Paese ha fatto poco per dare una mano all'Italia Non dia lezioni di morale»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K27G-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 8

**Length:** 575 words

**Byline:** dal nostro corrispondente Paolo Valentino

**Highlight:** Otto Schily: l'azione di Carola è un regalo a Salvini L'ex ministro «Il nodo è se un privato può prendere persone e costringere uno Stato ad accoglierle»

**Body**

BERLINO

Una voce fuori dal coro. Quella di Otto Schily, l'avvocato socialdemocratico da sempre paladino dello Stato di diritto ma anche del diritto dello Stato, che è stato ministro degli Interni nel governo rosso-verde del cancelliere Gerhard Schroeder. Schily ci parla dalla Toscana, per lui un luogo dello spirito, che da decenni ha ormai eletto a sua seconda Heimat.

Carola Rackete, la capitana della Sea Watch, è un'eroina o una criminale?

«Né l'una né l'altra. Non è sicuramente una criminale. E ovviamente non si può che lodare il suo sforzo di salvare delle vite umane. E non si può che esser d'accordo con chi dice che salvar vite umane non è un reato. Ma la questione è un'altra, completamente diversa: e cioè se un privato possa prendere a bordo delle persone in mare per poi costringere un Paese ad accoglierli».

Carola Rackete ha violato la legge italiana attraccando di forza a Lampedusa.

«Certo. Qui entriamo nelle modalità concrete del suo tentativo. La sua è stata una manovra rischiosa, che ha messo in pericolo di vita l'equipaggio di una motovedetta italiana. Questa cosa non può essere ignorata. E anche se trovo l'arresto della capitana esagerato, credo che l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti sia stata inevitabile, sarebbe successa la stessa cosa in Germania».

Come giudica l'azione sul piano politico?

«Non trovo molto intelligente provocare il ministro degli Interni in carica, dicendo che deve "mettersi in fila". Premesso, è noto che io non sono un sostenitore di Matteo Salvini, anzi mi riconosco nello schieramento che in Italia gli si oppone, quello della sinistra, e considero la politica della Lega sbagliata e pericolosa. Ma azioni come quella di Carola Rackete sono un regalo a Salvini, destinate ad aiutarlo e a far aumentare il suo consenso».

Ma le autorità tedesche hanno difeso la comandante della Sea Watch.

«Io trovo sbagliato che i tedeschi si ergano a maestri di morale in ***Europa***. In particolare nei confronti dell'Italia, che si trova in una situazione molto problematica sul fronte dell'immigrazione. Da anni la Germania, ma non soltanto la Germania, ha fatto poco o nulla per darle una mano e per favorire un consenso ***europeo*** su una ragionevole politica migratoria comune. L'Italia ha una delle maggiori esperienze di migrazioni dell'***Unione europea*** e non può essere certo considerata un Paese ostile agli stranieri».

Ma che si deve fare con gli immigrati clandestini, che prendono il mare grazie all'aiuto di bande criminali?

«Certo che non si può farli morire nel Mediterraneo. Il problema è che cosa fare dopo averli salvati. Non si può portarli in ***Europa***. Altrimenti diventa un circolo vizioso. Occorre trovare una soluzione prima, nei Paesi d'origine o di transito finale, dove occorre poter identificare le persone. Non c'è ancora una soluzione ma occorre lavorarci e cercarla tutti insieme: l'***Unione europea***, i Paesi coinvolti, le Nazioni Unite. Ma non funzionano azioni come questa, per presentarsi da eroi di fronte all'opinione pubblica internazionale».

Le Ong devono avere un ruolo?

«Non metto in discussione la bontà dei loro principi. Ma uno non può solo porsi il problema di raccogliere le persone in mare, senza pensare a che cosa farà dopo. La salvezza in mare è un compito degli Stati ed eventualmente dell'***Unione europea***, non di organizzazioni private. La grande questione sociale delle migrazioni non sarà risolta con azioni private, che pure sono da lodare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (94%); Human Rights Violations (87%); ***European*** Union (81%); Politics (81%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***E Conte si smarca da Salvini: «Scelgo io, ho le mani libere»; Lo scenario***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K278-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 5

**Length:** 836 words

**Byline:** Federico Fubini

**Highlight:** Il premier ferma la linea leghista. Anche l'intesa Berlino-Parigi vacilla, è gelo tra le capitali

**Body**

Chi decide per l'Italia è uno dei tanti enigmi che rendono tanto complessa ogni scelta, anche sulle nomine, in un'***Europa*** ridotta a un arcipelago in cui si va avanti senza bussola. Il capo del primo partito e vicepremier, Matteo Salvini, va poco a Bruxelles e altrettanto di rado si confronta con i leader del resto dell'***Unione Europea***. Giuseppe Conte è il suo opposto: è molto spesso a Bruxelles, ha intessuto un rapporto personale con molti dei suoi pari, ma a Roma non siede in Parlamento e non ha un partito alle spalle.

Con queste premesse, era questione di tempo prima che il contrasto esplodesse. È successo ieri. Conte si è rifiutato di adeguarsi al rifiuto preventivo di Salvini sull'unico nome sul tavolo per la presidenza della Commissione ***europea***: Frans Timmermans, socialista e olandese: «Ho le mani libere, non vengo qui con un atteggiamento di veto ma di dialogo». Il premier voleva invece negoziare il suo assenso all'approccio del candidato sui conti dell'Italia. Sa anche lui che i nomi che potrebbero imporsi nei prossimi giorni al posto dell'olandese sono di arbitri decisamente più inflessibili: la liberale danese Margrethe Vestager, il centrista francese Michel Barnier, la popolare bulgara Kristalina Georgieva. Per ora l'attuale Commissione di Jean-Claude Juncker e del suo vice Timmermans chiedono che il governo italiano prenda oggi stesso impegni formali su come limiterà il deficit nel 2020. Ciò permetterà di accantonare l'attuale minaccia di procedura. Ma a novembre una nuova Commissione riprenderà le promesse messe agli atti a Roma in questi giorni e le confronterà con il bilancio nero su bianco. Per allora un uomo ragionevole come Timmermans potrebbe mancare moltissimo.

Del resto con le elezioni del 26 maggio l'***Europa*** non è cambiata nel senso che promettevano i nazionalisti a Sud come a Est delle Alpi. Non hanno vinto loro, eppure attorno a quella data l'***Europa*** ha subito davvero una metamorfosi. L'***Unione Europea*** non vive più nel mondo di ieri. Non tanto perché ricondurre a unità questo arcipelago geografico, politico, di modelli istituzionali è sempre più un rompicapo. Soprattutto, a differenza che in passato, più nessuno al centro è in grado di garantire l'equilibrio.

Come stia cambiando il cuore del sistema emerge dalla trasformazione del primo gruppo all'***Europarlamento***, quello del Partito popolare ***europeo***. È stato il grande sconfitto delle ultime elezioni con i Socialisti e democratici (S&D), dato che ha perso il 5% dei voti. Fra gli ***europei*** che hanno meno di trent'anni, per la prima volta non è più il partito più votato. Ma si fa sentire forse ancora di più il fatto che i suoi equilibri interni stiano cambiando in un modo che rende questa forza quasi irriconoscibile. Due legislature fa tedeschi, italiani, francesi e spagnoli erano il perno di tutto, esprimendo 129 ***eurodeputati*** popolari. Nella scorsa legislatura la spina dorsale centrista e occidentale era già scesa a 90 seggi; in questa è di soli 56. Il manipolo dei tedeschi della Cdu e Csu ormai trovare un equilibrio con le delegazioni centriste di Polonia o Romania e anche quella di destra radicale dell'Ungheria: da questo mese queste ultime contano più di quelle di Stati fondatori come Francia o Italia. Non è un caso se ieri nella riunione del Ppe proprio le delegazioni orientali abbiano disfatto l'accordo tessuto giorni prima da Angela Merkel. Alcuni l'hanno accusata apertamente di «tradimento», perché con l'apertura al socialista Timmermans avrebbe pensato soprattutto a tenere in vita la sua grande coalizione a Berlino.

Attorno alla cancelliera, il nucleo politico d'***Europa*** non è più quel che era. Incrinato in profondità è anche il rapporto fra le capitali capaci in passato di far sì che ogni tassello andasse a posto. Fra Merkel e Emmanuel Macron non si contano più semplici incomprensioni. Nelle ultime settimane fra la leader tedesca e il presidente francese la relazione si è degradata in uno scambio di sgarbi appena dissimulati, il più evidente tre settimane fa. In pieno stallo sulle nomine, Macron ha lanciato in pubblico la candidatura di Merkel alla presidenza della Commissione senza consultarla: per il presidente francese era un modo di indurre la collega tedesca al rifiuto, per affondare così la candidatura del popolare tedesco Manfred Weber che la Germania sostiene. Merkel si è solo detta «rattristata» che la sua parola non sia presa sul serio quando dice di non volere un posto a Bruxelles.

Il motore franco-tedesco non gira più, ingrippato dalla diffidenza reciproca. Non riesce più a tirarsi dietro un convoglio che conta evidenti tentativi di ribellione in più di un vagone: Polonia e Ungheria, che vogliono poter piegare la democrazia a un modello illiberale senza che Bruxelles metta bocca; l'Italia, il cui debito pubblico viene sempre di più considerato la maggiore minaccia per la stabilità finanziaria in ***Europa***.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Franchi tiratori

5 Anni

La durata del mandato della Commissione ***europea***,

l'organo esecutivo

e promotore

del processo legislativo

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); ***European*** Union (76%); ***European*** Union Regulation + Policy (69%); Heads Of State + Government (62%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***Procedura, il premier «fiducioso» Ma resta l'incognita della flat tax***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K279-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 6

**Length:** 790 words

**Byline:** Enrico Marro

**Highlight:** Salvini: resto se taglio le tasse. Conte prende tempo: garantisco un'ampia riforma fiscale Il vertice Dopo Bruxelles, oggi l'assestamento di bilancio al centro del Consiglio dei ministri Il deficit Il governo punta a ridurre il deficit 2019 dal 2,4% indicato nel Def al 2,1%

**Body**

BRUXELLES Formalmente non se ne parla, ripetono tutti, dal presidente della Commissione ***Ue***, Jean-Claude Juncker, al premier italiano, Giuseppe Conte, arrivando ieri sera alla riunione del Consiglio ***europeo***, perché all'ordine del giorno del vertice tra i capi di Stato e di governo dell'Unione ci sono le nomine ai vertici delle istituzioni ***europee***.

Ma la questione della procedura d'infrazione per eccesso di debito che la commissione ritiene giustificata nei confronti dell'Italia è per il nostro Paese un pesante convitato di pietra in tutti gli incontri bilaterali e non che impegnano Conte durante la notte. Il presidente del Consiglio arriva a Bruxelles convinto che l'intenso lavoro fatto al G20 di Osaka nei giorni scorsi abbia posto le basi per evitare la procedura. Che la Commissione stabilirà domani se proporre all'Ecofin, che poi prenderà una decisione il 9 luglio. Di mezzo c'è il Consiglio ***europeo*** di Bruxelles, appunto, e le decisioni che verranno prese questa sera a Roma dal Consiglio dei ministri che ha all'ordine del giorno il disegno di legge di assestamento del Bilancio. Si tratta, per il governo italiano, di intrecciare il piano politico, trovando alleati in ***Europa***, e il piano tecnico, fornendo le necessarie assicurazioni sul miglioramento dei conti pubblici.

Sul piano politico non è un caso che Conte si sia mostrato molto disponibile sulla partita delle nomine. Nessun veto verso alcun candidato, per avere più carte da scambiare. Sul piano tecnico, l'assestamento di bilancio che verrà approvato oggi, accompagnato forse da una relazione, dovrebbe dare sostanza al miglioramento dei conti pubblici, certificando che il deficit sarà quest'anno intorno al 2,1% del Pil e non più al 2,4%, come previsto nel Def (Documento di economia e finanza). E questo nonostante l'economia crescerà meno del previsto. Il risultato è dovuto da un lato ai risparmi su quota 100 e reddito di cittadinanza (si parla di 3 miliardi) e dall'altro alle maggiori entrate (circa 1,5 miliardi grazie anche alla fatturazione elettronica). Completano il quadro i 2 miliardi di spesa pubblica che il governo si era già impegnato con la commissione a congelare in caso di necessità e i maggiori dividendi per un paio di miliardi da Cassa depositi e prestiti e Banca d'Italia. In tutto 8-9 miliardi che, sostiene il governo, dovrebbero dimostrare che per il 2019 non ci sono problemi. Che restano invece per il 2020. È vero che una parte dei risparmi e delle maggiori entrate del 2019 si trascineranno negli anni successivi. Per esempio, i 3 miliardi di quota 100 e reddito di cittadinanza potrebbero diventare 5-6 nel 2020 (considerando che quest'anno le due misure sono entrate in vigore tra marzo e aprile). Così come l'aumento degli incassi Iva dovrebbe consolidarsi con l'andata a regime degli scontrini elettronici.

Tutto questo però non basta a rassicurare la Commissione, per la quale sono importanti due cose: che non vengano prese misure in deficit e che non aumenti ancora il debito pubblico. Sul primo fronte il problema viene dalla flat tax. Misura che Salvini vorrebbe varare il prima possibile, costi quel che costi (minimo 12-15 miliardi): «Se riesco a tagliare le tasse sto al governo, altrimenti vado in alpeggio a fare la ricotta». Sul debito il problema deriva dal fatto che gli impegni presi su dismissioni e privatizzazioni (18 miliardi di ***euro*** l'anno) si stanno dimostrando molto difficili da realizzare. Conte e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, mediano e cercano soluzioni. Il premier preferisce parlare di «ampia riforma fiscale» anziché di flat tax, pur promettendo di avviare presto la discussione. Ma è evidente che se il disegno che ha in mente è ampio i tempi non saranno brevi. Conte da Bruxelles si è sentito più volte con lo stesso Salvini e con il capo del M5S Luigi Di Maio. Sempre più mediatore in casa e sulla scena internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fronti

Disavanzo

e debito eccessivi

L'Italia rischia una procedura d'infrazione da parte della ***Ue*** per la violazione degli obblighi del diritto comunitario. In particolare si tratta del disavanzo di bilancio, che non deve superare il 3% del Pil e il debito pubblico che non deve superare il 60% del Pil

1

Le richieste della Commissione

Per evitare l'avvio della procedura d'infrazione, la Commissione ***europea*** ha chiesto al governo italiano di adottare impegni precisi per il 2020 per arginare il debito pubblico, oltre all'assestamento di bilancio promesso per il 2019

2

Una manovra

da 20-30 miliardi

Attualmente il debito pubblico italiano è di circa 2.300 miliardi di ***euro***, ovvero il 132% del nostro Prodotto interno lordo. Per essere in linea con le regole, il governo dovrebbe realizzare una manovra di bilancio da 20-30 miliardi il prossimo anno

3

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (87%); Economic Growth (76%); Gross Domestic Product (74%); Economic Policy (65%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***matteo e le tasse la lezione americana; Economia Politica le idee sul fisco***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2GJ-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 13

**Length:** 1109 words

**Byline:** Nicola Rossi

**Highlight:** Salvini ha lanciato l'ultimatum sulla flat tax dopo il viaggio a Washington e ricordando la riforma tributaria di Trump. Proviamo a proseguire nel confronto: avremo meno debito? No, la cura non è ridurre le aliquote indebitandosi ancora. Più spinta alle produzioni italiane? No. Semmai rischiamo di far felici i Paesi da cui importeremo. Sempre che gli eventuali risparmi non restino nei portafogli dei contribuenti... tagliare si può Ogni manovra espansiva in disavanzo si traduce in maggiori acquisti dai nostri principali partner commerciali Diversamente dagli Usa, in Italia un aumento del deficit ha buone probabilità d'innescare il rialzo dei saggi d'interesse

**Body**

«All'Italia serve una riforma fiscale coraggiosa. Se non me la dovessero far fare, io saluto e me ne vado». Così il segretario della Lega al «Corriere della Sera». Beh, diciamolo subito: ha ragione. Ha ragione a porre il tema fiscale. Ha ragione a chiedere una riforma complessiva del fisco. Ha ragione a legare le proprie prospettive politiche a un obbiettivo di questa rilevanza. Trovo solo piuttosto strano che sia arrivato a queste conclusioni dopo un breve viaggio negli Stati Uniti. Non c'è infatti nessun bisogno di andare negli Stati Uniti per capire quanto logorato sia ormai il tessuto del nostro Fisco. E quanto sia necessario ed urgente non già rammendarlo per l'ennesima volta ma provare a cambiarlo. Appunto, coraggiosamente.

E allora, quale lezione può aver imparato il leader della Lega dalla sua visita a Washington? Certo non quella relativa alla direzione della riforma fiscale. Nel caso statunitense, il piatto forte era il passaggio dell'aliquota della imposizione sulle società dal 35% al 21%, assai più che non la marginale revisione delle aliquote personali. Per quanto riguarda l'imposta sulle persone giuridiche, noi siamo già al 24% (e ci muoviamo verso il 20,5% in funzione delle modalità di gestione degli utili). Difficile pensare che sia questo il punto.

Il modello Usa

Rimane allora l'altra questione: le modalità di copertura. Secondo le valutazioni (datate 2017) del Congressional Budget Office, la riforma fiscale americana avrebbe comportato incrementi del disavanzo pubblico valutati, su un arco di tempo decennale, in circa 1.500 miliardi di dollari. Ora, nelle valutazioni del Fondo monetario internazionale il rapporto fra debito pubblico e Prodotto interno lordo statunitense - pari al 106,2% a fine 2017 - si attesta oggi al 106,9 per cento. Almeno per il momento, se qualcosa insegna l'esperienza statunitense è che il debito non si cura con il debito. Ma c'è, forse, di più. Ci sono parecchi buoni motivi - del tutto indipendenti dalle regole ***europee*** - per pensare che nel caso italiano l'impatto sui livelli di attività di una significativa riduzione delle imposte finanziata in disavanzo sarebbe tanto ridotto da far pensare che il gioco potrebbe non valere la candela. Primo, gli Stati Uniti sono una grande economia chiusa, mentre l'Italia è una piccola economia aperta. Il grado di apertura dell'economia statunitense è circa la metà del nostro. Traduzione: ogni manovra espansiva in disavanzo si traduce in maggiori importazioni dai nostri principali partner commerciali e sostiene i loro livelli di attività oltre che i nostri. Il segretario della Lega suole dire che «vogliamo usare i soldi degli italiani per gli italiani». Non è esattamente così. Come è già accaduto, per esempio, nel 2014 con i famosi «80 ***euro***», con una manovra espansiva in disavanzo useremmo i soldi degli italiani (che verranno) per gli italiani (che ci sono), per i tedeschi, per i francesi, e così via. Chi sostiene che il ministro dell'Interno non conosce il significato della parola «solidarietà» si deve ricredere: ci stiamo preparando a uno straordinario atto di generosità: sostenere con le risorse delle generazioni italiane future i livelli di attività dell'intera ***eurozona*** anche nei casi in cui ce ne sarebbe meno bisogno. Forse solo San Martino avrebbe fatto altrettanto.

Tassi e incertezza

Secondo, è appena il caso di osservare che il nostro rapporto debito pubblico/prodotto interno lordo è significativamente più elevato del suo omologo statunitense. E, quel che è ancora più importante, è con ogni probabilità meno sostenibile. Per quanto rozza, la differenza fra costo reale del debito e tasso di crescita (sempre in termini reali) è un buon indicatore di sostenibilità del debito. Se positiva segnala un debito in crescita anche in presenza di spese pubbliche (al netto degli interessi) pari alle entrate. Se negativa, viceversa. Ora, nel caso statunitense, Charles Wyplosz su «lavoce.info» («Un economista nel paese delle meraviglia», 18 giugno 2019) riporta che negli ultimi sessant'anni il tasso di crescita reale sarebbe stato maggiore del tasso reale di interesse in sei casi su dieci. Solo in un caso su dieci nel caso italiano. Non dovrebbe stupire il leggero nervosismo che gli investitori tendono a manifestare di fronte ad un debito italiano crescente (né dovrebbe stupire il fatto che possano chiedere di essere remunerati per quel nervosismo). In breve, diversamente da quanto accade negli Stati Uniti, una manovra espansiva in disavanzo ha in Italia significative probabilità di innescare incrementi nei tassi di interesse che ne ridurrebbero considerevolmente l'impatto fino, forse, ad annullarlo.

Terzo, diversamente da quanto accade negli Stati Uniti dove gli indicatori di incertezza della politica economica sono tornati ai livelli più bassi dell'ultimo decennio, in Italia l'incertezza regna ancora sovrana. Non siamo ai livelli sperimentati sul finire del 2011 ma non siamo poi da loro così lontani. In queste condizioni, «mettere i soldi nelle tasche degli italiani» può semplicemente indurre gli italiani a lasciarli lì, almeno in buona parte. Anche perché non si può escludere che qualcuno prima o poi finisca per richiederli.

Proposte e cortigiani

Se, come da più parti si comincia a pensare, l'***Ue*** va verso una fase più o meno severa di rallentamento ciclico e se - come ci viene spesso ricordato - il governo italiano mira a un cambiamento delle regole ***europee***, sarebbe sensato disegnare una riforma fiscale complessiva associata a significativi tagli di spesa (ivi incluse le spese fiscali), presentarsi in ***Europa*** con i conti (veramente) in ordine (sia per quanto riguarda i flussi che gli stock) e porre il tema di uno spazio ***europeo*** per le politiche anticicliche. L'unico veramente in grado di fare la differenza. Per noi, forse, più che per gli altri.

Uno spazio che c'è ma solo in astratto, per il momento. Elemosinare un po' di flessibilità addizionale per poi tradurla in interventi inefficaci - qualcosa che abbiamo già sperimentato - è l'atteggiamento di chi di cambiare le regole ***europee*** non ha la minima voglia e punta semplicemente a rinviare i problemi. I nostri, mentre gli altri i loro li affrontano.

I leader politici non sono tuttologi. È del tutto comprensibile che mastichino poco di economia così come di altro. Quando ciò accade, è essenziale però che siano in grado di capire se le soluzioni che vengono loro prospettate sono il frutto di una riflessione e di una valutazione distaccata o, piuttosto, la conseguenza di attitudini cortigiane e di riflessioni non sempre molto informate.

Brillanti carriere politiche sono finite nel nulla per molto meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (87%); Economic Growth (82%); Gross Domestic Product (74%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***non solo trump governi contro governatori la rivincita della politica; Economia Politica l'onda nazionalista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2G9-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 6

**Length:** 955 words

**Byline:** Danilo Taino

**Highlight:** Il presidente Usa attacca Powell, poi invoca Draghi ma lo critica. Lo scontro sul prossimo capo della Bce. La Brexit influenza la scelta del successore a Carney per la Banca d'Inghilterra. A Roma, tensioni su Bankitalia. Le banche centrali non sono più «l'unico giocatore in città» e la loro indipendenza è a rischio. Un ritorno a prima della grande globalizzazione

**Body**

Donald Trump si è pentito di avere nominato Jerome Powell a presidente della Federal Reserve. Si augura di avere al suo posto un banchiere centrale espansionista come Mario Draghi, ma allo stesso tempo attacca il presidente della Banca centrale ***europea*** perché manovrerebbe per deprimere il tasso di cambio dell'***euro*** a scopo competitivo.

In ***Europa***, gli elogi a Draghi si moltiplicano, ora che è vicinissimo alla fine del suo mandato (il 31 ottobre). Ma nei mesi e negli anni scorsi le critiche alla sua determinata conduzione della Bce sono state innumerevoli, da parte di esponenti del governo tedesco ma anche di quelli di altri Paesi; e la scelta del suo successore è oggetto di contenzioso politico come mai prima. A Delhi, la Reserve Bank of India soffre di un'emorragia al vertice, messo sotto pressione dagli uomini del primo ministro Narendra Modi. Il governatore della Bank of England Mark Carney è spesso criticato dai parlamentari quando parla degli effetti economici della Brexit ed è aperta la battaglia per nominare il suo successore: anch'egli termina il mandato a fine ottobre. In Italia, proposte di legge per stringere il controllo politico sulla Banca d'Italia - e sull'oro nazionale - sono in piena discussione.

L'assedio

Cosa succede? Le banche centrali sono sotto assedio in tutto il mondo? Non sono più « the only game in town » come lo erano fino a poco tempo fa? In parallelo agli arretramenti della globalizzazione e al ritorno della geopolitica, i governi hanno ripreso la centralità che avevano perso? È insomma finita la stagione dell'indipendenza dei governatori e delle autorità monetarie che ha accompagnato la fase liberale - o moderatamente liberale - iniziata negli Anni Ottanta? Cambia il paradigma che ha trionfato nei decenni del «mondo piatto», senza frontiere, e che ora sembra non resistere all'alzarsi delle barriere protezioniste, all'accelerato attivismo dei governi delle maggiori potenze, allo scontro per nuovi equilibri strategici? Certamente, lo scontro è in atto e si moltiplicano le spinte per una nuova fase: per molti versi, un ritorno agli Anni Settanta in cui i governi dominavano la scena, anche finanziaria e monetaria.

Per essere chiari: le banche centrali detengono tuttora un potere straordinario. La risposta che quelle occidentali hanno dato alla crisi del 2008 ha ampliato la portata del loro intervento in aree mai toccate prima, un po' per necessità obiettiva, un po' per i limiti dei governi, in particolare dell'***Eurozona***. Il risultato è che, soprattutto in seguito ai Quantitative Easing lanciati, gli investitori si muovono da anni molto più sulla base di quanti titoli le autorità monetarie decidono di comprare sui mercati che in base ai fondamentali delle economie e delle aziende. Il che dà loro un potere straordinario, che appunto ha fatto parlare delle banche centrali come dell'unica partita in città. È un potere che persiste. La cornice attorno a loro, però, è radicalmente cambiata rispetto al 2008 e agli anni immediatamente successivi.

Trump è l'avanguardia di questo attacco all'indipendenza delle autorità monetarie. È continuamente critico con Powell, che egli stesso ha nominato alla guida della Fed, in quanto ha alzato i tassi d'interesse e ora è lento a cambiare direzione. «Non sa quello che fa», ha sostenuto di recente il presidente riferendosi al suo nominato. «Dovremmo avere Draghi invece della nostra persona alla Fed», ha poi detto: notando che il banchiere ***europeo*** è per lo stimolo all'economia, a differenza di quello americano. Due giorni prima, però, Trump aveva accusato Draghi di manipolare «ingiustamente» l'***euro*** per fargli perdere valore e aiutare le esportazioni ***europee***. La Casa Bianca, insomma, vedrebbe bene una gara transatlantica di svalutazioni competitive (sarebbe un salto di qualità nella guerra commerciale già in corso).

Trump, però, non è il solo a mettere il naso negli affari monetari. Nell'***Eurozona***, la scelta del sostituto di Draghi si è colorata di una tinta interamente politica, nella quale le competenze sono considerate ma non come primo elemento (non era stato così otto anni fa, quando fu scelto il banchiere italiano). Così pure gli attacchi frequenti alla Banca d'Italia fanno capo a movimenti interni al governo di Roma e sono utilizzati per influenzare il contenzioso con la ***Ue***.

In India, si è appena dimesso il vice-governatore Viral Acharya, che lo scorso ottobre aveva parlato degli effetti «potenzialmente catastrofici» delle iniziative del governo Modi per influenzare la Reserve Bank. Sei mesi fa si era dimesso il governatore Urjit Patel. Nel 2016, lo stesso Modi aveva spinto l'allora governatore, lo stimatissimo Raghuram Rajan, a non riproporsi per un secondo mandato (Rajan è oggi tra i candidati alla guida della Bank of England). A Londra, intanto, Carney è stato definito da uno dei leader favorevoli alla Brexit, Jacob Rees-Mogg, «una creatura del governo».

Non è che i politici si siano svegliati all'improvviso e abbiano notato che i governatori toglievano loro lavoro. È che l'emergere della competizione strategica tra Paesi ha riportato lo scontro sugli interessi nazionali in primo piano, sacrificando l'idea che la globalizzazione fosse in sostanza un fatto economico - più tecnico che politico - nel quale le capitali e le cancellerie avevano poco da dire. Il clima è del tutto cambiato: Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin e altri «leader forti» sostengono che gli anni del liberalismo sono finiti: che l'idea liberale è «obsoleta», secondo il presidente russo. E che quindi tutto deve tornare sotto il controllo dei governi, a cominciare dall'economia e dalle valute.

Come negli Anni Settanta, prima che arrivassero sulla scena Margaret Thatcher e Ronald Reagan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Heads Of State + Government (82%); Economic Crisis (75%); National Debt (75%); Economic Conditions (74%); Inflation (74%); Monetary Policy (74%); Central Banks (73%); Economic Growth (70%); Public Debt (63%)

**Industry:** Budgets (63%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***Sea Watch, lite con la Germania In campo il presidente tedesco***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K27D-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 8

**Length:** 417 words

**Byline:** Rinaldo Frignani

**Highlight:** Conte: chiederò loro dei condannati Thyssen. La Francia: Roma rende tutto isterico. Nuovi sbarchi A Lampedusa Soccorsi dalla Finanza ieri 55 migranti. Poche ore prima sull'isola ne erano sbarcati altri 17

**Body**

ROMA

Sul caso Sea Watch è l'ora delle accuse da Germania e Francia. E delle risposte dell'Italia, questa volta a senso unico. La prima bacchettata è del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier: «Coloro che salvano vite non possono essere considerati dei criminali», sentenzia in un'intervista alla Zdf sulla vicenda dell'arresto della comandante Carola Rackete, per la quale in patria sono stati già raccolti 620.000 ***euro***, che si sommano ai 412.000 finora versati in una colletta lanciata in Italia.

Poi il presidente aggiunge: «È possibile che ci siano leggi su quando una nave può avvicinarsi a un porto, ma l'Italia non è solo uno Stato: è al centro dell'***Ue***, è uno stato fondatore. Un caso come questo doveva essere affrontato in modo diverso». Poi, sempre in tv - su Lci -, la portavoce del governo Macron, Sibeth Ndiaye, rincara la dose: «Siamo rammaricati. La strategia italiana è rendere isterico il dibattito su argomenti molto dolorosi. Salvini strumentalizza, noi sui migranti rispondiamo con le cifre». Gelida la replica: «Visto che il governo francese, almeno a parole, è così generoso con gli immigrati, indirizzeremo i prossimi barconi verso Marsiglia», annuncia il vicepremier e ministro dell'Interno, ancora più esplicito sul presidente Steinmeier: «Si occupi di ciò che accade in Germania e inviti i suoi concittadini a evitare di infrangere le leggi italiane, rischiando di uccidere uomini delle nostre forze dell'ordine. A processare e mettere in galera i delinquenti ci pensiamo noi».

Quanto il fronte italiano sia compatto lo fa capire il premier Giuseppe Conte a Bruxelles: «A Merkel chiederei a che punto è in Germania l'esecuzione della pena per i due manager della Thyssen condannati in Italia dopo regolare processo». È invece «scorretto» aggredire la comandante, «ma non è un'eroina», precisa Conte, mentre il vice premier Luigi Di Maio propone di «dare a forze armate e di polizia le navi confiscate a chi viola la legge». Proprio ieri la Open Arms ha segnalato un natante con 55 migranti, poi soccorso al largo di Lampedusa dalla Guardia di Finanza. In mattinata altri 17 erano arrivati sull'isola con un barchino. Sui micro sbarchi Salvini annuncia «una riunione per intervenire senza modificare il decreto sicurezza». Nonostante la tensione con Germania e Francia, il vicepresidente della Commissione ***Ue***, Frans Timmermans, è ottimista: «L'Italia ci ha chiesto una mano per far accogliere i richiedenti asilo, lo abbiamo fatto. Dobbiamo lavorare così».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (94%); Human Rights Violations (88%); Economic Growth (80%); Gross Domestic Product (80%); ***European*** Union (76%); Coastal Areas (71%); Economic Policy (71%); Smuggling (65%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***Duello sul «muro» con la Slovenia Lega per le barriere, no del premier***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K27M-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 11

**Length:** 677 words

**Byline:** Monica Guerzoni

**Highlight:** Fedriga: se non si fermano i migranti, necessario chiudere i punti critici. Il M5S: mai Il confronto Fedriga: Schengen deve funzionare In settimana parlerà con Salvini del piano

**Body**

ROMA

Giuseppe Conte è radicalmente contrario. Per il presidente del Consiglio il muro in stile Trump e Orbán, vagheggiato dalla Lega per fermare i migranti al confine tra Italia e Slovenia, semplicemente «non si può fare». Allo stesso modo la pensa il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio, che ha affidato al deputato giornalista Emilio Carelli il compito di stoppare i piani degli alleati. «Non è alzando i muri che si governano i problemi delle migrazioni», è l'altoltà dell'ex direttore di Sky Tg24, che invita il Carroccio a smetterla di inseguire i titoli dei giornali per mettersi a lavorare «seriamente alla soluzione di questo dramma epocale, con umanità e serietà».

L'idea lanciata dal presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, disegna l'ennesima crepa nella maggioranza di governo, Lega a favore e Movimento contro. Per il Carroccio i migranti bisogna fermarli fisicamente, prima che entrino nel territorio italiano. I 5 Stelle, che pure sulla Sea Watch si sono allineati alle scelte di Salvini, spronano a lavorare nei Paesi di origine dei flussi migratori, per combattere le cause che spingono milioni di persone a fuggire dalle guerre e dalla fame. Per dire quale sia l'umore nel M5S nei confronti dell'ultima trovata leghista basta la battuta del presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia: «Una coglionata pazzesca, la derubrico subito così».

Il problema, per la tenuta dell'alleanza gialloverde, è che Salvini sta seriamente pensando di andare avanti. «Per adesso è soltanto un'ipotesi», ha spiegato ai dirigenti del partito. Ma un'ipotesi assai concreta, visto che in settimana ne parlerà con Fedriga al Viminale. Intervistato dal Fatto quotidiano di ieri, il «governatore» aveva confermato l'ipotesi trumpiana parlando di «un muro o altro» per «fermare l'ondata migratoria che avanza attraverso altri Paesi dell'***Ue***», se l'***Europa*** non tutelerà i nostri confini.

Indignata la reazione delle opposizioni, con il verde Angelo Bonelli che boccia la suggestione di un «muro della vergogna». Per la dem Debora Serracchiani, già presidente del Friuli-Venezia Giulia, si tratta di «una follia». L'ex premier Paolo Gentiloni accusa Salvini di «giocare con il muro in Slovenia» ed Enrico Letta, altro predecessore di Conte a Palazzo Chigi, pensa si tratti della «bischerata di giornata per non parlare della crescita zero, delle crisi industriali, della Capitale al tracollo o dei giovani italiani che vanno via».

All'ora di pranzo, intervistato da Lucia Annunziata, Fedriga corregge il tiro senza però smentire il progetto. «Sulla stampa si sono presi una grande licenza poetica», precisa a In 1/2 ora in più il presidente del Friuli-Venezia Giulia, sottolineando come i 243 chilometri di cui si parla nell'intervista al Fatto «non sono nemmeno il confine tra Italia e Slovenia» (che è di 232 chilometri). Poi però Fedriga conferma le intenzioni di Salvini di realizzare una barriera per fermare i migranti all'altezza dei boschi carsici del confine triestino, che sono facilmente attraversabili: «Che ci sia allo studio la possibilità di barriere nei punti più critici lo valuteremo». Insomma, la Lega chiede all'***Europa*** di rispettare gli accordi di Schengen e presidiare i confini, altrimenti il piano scatterà. «Noi non vogliamo fare muri - avverte Fedriga su Rai3 - Ma se non si rispettano le regole, allora si alzano i muri, delle barriere nelle tratte più frequentate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

Il flusso migratorio attraverso la rotta balcanica (che va da Pakistan e Afghanistan fino ad Austria e Germania) è aumentato In tutto il 2018, secondo i dati del Viminale,

446 stranieri irregolari sono stati rintracciati al confine tra Italia e Slovenia. Nei primi cinque mesi del 2019, erano già 652, cui vanno aggiunti gli oltre 130 individuati finora a giugno I numeri,

pur contenuti rispetto all'im-migrazione

via mare, segnalano che il fenomeno

è quasi raddoppiato. Per il Viminale è il segnale che la rotta di migrazione via terra si stia riattivando, dopo il pugno duro contro quella via mare

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (94%); Territorial + National Borders (67%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***«Norme e sentenze chiare C'è l'obbligo di assistenza, non quello di aprire i porti»; Paolo Busco***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K27J-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 675 words

**Byline:** Danilo Taino

**Highlight:** Il consulente del Viminale, esperto di diritto del mare Gli Stati ***Ue*** «La comunità internazionale è inadempiente, questo è il vero dramma»

**Body**

Quando un contenzioso arriva allo scontro, è una buona idea rivolgersi agli avvocati. Paolo Busco, uno dei massimi esperti italiani di diritto del mare e di diritti umani, è stato ed è consulente dei governi di Roma sul caso dei due marò e da quasi tre anni è consulente esterno del ministero degli Interni. In questa intervista - a titolo personale - dice di credere fermamente che nella vicenda Sea Watch la condotta dell'Italia sia stata lecita. «Il soccorso in mare è un obbligo morale, prima ancora che giuridico - dice -. Ma qui mi sembra che nessuno impedisca alle Ong di soccorrere chi rischia la vita in mare: il problema è molto più limitato e concerne il luogo in cui deve essere sbarcato chi viene legittimamente salvato».

Avvocato, si possono chiudere a priori i porti?

«Nel diritto del mare non esiste l'obbligo di aprire i porti. Nella sentenza "Nicaragua contro Usa", la Corte internazionale di Giustizia ha stabilito che, sulla base della propria sovranità, uno Stato ha il diritto di regolamentare l'accesso ai suoi porti» .

Senza eccezione?

«L'eccezione più rilevante è il caso di " distress " di una nave, cioè quando ci sia ragionevole certezza di un "grave e imminente" pericolo per l'imbarcazione: sostanzialmente il pericolo di affondamento. Ma anche in questo caso c'è l'obbligo di prestare assistenza, non di aprire il porto».

Le navi delle Ong, però, parlano di «principio del porto sicuro».

«Ci sono due convenzioni internazionali, firmate dall'Italia, che prevedono che un salvataggio finisca con lo sbarco in un porto sicuro: la Search and Rescue (Ricerca e Salvataggio) e la Safety of Life at Sea (Sicurezza della vita in mare). Ma queste non dicono quale debba essere: sono state pensate negli Anni Settanta per naufragi in mezzo al mare e non ci si immaginava che ci sarebbero stati contenziosi su dove fare sbarcare i naufraghi. Ora si vogliono invece usare le convenzioni per uno scopo diverso, per regolare il fenomeno migratorio. Queste stesse convenzioni, inoltre, prevedono che quando uno Stato non sia in condizione di accogliere, gli altri Stati cooperino per identificare una soluzione. Cosa che, per esempio, l'Olanda si rifiuta di fare».

L'Italia, dunque, può decidere di respingere le navi delle Ong?

«Quando una nave è in acque internazionali vale la giurisdizione dello Stato di cui batte bandiera, nel caso Sea Watch l'Olanda. Quando entra nelle acque territoriali italiane è nella giurisdizione italiana, e quindi è il nostro Paese che se ne deve prendere carico. Per questo la nave della Ong è stata bloccata fuori dalle acque territoriali italiane. La decisione della Corte ***europea*** dei diritti dell'uomo di una settimana fa ha respinto la richiesta di Sea Watch di attraccare in un porto italiano. Ma non basta, la Corte ha anche spiegato che si trattava di stabilire se la nave fosse davvero sottoposta alla giurisdizione italiana, perché c'erano obblighi dello Stato bandiera».

Dunque, per lei la condotta italiana è lecita.

«Sì, ne sono fermamente convinto. Ma la questione è piuttosto se sia lecita la condotta del resto della comunità internazionale. Le uniche obbligazioni che la Convenzione sul diritto del mare e le Convenzioni sul salvataggio in mare pongono in termini inequivoci sono le obbligazioni di cooperazione per la gestione condivisa dei salvataggi fra tutti gli Stati. È detto a chiare lettere: gli Stati devono cooperare, tutti. E su questo aspetto, mi pare che la comunità internazionale sia ampiamente inadempiente. È questo il vero dramma, che impedisce una vera e duratura soluzione al problema. Tutto a discapito dei migranti: perché ci si sofferma sulla presunta pagliuzza italiana, ma non sulla trave collettiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

La Corte internazio-nale di Giustizia ha stabilito che uno Stato, in base alla sua sovranità, ha diritto di regolamen-tare l'acces-so ai suoi porti

Chi è

Paolo Busco, 31 anni, avvocato, è specialista in diritto internazionale pubblico. Si è occupato, chiamato dal governo Renzi, del caso dei due marò arrestati in India per la morte di due pescatori

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** International Law (94%); Civil Rights (82%); Admiralty Law (80%); Human Rights Violations (68%); Conferences + Conventions (65%); Coastal Areas (63%); Sentencing (63%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***Borse troppo care Ma non le Emergenti; Investimenti mercati globali***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2HW-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 42

**Length:** 674 words

**Byline:** Lionello Cadorin

**Highlight:** Dalle azioni al mattone (uffici sì, residenziale no) fino all'oro Le ricette del guru di Fidelity International: serve prudenza Nel reddito fisso abbiamo cominciato nel novembre scorso ad acquistare high yield asiatici e non abbiamo smesso

**Body**

S e prende una posizione lui, non è che i concorrenti non facciano una piega. Qualche domanda se la pongono, perché James Bateman, ascoltatissimo responsabile degli investimenti multi-asset all'interno di Fidelity International, braccio ***europeo*** di uno dei colossi mondiali della gestione del risparmio, nella City londinese è considerato un personaggio-chiave del mondo dei fondi, un autentico influencer riconosciuto

per l'autorevolezza delle analisi e l'indipendenza dei giudizi.

Da qualche tempo Bateman si è messo in difesa.Vede per i prossimi mesi il rischio di un probabile sell off, vendite di azioni in serie da parte di chi ha paura di perdere di più se aspetta ancora. L'Economia del Corriere della Sera gli ha chiesto di spiegare la sua strategia difensiva raccontando che cosa sta comprando e vendendo con i suoi fondi.

«Un primo motivo per essere preoccupati è che le azioni sono care. Ma all'interno di una posizione complessivamente negativa sulle Borse, siamo positivi sui mercati emergenti asiatici e particolarmente sulla Cina, che prevediamo in buona salute nel medio termine, e negativi su Stati Uniti ed ***Europa***. Per gli Usa, oltre ai prezzi alti dei titoli, pesa l'incognita dell'andamento dei consumi. Per l'***Europa*** preoccupano in parte la Brexit e in parte uno scenario di molti possibili cambiamenti politici».

E i bond? «I titoli high yield ***europei*** e americani sono cari. Temiamo un innalzamento del tasso di default con l'inizio di un ciclo di insolvenze e fallimenti. Anche le obbligazioni investment grade sono probabilmente già molto vicine alla quotazione corretta. Tra i governativi ci piacciono in particolare i titoli del Tesoro Usa, sia ordinari sia indicizzati all'inflazione, perché sono destinati a diventare il rifugio difensivo in caso di un sell off sui mercati o di un risveglio inaspettato dell'inflazione».

Val la pena puntare sull'oro? «Lo stiamo acquistando, e probabilmente continueremo in misura crescente, perché rappresenta una buona protezione in caso di sell off . Diminuiremo invece l'esposizione al petrolio perché pensiamo che le forniture si ridurranno a fronte di una domanda più debole».

Mattone e magazzini

«L'immobiliare residenziale o no, è sopravvalutato. Spazi commerciali per uffici sì, non nelle capitali e nei centri maggiori ma nelle seconde e terze città ***europee***, come Colonia e Düsseldorf in Germania, Birmingham e Manchester in Gran Bretagna, Glasgow in Scozia, Lione in Francia. Investiamo e investiremo in magazzini e depositi per lo stoccaggio di merci che saranno vendute o distribuite in un secondo tempo. Il modello di shopping si sposta sempre di più verso l'online, siamo grandi compratori di larghe superfici di stoccaggio e di distribuzione/consegna, particolarmente lungo le autostrade. Si tratta di investimenti che generano buoni rendimenti sostenibili nel tempo, tra il 4 e il 6%.

Infine gli alternativi: stiamo investendo in due tipologie di strategie. Da una parte le strategie market neutral come long-short equities, trend following e simili, con le quali cerchiamo alfa, cioè extraperformance rispetto alla media di mercato; dall'altra parte investiamo in strutture per la produzione di energia verde, sia eoliche sia solari, che sono in grado di assicurare un rendimento stabile».

Ed ecco qualche titolo che merita attenzione. «Nel warehousing, i magazzini di cui abbiamo parlato, TriTax Big Box, società britannica. Nell'energia verde Greencoat (eolico). Poi le telecomunicazioni ***europee***: hanno ristrutturato il loro business, lo hanno consolidato ma il mercato non glielo ha ancora riconosciuto, così il prezzo è scontato relativamente al valore. Noi abbiamo investito nell'Etf settoriale. Nel reddito fisso abbiamo cominciato nel novembre scorso ad acquistare high yield asiatici e non abbiamo smesso, sono ancora attraenti. Anche le obbligazioni in valuta locale dei Paesi emergenti offrono un buon rendimento e hanno potenzialità di rialzo. Infine l'oro: investiamo tramite Etf fisici anche acquistando azioni di società di estrazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Securities + Other Investments (94%); Economic Conditions (88%); Emerging Markets (88%); Inflation (75%); Business Forecasts (71%); Economic Growth (64%); Index Funds (64%); Developing Countries (63%); Funds + Investment Trusts (62%)

**Industry:** Farmers + Ranchers (65%); Marketing + Advertising (62%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***Davvero Roma può bloccare le decisioni ?; Come si calcola la maggioranza***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K277-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 5

**Length:** 111 words

**Body**

Il nuovo presidente della Commissione ***europea*** ha bisogno dell'appoggio di una «maggioranza qualificata rafforzata» da parte del Consiglio ***europeo***, cioè del 72% dei membri: in pratica, di almeno 21 Stati su 28. Questi Paesi inoltre devono rappresentare almeno il 65% della popolazione ***europea***. Se la Gran Bretagna si astenesse e l'Italia e i Paesi del gruppo di Visegrád - Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria - votassero insieme contro le proposte della maggioranza (formando di fatto una «minoranza di blocco»), non sarebbe soddisfatto il secondo criterio relativo alla popolazione e quindi le decisioni potrebbero essere respinte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Politics (63%); ***European*** Union Regulation + Policy (62%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***Quello che Di Maio non dice su Ilva e Atlantia; IL PUNTO***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2GD-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 10

**Length:** 342 words

**Byline:** Daniele Manca

**Body**

Il governo sembra essere molto in contatto con la pancia del Paese, poco con i fondamentali che tengono in piedi una comunità. I conti pubblici restano nebulosi. Lo spread viene tenuto basso non dall'azione di risanamento dell'esecutivo, ma dalle condizioni mondiali dell'economia fatta di tassi minimi, molta liquidità in cerca di rendimenti e una Bce che vigila solidamente sull'***euro***. Questo fa da anestetico rispetto alla reale situazione di un bilancio statale costruito al momento solo di spese e possibili incrementi di tasse (Iva). Sul fronte dell'economia reale, il tanto sbandierato «Decreto crescita» era uscito dal consiglio dei ministri necessitando di ben 39 decreti attuativi.

Con il passaggio in Parlamento ha visto salire quel numero a 75. E tra questi ci sono quelli che ripristinano misure dei governi precedenti che erano state improvvidamente cancellate, con tutte le conseguenze del caso per le imprese lasciate nella piena confusione normativa. Ma questo purtroppo non meraviglia. Le aziende non sono tra le priorità del governo. La scorsa settimana si è assistito ad attacchi inusitati nei confronti di gruppi industriali importanti del Paese. Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, si è spinto a definire un gruppo come Atlantia, una delle poche multinazionali italiane, come un'impresa «decotta». Nello stile che caratterizza l'attuale esecutivo, la Lega ha fatto dichiarazioni esattamente opposte. Con il risultato che il danno è stato fatto comunque, aggiungendo incertezza a incertezza. E che dire della vicenda Ilva? Si stanno minando alle basi la capacità competitiva del Paese che non può contare solo sul «piccolo è bello» (che certo garantisce fortunatamente la sopravvivenza), quanto sulle grandi aziende come chiaramente delineato da Roger Abravanel sul «Corriere» del 28 giugno scorso. Purtroppo la sensazione che si registra tra imprese e investitori è che quella campagna elettorale che doveva fermarsi con le elezioni ***europee***, stia continuando a spese del Paese.

@daniele\_manca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); Economic Conditions (74%); Business Forecasts (73%); Gross Domestic Product (71%); Economic Crisis (65%); National Debt (65%); Public Debt (65%); Human Resources + Personnel Management (63%); Financial Performance + Reports (62%); Economic Policy (61%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***Torna «In Onda» con la coppia Telese-Parenzo; Su La7***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2B1-JDMV-K290-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** SPETTACOLI; Pag. 27

**Length:** 246 words

**Body**

Dopo il successo della scorsa stagione David Parenzo e Luca Telese tornano da oggi alle 20.30 a condurre In Onda , il talk estivo di La7 che come sempre seguirà l'attualità politica, la cronaca e i temi più caldi del momento. Il programma va in onda da lunedì a sabato e si allunga di durata negli appuntamenti del martedì e del giovedì. Durante le puntate «lunghe» ci sarà uno spazio dedicato ai grandi testimoni della realtà: documentaristi, videomaker e giornalisti freelance avranno la possibilità di presentare al pubblico i loro più recenti lavori.

Spiega David Parenzo: «Come dimostra il recente caso della nave Sea-Watch 3 e della sua capitana, sarà un'estate con al centro tanti temi di scottante attualità. La questione migranti, il rapporto con l'***Europa*** e le tensioni all'interno della maggioranza. Un menu estivo che si preannuncia ricchissimo e pieno di imprevisti». Aggiunge Luca Telese: «È così ogni anno, In Onda accende i motori e si solleva il ruggito di una estate incendiaria: l'***Europa***, la procedura di infrazione, la Sea-Watch, l'emergenza ambientale, il ricatto salute/lavoro all'Ilva. Siamo nel centro del gorgo, nel vortice del mulinello in cui si decidono le nostre vite. Fare di questo passaggio epocale un luogo di dibattito plurale - come sempre - è bellissimo». Nella squadra di In Onda anche autori e inviati che arrivano dai programmi della rete, come Alessandra Buccini da Piazzapulita , Daniele Bonistalli e Francesca Carrarini da Non è l'Arena .

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Tornadoes (93%); Minority Groups (84%); Conferences + Conventions (83%); Adolescents (81%); Coastal Areas (78%); Climatology (77%); Environment + Natural Resources (77%); Education + Training (75%); Education Systems + Institutions (73%); Medical Devices + Equipment (73%); Film (69%); Politics (69%); Teaching + Teachers (68%); Marriage (67%); Weddings + Engagements (67%); Glaciers + Icebergs (64%)

**Industry:** Motor Vehicles (68%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***«Tuteliamo chi difende il diritto alla vita»; L'appello dei legali***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WG1-D2C1-JDMV-K2DC-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

1 luglio 2019 lunedì

TORINO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI TORINO; Pag. 6

**Length:** 279 words

**Byline:** Massimiliano Nerozzi

**Body**

Arriva a Torino il dibattito sulla Sea Watch 3, e l'arresto del capitano, Carola Rackete. Mentre i penalisti di Milano scrivono a Mattarella («Difendiamo il capitano»), gli avvocati Alberto Mittone, Anna Ronfani, Fulvio e Nicola Gianaria, mandano un appello alla Camera penale del Piemonte e della Valle d'Aosta.

«Gli avvocati - scrivono - possono avere opinioni diverse sull'enorme problema dei flussi migratori e sulle regole ***europee*** che dovrebbero organizzare l'equo ricollocamento dei migranti, ma non possono intervenire sulla soluzione di problemi che devono essere risolti dai legislatori nazionali e sovranazionali. Gli avvocati sanno però che quando le leggi internazionali del mare e l'etica comune dicono che le persone in pericolo devono essere soccorse, indipendentemente dalle ragioni che hanno dato corso al pericolo, e devono essere ricoverate nell'approdo sicuro più vicino, nessuna legge o provvedimento locale può contraddire questi principi e, quando ciò avviene, vanno condivise le ragioni di chi ritiene giusto disobbedire a queste leggi o provvedimenti». Come il capitano della Sea Watch 3. Ergo: «Chiunque rivendica la necessità di tutelare in ogni modo il diritto alla vita - chiudono - merita di essere tutelato e di essere assistito da chi professionalmente esercita la tutela legale. Per queste ragioni chiediamo a tutti i colleghi di manifestare la loro disponibilità' ad assistere chi, con la disobbedienza civile, resiste alla violenza delle istituzioni». La Camera penale parlerà del tema, ma il presidente, Alberto De Sanctis, ha già una posizione: «La strumentalizzazione populista dell'immigrazione è inaccettabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Lawyers (94%); Criminal Law (88%); Sentencing (69%); Criminal Offenses (67%); Immigration (63%)

**Load-Date:** July 1, 2019

**End of Document**

[***«Diciamo no all'accordo tra Bruxelles e il Mercosur»; Il ministro dell'Agricoltura Centinaio***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WK6-YVV1-JDMV-K06M-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 luglio 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 32

**Length:** 424 words

**Byline:** Matteo Muzio

**Body**

Dire di sì all'accordo dell'***Unione Europea*** col Mercosur è come «puntarsi una pistola alla tempia». Con questa espressione il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio ha comunicato la sua contrarietà all'accordo di libero scambio tra la ***Ue*** e i paesi del Mercosur a margine di una riunione del Consiglio d'***Europa*** dedicata ai temi dell'agricoltura e della pesca. Il patto con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, ha dichiarato Centinaio, ci porterà «un'invasione dei loro prodotti» e «non conosco nessuno all'interno del mondo agricolo che sia favorevole». I rilievi da parte del rappresentante del governo italiano hanno interessato diversi fronti: il riso, la carne avicola, il vino, la pasta e lo zucchero, così come il capitolo riguardante le indicazioni geografiche tipiche: «Le deroghe previste sono troppe», si legge in una nota del ministero. L'esponente governativo leghista ha quindi detto che l'Italia potrebbe votare contro l'accordo, per la cui approvazione è richiesta la maggioranza dei paesi ***europei***.

La posizione del ministro è sostenuta anche dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini, che ha dichiarato a margine dell'incontro con il vicepremier Matteo Salvini: in Italia potrebbero arrivare «prodotti che inquinano, sfruttano il lavoro minorile e sono pericolosi per la salute grazie agli accordi di libero scambio come quello col Mercosur».Una maggiore apertura è stata invece espressa da parte del Movimento 5 Stelle. L'***eurodeputata*** Tiziana Beghin si è espressa contro una chiusura pregiudiziale: «Noi sosteniamo l'export delle imprese italiane, analizzeremo il testo e faremo le nostre valutazioni». Altri paesi ***europei*** hanno già espresso perplessità sul trattato con i quattro Paesi latinoamericani: la Francia, la Polonia, il Belgio e l'Irlanda avevano inviato una lettera al presidente della Commissione Juncker il 17 giugno scorso mettendo in guardia sul possibile effetto destabilizzatore su alcuni settori. In Irlanda al momento sono avvenute le maggiori proteste, a causa di una norma che prevederebbe l'arrivo in ***Europa*** di 99mila tonnellate di manzo all'anno a un dazio agevolato del 7,5 per cento. Il 10 luglio scorso duemila allevatori di bestiame hanno protestato davanti al Parlamento di Dublino e il giorno stesso il ministro dell'agricoltura Michael Creed ha dichiarato che l'accordo non è finalizzato e i deputati hanno votato una mozione per bocciarlo, uno smacco per un promotore del trattato, il commissario ***europeo*** all'agricoltura Phil Hogan, rappresentante di Dublino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Agriculture Regulation + Policy (69%); ***European*** Union (69%); Trade Treaties + Agreements (63%); Treaties + Agreements (63%); Food Safety (62%)

**Industry:** Agriculture (94%)

**Load-Date:** July 16, 2019

**End of Document**

[***LO DICO AL CORRIERE***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WK6-YVV1-JDMV-K065-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 luglio 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTERE AL CORRIERE; Pag. 29

**Length:** 474 words

**Body**

LAVORATORI

Pubblico e privato

il confronto impossibile

Caro Aldo, vorrei evidenziare la disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati circa gli orari della reperibilità durante la malattia. Mentre i dipendenti pubblici devono osservare le fasce orarie 9-13 e 15-18 cioè complessivamente ben 7 ore al giorno, i dipendenti privati devono rispettare le fasce 10-12 e 17-19 cioè 4 ore al giorno. Credo che sia una palese norma incostituzionale cui nessun governo e tanto meno nessun sindacato ha voluto porre rimedio nel corso degli anni. Sarebbe opportuno segnalare tale anomalia anche alla Corte ***europea*** di giustizia, visto che in nessun Paese ***europeo*** sono in vigore norme palesemente discriminanti nei confronti dei lavoratori.

Antonio Bovenzi

Caro Antonio, temo che i tassi di assenteismo siano diversi. Le ricordo inoltre che l'articolo 18 è stato abolito per il settore privato ma non per quello pubblico. Fossi in lei non mi inoltrerei nel confronto.

INCIDENTI STRADALI

«Bisogna vietare ogni utilizzo del telefonino»

Purtroppo la maggioranza degli incidenti stradali è causata dall'uso incosciente del telefono: ritengo sarebbe auspicabile l'introduzione nel nostro Codice stradale di una norma che vieti comunque l'uso del cellulare mentre si guida, anche se per mezzo di auricolare o vivavoce. Il solo fatto di comunicare via telefono comporta già un impegno mentale tale da distogliere l'attenzione, che deve invece restare massima. Le sanzioni per chi ignora il divieto dovrebbero essere severissime: solo così si potrebbe arginare il fenomeno.

Mauro Luglio

ALITALIA

«Perché il governo

vuol tornare azionista?»

Sono perplesso per la decisione del governo di diventare nuovamente azionista di Alitalia. Questa scelta è già costata in passato ai cittadini italiani diversi miliardi. Delta, l'unico partner industriale, entrerà in società con il 10% solo per garantirsi i ricchi collegamenti con gli Usa. È saggio investire nuovamente i miliardi dei cittadini in un mercato ormai polarizzato tra low cost e grandi player mondiali?

Luca Mancosu PENSIONATI E ***UE***

«Anche l'Italia adotti

agevolazioni fiscali»

Moltissimi pensionati anche con 1.000 ***euro*** mensili si trasferiscono in Portogallo, Romania o alle Canarie, per le agevolazioni che queste nazioni concedono con una tassazione molto inferiore a quella italiana, la possibilità di dedurre anche l'affitto e il costo della vita più vantaggioso rispetto a quello del nostro Paese. Ovviamente tutti questi pensionati spendono tutto nelle nuove località di residenza contribuendo così all'incremento del Pil di queste nazioni. Tralasciando il fatto che tali Paesi fanno concorrenza sleale nei confronti degli altri membri dell'***Ue***, mi domando perché il nostro governo non adotti, anche nei confronti dei pensionati italiani, misure analoghe per favorire le nostre regioni meridionali.

Giorgio Ferrante

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Senior Citizens (94%); Ethics (75%); Prices (75%); Law + Legal System (73%); Aging (70%); Wages + Salaries (67%); Economic Growth (63%); Gross Domestic Product (63%); Labor Force (63%); Multinational Corporations (63%)

**Load-Date:** July 16, 2019

**End of Document**

[***Il gran giorno di von der Leyen Deve convincere i socialisti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WK6-YVV1-JDMV-K058-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 luglio 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 12

**Length:** 579 words

**Byline:** Francesca Basso

**Highlight:** Oggi in aula la leader in pectore della Commissione ***Ue***. S&D tiepidi. Conte chiama Merkel

**Body**

DALLA NOSTRA INVIATA

STRASBURGO

Le incertezze di una settimana fa sul futuro della tedesca Ursula von der Leyen, designata alla guida della Commissione ***europea*** dal Consiglio dopo trattative lunghe e faticose, sembrano essere state per la maggior parte superate. Ma solo dal voto del Parlamento ***europeo*** previsto oggi al termine della giornata si capirà quanto è ampio il suo sostegno. Restano le divisioni all'interno dei socialdemocratici, con tedeschi, polacchi, ungheresi, belgi e olandesi ancora critici, anche se dopo la riunione di ieri sera due terzi del gruppo era a favore della candidata designata.

C'è chi dice che von der Leyen potrebbe ottenere circa 400 voti, altri parlano di appena 380: per essere eletta e diventare presidente della Commissione le servono almeno 374 preferenze su 747 deputati. UVDL, come è stata ribattezzata Ursula von der Leyen, ha inviato due lettere ieri per spiegare alcuni punti del suo programma: una ai socialdemocratici e una ai liberali. Roberto Gualtieri, capodelegazione del Pd nel gruppo S&D, ha definito «positiva» una prima valutazione del testo: «Ci sono molti punti importanti - ha spiegato - cose che non ci avevano convinto durante l'audizione e che invece adesso ci sono, come la parte sulla flessibilità e le iniziative legislative per la dimensione sociale a partire dal salario minino o l'impegno a proporre una indennità ***europea*** di disoccupazione». Per Gualtieri «il gruppo avrà una posizione largamente maggioritaria» a favore di UVDL anche se si riserva di decidere dopo il discorso dal quale deve emergere «il fatto che la candidata si rivolga chiaramente alle forze pro-***europee***». Oggi alle 16 il gruppo S&D si riunirà nuovamente.

Insomma, niente corteggiamenti ai sovranisti che hanno annunciato un voto contrario, anche se la Lega guidata da Marco Zanni si riserva di decidere oggi (ci sono aperture sul Regolamento di Dublino) nonostante UVDL abbia cancellato l'incontro previsto. A Strasburgo è arrivato insieme a Zanni anche il ministro per gli Affari ***europei*** Lorenzo Fontana, che oggi vedrà i rappresentanti di ID. Domani e dopo sarà a Bruxelles. Anche il M5S non esclude un sostegno a UVDL. Ieri il premier Conte ha parlato al telefono con la cancelliera Merkel della nuova legislatura ***europea***.

I liberali di Renew ***Europe***, terzo gruppo del Parlamento ***europeo*** con 108 deputati, è stato soddisfatto dalla lettera ricevuta, il gruppo è orientato a sostenerla, ma si riunirà ancora oggi prima del voto. I no sicuri sono invece quelli dei Verdi, della sinistra Gue e dei conservatori dell'Ecr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come sono schierati

Il Ppe, di cui fa parte l'ex ministra tedesca della Difesa Ursula von der Leyen, voterà per la propria candidata. Sono stati superati i malumori della scorsa settimana per la bocciatura del Consiglio del candidato capolista Weber

I socialdemocratici

di S&D scioglieranno la riserva del voto oggi, dopo il discorso di von der Leyen. La lettera ricevuta ieri ha soddisfatto i due terzi. Restano critici tedeschi, polacchi, ungheresi, belgi e olandesi

I liberali di Renew ***Europe***, che comprendono una nutrita pattuglia di macroniani, dovrebbero sostenere von der Leyen dopo la lettera di ieri, anche se il gruppo dice che ci sono ancora scambi di informazioni

La leader dei Verdi, la tedesca Ska Keller, già a metà della scorsa settimana ha annunciato che il suo gruppo non avrebbe votato per von der Leyen insoddisfatto dalle proposte sia sullo stato di diritto sia sul clima (sono 74 voti)

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); ***European*** Union Regulation + Policy (80%); Politics (80%); Heads Of State + Government (69%); Human Rights Violations (69%); Associations + Organizations (68%); Central Banks (65%); Food Safety (63%); Nondurable Goods (63%); Tobacco + Health (62%)

**Load-Date:** July 16, 2019

**End of Document**

[***Populisti e sovranisti: quel solco che si allarga; lo scontro tra i due leader-vicepremier***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WK6-YVV1-JDMV-K04W-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 luglio 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 5

**Length:** 466 words

**Byline:** Massimo Franco

**Body**

Emergono due sensazioni

dall'ennesimo scontro tra Movimento

Cinque Stelle e Lega.

La prima impressione è che il governo di Giuseppe Conte andrà avanti comunque; ma senza visione né prospettive credibili. La seconda è che si acuirà il conflitto tra i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini: con il premier deciso a rivendicare puntigliosamente il proprio ruolo contro gli sconfinamenti del leader leghista. Lo scontro sulle connessioni tra Carroccio e faccendieri russi sono un pezzo di questa resa dei conti tra populisti e sovranisti: non l'unico né l'ultimo. La novità è che mai come adesso Salvini appare nervoso e disorientato. Mostra di avere soltanto una marcia: quella dell'attacco.

Per questo non vuole presentarsi in Parlamento per rispondere di quelle che definisce «fantasie» sul lobbista della Lega in Russia, Gianluca Savoini, che ieri non ha risposto ai magistrati. E si fa scudo dei sondaggi che lo danno stabilmente davanti.

È una strategia difensiva basata sulla convinzione che i sospetti su finanziamenti illeciti si riveleranno infondati. La riunione-fiume di ieri al Viminale con quarantatré sigle sindacali è coerente con questa impostazione. E la presenza nella delegazione leghista dell'ex sottosegretario Armando Siri, indagato e costretto poche settimane fa alle dimissioni, conferma la sfida al M5S e la certezza di avere dietro la «sua» opinione pubblica. Salvini sembra non preoccuparsi dell'irritualità di un vertice economico convocato al Viminale. Le opposizioni lo accusano di avere indetto l'incontro per distrarre dal pasticcio russo.

Si tratta comunque di una sfida rischiosa. Non solo perché M5S e premier lo invitano a rispondere in Parlamento sul caso Savoini, insieme al Pd. Pochi ritengono che la vicenda sia destinata a chiudersi senza altre sorprese. Insistere nel ruolo di premier ombra e di ministro plurimo irrita un Di Maio reduce da una brutta sconfitta elettorale e alle prese con dossier delicati come Alitalia ed ex Ilva di Taranto. E la durezza con la quale Conte avverte che sarà lui a dettare i tempi della manovra finanziaria è un presagio di frustrazioni per il capo leghista. A Salvini non basta replicare che ha fiducia nel premier e non vuole «rubare il lavoro a nessuno». Oltre tutto, l'isolamento al quale si sta condannando a livello ***europeo*** è diventato vistoso. Presto l'Italia dovrà indicare un candidato nella Commissione ***Ue***. E la questione russa peserà in negativo. Sarà messa in carico a Salvini, complicando le manovre di rassicurazione compiute presso gli altri governi da Conte, che ieri ha sentito la cancelliera tedesca Angela Merkel. Chiudersi nel recinto italiano può far sentire protetto il capo della Lega. Ma non lo proteggerà da tensioni che promettono di allargarsi ai rapporti con il suo stesso partito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Economic Policy (73%); ***European*** Union (73%); Economic Growth (71%); Riots (63%)

**Load-Date:** July 16, 2019

**End of Document**

[***«Matteo parla di riforma fiscale ma blocca i lavori» L'ira del premier; dietro le quinte il braccio di ferro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WK6-YVV1-JDMV-K04T-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 luglio 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 743 words

**Byline:** Marco Galluzzo

**Highlight:** Il commissario ***europeo*** Per il premier a questo punto è più difficile che la Lega possa indicare il nome per il commissario ***europeo***

**Body**

ROMA La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'allusione ai tempi della manovra, il riferimento al merito della stessa. A quel punto Giuseppe Conte ha deciso di dire che tutto ciò era «inaccettabile», ha avvertito i cronisti sotto Palazzo Chigi che stava per scendere a prendere un caffè e a quel punto ha in qualche modo demolito il metodo di Salvini. Il senso della decisione: la manovra la decido io, si fa a Palazzo Chigi, i tempi li detto io con i ministri interessati, a cominciare da quello dell'Economia.

Prima ancora che accadesse l'irreparabile, Conte la considerava una sgrammaticatura istituzionale: le parti sociali convocate al Viminale, e non a Palazzo Chigi, una convocazione completamente sganciata da qualsiasi forma di raccordo con la presidenza del Consiglio, un modo di fare quanto meno anomalo. Ma quando ieri mattina ha visto addirittura l'ex sottosegretario Siri accanto a Salvini, ha ascoltato che si parlava dei dettagli di una flat tax di cui non è stato messo a conoscenza, a quel punto il vaso è traboccato.

Dalla sgrammaticatura si è passati in un attimo all'accusa di scorrettezza istituzionale, con un corollario non indifferente: mentre Salvini incontra i sindacati e le altre parti sociali al ministero dell'Interno a Palazzo Chigi dal 28 giugno, da quasi tre settimane, attendono ancora i delegati della Lega che devono far parte dei tavoli istituzionali decisi dal governo per impostare la manovra. Il paradosso è proprio questo: Salvini si prende la scena, cerca di dettare i tempi, dice che vuole la manovra subito, già ad agosto, ma secondo i tempi e le regole istituzionali «di fatto sta bloccando la riforma del fisco», dicono a Palazzo Chigi.

«A proposito di manovra e flat tax, dallo staff del presidente chiariscono che da settimane il presidente sta sollecitando la Lega a dare i nomi dei delegati che dovrebbero rappresentare la Lega stessa ai tavoli sulla manovra (sono 5, tra cui anche quello sulla riforma fiscale). La Lega non ha ancora indicato questi delegati», è trapelato proprio da Palazzo Chigi.

La confusione istituzionale a questo punto non potrebbe essere più acuta: da un lato Salvini che incontra le parti sociali, dall'altro Salvini che non nomina i tecnici che devono materialmente stendere, nero su bianco, le misure che faranno parte della legge di Bilancio. E per finire Conte che non ha mai visto il progetto di flat tax presentato dalla Lega ai sindacati: forse qualcosa in più di una scorrettezza visto che Salvini e Conte sembrano andare d'accordo sul piano umano, ma nemmeno si sentono da un po' di tempo.

Del resto anche il caso Russia ha in qualche modo influenzato i rapporti. Conte ha aperto all'ipotesi che Salvini possa essere chiamato dal Parlamento a rispondere a delle domande sulla vicenda, ha aggiunto che il suo faro è e resterà l'attaccamento all'interesse nazionale e alla trasparenza dell'azione di governo; della seconda poco si rintraccia nelle ultime mosse di Salvini, che si rifiuta categoricamente di discutere in modo serio di quanto successo a Mosca, fra uomini a lui vicini e dei russi con cui si poteva discutere di tangenti e finanziamenti illeciti alla Lega. A questo punto risulta più difficile, dicono a Chigi, che la Lega possa indicare un suo esponente per la figura del Commissario ***europeo*** che spetta all'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fronti

Lo scontro

sugli sbarchi

Nell'ultimo periodo Lega e M5S si sono trovati spesso in disaccordo. A far detonare lo scontro è stato tra l'altro il caso migranti, con Salvini che ha accusato i 5 Stelle di averlo lasciato solo

1

Decreto Sicurezza

e nuovi poteri

I due partiti si sono divisi anche sul decreto Sicurezza bis, con la Lega che premeva per dare più poteri al Viminale, attribuendo al ministro dell'Interno il potere di «vietare il trasbordo o sbarco» dei migranti

2

Caso Spadafora: il botta e risposta

Il sottosegretario M5S Vincenzo Spadafora ha criticato Salvini dandogli del «maschilista». Ne è nato un botta e risposta, con il vicepremier che ha replicato: «Fossi in lui mi dimetterei»

3

La frenata sull'Autonomia

Le spaccature hanno fatto frenare anche la riforma dell'Autonomia regionale. Il Movimento

5 Stelle sostiene che si potrebbero creare differenze tra regioni ricche e regioni svantaggiate

4

Le divisioni

sulle sanatorie

Anche il tema della pace fiscale ha cerato frizioni. Il nuovo pacchetto includerebbe

una sanatoria sulle liti pendenti. Ipotesi sgradita ai 5 Stelle, che si dicono contrari ai condoni

5

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Labor + Employment (94%); Labor Unions (94%); Politics (70%); Campaigns + Elections (61%)

**Load-Date:** July 16, 2019

**End of Document**

[***Il cambio di passo per tornare alla crescita; le imprese, le norme***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WPD-HMD1-F13X-9089-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

31 luglio 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.28

**Length:** 843 words

**Byline:** Salvatore Rossi

**Body**

S

egniamoci queste date: entro il 27 settembre

il governo deve proporre

al Parlamento la Nota

di aggiornamento del Def (Documento di economia

e finanza) presentato nell'aprile scorso, in cui sono da riformulare gli obiettivi per il bilancio pubblico nei prossimi tre anni anche alla luce delle raccomandazioni nel frattempo giunte dalla Commissione ***europea*** .

Entro il 15 ottobre il governo deve inviare alla Commissione i nuovi obiettivi, sanciti dalla Risoluzione nel frattempo approvata dal Parlamento; entro il 20 ottobre il governo deve presentare al Parlamento il disegno di legge col bilancio di previsione completo per i tre anni successivi;e ntro il 31 dicembre il Parlamento deve varare il bilancio di previsione (ma ha tempo fino al successivo 31 gennaio per approvare i disegni di legge collegati). Se la scadenza di fine anno viene mancata, scatta il cosiddetto «esercizio provvisorio», regolato dall'articolo 81 della Costituzione. Dura non più di quattro mesi e consente al governo di tirare avanti con spese ed entrate ordinarie nei limiti rigidi del bilancio dell'anno prima.

È una lista noiosa, pur se ridotta all'osso. Le procedure di bilancio, italiane ed ***europee***, sono assai complicate, mal si prestano a racconti avvincenti. Ma in una situazione così in evoluzione dal punto di vista politico, il tema è di non poco conto.

Se il governo dovesse essere incaricato dei soli affari correnti in attesa di una chiarificazione politica o addirittura si fosse a rischio elezioni anticipate gli atti previsti dalle procedure sarebbero politicamente improponibili, al di là delle formalità. Si prefigurerebbero due conseguenze possibili: chi ha in mano i titoli del debito pubblico potrebbe allarmarsi per l'incertezza politica e far salire il famigerato spread; inoltre, scatterebbero gli aborriti aumenti dell'Iva (l'anno prossimo dal 22 al 24,2% l'aliquota ordinaria, dal 10 al 12% quella agevolata) previsti dalle leggi vigenti in assenza di nuovi provvedimenti.

In realtà entrambi gli spauracchi sono come minimo discutibili. Il primo è certamente possibile ma dipende dal ragionamento degli investitori: se l'esercizio provvisorio servisse - potrebbero pensare - a favorire un chiarimento politico e a far nascere un governo più coeso e pro-mercato di quello attuale potrebbe essere il male minore, tra l'altro vincolando molto le spese e quindi migliorando l'equilibrio di bilancio. Il secondo spauracchio è anch'esso dai contorni indefiniti. Se l'Iva aumenta si produce certamente un effetto ceteris paribus restrittivo sull'economia ma i «moltiplicatori» sono normalmente molto più piccoli di quelli di altre tasse, a meno che consumatori e investitori non si siano fatti influenzare da chi ha demonizzato in questi mesi e anni gli aumenti dell'Iva e non aggiungano un «effetto-sfiducia» negativo comprimendo ancor più le loro spese.

Insomma non mi pare che date e procedure di formazione del bilancio pubblico pongano di per se stessi ostacoli certi e insormontabili al ciclo politico. I problemi veri sono due. Il primo è che il progetto di bilancio per il 2020 è molto complesso, non solo per la questione Iva, ma anche per i precari rapporti del governo italiano con l'***Europa***, a cui gli investitori finanziari guardano come all'indicatore più importante della solvibilità ultima del debitore Italia; ci vuole un governo, appunto, coeso e determinato per affrontare l'arduo compito. Il secondo problema è ancora più generale. Lo squilibrio del bilancio pubblico è un tema assai importante ma quello veramente decisivo, su cui si giocano i destini del Paese, è la capacità dell'Italia di far tornare a crescere l'efficienza con cui si producono tutti i beni e i servizi scambiati, e in ultima analisi la sua economia, dopo un quarto di secolo di quasi stagnazione. E questa è più una faccenda di regole che di soldi pubblici, anche se questi ultimi possono servire.

Il ruolo delle politiche economiche e sociali per raddrizzare la baracca non è tanto quello di sovvenire chi consuma a colpi di debito pubblico, ma di correggere l'ecosistema normativo e, sì, anche fiscale in cui sono immersi i soggetti da cui efficienza produttiva e produzione dipendono, cioè le imprese. L'Italia è ancora un Paese avanzato perché ha ancora imprese che combattono ad armi pari sui mercati internazionali. Alberto Alesina e Francesco Giavazzi ne hanno offerto degli esempi su queste colonne giorni fa; l'Istituto per il Commercio con l'Estero, presentando il 23 il suo Rapporto annuale (peraltro monco della sintesi preparata dal Comitato editoriale, i cui membri accademici si sono dimessi a seguito di ciò), ha rimarcato il punto. È che il divario fra imprese vincenti e perdenti si va allargando sempre di più e fra le vincenti qualcuna potrebbe anche decidere di abbandonare l'Italia. Non possiamo permettercelo. Le cose da fare sono note da tempo (ordinamento giuridico, istruzione, amministrazione pubblica e così via), il problema è come farle in modo politicamente realistico. Su questo dovrebbe concentrarsi la discussione pubblica. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); National Debt (94%); Public Debt (94%); Gross Domestic Product (82%); Economic Policy (64%)

**Industry:** Budgets (71%)

**Load-Date:** July 31, 2019

**End of Document**

[***«Matteo romperà» La certezza dei leghisti Ma il leader aspetta; Il retroscena***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WPD-HMD1-F13X-908W-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

31 luglio 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 493 words

**Byline:** Marco Cremonesi

**Highlight:** I suoi: non darà il via libera a una manovra senza crescita

**Body**

MILANO MARITTIMA (Ravenna) La quiete prima della tempesta. Matteo Salvini continua nel suo silenzio, con l'episodio del figlio sulla moto d'acqua della polizia che peggiora ulteriormente l'umore ombroso dei suoi giorni a Milano Marittima. Per molti leghisti, non ci sono dubbi: «Matteo romperà. Nel governo non ci sono più le condizioni di fiducia necessarie ad andare avanti».

Il punto è sempre lo stesso, ormai sintetizzato in una parola chiave, quasi un hashtag: «Motivazione spendibile». Quella necessaria a rompere una volta per tutte con il Movimento 5 Stelle senza «ritrovarsene in collo la responsabilità. Il governo deve arrivare a fine corsa ma non ci devono essere dubbi che la responsabilità non sia di Matteo ma di tutti i no grillini».

Eppure. A dispetto dell'evidente stanchezza del vicepremier leghista nei confronti del clima peggio che usurato all'interno del governo, il leader non ha ancora deciso il passo definitivo. Un fatto lo suggerisce in modo nitido: Matteo Salvini ha scelto di non andare in Val di Susa per celebrare la decisione del premier Giuseppe Conte di interrompere le ostilità nei confronti dell'alta velocità Torino-Lione. È vero, il proposito non era mai stato ufficialmente annunciato. Ma sin da quando il presidente del Consiglio lo scorso 23 luglio ha spiegato che «costerebbe di più non fare la Tav che farla» l'idea della visita di Salvini è stata valutata con cura, la tentazione era forte. Infine, la decisione: niente Piemonte. Il leader leghista ai cantieri per festeggiare la capitolazione dei partner di governo sarebbe stato un po' troppo, persino per un governo dal clima assai deteriorato.

Resta il fatto che laggiù, su un orizzonte sempre più vicino, si staglia la manovra per il 2020. Le questioni fin qui rinviate, il deficit necessario a finanziare la flat tax, la legge sulle disabilità e gli altri provvedimenti promessi per l'anno venturo nella Lega preoccupano tutti quanti, Salvini per primo. Ma i suoi sostenitori giurano come un sol uomo: «Matteo non darà mai il suo via libera a una manovra senza crescita come la vorrebbero in ***Europa***». Ma, appunto, se il governo deve finire, oggi è già quasi troppo tardi: ed esporrebbe il leader leghista alle inevitabili accuse di irresponsabilità per non aver preso atto della situazione a tempo debito.

E così, oggi Salvini tornerà a Roma per partecipare al Consiglio dei ministri che affronterà la riforma della giustizia, sia pure in modo probabilmente non risolutivo: i nodi sono tutt'altro che sciolti, prescrizione e separazione delle carriere dei magistrati partono da visioni della materia profondamente diverse rispetto agli stellati. Prima del Consiglio, il vicepremier si troverà con il ministro della Funzione pubblica, Giulia Bongiorno, e il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, per fare il punto sulla situazione. Dopo, da Palazzo Chigi non si esclude possa svolgersi un summit con Giuseppe Conte e Luigi Di Maio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Riots (93%); Labor + Employment (83%); Immigration (81%); Sentencing (78%); Labor Unions (74%); ***European*** Union (64%); Pensions + Benefits Law (63%)

**Load-Date:** July 31, 2019

**End of Document**

[***Duello Usa-Cina, il guadagno (solo apparente) per l'Europa; Più o meno***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K37K-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

15 agosto 2019 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTERE AL CORRIERE; Pag. 35

**Length:** 394 words

**Byline:** Danilo Taino Statistics Editor

**Highlight:** Scontri commerciali L'Italia potrebbe aumentare di 183-231 milioni l'export verso i due Paesi. Ma anche perdere reddito a causa dei maggiori costi dei prodotti intermedi importati

**Body**

Per l'***Europa***, il problema della guerra delle tariffe in dogana tra Stati Uniti e Cina sta nel fatto che rallenta la crescita dell'economia del mondo e, ancora peggio, potrebbe sfociare in una devastante guerra delle valute. Direttamente, però, non colpisce i Paesi della ***Ue***. Anzi, anche se poco, li avvantaggia, nel senso che gli americani compreranno un po' più prodotti ***europei*** e così i cinesi.

Non sono enormi guadagni rispetto a quel che si perde con un'economia globale sotto stress ma calcolare quali vantaggi comportano per il Vecchio Continente è un elemento di chiarezza in una questione complicata come quella del commercio internazionale. Il calcolo lo ha dunque fatto l'Ifo di Monaco, uno dei più prestigiosi centri di ricerca ***europei***. Se si considerano le tariffe del 25% già imposte da Donald Trump su 250 miliardi di dollari di importazioni dalla Cina e il 10% su altri 300 miliardi , da fare scattare tra settembre e dicembre, ciò comporterebbe un guadagno (compresi i dazi alla frontiera) soprattutto per l'Italia, tra i Paesi della ***Ue***. Esattamente 183 milioni di ***euro***. Per la Francia le maggiori entrate sarebbero di 129 milioni , per la Germania 94 , per il Regno Unito 86 , per la Spagna 25 . Nel complesso, 1,5 miliardi di ***euro*** guadagnati dai Paesi ***Ue***. Che si confrontano con gli 1,8 guadagnati dagli Stati Uniti e con i 24,8 persi dalla Cina. Un secondo scenario condotto dall'Ifo immagina che però la Cina imponga a sua volta controtariffe alle importazioni dagli Stati Uniti. Le perdite per i cinesi si ridurrebbero a 21,6 miliardi di ***euro*** e quelli che erano guadagni per gli americani diventerebbero perdite per un miliardo e mezzo . I 28 Paesi ***Ue***, invece, ci guadagnerebbero un po' di più, 1,7 miliardi : 323 milioni di ***euro*** la Germania, 231 l'Italia, 168 la Francia, 58 il Regno Unito, 25 la Spagna. Le due simulazioni non tengono conto della svalutazione del renminbi dei giorni scorsi. Questo l'Ifo di Monaco. Un altro grande centro di ricerca tedesco, l'Ifw di Kiel, ha al contrario calcolato che la ***Ue*** subirà un aggravio di costi pari a un miliardo di dollari in quanto le tariffe su merci cinesi e americane aumenteranno i costi dei prodotti intermedi che questi due Paesi esportano in ***Europa***. Si tratta comunque sempre di numeri piccoli: il grande rischio sarebbe il salto di qualità verso una guerra tra valute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Economic Growth (77%); Business Forecasts (73%)

**Industry:** Budgets (65%)

**Load-Date:** August 15, 2019

**End of Document**

[***«Il voto è l'unica strada Con FI nel centrodestra l'Italia non uscirà dall'Ue»; Il coordinatore Giacomoni***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K36C-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

15 agosto 2019 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 12

**Length:** 438 words

**Byline:** P. D. C.

**Highlight:** Una mag-gioranza M5S, Pd e Leu sarebbe il governo degli sconfitti I rapporti con Toti «Eventuali liste dei governatori dovrebbero essere limitate ai luoghi dove amministrano»

**Body**

roma Collaboratore storico di Berlusconi, tra i 4 coordinatori del partito dopo l'uscita di Toti, Sestino Giacomoni non ha dubbi: non esiste un'altra maggioranza, c'è solo il voto. Con «il centrodestra unito». Perché «se 5 Stelle, Pd e Leu dessero vita ad una maggioranza politica, nascerebbe un governo degli sconfitti, pauperista e giustizialista, che gli italiani non hanno mai votato e di cui ci sarebbe d'aver paura. La crisi ha svelato il vero volto dei grillini: sono loro i veri "inciucisti". Per loro Salvini e Renzi pari sono, "Franza o Spagna purché se magna"».

Quindi non votereste un «governo di scopo»?

«Il compito di decidere spetta al Capo dello Stato, del quale abbiamo profondo rispetto, ma penso proprio che non ci sia spazio per un nuovo governo. Noi pensiamo che non si debba perdere altro tempo inventandosi altre maggioranze contro natura: il patto tra Grillo e Renzi potrebbe provocare addirittura più danni di quello tra Di Maio e Salvini».

Come sono i vostri rapporti con Salvini? È saltato l'incontro con Berlusconi...

«Il segnale che conta è che finalmente Salvini ha rotto l'innaturale coalizione con i Cinque Stelle, determinando le condizioni per la rinascita del centrodestra. Il resto sono dettagli organizzativi. Nel XXI secolo i leader hanno tanti modi per comunicare, non solo incontrarsi fisicamente. Assicuro comunque che i rapporti sono ottimi, si sono sentiti a lungo ed hanno gli stessi obiettivi: mandare a casa il governo Conte e, subito dopo, con il voto, riportare al governo l'Italia del sì».

Accettereste un listone di centrodestra?

«Siamo alleati da 25 anni, governiamo insieme Regioni e Comuni. L'orizzonte strategico è lo stesso, il centrodestra unito, non ci sono dubbi, ma senza arrivare a fondersi. Credo che nell'ambito del centro-destra, oggi più che mai, ci sia bisogno della credibilità, della competenza e dell'autorevolezza del presidente Berlusconi e di FI. Con noi presenti, il governo non porterebbe mai l'Italia fuori dall'***euro*** e fuori dall'***Europa***».

In Forza Italia c'è chi teme che Salvini vi «fagociti» .

«All'alleanza con Salvini chiediamo solo trasparenza. La stessa che abbiamo chiesto prima delle politiche, quando i leader firmarono pubblicamente un patto di governo. Ora serve un patto per un governo del sì».

Berlusconi sarà candidato?

«È una valutazione che spetta esclusivamente a lui. Senza dubbio il suo nome in lista per noi è fondamentale».

Avete posto un veto su Toti?

«Su eventuali liste dei governatori, che ovviamente dovrebbero essere limitate alle regioni da loro governate, decideremo con gli alleati. Non pensiamo ai veti, ma ai voti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%)

**Load-Date:** August 15, 2019

**End of Document**

[***La leadership di Berlino perde colpi E la Francia si prepara al «sorpasso»; Lo scenario***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K37T-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

15 agosto 2019 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 36

**Length:** 621 words

**Byline:** Federico Fubini

**Highlight:** Crescita, investimenti, ricerca: i numeri che danno ragione a Parigi Il confronto Oggi ci sono minori squilibri sociali e più efficienza a occidente che a oriente del Reno

**Body**

Il mese scorso l'Fmi ha pubblicato un rapporto insolitamente critico sulla Germania: il Paese è in ritardo sul digitale, la produttività cresce poco, l'export non trascina più l'economia. Nello spazio del rapporto riservato alle osservazioni da parte delle autorità, il governo esprime il suo dissenso: a suo avviso l'Fmi è troppo ottimistico, perché la crescita nel 2019 sarà anche più bassa dello 0,7% previsto.

A differenza dei governi italiani, quasi tutti, la classe politica a Berlino non finge di non capire i problemi. La prima economia ***europea***, maggiore mercato di sbocco dell'export italiano, si avvicina a una recessione perché gli indicatori più recenti su fiducia e produzione industriale dicono che una svolta per il meglio anche in estate non si vede. Ma le cause prossime della frenata - le guerre commerciali fra Stati Uniti e Cina, i timori per la Brexit - rischiano di mettere in ombra quel che si muove più in profondità. Le dinamiche della demografia, gli investimenti, la produttività e anche l'aumento delle diseguaglianze raccontano una storia coerente: per la prima volta da molto tempo la leadership tedesca in ***Europa*** oggi è in discussione; il primo Paese ha meno argomenti, e meno energia, per cercare di trasformare a propria immagine le altre economie dell'***euro***. La sua capacità di presentarsi come esempio da emulare è in dubbio come mai dal 2008, mentre si profila un modello concorrente.

Dopo un decennio al traino, legata alla garanzia di stabilità finanziaria rappresentata da Berlino, la Francia sembra sul punto di tentare un (relativo) sorpasso: oggi ci sono più crescita, più efficienza e minori squilibri sociali a occidente che a oriente del Reno. Non sono solo i dati più recenti a farlo pensare, benché da ormai due anni e mezzo l'economia francese stia crescendo più della tedesca. Si iniziano a notare anche le conseguenze di scelte di fondo diverse. Negli undici anni dalla Grande recessione, il totale cumulato degli investimenti pubblici e privati in Francia - secondo ***Eurostat*** - è stato superiore al totale per la Germania del 25% del prodotto lordo. Sempre in base all'agenzia ***Ue***, in ricerca e sviluppo il governo di Parigi ha investito nel complesso quasi l'8% del Pil più di Berlino. Piccole differenze, ripetute anno dopo anno, che hanno aperto una distanza notevole. Secondo i dati della Penn World Table, il prodotto per addetto in Francia oggi è di 91 mila dollari l'anno contro gli 88 mila dollari della Germania. Soprattutto, l'Ocse e i dati raccolti da Trading Economics mostrano che per la prima volta dal 2008 la produttività del lavoro e quella complessiva oggi crescono più in Francia che in Germania.

I transalpini hanno un altro vantaggio: la dinamica delle nascite. La Germania era del 37% più popolosa della Francia dopo la riunificazione trent'anni fa, lo sarà solo del 15% fra trent'anni (stime ***Eurostat***), ma a metà di questo secolo la popolazione giovane sarà più numerosa in Oltralpe.

Sono orizzonti lontani, vero, ma l'impatto di queste tendenze sul dinamismo e la crescita di un Paese si sentono fin da ora, anno dopo anno. A maggior ragione perché le diseguaglianze sociali e patrimoniali stanno esplodendo in Germania, mentre calano (di poco) dall'altra parte del Reno.

Certo la Francia non riesce ancora a risolvere enormi problemi che la Germania non ha, il debito pubblico e soprattutto il debito delle imprese che è continuato ad aumentare. E nessun Paese ***europeo*** oggi è un modello per il resto del mondo. Ma dopo dieci anni in cui Berlino era egemone, determinando anche la leadership politica e il sistema di alleanze in ***Europa***, qualcosa sta cambiando e riguarda tutti. Poco importa chi governi a Parigi o a Berlino, oggi o domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Growth (88%); Public Debt (78%); Gross Domestic Product (74%)

**Load-Date:** August 15, 2019

**End of Document**

[***La frenata del sistema Germania Timori di recessione, Borse giù***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K37R-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

15 agosto 2019 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 36

**Length:** 397 words

**Byline:** Giuliana Ferraino

**Highlight:** Wall Street e Nasdaq cedono il 3%, Milano il 2,5%. Pil tedesco negativo (-0,1%)

**Body**

La tregua sui mercati è durata solo un giorno. Scossi dalla paura di una nuova recessione in Germania e negli Stati Uniti, ieri i listini hanno chiuso in profondo rosso, con l'America in calo di oltre il 3%.

Nel secondo trimestre il Prodotto interno lordo tedesco è sceso dello 0,1% rispetto ai primi 3 mesi del 2019 (+0,4% su base annua), ma il peggioramento delle aspettative di crescita segnalato dal crollo dell'indice Zew a -44 punti (dai -24,5 di luglio) e la flessione della produzione industriale (-1,5% a giugno e -5,2% anno su anno) apre la strada a una possibile recessione tecnica (2 trimestri consecutivi di Pil in calo). Una cattiva notizia anche per il resto dell'***eurozona***, con il Pil in frenata da +0,4% a +0,2% nel secondo trimestre, e in particolare per l'Italia, visto che la Germania è il primo mercato di sbocco per le nostre merci. Negli Stati Uniti (e nel Regno Unito) il rendimento dei titoli decennali del Tesoro è sceso sotto quello dei titoli a 2 anni, un'inversione della curva che non si osservava da oltre un decennio e anticipatrice di recessione.

In un'estate già densa di tensioni, dalla guerra commerciale alla crisi argentina, le ultime (cattive) notizie hanno spaventato gli investitori. E l'oro, bene rifugio per eccellenza in tempi di volatilità, ha segnato un nuovo record, sopra i 1.500 dollari l'oncia. Milano è stata la Borsa peggiore in ***Europa***, con il Ftse Mib in discesa del 2,53%, mentre lo spread è sceso intorno a 217 punti nel giorno in cui Bankitalia ha segnalato un nuovo record del debito pubblico a 2.386 miliardi a giugno. Ma dall'inizio dell'anno Piazza Affari ha guadagnato il 9,26%. Male anche gli altri listini: Francoforte -2,28%, Parigi -2,08%, e Londra -1,42%. A Wall Street il Dow Jones ha perso il 3,05% mentre il Nasdaq il 3,02%.

Ancora in caduta la Borsa argentina e il peso, in discesa di un altro 3% (da inizio settimana la moneta si è svalutata di circa un terzo sul dollaro), nonostante il pacchetto di misure anticrisi da 600 milioni di ***euro*** annunciato ieri dal presidente Mauricio Macri. Tra queste l'aumento del salario minimo oggi a 190 ***euro***, un bonus straordinario di 75 ***euro*** a fine mese per gli impiegati pubblici, l'aumento del minimo non imponibile della tassa sul reddito, una moratoria con il fisco per le piccole e medie imprese e il congelamento dei prezzi delle benzine per 90 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Stock Indexes (94%); Prices (65%)

**Load-Date:** August 15, 2019

**End of Document**

[***Le lettere dell'estate; SCRIVI AL CORRIERE***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K37N-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

15 agosto 2019 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTERE AL CORRIERE; Pag. 35

**Length:** 622 words

**Body**

SPIAGGE

Troppe concessioni

Un bene pubblico

che rende poco

Caro Corriere,

oltre la metà delle nostre spiagge è in mano ai privati e le spiagge libere sono sempre meno. Siamo l'unico Paese ***europeo*** che non pone limiti per le spiagge in concessione dal momento che la competenza spetta alle singole Regioni.

Gabriele Salini

Gentile Salini,

fino a dove finisce la libertà di spiaggia? La questione, oltre che essere legata alla vita più o meno serena dei bagnanti, riguarda i conti dello Stato e la sua capacità di gestire i beni demaniali. Nell'ultima manovra è stato deciso di prorogare per 15 anni le concessioni attualmente esistenti. In ***Europa*** è in vigore, dal 2006, la direttiva Bolkenstein (ricordate quella dei calciatori?) sulle liberalizzazioni. Legambiente nel dossier «Le spiagge sono di tutti!» sottolinea come lo Stato incassi solo 103 milioni all'anno. Probabilmente il punto è che bisognerebbe conciliare una maggior libertà di ombrellone con una miglior capacità dello Stato e delle Regioni di mettere a frutto il proprio patrimonio. Senza dimenticare però che i gestori sono in molti casi veri imprenditori i quali mettono in moto un'economia estiva che consente di dar lavoro a molte persone. È anche vero però che il fenomeno dell'evasione viene stimato in circa 2 miliardi. Sembra un puzzle impossibile, ma con 8 mila chilometri di coste dovrebbe essere una priorità.

(Nicola Saldutti)

UFO

«La mossa di Sanders

sembra demagogica»

Confesso che il senatore democratico statunitense Bernie Sanders mi è sempre stato simpatico: lo vedevo come un tipo eccentrico, quanto basta, e coraggioso a dichiararsi «socialista» nel Paese che ha fatto di tutto per combatterlo. Comunque l'ultima uscita del senatore, impegnato nella campagna per le primarie del suo partito, non mi è piaciuta un granché. Impegnarsi , se eletto, a rivelare tutti i segreti sugli Ufo mi sembra una mossa assolutamente demagogica e qualunquista che non si attaglia alla persona che vuol sembrare. Cercare di accattivarsi consensi sulla morbosità di temi complottisti la vedo più una strategia alla Trump piuttosto di quella di chi si batte per i ceti meno abbienti della popolazione.

Mauro Chiostri

SUPERENALOTTO

«Meglio imporre

un limite alle vincite»

A Lodi qualcuno incasserà la vincita di oltre 200 milioni di ***euro***. Forse, visto l'enorme cifra cui può arrivare tale gioco, è il caso di mettere un tetto massimo. In un Paese ideale al fortunato vincitore sarebbero andati solo, per dire, cento milioni, gli altri cento sarebbero stati destinati alla ricerca medica oppure alla ristutturazione di un edificio pubblico, ma questo in un Paese ideale.

Paolo Uniti

LA DIVA

«A 85 anni Sophia Loren

si mette ancora in gioco»

I miei complimenti a Sophia Loren, che a quasi 85 anni si è rimessa in gioco ne «La vita davanti a sé». Le riprese si sono concluse da poco a Bari, la mia città, ma anche in altre località pugliesi. Diciamo la verità: la Loren non ha più niente da dimostrare come attrice avendo vinto di tutto e di più. Ma proprio per questo l'essere tornata sul set implica il suo sincero entusiasmo per un nuovo ruolo edificante, quello di un'anziana ebrea che si prende cura di un ragazzo tolto dalla strada. Il fatto che il regista sia il figlio Edoardo dimostra che la diva si fida di lui artisticamente, che del resto l'aveva già diretta. Penso però che il film sarà apprezzato maggiormente all'estero, perché un certo tipo di cinema, tra l'introspettivo

e il dramma, funziona di più nel resto d'***Europa*** che in Italia, Paese che ormai segue soprattutto commedie e supereroi. Chissà poi che questo nuovo ruolo non porti a Sophia Loren un'altra nomination agli Oscar e forse, a sorpresa, proprio l'ambita statuetta, che sarebbe sua per la terza volta.

Romolo Ricapito

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Coastal Areas (94%); Foreign Policy (82%); Manufacturing Facilities (78%); Politics (75%); Trade Treaties + Agreements (73%); Treaties + Agreements (73%); Health Care Policy (62%)

**Industry:** Marketing + Advertising (71%)

**Load-Date:** August 15, 2019

**End of Document**

[***IL CAPO LEGHISTA IN DIFFICOLTÀ FA CAMPAGNA SUI RIFUGIATI; La Nota***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K360-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

15 agosto 2019 giovedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 496 words

**Byline:** Massimo Franco

**Body**

L'operazione è abile e insidiosa. Accreditare il «via libera» ai 150 migranti della nave Open Arms come primo effetto dell'intesa in embrione tra M5S e Pd, è la bandiera simbolica che Matteo Salvini pianta prima di uscire dal governo; e una sorta di monito agli elettori e agli ex alleati. Per questo, il ministro dell'Interno e vicepremier ha risposto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che chiedeva di farli sbarcare almeno per tutelare i minori, con l'ennesimo rifiuto. E pazienza se il Tar del Lazio ha sentenziato che il blocco della Open Arms non doveva proseguire, anche per i pericoli corsi dalle persone a bordo. È la coda avvelenata di una crisi non ancora aperta formalmente, e di una campagna elettorale iniziata da troppo tempo.

Ma alcuni punti fermi cominciano a delinearsi, nel marasma di Ferragosto targato Salvini. Il primo è la conferma che il 20, al Senato, la Lega presenterà la sua mozione di sfiducia. Dunque, si aprirà la crisi. Il secondo è che, sottotraccia, i contatti tra M5S e Pd per creare una nuova maggioranza continuano: con molta cautela, e altrettanto scetticismo; ma anche con la consapevolezza che lo scioglimento delle Camere preteso da Salvini metterebbe a rischio i conti pubblici, la manovra finanziaria e i rapporti con la Commissione ***europea***.

Si fa strada anche il sospetto che le mosse del leader del Carroccio non siano state magistrali, nonostante i sondaggi. La miscela di sicurezza e spavalderia con la quale Salvini ha affrontato il Parlamento ha sottovalutato le dinamiche parlamentari; e infatti si è cementata una maggioranza diversa. La proposta in extremis di assecondare il taglio di deputati e senatori sostenuto dai Cinque Stelle, poi, è stata una trovata disperata e inutile. E ha provocato un discreto disappunto del Quirinale.

Il fatto che i leghisti diano per probabile un governo M5S-Pd sa di scaramanzia e insieme di certezza di un pastrocchio effimero. Di certo, l'operazione è complicata. Le distanze su Tav, giustizia, taglio dei parlamentari, rapporti con l'***Europa***, sono difficilmente conciliabili. La trattativa, però, non va liquidata come perdita di tempo. Lo sarebbe se servisse solo a far slittare le elezioni da ottobre a febbraio del 2020. Ma si mira a qualcosa di più duraturo. D'altronde, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, pur non escludendo le urne, sa bene quanto il M5S sia atterrito dal voto e disposto a fare concessioni. In caso contrario, Salvini avrebbe gioco facile a additare il nuovo «inciucio» e a incendiare le piazze.

La «verità» che Conte ha annunciato di voler dire nell'aula del Senato non sarà certo comoda per il leader leghista, atteggiatosi per mesi a premier-ombra. Ma lo scontro sui migranti conferma quanto sarà complicato trovare un nuovo equilibrio archiviando mesi nei quali Salvini ha sfruttato spregiudicatamente il tema dell'immigrazione. La sua presa di posizione di ieri è la conferma che continuerà a farlo anche fuori dal Viminale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (93%); Immigration (88%); National Debt (83%); Tobacco + Health (82%); Divorce + Dissolution (75%); Marriage Law (75%); Riots (69%); Economic Crisis (68%); Foreign Policy (67%); Central Banks (63%); ***European*** Union (63%); Excise Tax (62%)

**Industry:** Budgets (63%)

**Load-Date:** August 15, 2019

**End of Document**

[***Lo psicologo Alessandro «A bordo disperati pronti al suicidio I giudici hanno detto sì»; Gli operatori sulla nave***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K35Y-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

15 agosto 2019 giovedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 6.7

**Length:** 855 words

**Byline:** Marta Serafini

**Body**

« Sofferenza psicologica, istinti suicidi, dissociazione». Sono queste alcune delle patologie riscontrate tra i 147 migranti della Open Arms.

Ed è proprio sulla base del report stilato da Yohannes e Alessandro, il mediatore e lo psicologo di Emergency saliti a bordo della nave della Ong catalana martedì, che il Tar del Lazio ha preso la sua decisione. «Gli operatori hanno iniziato a raccogliere le testimonianze e ne è emerso un quadro agghiacciante», spiega al Corriere Riccardo Gatti, presidente di Open Arms Italia. «La mancanza di speranza per il futuro può essere accompagnata da una tendenza a vedere il suicidio come una possibile via di fuga dalle sofferenze provate», si legge nella relazione.

Abusi, torture nei centri di detenzione in Libia. «In tanti ancora portano i segni di bruciature, ferite, stupri». E c'è chi ha tentato il viaggio anche quattro o cinque volte. I traumi della prigionia vengono acuiti dalla permanenza forzata in mare. «Poi abbiamo dovuto interrompere le interviste a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche», prosegue Gatti.

A c ercare di mantenere la calma a bordo della nave, la coordinatrice Ani Montes Mier, 31 anni, asturiana e il capitano Marc Reig Creus, 43 anni. Entrambi sono stati già indagati dalla Procura di Catania per associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina in seguito ad uno sbarco a Pozzallo nel marzo 2018, prima del quale si erano rifiutati di consegnare i migranti alla Guardia costiera libica (il fascicolo è stato poi archiviato)

.

Questa missione della Open Arms è stata particolarmente complessa dal punto di vista sanitario e logistico. L'11 agosto si è resa necessaria l'evacuazione a Lampedusa di un migrante che soffriva di tubercolosi, mentre altri otto, di cui tre in condizioni preoccupanti, sono stati trasferiti a Malta in elicottero. Tra loro una donna che per nove mesi in Libia è stata sottoposta a ripetute violenze sessuali. Poi l'altro ieri è stato trasportato a Lampedusa Moussa, nove mesi, per gravi problemi respiratori. Al suo fianco, la gemellina Isa, la madre eritrea e il padre etiope. Ma per tutti gli altri, la terra è ancora lontana.

In questo quadro la tensione sul ponte cresce di ora in ora mentre monta il rischio di possibili risse, come confermato dal fondatore della Ong Oscar Camps. «I 19 membri di equipaggio contengono a fatica i contrasti che nascono sul cibo, su posti all'ombra o al sole, per la fila verso i bagni».

Poi, nel tardo pomeriggio di ieri, la notizia del decreto cautelare firmato dal presidente del Tar Leonardo Pasanisi. La situazione è di «eccezionale gravità ed urgenza» tale da giustificare «l'ingresso della nave Open Arms in acque territoriali italiane (e quindi di prestare l'immediata assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli, come del resto sembra sia già avvenuto per i casi più critici)», si legge nel testo. Parole che confermano il quadro indicato dagli operatori e che sottolineano la necessità di immediati interventi medici e psichiatrici.

Dal ponte della Open Arms si alza un grido di gioia. Si va a Lampedusa. «Oggi abbiamo vinto una battaglia per un'umanità che sembrava mancare. La sanità mentale prevarrà», si legge in un tweet pubblicato dalla stessa Ong.

In serata due navi della Marina scortano a distanza la nave verso le acque territoriali italiane. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta dà mandato di monitorare la situazione e prende contatto con il Tribunale dei minori di Palermo per accertarsi delle condizioni dei 32 minori a bordo e disporre eventualmente il loro trasferimento immediato.

Ma dal Viminale arriva l'ennesimo no, l'autorizzazione allo sbarco è negata. «Navighiamo ancora a vista», dicono dall'Open Arms. E, intanto, sul ponte la tensione resta alta

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

830 le vittime nel Mediterraneo tra gennaio e luglio 2019. La maggior parte dei decessi si sono verificati sulla rotta del Mediterraneo centrale

(dato Unhcr)

I precedenti

Il caso Diciotti

e lo sbarco a Catania

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto 2018 la nave della Guardia costiera italiana «Diciotti» salvò 190 migranti. Fu solo nella notte tra il 25 e il 26 che i migranti vennero fatti sbarcare a Catania

1

La capitana Carola forza il blocco

Il 29 giugno 2019 dopo 17 giorni con 40 migranti a bordo, la comandante della «Sea Watch 3» Carola Rackete, invocando lo stato di necessità, forza il blocco ed entra nel porto di Lampedusa

2

La nave Gregoretti

e i Paesi ***europei***

Il 31 luglio 2019 il ministro dell'Interno Matteo Salvini autorizza lo sbarco della Gregoretti della Guardia costiera, ad Augusta, solo dopo che cinque Paesi ***europei*** accettano di farsi carico dei migranti

3

Ocean Viking ancora senza porto

E resta ancora senza un porto sicuro la nave di Sos Mediterranee e Msf, Ocean Viking, con a bordo 356 persone di cui 103 minori, che al momento si mantiene tra Malta

e Lampedusa

4

null

La capomissione

Ana Isabel Montes Mier, detta Ani, è capomissione di Open Arms. Ex studentessa di storia e filosofia è originaria delle Asturie. È stata indagata dalla Procura di Catania per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (fascicolo poi archiviato).

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Coastal Areas (94%); Defense Departments (78%); Armed Forces (74%)

**Load-Date:** August 15, 2019

**End of Document**

[***«Sbagliato votare ora Dai giovani all'ecologia, con i grillini può nascere un patto di legislatura»; Giorgio Gori***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WTM-3DX1-JDMV-K366-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

15 agosto 2019 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 10

**Length:** 546 words

**Byline:** Simone Bianco

**Highlight:** Sicuramente è necessario un passo indietro sui provvedi-menti voluti dalla Lega, come Quota 100 e Sicurezza La Tav? Giusto farla

**Body**

bergamo

« Non bisogna avere paura delle elezioni. Ma votare ora è un errore. Non per il Pd, per il Paese». Per Giorgio Gori il tentativo va fatto, il Partito democratico deve provare a costruire un progetto che consenta alla legislatura di proseguire. E non solo, spiega il sindaco di Bergamo, per rinviare le elezioni di qualche mese.

La direzione è quella di un patto di legislatura?

«Dopo gli scossoni iniziali, mi pare che nel Pd si stia trovando una linea comune, quella di andare a vedere se ci sono le condizioni per un patto di legislatura. Non solo con il M5S, ma anche con Leu, le Autonomie, il Gruppo Misto e la parte di Forza Italia che non vuol fare la ruota di scorta di Salvini. È molto difficile ma non impossibile. Credo ci si debba provare».

Un progetto di lungo periodo è più sostenibile dell'idea iniziale di Matteo Renzi, cioè un governo per rinviare il voto di qualche mese?

«La proposta di Renzi ha avuto il merito di imprimere una svolta al dibattito, rallentando la corsa verso le elezioni in autunno. Ma aveva dei limiti. Evitare l'aumento dell'Iva non basta come ragione per costituire una nuova maggioranza. Il Paese è in emergenza. Bisogna avere più coraggio».

Su quali basi?

«Su lotta alle disuguaglianze, investimenti green e politiche per i giovani si possono trovare basi comuni col M5S. Di sicuro è necessario fare un passo indietro su provvedimenti voluti dalla Lega, come Quota 100 e i decreti Sicurezza. Sul piano economico il punto di partenza può essere il taglio del cuneo fiscale».

Sulla Tav però le posizioni restano opposte.

«Sulla Tav non si torna indietro, mi pare chiaro. E vanno sbloccati anche altri investimenti sulle infrastrutture».

Dopo la disfatta del 4 marzo lei però fu tra quelli che bocciarono l'idea di un governo Pd-M5S. Cos'è cambiato?

«Non sono mai stato tra quelli che hanno fatto una battaglia contro una collaborazione con il M5S. Detto questo, il Movimento non è più quello del 4 marzo, è più debole nei numeri e ha dovuto fare i conti con la realtà».

Però non resta il pericolo che l'operazione passi come un tentativo per evitare il voto e una vittoria della Lega?

«Non dobbiamo temere il voto. Ma i danni di un anno di governo gialloverde richiedono un intervento forte. L'economia è ferma e siamo totalmente isolati in ***Europa***. Va scongiurato l'aumento dell'Iva ed è urgente un rilancio degli investimenti. Dobbiamo rimettere il Paese in carreggiata ed evitare che Salvini lo porti dove vuole lui: fuori dal terreno della democrazia liberale, fuori dall'***Europa*** e nell'orbita di Putin».

C'è un nome più adatto di altri per gestire questa fase da presidente del Consiglio?

«Non è il momento dei nomi. Bisogna prima trovare l'accordo sulle cose da fare, cosa che ripeto non è affatto facile né scontata».

Lei ha appena lanciato l'idea di un'Assemblea dei sindaci come organismo del futuro Pd. Crede che Zingaretti dovrebbe consultarvi in questo momento?

«La modifica statutaria non si può fare in due giorni. Ma mi piacerebbe che il segretario in questa fase ascoltasse i sindaci».

Se si allontanano le elezioni si allontana anche l'ipotesi di un suo ruolo a livello nazionale?

«Io sono appena stato rieletto. Faccio il sindaco, non mi candido alle Politiche, ma sono assolutamente determinato a dare una mano

».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Tobacco + Health (80%); Criminal Offenses (69%); Tobacco Regulation + Policy (68%); Immigration (61%)

**Industry:** Budgets (63%)

**Load-Date:** August 15, 2019

**End of Document**

[***«Guerra all'intelligenza Siamo all'ultimo stadio di una lunga malattia»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K39S-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 12

**Length:** 485 words

**Byline:** Matteo Persivale

**Highlight:** Lo scrittore Jacobson: «Politica irresponsabile»

**Body**

LONDRA « Brexit è una dichiarazione di guerra. Non all'***Unione europea***, no. È una dichiarazione di guerra all'intelligenza». Howard Jacobson è uno degli scrittori più spiritosi della nostra epoca, vincitore del Man Booker che nel suo romanzo che esce oggi in Italia,

Su con la vita

(La Nave di Teseo) fa ridere fragorosamente il lettore già alla prima riga, con incipit fulminante. L'hanno definito «il Philip Roth inglese» e lui ha risposto che preferisce essere considerato «la Jane Austen ebrea», oggi però non ha voglia di scherzare: «Ho tante cose da dire, nessuna particolarmente buffa purtroppo».

Il 31 ottobre si avvicina, l'uscita dall'***Unione europea***. Se lo aspettava?

«Siamo all'ultimo stadio di una malattia che corrode il Regno Unito da molti anni, dalla fine dell'era industriale e l'inizio di quella post-industriale. Tanti lavoratori si sono trovati in difficoltà e i politici invece di studiare soluzioni li hanno aizzati contro le élite. La cosa grottesca è che questi presunti amici dei lavoratori sono nati ricchi e hanno frequentato le scuole più costose, come Boris Johnson. Figuri che con i lavoratori non hanno nulla a che spartire e ai quali dei lavoratori non importa nulla».

Johnson ha scritto un romanzo alcuni anni fa. È un suo collega in un certo senso.

«Ne ho letto qualche passaggio: un libro allucinante. Non è uno scrittore, è diventato famoso come giornalista perché ha la battuta pronta, tutto lì».

Una cosa positiva almeno su Johnson?

«Non è un antisemita, non ha la minima tendenza antisemita, lo garantisco. In questi anni di crescente antisemitismo in Gran Bretagna, è una buona notizia».

L'antisemitismo nel Labour è un problema di Jeremy Corbyn.

«Un problema vero, terribile. Corbyn vuole Brexit ancora più fortemente di Boris: Boris, se la situazione davvero precipitasse, farebbe retromarcia senza battere ciglio e sarebbe il primo a elogiare l'***Europa***, non ha scrupoli. Corbyn invece è un manicheo, rigidissimo. Mi ricorda quelli che negli anni Trenta ripetevano meccanicamente le direttive ricevute da Mosca, che però erano più intelligenti di lui. Ma la cosa più grave non è nemmeno l'uscita dall'***Europa***».

Qual è allora?

«Questa guerra contro l'intelligenza, l'idea che non bisogna fidarsi di chi sa le cose perché esiste una sorta di intelligenza popolare che grazie a Internet può risolvere tutto».

Cosa succede adesso?

«La mia previsione? Boris troverà il modo di fare una modifica infinitesimale al backstop sull'Irlanda del Nord, la presenterà all'***Europa*** come se fosse la soluzione di tutto, mentendo sconciamente, e chiederà delle concessioni. Se non le otterrà, tanto peggio».

Un pensiero felice oggi?

«Sto per partire per Mantova, mi hanno invitato al Festivaletteratura. È il posto che preferisco al mondo: vedrò tanti amici, andrò in piazza, mangerò i bigoli e berrò Valpolicella e mi sembrerà di essere in paradiso. Poi però dovrò tornare a casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Writers (94%); Economic Growth (88%); Jews + Judaism (76%); ***European*** Union (75%); Sweatshops (70%)

**Industry:** Publishing (63%)

**Load-Date:** August 30, 2019

**End of Document**

[***Macron, Verdi e sinistra Ora M5S può riaprire il dialogo; Parlamento Ue***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K39J-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 8

**Length:** 167 words

**Byline:** Francesca Basso

**Body**

Il divorzio tra M5S e Lega potrebbe aiutare i pentastellati a trovare un gruppo al Parlamento ***Ue***. L'alleanza con il Carroccio ha chiuso diverse porte al Movimento, che punta a gruppi privi di italiani. Lunedì il Parlamento riprende i lavori. «Il dialogo avviato con alcuni gruppi e singole delegazioni continuerà nelle prossime settimane», spiega la capodelegazione Tiziana Beghin. In base alla scorsa legislatura, l'affinità maggiore è con i Verdi, che però non hanno mai nascosto di non digerire l'alleanza con la Lega e il ruolo di Casaleggio e Grillo. I contatti con la sinistra Gue sono stati bloccati da portoghesi e ciprioti per Salvini, che ha tenuto il M5S distante anche dai liberali di Renew ***Europe***, il gruppo che ospita i macroniani. «Su molti temi il Parlamento ***Ue*** è spaccato - osserva Beghin -. Siamo stati ago della bilancia nell'elezione di Von der Leyen e saremo decisivi su molti dossier vitali per l'Italia: come migrazione, clima, patto di Stabilità e Made in».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Marriage Law (86%); Divorce + Dissolution (78%); Family Law (78%); ***European*** Union (70%); Campaigns + Elections (61%)

**Load-Date:** August 30, 2019

**End of Document**

[***I VANTAGGI di una UE PIù COESA; Cosa fare e perché***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K393-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.26

**Length:** 867 words

**Byline:** Lucrezia Reichlin

**Body**

A lla fine di agosto si sono svolti due incontri internazionali significativi: la riunione annuale dei banchieri centrali a Jackson Hole in Wyoming e la riunione dei G7. I temi delle due conferenze erano diversi ma da ambedue le riunioni è emerso lo spaesamento comune per una situazione in cui gli Usa non sono più il pilastro della cooperazione internazionale e si fa fatica a trovare un nuovo equilibrio.

Un tema centrale affrontato dalla conferenza di Jackson Hole è la crisi del funzionamento del sistema finanziario internazionale dominato dal dollaro. Gli Stati Uniti sono il banchiere del mondo. Si domandano dollari perché gran parte del commercio internazionale si fattura in dollari e/o perché i titoli di Stato Usa sono liquidi e sicuri - e quindi appetibili -, soprattutto quando l'incertezza è diffusa. Questo dà agli Stati Uniti un «privilegio esorbitante», come lo aveva definito Giscard d'Estaing in un'altra epoca: la politica monetaria degli Stati Uniti influenza i prezzi degli strumenti finanziari mondiali e i tassi di cambio, gli altri Paesi sono costretti a subirla. Ma non solo. Se ci dovesse essere una nuova crisi, per esempio, le banche centrali del resto del mondo, come è avvenuto nel 2008, avrebbero bisogno di richiedere prestiti in dollari alla Federal Reserve per soddisfare la domanda da parte delle banche dei loro Paesi ed evitare così instabilità. Ma ottenerli oggi non sarebbe scontato: dipenderebbe dalla volontà di cooperazione degli Usa.

Il dominio del dollaro non è un problema nuovo ma diventa preoccupante in una situazione in cui l'indipendenza della Federal Reserve viene messa in discussione dal presidente Trump e in cui gli Stati Uniti hanno cambiato rotta, rinunciando ad essere il pilastro della cooperazione internazionale e percorrendo la strada della guerra commerciale e dei cambi. Come può funzionare il sistema finanziario internazionale se il Paese che ne è al centro, gli Stati Uniti, sono diventati inaffidabili ed imprevedibili?

Al G7 la discussione ha coperto problemi più generali, ma è emersa una simile preoccupazione per il mutato ruolo degli USA, guidati da un Presidente che di proposito crea una incertezza permanente sui temi del commercio internazionale e non si fa promotore di soluzioni cooperative su tutte le altre questioni importanti, dalla geopolitica all'ambiente.

La nuova stagione ***europea*** si apre in questo contesto. Non sfugge a nessuno che se l'***Europa*** fosse piu coesa e capace di approfondire la sua unione economica e politica potrebbe assumere un ruolo maggiore nel mondo e anche l'***euro*** potrebbe ambire ad avere un ruolo internazionale. Rimane schiacciata tra Stati Uniti, Cina e Russia ed è vulnerabile per via della sua fragilità politica nonostante la importante dimensione della sua economia.

Pesano gli errori del passato e l'incertezza di oggi. Sul piano economico negli anni della crisi i Paesi dell'Unione non sono stati capaci di affiancare la Bce con politiche complementari per sostenere in modo più aggressivo l'economia. Oggi non bisogna ripetere questo errore tanto più poiché le banche centrali sembrano avere esaurito le loro "cartucce". Ed è proprio su questo che la riunione di Jackson Hole dà un secondo messaggio particolarmente pressante per l'***Europa***.

La politica monetaria da sola non riesce ad incidere più di tanto sull'economia. I tassi di interesse sono a zero (nel caso dell'***euro***-zona, quelli sulle riserve presso la Bce addirittura negativi) e i bilanci delle banche centrali sono più che raddoppiati dal 2008 come conseguenza degli acquisti dei titoli e operazioni speciali ma l'inflazione rimane debole e l'economia reale oggi rallenta. Se questo rallentamento dovesse tramutarsi in recessione non è chiaro in che forma potrà arrivare un ulteriore stimolo monetario e se avrà effetto.

Abbiamo bisogno di affiancare la politica monetaria con riforme e di programmi ambiziosi di sostegno dell'economia. Ma è soprattutto importante rilanciare un messaggio di fiducia sul progetto ***europeo***. Questa fiducia è la condizione necessaria a far ripartire gli investimenti per combattere l'avversione al rischio diffusa che fa sì che gli investitori tedeschi e olandesi preferiscano parcheggiare depositi a tassi negativi piuttosto che impiegarli in progetti più ambiziosi e pan-***europei***. Senza un progetto convincente che reimposti il dialogo tra Stati membri e che apra la porta a una maggiore condivisione del rischio a fianco di impegni per politiche nazionali responsabili, rimaniamo fragili e in balia delle scelte americane, oggi più che mai volatili e non cooperative. La conferenza di Jackson Hole ci ha ricordato che un mondo multilaterale più robusto non può poggiarsi esclusivamente sul dollaro. Ma se l'***euro*** vuole competere come moneta internazionale, e l'Unione avere voce sui grandi temi globali ai tavoli dei G7 e dei G20, deve diventare una federazione più convincente in cui la moneta sia sostenuta dalla credibilità degli Stati membri e la politica guidata da valori comuni. L'alternativa sarebbe dolorosa. Il ritorno alle monete nazionali moltiplicherebbe la fragilità di oggi e lascerebbe ciascun Paese ***europeo*** alla mercé dei sussulti della politica americana .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Growth (92%); Politics (92%); Economic Conditions (87%); Economic Crisis (82%); ***European*** Union (80%); Central Banks (77%); Monetary Unions (75%); Public Debt (75%); Inflation (74%); Developing Countries (68%); Emerging Markets (68%); Gross Domestic Product (67%); Constitutional Law (63%); ***European*** Union Regulation + Policy (63%); Monetary Policy (63%); Business Forecasts (61%)

**Industry:** Budgets (68%)

**Load-Date:** August 30, 2019

**End of Document**

[***Lagarde apre agli eurobond e a nuove regole di bilancio***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K3C4-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 29

**Length:** 509 words

**Byline:** Fabrizio Massaro Titoli ***europei*** «Possono rendere più efficace la politica della Bce e rafforzare l'***euro*** a livello internazionale»

**Highlight:** La presidente designata Bce nella linea di Draghi: avanti con il sostegno alle economie Le attese Il 12 settembre la Bce dovrebbe varare nuovi stimoli monetari e ridurre ancora i tassi

**Body**

È un manifesto programmatico, quello che la presidente designata della Bce, Christine Lagarde, ha presentato al Parlamento ***Europeo*** in vista dell'audizione di mercoledì prossimo davanti alla commissione Affari economici presieduta dall'italiano Roberto Gualtieri, del Pd. Lagarde conferma pienamente la linea «molto accomodante» di Mario Draghi, il presidente della Bce il cui mandato scade il 31 ottobre. Ma compie anche passi avanti. Nelle 48 pagine di risposte scritte ai deputati, si dichiara a favore di «titoli sovrani comuni» sicuri sia di una riforma delle regole fiscali dell'***Eurozona***.

Circa il tema dei «safe asset» - sostanzialmente, gli ***eurobond*** - secondo Lagarde «potrebbero contribuire ad un'attuazione più efficiente della politica monetaria» e «indirettamente contribuirebbe a rafforzare il ruolo internazionale dell'***euro***». La riforma delle regole fiscali vigenti in ***Europa*** (i cosiddetti «six pack» e «two pack») dovrebbe invece servire a dare maggiore flessibilità ai Paesi membri ma soprattutto a sostenere politiche di bilancio a livello nazionale che non si rivelino pesanti durante le crisi (come la già vissuta austerità) e lasche durante i periodi di espansione. Secondo Lagarde le modifiche dovrebbero servire soprattutto a incentivare i Paesi dell'***Eurozona*** a creare, durante i cicli economici positivi, margini da utilizzare poi nei momenti di difficoltà.

La prima sfida che la 63enne avvocato francese, che ha appena lasciato la guida dell'Fmi, dovrà affrontare sarà comunque di politica monetaria. Il prossimo 12 settembre la Bce dovrebbe varare un nuovo pacchetto di stimoli monetari (come prestiti agevolati alle banche e un nuovo riacquisto di titoli di Stato, il «Quantitative easing») e ridurre ulteriormente i tassi sui depositi, già da tempo in territorio negativo a -0,4%. La futura presidente francese vuole tenersi le mani ulteriormente libere: la Bce, scrive, «non ha ancora toccato il punto più basso per quanto riguarda i tassi d'interesse. È chiaro - sottolinea - che tassi bassi hanno conseguenze per il settore bancario e in genere per la stabilità dei mercati» e quindi «bisognerà fare attenzione». Tuttavia «la politica monetaria dovrà rimanere molto accomodante nel prossimo futuro».

L'obiettivo resta quello della stabilità dell'economia attraverso un livello di inflazione vicino ma sotto il 2%, che tuttavia anche dopo anni di stimoli non è ancora stato raggiunto. La politica monetaria degli ultimi otto anni, osserva, in ogni caso«è stata efficace e ha avuto successo», dato che - secondo i calcoli della Bce - «nel periodo 2016-20 crescita e inflazione sarebbero state inferiori di circa 1,9 punti percentuali in assenza delle misure prese tra metà 2014 e metà 2018». Lagarde sposa anche la lettura di Draghi sulle cause: al peggioramento dell'economia dell'***eurozona*** «hanno contribuito i fattori geo-politici, le pressioni protezionistiche e le vulnerabilità dei mercati emergenti». Sarà invece «limitato» l'impatto della Brexit, dato che il sistema finanziario si è adeguato per tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Conditions (94%); Economic Growth (88%); Inflation (86%); Politics (86%); Monetary Policy (82%); National Debt (74%); Economic Crisis (68%); Gross Domestic Product (64%); Public Debt (64%); Business Forecasts (61%)

**Industry:** Budgets (63%)

**Load-Date:** August 30, 2019

**End of Document**

[***«Mai più litigi tra alleati» Il progetto dell'avvocato per resistere alle scosse; IL PREMIER INCARICATO LA STRATEGIA***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K397-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 1077 words

**Byline:** Massimo Franco

**Highlight:** Il buon rapporto con von der Leyen e l'obiettivo dei rimpatri immediati

**Body**

«Sei cambiato», gli ha detto uno dei suoi interlocutori durante le consultazioni di ieri pomeriggio. Giuseppe Conte aveva appena spiegato di non essere preoccupato della votazione dei grillini sulla piattaforma Rousseau; e di essere intenzionato a presentare il nuovo governo tra martedì e mercoledì prossimi. Mostrava una sicurezza inedita. «Non più da esecutore di un contratto altrui, ma da aspirante capo di una coalizione politica», ha osservato l'interlocutore. Forse esagerava, dando per scontata una trasformazione tutta da dimostrare. Ma qualche indizio era già spuntato nelle cose dette e in quelle taciute, dopo l'incontro del mattino col capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Ad esempio, il premier incaricato non aveva mai pronunciato la parola «immigrazione». Volutamente. Per Conte, il problema dei prossimi mesi sarà quello di disintossicare l'Italia da un tema brandito dal ministro dell'Interno uscente, Matteo Salvini, leader della Lega, come una clava; e di trasformarlo invece in uno dei capisaldi di una rinnovata strategia con l'***Europa***. Con la presidente della Commissione ***Ue***, Ursula von der Leyen, ritiene di avere un bonus per essere stato determinante nella sua elezione; e di poterlo spendere per spuntare una legge sul rimpatrio ***europeo*** dei migranti, e maggiore flessibilità di spesa: obiettivi non facili ma decisivi per affermare una strategia meno muscolare e più efficace di quella salviniana.

Aveva anche evitato la parola «continuità», cara invece al capo grillino Luigi Di Maio, preferendole quella, politicamente asettica, di «coerenza»; e rafforzandola con una promessa di «novità» per placare le diffidenze del Pd di Nicola Zingaretti. Ma è stata tutta la lunga dichiarazione resa dopo l'udienza da Mattarella a sottolineare la metamorfosi del «professor Conte»: da esecutore subalterno e quasi anonimo del volere di M5S e Lega, a mediatore nelle trattative con la Commissione ***Ue***, fino a fustigatore di Salvini. E, adesso, a premier almeno nelle intenzioni a tutto tondo. Certo, passare da capo del primo governo populista-sovranista dell'***Europa*** occidentale a simbolo di una maggioranza tra Cinque Stelle e Pd, è un salto mortale.

Le accuse di trasformismo abbondano. La sensazione, però, è che Conte stia tentando di accreditare non solo un ruolo ma un progetto perfino azzardato: costruire da Palazzo Chigi un'area politica e un blocco di interessi di cui il governo nascente sarebbe il laboratorio. L'immagine è di tecnico del governo: una personalità neutrale, che ai partiti non dovrebbe nulla e che abbraccia con naturalezza i vincoli internazionali di sempre. Un anno fa sarebbe stato impensabile. Con un Movimento postideologico, senza convinzioni che non fossero una confusa e manichea pulsione antisistema, indicare ***Ue*** e Nato come pilastri della sua politica avrebbe provocato un terremoto.

Ora, invece, lo rivendica senza il timore di essere scomunicato da un grillismo indebolito e spaventato. Non è chiaro se sia il frutto di un'evoluzione per necessità dei Cinque Stelle. Evidentemente, Conte e i suoi sostenitori populisti si sono accorti che andare a rimorchio dell'antieuropeismo salviniano avrebbe portato l'Italia all'isolamento; e, più prosaicamente, avrebbe prosciugato i voti del M5S. Archiviato Salvini, tuttavia, il premier incaricato deve divincolarsi dall'etichetta di longa manus del grillismo di governo. La ricaduta della crisi sulla sua candidatura conferma una inusuale abilità di essere al posto giusto nel momento opportuno.

Ma sull'emancipazione politica dovrà faticare di più. A Zingaretti sta cercando di spiegare perché si ritiene «super partes»; e dunque non sospetto di parzialità pentastellata se vuole avere due vice, uno del Pd e un Di Maio proteso a ottenere la carica. Ritiene che avere accanto a Palazzo Chigi solo un esponente dem appannerebbe la sua terzietà. C'è da giurare che insisterà fino all'ultimo. Nelle trattative è un maratoneta: lo si è visto a Bruxelles quando ha evitato la procedura di infrazione contro l'Italia per debito eccessivo. E stavolta il suo interesse è dimostrare di essere il «vero» premier, e il potenziale regista di uno schieramento che la destra già tende a bollare come un nuovo «fronte popolare» delle sinistre.

È un modo per delegittimarlo preventivamente agli occhi dell'elettorato moderato; e per complicare i rapporti tra il Movimento che lo ha indicato e il Pd, già tesi. L'esperienza di quattordici mesi passati a mediare tra Salvini e Di Maio lo ha segnato. La durezza usata contro il suo vice leghista in Senato, il 20 agosto, si spiega anche con la voglia di sfogare una rabbia repressa a lungo. È un film che Conte non vuole rivedere. Il suo terrore è di assistere a una rissa tra M5S e Pd prima ancora che si formi l'esecutivo.

Ce ne sono le avvisaglie ma l'obiettivo è di sterilizzarla chiedendo alla futura coalizione di non litigare sui giornali, di evitare guerra di poltrone e proposte contraddittorie. A occhio, è l'aspetto più incerto del suo percorso. Eppure non ha alternative, se vuole accreditarsi definitivamente come leader e uomo di governo, e costruire un'alternativa che non si sgretoli alla prima scossa. L'***Europa*** e la fedeltà atlantica possono rivelarsi un grande puntello, ma non basteranno senza un simulacro di coesione interna, ministri di qualità e la capacità di esserne il vero punto di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

456

52

I possibili contrasti nel programma

Taglio dei parlamentari

e nuova legge elettorale

Per il Movimento 5 Stelle il taglio dei parlamentari è la priorità assoluta, al punto da considerarlo elemento fondante dell'accordo di governo. Per il Pd la riduzione si può fare a patto che rientri in un pacchetto più ampio di riforme, costituzionali e non, a partire da quella del sistema elettorale

I decreti Sicurezza

da correggere o cancellare

La sorte dei due decreti Sicurezza fortemente voluti dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini è incerta. Per il Movimento 5 Stelle, che li ha votati, possono essere rivisti nei punti più critici (a partire dai rilievi del Quirinale) mentre il Pd chiede senza mezzi termini che vengano cancellati

La riforma del Csm

e la lunghezza dei processi

Il M5S punta a dimezzare i tempi della Giustizia e a cambiare il metodo di elezione del Csm. Si tratta di temi contenuti nella riforma del ministro Bonafede che riguarda la prescrizione e le misure alternative al carcere. Il governo gialloverde aveva modificato l'impianto varato dall'allora ministro pd Orlando

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Immigration (73%); Divorce + Dissolution (63%); Marriage Law (63%)

**Load-Date:** August 30, 2019

**End of Document**

[***Brexit, il Parlamento non si arrende Corbyn e i ribelli: fermeremo Boris; L'affondo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K39R-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 12

**Length:** 472 words

**Byline:** M. Per.

**Highlight:** C'è un'unica seduta, martedì, per bloccare il piano di Johnson e il no deal. Le 8 tribù di Westminster

**Body**

LONDRA Nel 1993 John Major, primo ministro conservatore, definì l'opposizione interna - a microfoni spenti, pensava, ma venne registrato - come l'ala dei «bastardi». Altri tempi: adesso Boris Johnson non ha soltanto il problema dei «Remainer» conservatori che non vogliono Brexit e di quelli favorevoli a Brexit ma che vogliono assolutamente un accordo con Bruxelles e bloccherebbero un «no deal». Johnson - «Re Boris» come lo chiamano dall'altro ieri, dopo che ha di fatto chiuso il parlamento - oltre ai «bastardi» vecchio stile e alle dimissioni per protesta della leader del partito in Scozia Ruth Davidson e di George Young nella Camera dei Lord, deve anche affrontare un Parlamento indecifrabile. E diviso in otto «tribù», così le chiamano i giornali londinesi, mentre noi italiani abituati a queste cose le chiamiamo da una vita «correnti». Martedì il parlamento aprirà dopo la pausa estiva e, prima di essere chiuso da Johnson tra l'11 e il 13 settembre, per riaprire poi un mese più tardi, potrebbe avere abbastanza tempo per sfiduciare il governo.

Ci sono i «kamikaze» conservatori che sono tanto contrari a Johnson da esser pronti a far cadere il governo, portare il Paese alle urne - e finire irrimediabilmente espulsi. Ci sono i «deal-maker» conservatori, convinti che Johnson riuscirà a trovare un accordo con l'***Europa*** al summit del 17 ottobre, quattro giorni dopo la riapertura del parlamento britannico. Il Times ipotizza che siano «dozzine» i deputati conservatori pronti a votare per qualsiasi cosa porti a un accordo con l'***Ue***, o a un altro rinvio. Tra i «deal-maker» c'è un sottogruppo di lealisti verso Theresa May che vogliono difendere l'accordo da lei trovato: il «no-deal» è inaccettabile per la squadra di May.

Lo Stato maggiore Tory ha notoriamente studiato a Oxford o Cambridge (Johnson è laureato in Greco e Latino), e non poteva così mancare la corrente degli «Spartani». Vogliono uscire subito, qualunque dilazione o accordo è inaccettabile, vogliono far saltare il «backstop» come dice Johnson ma sono alla sua destra, praticamente una corrente conservatrice sulle stesse posizioni di Nigel Farage e dei pro-Brexit più scatenati.

C'è poi l'«alleanza per Remain», i liberaldemocratici, lo Scottish National Party, i verdi, i gallesi di Plaid Cymru. Erano lo zoccolo duro del possibile supporto a un governo di unità nazionale per fermare Johnson: si sono incartati sul nome del primo ministro quando Jeremy Corbyn, leader laburista, non ha accettato alternative al suo nome (inaccettabile per i Tories ribelli). Ieri Corbyn ha annunciato: «Cercheremo di fermare Johnson politicamente martedì con un processo parlamentare per prevenire una Brexit no deal». Il Labour? Spaccato tra favorevoli a Brexit con accordo (solo cinque votarono per l'accordo di May) e i Remainer duri e puri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Legislation (94%); Treaties + Agreements (89%); Trade Treaties + Agreements (73%); Gays + Lesbians (71%); Marriage (71%); Sentencing (71%); Weddings + Engagements (71%); Economic Growth (69%); Sweatshops (69%); Politics (68%); National Debt (67%)

**Industry:** Newspaper Publishing (69%)

**Load-Date:** August 30, 2019

**End of Document**

[***Del Bono: più Brescia nel governo; Verso il Conte-bis Il sindaco e le affinità tra Pd e M5S funzionali alla città, a partire dall'ambiente. Profughi: no al buonismo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K36V-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

BRESCIA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI BRESCIA V; Pag. 1

**Length:** 115 words

**Byline:** Pietro Gorlani

**Highlight:** «Patto politico per il bene del Paese ma il territorio deve pesare di più nel futuro esecutivo»

**Body**

«Ambiente, efficientamento energetico, recupero delle periferie degradate, mobilità sostenibile, riduzione del cuneo fiscale a favore delle imprese»: per il sindaco Del Bono l'agenda politica del nascente esecutivo giallorosso (che sosterrà con forza) può essere in sintonia con le future esigenze della città: «Ha evitato l'ennesima lacerante campagna elettorale in una fase delicatissima per il Paese, dalla manovra fiscale ai rapporti con l'***Ue***». Nel contempo auspica che i politici bresciani possano avere nel prossimo esecutivo «quel peso che non hanno da tempo», chiede fermezza sul tema immigrazione, elogia il premier Conte e critica Salvini: «Incapace a gestire il suo ego smisurato».

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (82%); Economic Policy (68%); ***European*** Union (68%); Tax Law (62%)

**Load-Date:** August 30, 2019

**End of Document**

[***«Non vi libererete di me» Salvini, l'offensiva delle piazze; Prima Pontida, poi Roma il 19 ottobre «Deluso da Mattarella, ci voleva il voto» E Orbán gli scrive: nostro compagno Lega***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K39P-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 11

**Length:** 590 words

**Byline:** Cesare Zapperi

**Highlight:** Meloni La presidente di FdI: «Perché aspettare due mesi per fare una cosa da solo?»

**Body**

MILANO Le consultazioni lampo del premier incaricato, che considera un «traditore», non lo sfiorano nemmeno. Nella testa di Matteo Salvini, che proprio ieri si è congedato dal Viminale salutando i dipendenti, c'è la mobilitazione della piazza. O meglio, delle piazze. La prima, quella di Pontida, dove il 15 settembre, all'insegna dello slogan «La forza di essere liberi», si terrà il tradizionale raduno inventato da Umberto Bossi, appartiene al patrimonio storico-ideologico del Carroccio. Non a caso, sul pratone bergamasco, alla vigilia dell'appuntamento Salvini radunerà anche tutti gli amministratori leghisti a cui affiderà le parole d'ordine in vista delle scadenze dei prossimi mesi (le Regionali in Umbria e Emilia-Romagna).

Ma è la seconda piazza, Roma, quella che sta più a cuore al leader leghista. Il 19 ottobre (non casualmente una settimana prima delle elezioni umbre), annuncia, sarà «una grande giornata di orgoglio nazionale». Nelle intenzioni dovrà dare il segno dello scontento nei confronti del governo Conte 2 della «maggioranza operosa che non va a fare casino ma che vuole un governo che non nasce la notte a Parigi o Bruxelles e che per questo viene ricompensato». Salvini non risparmia nessuno: «Sono deluso da Mattarella, perché mi sarei aspettato il voto, il diritto di voto agli italiani». Falliti anche i tentativi lanciati in extremis di «recuperare» l'ex alleato Di Maio, il leader leghista si è convinto che ora si aprirà una fase completamente nuova. «Qualche mese di sana e forte opposizione - spiega nella consueta diretta quotidiana sulla sua pagina Facebook - e poi si torna a vincere e si governa senza gabbie, senza minacce, per governare tanti anni, per restituire fierezza e ricchezza al popolo italiano».

Al nascente governo Conte non le manda a dire: «Possono scappare per qualche mese o qualche anno - attacca - ma alla fine ci troveranno pronti, torneremo più attrezzati e vogliosi di prima, prima o poi gli italiani il conto lo presenteranno. Di sicuro non vi libererete di me». A chi gli chiede se visto il passaggio all'opposizione i leghisti presidenti di commissione lasceranno gli incarichi, replica secco: «Con un governo figlio di un ribaltone, in qualsiasi Paese al mondo si sarebbe andati a elezioni e mi venite a parlare delle presidenze delle commissioni...».

La scelta di scendere in piazza viene apprezzata da Giorgia Meloni che però non gli risparmia un piccolo rimprovero: «Bene Salvini che ci ha ripensato, quello che mi chiedo però è: perché aspettare due mesi per fare una cosa da solo? Il momento di scendere in piazza è ora». La presidente di Fratelli d'Italia invita piuttosto il numero uno del Carroccio ad aderire alla manifestazione promossa dal suo partito nel giorno in cui la Camera voterà la fiducia al governo. Chi si chiama fuori dalle manifestazioni è Forza Italia. Berlusconi ha detto che l'opposizione sarà repubblicana e al Senato - dove i numeri delle maggioranze ballano sempre - potrebbero farsi sentire le sirene per il sostegno azzurro su singoli temi.

A Salvini arriva dall'Ungheria una lettera del primo ministro Viktor Orbán. «Caro Matteo - gli scrive il leader sovranista - posso assicurarti che noi ungheresi non dimenticheremo mai che sei stato il primo leader ***europeo*** occidentale a voler fermare il flusso dei migranti illegali in ***Europa*** attraverso il Mediterraneo». E gli assicura che «ti consideriamo nostro alleato e compagno militante nella lotta per conservare il patrimonio cristiano ***europeo*** e affrontare le migrazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (93%); Riots (89%); Economic Crisis (87%); Tobacco + Health (87%); Campaigns + Elections (81%); Heads Of State + Government (76%); Politics (71%); Protests + Demonstrations (70%); Tobacco Regulation + Policy (69%); National Debt (65%); Pensions + Benefits Law (65%)

**Load-Date:** August 30, 2019

**End of Document**

[***Parte la trattativa di Conte: non sarà un governo contro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K395-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 2

**Length:** 562 words

**Byline:** Fabrizio Caccia

**Highlight:** Il discorso dopo l'incontro con Mattarella. Oggi il forfait di Salvini e Meloni alle consultazioni L'obiettivo «Un esecutivo nel segno della novità e con una collocazione ***euroatlantica***»

**Body**

ROMA Cinquanta minuti di colloquio con Sergio Mattarella, ieri mattina al Quirinale, poi Giuseppe Conte ha accettato l'incarico del capo dello Stato di formare il nuovo governo giallorosso M5S-Pd. Per sciogliere la riserva, probabilmente aspetterà almeno fino a lunedì. A metà della prossima settimana dovrebbe tornerà al Colle e prestare giuramento, per la seconda volta in 15 mesi. «Il 2019 sarà bellissimo» disse a febbraio scorso, ma lui all'epoca era il premier del governo gialloverde M5S-Lega.

Da ieri è cambiato tutto. E Conte lo ha fatto già capire nel suo discorso d'investitura: «Non sarà un governo "contro" ma un governo "per", un governo nel segno della novità» con una collocazione «***euroatlantica***», così da chiudere per sempre coi sovranismi. Ieri ha parlato per nove minuti e mezzo: «Mi metterò subito all'opera per una manovra che contrasti l'aumento dell'Iva, tuteli i risparmiatori...». Obiettivi precisi: «Lavoreremo per un Paese migliore, un Paese che abbia infrastrutture sicure, reti efficienti, un Paese attraente per i giovani che sono all'estero, un Paese dove le tasse le paghino tutti, ma proprio tutti, ma le paghino meno...». Ha ammesso la sua iniziale perplessità «di avviare una nuova esperienza di governo con una maggioranza diversa», superata poi «nella consapevolezza di aver cercato di operare sempre nell'interesse di tutti, nessuno escluso». E infine ecco la «firma» del Professore: «Molto spesso ho evocato la formula di un nuovo umanesimo, non ho mai pensato fosse lo slogan di un governo ma l'orizzonte ideale del Paese».

Il mercato ieri lo ha premiato, la Borsa ha chiuso in rialzo, più 1,94 %, e lo spread è sceso a 160 punti per poi chiudere a 168. E Zingaretti ha commentato come solo con i risultati dell'asta dei Btp «risparmieremo 300 milioni di ***euro*** di interessi». Eppure non è ancora detta l'ultima. Il M5S sul suo blog avverte: «Far votare i propri iscritti sulle scelte fondamentali è il metodo del Movimento 5 Stelle. In Germania, che come l'Italia è una democrazia parlamentare, la Spd ha dato sempre la parola finale agli iscritti nell'approvare la "Grosse Koalition" con la Cdu». I capigruppo M5s di Senato e Camera, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, ieri hanno fatto quadrato intorno a Luigi Di Maio, che Zingaretti non vorrebbe vicepremier: «Chi tocca il nostro capo politico attacca ciascuno di noi».

Oggi Conte concluderà le consultazioni con i principali partiti. Incontrerà anche Lega e Fratelli d'Italia, i cui leader Salvini e Meloni non si faranno vedere. L'appuntamento è in piazza. La Meloni davanti a Montecitorio (con Forza Nuova) nel giorno della fiducia al nuovo governo. Salvini il 19 ottobre nella Capitale. Mentre si smarca Forza Italia. Silvio Berlusconi andrà oggi da Conte e assicura: «La nostra opposizione sarà repubblicana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

Continuano le consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte. Oggi incontrerà i gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Pd e M5S

Conte poi si prenderà del tempo per riflettere, martedì o mercoledì dovrebbe tornare al Quirinale

per sciogliere

la riserva

Il presidente del Consiglio e i ministri giovedì potrebbero salire al Quirinale per il giuramento davanti al presidente della Repubblica

L'iter poi prevede il discorso programmati-co del premier alle Camere e la fiducia dei due rami del Parlamento. Si comincerà da Montecitorio

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Tobacco + Health (94%); Politics (73%); Tobacco Regulation + Policy (70%); Economic Policy (69%); Excise Tax (69%)

**Industry:** Budgets (63%)

**Load-Date:** August 30, 2019

**End of Document**

[***Tutte le pressioni su Di Maio perché non faccia il vicepremier; M5S***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K39G-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 8

**Length:** 705 words

**Byline:** Alessandro Trocino

**Highlight:** Gli scambi di messaggi col leader dem Morra: nessuno di noi ha l'ambizione personale come stella cometa

**Body**

ROMA Tenere a bada i big, compattare il gruppo, superare indenne il voto su Rousseau e portare a casa incarichi di prestigio nel governo. Sono i quattro obiettivi di Luigi Di Maio, che in una giornata interlocutoria, tesse la tela per affrontare la nuova sfida al meglio.

Per ora, in un governo di riluttanti, è tra i più restii a concedersi. Ieri di prima mattina si è scambiato qualche messaggio WhatsApp con Nicola Zingaretti. Giusto per mantenere un contatto, in vista dell'apertura ufficiale delle consultazioni di Conte, prevista per oggi. Aspetta che si concretizzi un programma condiviso e soprattutto che si sciolga la riserva sui suoi incarichi. Nei giorni scorsi ha temuto che il presidente incaricato Giuseppe Conte volesse cedere alle pressioni del Pd. Ora le cose sono cambiate, a quanto pare, e ancora ci spera fortemente. Da più parti si fanno pressioni, dirette e indirette, perché rinunci a pretendere il ruolo di vicepremier. Qualcuno mette in giro la voce che in fondo Di Maio, in questa fase, dovrebbe tenersi stretto il Movimento. E quindi gli convenga concentrarsi sul ruolo di leader politico. Anche alcuni parlamentari, come Luigi Gallo, hanno fatto sapere di essere contrari all'eccessiva concentrazione di poteri. Nel Conte I, Di Maio assommava i ruoli di leader politico M5S, vicepremier, ministro del Lavoro e ministro dello Sviluppo economico. Si sostiene, insomma, che Di Maio potrebbe farsi da parte e che il vicepremier del Movimento, se mai verrà accordato da Conte, possa essere un altro esponente M5S. Strategia che non dispiacerebbe anche al Pd. Stupidaggini, tagliano corto fonti vicini a Di Maio: «Se ci sarà, e deve esserci, il vicepremier sarà lui. Nessun altro del Movimento».

Eppure, un esponente di rango, Nicola Morra, in fondo fa capire più o meno la stessa cosa, quando dice: «Per conto mio non c'è nulla di irrazionale nel chiedere un vicepremierato, ma se questo dovesse essere il macigno che grava sulla possibilità di dare al Paese soluzioni e risposte ai problemi, sono certo che Luigi Di Maio e Giuseppe Conte penseranno alla soluzione più capace di tutelare i diritti di tutti. Luigi ha detto in più occasioni che nessuno di noi ha l'ambizione personale come stella cometa». E su questo fanno leva altri: «Ha detto che ha rinunciato a due premiership e non vuole poltrone, perché non può rinunciare anche a questa?».

Comunque sia, ieri Di Maio, prima di prendersi una mezza giornata di riposo, ha lavorato a una bozza con i temi da proporre, prima al Pd e poi a Conte. In questa fase sta cercando la massima condivisione con i suoi. Una strategia per tenere compatti il più possibile i gruppi. L'altro ieri sera ha cenato con i due capigruppo Patuanelli e D'Uva, i due luogotenenti Fraccaro e Bonafede, Crimi, Dettori e Spadafora (oltre alla fidanzata). E ieri ha incontrato i capigruppo di commissione. Il gruppo decisionale si è allargato e include, di volta in volta, anche altri big, come Paola Taverna e lo stesso Morra. Un tentativo di tenere tutti sotto controllo, che non include i battitori liberi del Movimento: Beppe Grillo e Alessandro Di Battista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

Il flop alle elezioni ***europee***

e la conferma del leader

Le ***Europee*** dello scorso 26 maggio segnano una netta battuta d'arresto per il Movimento 5 Stelle che ottiene il 17,1% (alle Politiche del 2018 aveva raggiunto il 32,7%). Il capo politico Luigi Di Maio sottopone il suo incarico al voto degli attivisti sulla piattaforma Rousseau: viene riconfermato.

1

Le critiche di Di Battista

e i piani di riorganizzazione

Dopo il voto per l'***Europarlamento***, inizia un periodo di tensione nell'esecutivo gialloverde. La linea di Di Maio verso la Lega viene giudicata troppo morbida da un volto noto del M5S, Alessandro Di Battista. Di Maio, anche dopo una serie di sconfitte alle Regionali, annuncia una riorganizzazione del Movimento.

2

Lo strappo del Carroccio

e l'avvio del dialogo col Pd

Lo scontro all'interno del governo si acuisce e anche Di Maio alza il livello della polemica con il leader della Lega. Quando Salvini decide lo strappo, il capo politico M5S lo accusa di non essere stato «leale». Il Movimento inizia una trattativa con il Pd sulla quale Di Maio, in un primo tempo, è tra i più dubbiosi.

3

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Surveillance (94%); Politics (92%); Hazardous Waste (88%); Teaching + Teachers (86%); Felonies (77%); Immigration (77%); Minority Groups (65%); Riots (63%)

**Industry:** Telecommunications (75%); Satellite Industry (64%)

**Load-Date:** August 30, 2019

**End of Document**

[***«Forza Italia non si deve alleare con i sovranisti»; L'ex ministro Rotondi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WXT-N3K1-JDMV-K39N-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

30 agosto 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 11

**Length:** 420 words

**Byline:** Alessandra Arachi

**Body**

ROMA «Salvini non ha capito che non doveva mettersi contro il partito delle mogli e degli ombrelloni...».

Gianfranco Rotondi cosa sta dicendo?

«Che non si fanno le crisi in agosto. Comunque io al "Papeete" ho contrapposto il Lido Mare di Pineto».

Anche lei alla consolle?

«No, al telefono con i miei contatti politici. È molto importante la gestione di questo momento».

E cosa ha architettato al telefono dal Lido Mare?

«Il primo fondamentale punto: mai con i sovranisti. I moderati non si sono mai alleati con la destra, guardiamo il Ppe in ***Europa***: la Merkel si allea con i socialisti, non con la destra. E infatti Forza Italia quando si è alleata con Alleanza nazionale ha aspettato prima la svolta di Fiuggi di Fini che ha fatto diventare An un partito riformista».

Quindi con chi si dovrà alleare Forza Italia?

«Non avrà bisogno di allearsi con nessuno».

In che senso?

«Se non sbaglio al primo punto del programma del governo che si va costituendo c'è il taglio dei parlamentari, e questa legge inserisce un correttivo al maggioritario, ovvero una legge elettorale proporzionale. Ecco perché non ci sarà più il tema delle alleanze. Si torna al passato».

Ovvero?

«Quando la Dc si presentava agli elettori non aveva bisogno di dire che si sarebbe alleata con il Psi di Craxi».

Nostalgia della «Balena bianca»?

«Diciamo che la nostalgia è più per quel Partito italiano dello storico Agostino Giovagnoli. Ecco, è questo che vorrei suggerire a Silvio Berlusconi».

Di costituire il Partito italiano?

«Sì. Forza Italia dovrebbe fare una grande chiamata alle armi di tutte le grandi culture politiche del Novecento in chiave moderata. Con una grande ambizione».

Quale ambizione?

«Questa chiamata alle armi deve avere l'ambizione a farci diventare il primo partito».

Ha già parlato di questo con Silvio Berlusconi?

«Ancora no. Intanto fondamentale per la realizzazione di questo progetto è un atto di coraggio: la disdetta irrevocabile di qualsiasi alleanza con i sovranisti».

Intravede questo pericolo?

«Più che intravederlo lo temo, ci farebbe perdere troppi consensi. Sebbene fino ad ora Berlusconi stia prendendo abbondantemente le distanze dai sovranisti. Anche nella forma dell'opposizione».

Che cosa vuole dire?

«Matteo Salvini e Giorgia Meloni mi risulta che non parteciperanno alle consultazioni. Berlusconi sì. Ma non solo».

Che cosa altro?

«La leader di Fratelli d'Italia e il leader della Lega hanno già invocato la piazza per la protesta. Meglio, l'hanno già addirittura convocata. Il mio leader di Forza Italia no».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%)

**Load-Date:** August 30, 2019

**End of Document**



**Date and Time:** Friday 15 January 2021 10:02:00 CET

**Job Number:** 134155329

**Documents (42)**

1. [*Le lettere dell'estate;SCRIVI AL CORRIERE*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60JD-KWX1-JDMV-K22Y-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 09, 2020 Fino a ago 09, 2020 |

2. [*Recovery Fund, vigila il rocker con licenza media;le misure*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60JD-KWX1-JDMV-K21P-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 09, 2020 Fino a ago 09, 2020 |

3. [*Fondi per il Sud, proteste dal Nord (anche dal Pd);decreto agosto*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60JD-KWX1-JDMV-K21T-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 09, 2020 Fino a ago 09, 2020 |

4. [*L'unione dei trasferimenti quel rischio (politico) per l'Italia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60NK-58M1-F13X-93D1-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 24, 2020 Fino a ago 24, 2020 |

5. [*Il Viminale ferma Musumeci «Sui migranti decidiamo noi»;il fronte tra stato e regioni*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60NK-58M1-F13X-936X-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 24, 2020 Fino a ago 24, 2020 |

6. [*Brexit, atto finale Johnson minaccia l'uscita senza intesa*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60SS-R0W1-JDMV-K05C-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 08, 2020 Fino a set 08, 2020 |

7. [*Il piano sul Recovery fund: ecobonus al 110% fino al 2024*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60SS-R0W1-JDMV-K06D-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 08, 2020 Fino a set 08, 2020 |

8. [*Spread a 136, minimi da febbraio Meno vincoli Ue fino al 2021*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93HY-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 23, 2020 Fino a set 23, 2020 |

9. [*Proposta Cirio: «Un premio per chi non licenzia»;Lavoro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93PD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 23, 2020 Fino a set 23, 2020 |

10. [*Michel in quarantena, vertice Ue rinviato;Bruxelles*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93GW-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 23, 2020 Fino a set 23, 2020 |

11. [*«Ora più gioco di squadra» Zingaretti detta la sua agenda;Elezioni gli scenari post voto «Decreti sicurezza nel primo Consiglio dei ministri». E preme sui fondi Ue «Io nel governo? Non lo rivendico». Ma anche Renzi lo vuole vicepremier*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93FK-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 23, 2020 Fino a set 23, 2020 |

12. [*«Un patto politico con gli alleati che dia certezze per tutta la legislatura»;i democratici*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93FV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 23, 2020 Fino a set 23, 2020 |

13. [*«Il governo va bene così com'è» Conte chiude al rimpasto (e al Mes);Il retroscena*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93FP-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 23, 2020 Fino a set 23, 2020 |

14. [*Il Recovery fund non dimentichi la scienza;Nativi Analogici Invecchiati Digitali*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93JC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 23, 2020 Fino a set 23, 2020 |

15. [*Europa verso un accordo sui viaggi interni;Primo piano La ripartenza la diplomazia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:6115-VKW1-JDMV-K0NJ-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 08, 2020 Fino a ott 08, 2020 |

16. [*Lascia un eurodeputato La Lega perde il primato del Parlamento europeo;E Ceccardi resta a Strasburgo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:6115-VKW1-JDMV-K0NS-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 08, 2020 Fino a ott 08, 2020 |

17. [*Neonazisti greci: dal Parlamento al carcere;La sentenza*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:6115-VKW1-JDMV-K0P1-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 08, 2020 Fino a ott 08, 2020 |

18. [*«Apriamoci fuori dalla politica E voglio la rivoluzione liberale»;l'intervista matteo salvini*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:6115-VKW1-JDMV-K0NR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 08, 2020 Fino a ott 08, 2020 |

19. [*La Spagna e la Francia superano il milione E Berlino chiude a gran parte dell'Italia;L'EUROPA*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:614C-D9S1-JDMV-K2M3-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 23, 2020 Fino a ott 23, 2020 |

20. [*Polonia, aborto illegale anche nei casi più gravi: la svolta ultracattolica*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:614C-D9S1-JDMV-K2MH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 23, 2020 Fino a ott 23, 2020 |

21. [*UN PREMIER ANCORA FERMO ALLE LOGICHE DELLA FASE 1;La Nota*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:614C-D9S1-JDMV-K2M9-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 23, 2020 Fino a ott 23, 2020 |

22. [*Risorse, Stati e regole La spinta del parlamento Ue per il Recovery Fund;Bruxelles*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:617K-4M91-JDMV-K2S8-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 07, 2020 Fino a nov 07, 2020 |

23. [*la (debole) sfida a questa europa*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61BT-PNR1-JDMV-K4FY-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 22, 2020 Fino a nov 22, 2020 |

24. [*«Così la proposta italiana per i fondi europei A Bruxelles a inizio 2021»;Primo piano La seconda ondata vincenzo amendola*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61BT-PNR1-JDMV-K4GG-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 22, 2020 Fino a nov 22, 2020 |

25. [*«Il centro-destra vince solo se ci siamo anche noi»;la lettera dell'ex premier*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61BT-PNR1-JDMV-K4GN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 22, 2020 Fino a nov 22, 2020 |

26. [*«Il centro-destra vince solo se ci siamo anche noi»;la lettera dell'ex premier*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61BT-PNR1-JDMV-K4FV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 22, 2020 Fino a nov 22, 2020 |

27. [*Salvini, telefonata con Berlusconi E propone di federare il centrodestra;Primo piano La seconda ondata le scelte*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61BT-PNR1-JDMV-K4GK-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 22, 2020 Fino a nov 22, 2020 |

28. [*Sì al Bilancio Ue Ora su debito e Recovery plan tocca all'Italia;A Bruxelles*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K23R-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 17, 2020 Fino a dic 17, 2020 |

29. [*L'europa dei diritti cammina;Il caso Orbán*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K22K-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 17, 2020 Fino a dic 17, 2020 |

30. [*Omicidio Regeni, l'Italia ora chiede l'aiuto di Bruxelles L'ipotesi sanzioni;Esteri*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K240-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 17, 2020 Fino a dic 17, 2020 |

31. [*I primi vaccini già subito dopo Natale;Primo piano La seconda ondata il piano nazionale*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K238-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 17, 2020 Fino a dic 17, 2020 |

32. [*Merkel congela il «caso Orbán»: niente espulsioni nei Popolari;Parlamento Ue Il voto del Ppe*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K241-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 17, 2020 Fino a dic 17, 2020 |

33. [*La Borsa «vede» l'intesa sulla Brexit: sterlina ai massimi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K244-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 17, 2020 Fino a dic 17, 2020 |

34. [*La corsa all'immunità: sei Paesi sono già partiti;Primo piano La seconda ondata LA GARA TRA STATI*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K23D-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 17, 2020 Fino a dic 17, 2020 |

35. [*Vaccino, il Piemonte anticipa ai primi giorni del nuovo anno;le cure e le strutture*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K29Y-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 17, 2020 Fino a dic 17, 2020 |

36. [*Sì dell'Europa al vaccino di Pfizer: «Valido anche con il Covid mutato»;Primo piano La seconda ondata la nuova emergenza*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K5-TX71-F13X-9049-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

37. [*I sindaci in campo: alle città una parte dei fondi europei;Forum su Corriere Tv con Sala, Nardella e il primo cittadino di Varsavia Trzaskowski*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K5-TX71-F13X-904M-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

38. [*Mezzo mondo isola la Gran Bretagna La variante del virus spaventa le Borse;Primo piano La seconda ondata la nuova emergenza*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K5-TX71-F13X-9041-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

39. [*Conte pronto a rivedere la squadra per i Fondi Ue Il Pd: basta immobilismo;Il retroscena*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K5-TX71-F13X-904V-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

40. [*Code ai supermarket, camion fermi a Dover Il Regno senza Natale ora ha davvero paura;Il racconto*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K5-TX71-F13X-9043-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

41. [*la stagione degli alibi è finita;Partiti e verifiche*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K5-TX71-F13X-903V-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

42. [*Merkel inasprisce il lockdown: contatti al minimo;in europa Germania*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61PC-CNF1-F13X-92P2-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 06, 2021 Fino a gen 06, 2021 |

[***Le lettere dell'estate; SCRIVI AL CORRIERE***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60JD-KWX1-JDMV-K22Y-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

9 agosto 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTERE AL CORRIERE; Pag. 23

**Length:** 726 words

**Body**

FONDI ***UE*** E RIPRESA

I soldi arriveranno,

ma passiamo all'attacco

Caro Corriere,

nel corso degli ultimi decenni, nel nostro Paese, sono state sprecate e non utilizzate ingenti risorse ***europee***, le Regioni hanno elaborato una serie infinita di progetti inutili allo sviluppo dei territori che amministravano. Quante volte le cronache si sono occupate dei contributi ***europei*** che le amministrazioni locali non sono riuscite a spendere. Sembra paradossale, eppure è successo, diciamo che abbiamo necessità di soldi e non riusciamo a proporre una idea sensata di sviluppo. Succederà anche adesso, con i soldi del Recovery Fund? La richiesta di costituire un'altra task force evidenzia il fatto che il governo ancora non ha le idee chiare su come spendere questi fondi, l'occasione è storica, avere oltre 200 milioni di ***euro*** permetterebbe al nostro Paese di rimettersi sui binari giusti della crescita e dello sviluppo: sprecheremo anche questa opportunità?

Sergio Guadagnolo

[*sergioguadagnolo@virgilio.it*](mailto:sergioguadagnolo@virgilio.it)

Gentile signor Guadagnolo,

Concordo su tutta la linea. Grandi sprechi nei decenni scorsi, opportunità che appaiono praterie per i prossimi mesi. Alcune Regioni, alcuni enti locali specializzati nell'arte del lamento e della richiesta dimenticano i contributi non spesi, i fondi non richiesti, i progetti non realizzati. Ma andiamo avanti. L'***Europa*** ci tende la mano, le risorse arriveranno, il Paese ne ha bisogno. Ma possiamo scegliere la difesa oppure l'attacco. La difesa è l'approccio statico: salviamo il sistema produttivo così come è adesso, rammendiamo qui e là il vestito, con una toppa o un adesivo, proviamo a riportare le lancette al momento pre-pandemia. L'attacco è la scelta più coraggiosa, ma è anche l'unica che abbia senso. Disegnare il nuovo invece che riparare il vecchio. E quindi investire sul futuro, sulla crescita: le idee innovative, le professioni emergenti, le produzioni che hanno una prospettiva. Dal digitale all'ambiente, dalla cultura al turismo. Il famoso «scatto» del Paese che sogniamo da anni e che adesso si potrebbe realizzare. O tentare di realizzare. Il punto non è temere i controlli dell'***Unione Europea***. È la stessa Italia che dovrebbe «controllarsi»: spese definite, tempi certi, analisi dei costi. Una ventata di fiducia dopo la lunga depressione. Caduti gli alibi dell'***Europa*** «indifferente» e dei fondi «inesistenti», c'è l'Italia di fronte a sé stessa. Ripartire adesso o piagnucolare domani.

(Venanzio Postiglione)

TEMPI MODERNI

«Bisogna rilanciare

una nuova etica»

Come sappiamo, la parola etica comporta un modello di vita irreprensibile in varie forme pubbliche e private. Oggi più che mai vedere qualcuno che parla e si comporta in modo adeguato è diventato difficile come vediamo nella vita di tutti giorni oppure tramite tv e rassegna stampa. Bisogna rilanciare un nuovo stile di etica nuova. I tempi cambiano e le sfide per l'essere umano sono sempre dietro l'angolo.

Massimo Aurioso

ESEMPI

«Il modello Genova

diventi la norma»

Il 3 agosto 2020 il nuovo ponte di Genova progettato da Renzo Piano è stato inaugurato in una cornice di grande orgoglio per la realizzazione, in soli due anni, di un'opera così imponente, ma anche di mestizia per le 43 vite che il crollo del ponte Morandi si è portato via con sé, il 14 agosto 2018. Coinvolgenti e insieme toccanti i discorsi del sindaco Bucci e di Renzo Piano: una squadra che, insieme a maestranze, dirigenti e governo, ha saputo portare a compimento l'impegno di ricostruzione preso da Marco Bucci due anni fa, lavorando senza sosta, tutti i giorni, 24 ore al giorno. Mi chiedo, ci chiediamo... ma allora vuol dire che siamo capaci di progettare bene, realizzare bene, in tempi brevi, con alti standard di professionalità, senza soffrire di pastoie burocratiche! E perché questo accade solo in situazioni eccezionali come quella di Genova ? Ecco, quello che dobbiamo imparare dall'impresa genovese è che questo modus operandi deve diventare la norma, e non l'eccezione! Possiamo risorgere contro i mali che affliggono endemicamente il nostro Paese, che dobbiamo saper rifiutare superando sfiducia e assuefazione, stringendoci intorno a dirigenti capaci come quelli visti a Genova. Non vorremmo però scomodare parole grosse come Risorgimento, Rinascimento... che pure si sono verificati in situazioni difficili della storia italiana, analoghe forse a quella di oggi.

Pino Zambetti

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Policy (94%); Economic Growth (88%); Globalization (75%); Business Forecasts (71%); Manufacturing Facilities (71%); Environment + Natural Resources (70%); Politics (69%); Ethics (63%); Hunger In Society (63%); Minority Groups (63%); Science Funding (63%)

**Industry:** Trains (63%)

**Load-Date:** August 9, 2020

**End of Document**

[***Recovery Fund, vigila il rocker con licenza media; le misure***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60JD-KWX1-JDMV-K21P-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

9 agosto 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 8

**Length:** 497 words

**Byline:** Cesare Zapperi

**Highlight:** Il deputato ligure: «Non ho terminato le scuole superiori per problemi di salute. Ma ho sempre lavorato onestamente» Onorevole del M5S Sergio Battelli presiede la Commissione Politiche della ***Ue***

**Body**

MILANO Come titolo di studio vanta la licenza di terza media e come esperienze professionali può offrire «10 anni da commesso in un negozio di animali e chitarrista di una band rock ligure». Referenze un po' debolucce, forse, per presiedere una commissione parlamentare che si occupa di Politiche dell'***Unione europea*** che ora, per di più, si trova a dover vigilare sulla gestione dei fondi miliardari del Recovery Fund.

Ma per Sergio Battelli, 37 anni, brillante e disinvolto deputato ligure del Movimento 5 Stelle alla seconda legislatura, non è affatto un problema. «Sono solo presidente di una commissione, non decido nulla», spiega serafico a chi mostra stupore. Certo non si cura del fatto che, se si trova in quell'incarico così delicato (è stato confermato nei giorni scorsi, al rinnovo delle presidenze), più che alle sue doti lo deve allo stretto rapporto di amicizia e militanza politica con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Lo stesso che lo volle tesoriere del M5S, in un altro ruolo che - almeno in apparenza - mal si concilierebbe con un modesto titolo di studio. Ma Battelli evidentemente è sempre stato capace di dimostrare che la fiducia era ben riposta.

Il deputato è personaggio eclettico. Suona per diletto in una banda rock (i «Red Lips») e nel 2019 ha sfornato un disco, Fall in love . «Un disco senza troppe pretese - ha chiarito - senza troppi filtri, senza troppa perfezione, con qualche stonatura di troppo». Peccati veniali, la musica ormai è solo un passatempo. Da quando è diventato deputato nel 2013 (alle primarie del Movimento prese 90 voti, mentre a quelle che precedettero le elezioni del 2018 salì a 363 preferenze) la politica è la sua unica e quasi assorbente attività. E a chi maligna sul suo limitato livello di istruzione, i colleghi ricordano che Battelli dal maggio 2013 al settembre 2014, è stato anche presidente della commissione Cultura della Camera.

Sulle polemiche scoppiate per la conferma alla guida della commissione Politiche ***Ue***, Battelli risponde via Facebook: «Mi scrivete in tantissimi per avvisarmi ed esprimermi solidarietà per articolacci, post social e commenti pieni di insulti. Io, come nel mio stile, "guardo e passo" perché a questi attacchi che riemergono ogni volta che vengo eletto - eletto, non nominato - sono abituato. È successo con il ruolo di tesoriere e poi con quello di presidente della commissione per le Politiche dell'***Ue*** alla Camera».

Il deputato a 5 Stelle invita a ridimensionare il suo ruolo. E spiega perché non è andato oltre la licenza media: «Dire che è tutto nelle mie mani mi lusinga, ma è un'enorme fake news . Non è ovviamente il presidente di una singola Commissione parlamentare a occuparsi del Recovery Fund ma governo (con il Ciae) e Parlamento Non ho mai nascosto di non aver terminato la scuola superiore (mi sono fermato al quarto anno) per un grave problema di salute. È stato un errore? Sicuramente sì, ma ho sempre continuato a studiare e lavorare onestamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Tobacco + Health (78%); Foreign Policy (71%); Tobacco Regulation + Policy (65%); Campaigns + Elections (62%); ***European*** Union (62%)

**Load-Date:** August 9, 2020

**End of Document**

[***Fondi per il Sud, proteste dal Nord (anche dal Pd); decreto agosto***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60JD-KWX1-JDMV-K21T-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

9 agosto 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 545 words

**Byline:** Lorenzo Salvia

**Highlight:** Il governo chiede a Bruxelles l'attivazione di «Sure», il piano ***europeo*** da 28 miliardi contro la disoccupazione

**Body**

ROMA Il piano per il Sud provoca qualche mugugno al Nord. Il pacchetto di interventi inserito nel decreto legge «Agosto», con il taglio del 30% dei contributi a carico delle aziende, porta a qualche contraccolpo. Non c'è solo il leader della Lega Matteo Salvini che, per una volta insieme a Forza Italia, attacca il provvedimento nel suo complesso, dicendo che per le imprese c'è troppo poco. Ma anche l'ex segretario del Partito democratico Maurizio Martina che, pur senza entrare nel merito del decreto, invita il suo partito ad essere attento alle esigenze del Nord: «Vorrei che si sminasse qualsiasi sentimento anti-settentrionale esattamente come serve farlo sempre per qualsiasi logica anti-meridionalista». Commercianti e ristoratori sono delusi per la scomparsa del bonus sui consumi, che prevedeva il rimborso diretto ai clienti di una parte della spesa. Anche il settore del turismo, nonostante per questo comparto insieme al turismo ci siano 3 miliardi di ***euro***, chiede di fare di più.

Il testo del decreto è ancora in fase di limatura. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dovrebbe arrivare a ridosso di Ferragosto per non bruciare troppi dei 60 giorni previsti per la conversione in legge, visto lo stop di mezz'estate del Parlamento. Dal testo spuntano altre novità interessanti. C'è un corposo bonus taxi e Ncc, le auto noleggiate con conducente. Un buono fino a 20 ***euro*** a corsa che potrà essere utilizzato da persone a mobilità ridotta, persone in difficoltà economica per la crisi causata dalla pandemia o comunque in stato di bisogno che vivono nelle città capoluogo. Potrà essere utilizzato per quasi due milioni di corse, visto che sono stati stanziati 35 milioni di ***euro***. Sarà di almeno 2.500 ***euro*** il contributo per i ristoratori che hanno perso il 25% del fatturato o più, e che andrà utilizzato per acquistare prodotti alimentari del made in Italy . C'è poi una curiosità che riguarda gli «apparecchi da divertimento senza vincita in denaro», flipper, biliardini e dintorni. In caso di gare, si precisa che i premi devono essere in tutti i casi di «modico valore». L'anticipo a dicembre, rispetto a gennaio, del cashback , il meccanismo di incentivi per i pagamenti tracciabili, dovrebbe consentire di fare una prima estrazione a premi già sotto le feste di Natale. Confermando l'idea che aveva il presidente del consiglio Giuseppe Conte, prima che tutto il sistema del cashback venisse congelato per la pandemia.

Nelle intenzioni del governo questo dovrebbe essere l'ultimo decreto dell'anno per rispondere alla crisi causata dalla pandemia. Gli interventi per il lavoro arrivano a coprire le settimane che restano fino alla fine dell'anno. Il prossimo passo sara il disegno di legge di Bilancio, da varare dopo l'estate, con interventi che scatteranno da gennaio. E che sarà preceduto dal piano del governo per i fondi ***europei*** del Recovery plan . Ieri i ministri del Lavoro e dell'Economia, Nunzia Catalfo e Roberto Gualtieri, hanno chiesto formalmente a Bruxelles l'attivazone di Sure , il piano ***europeo*** da 28 miliardi di ***euro*** che può essere utilizzato per «mitigare i rischi della disoccupazione». Lo stesso Gualtieri, parlando del decreto «Agosto», dice che il governo ha dato una «nuova prova di coesione e determinazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Excise Tax (94%); Economic Growth (81%); Gross Domestic Product (81%); Agriculture Regulation + Policy (64%); Corporate Tax (63%)

**Industry:** Forestry Regulation + Policy (67%); Organic Chemicals (64%)

**Load-Date:** August 9, 2020

**End of Document**

[***L'unione dei trasferimenti quel rischio (politico) per l'Italia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60NK-58M1-F13X-93D1-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

24 agosto 2020 lunedì

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 7

**Length:** 919 words

**Byline:** Carlo Altomonte e Fabio Pammolli

**Highlight:** L'***Ue*** non può essere una «transfer union». Serve una politica fiscale comune E il castello comunitario rischia di cadere se non usiamo bene il Recovery Fund Spostare risorse da Nord a Sud senza costruire beni pubblici continentali alimenterebbe tensioni e sospetti

**Body**

A cavallo tra il 1789 e il 1790, James Hamilton, segretario di Stato, propose che il nascente governo federale Usa s'intestasse i debiti dei 13 Stati fondatori, dando impulso alla politica fiscale comune degli Stati Uniti d'America. Duecentotrenta anni dopo, sull'altra sponda dell'Atlantico, alcuni commentatori hanno scomodato quel precedente per commentare l'accordo del Consiglio ***europeo*** sul Recovery Fund: questo introduce la possibilità di emettere debito comune a valere sulle entrate del bilancio ***europeo***, finanziate da tutti gli Stati n proporzione al Pil e assegnate tenendo conto della gravità dalla crisi Covid e non in base al peso economico dei Paesi. Un paragone azzardato, anche se alcuni punti di contatto ci sono. In entrambi i casi, si scorgono i tratti di una «Unione dei Trasferimenti», in cui alcuni Stati più ricchi si accollano una quota elevata del debito comune a vantaggio di quelli più poveri, beneficiari di trasferimenti netti. Ma vi sono anche profonde differenze. La proposta di Hamilton fu approvata in un quadro federale già incardinato in una cornice costituzionale, sia pure agli albori, e in un'unione politica che prevedeva la costruzione di «beni pubblici» federali.

Al contrario, il compromesso del New Generation ***Eu*** (Ngeu), raggiunto dopo aspre trattative tra Paesi «frugali» e «beneficiari», prevede che ai maggiori trasferimenti agli Stati corrisponda una riduzione delle spese per i «beni pubblici» ***europei***. Il Ngeu anche se lascia inalterati i volumi complessivi d'intervento (750 miliardi), introduce due modifiche sostanziali rispetto a quanto proposto inizialmente dalla Commissione. Le sovvenzioni scendono da 500 a 390 miliardi, mentre i prestiti passano da 250 a 360. La riduzione delle sovvenzioni si scarica integralmente sulla parte del pacchetto che avrebbe dovuto potenziare, nelle intenzioni della Commissione, gli investimenti delle imprese, il loro rafforzamento in termini di capitale e la loro transizione energetica in chiave di sostenibilità ambientale. Questi capitoli rimangono come linee di intervento, ma le risorse sono redistribuite agli Stati secondo il nuovo mix di sovvenzioni e prestiti, anziché essere incardinate nel bilancio ***europeo***. Rimangono invariate sia le sovvenzioni destinate agli Stati a sostegno della ripresa, la Recovery and Resilience Facility (312,5 miliardi di ***euro***), che le allocazioni proposte dalla Commissione per i singoli Paesi.

L'Italia è la nazione che più trae vantaggio dal nuovo programma ***europeo***, e nel dibattito nazionale il testo finale è stato celebrato come un successo e come un segno di rinnovata coesione dell'***Europa*** di fronte al Covid. In realtà, se è vero che la discontinuità rispetto al passato è stata forte, l'accordo presenta alcune incognite sul fronte dell'integrazione comunitaria.

In particolare, Next Generation ***Eu*** non può e non deve essere un passo verso quell'Unione dei trasferimenti dai forti ai deboli che alcuni ritengono sia il vero obiettivo da realizzare. Questa linea di pensiero non solo è contraria ai Trattati, che vietano trasferimenti permanenti tra gli Stati, ma è destinata a produrre esiti nefasti, racchiudendo in sé un rischio politico elevato.

Ritornando al paragone con la storia americana, lo storico di Princeton Harold James ha ricostruito gli effetti negativi e le tensioni della transfer union inizialmente concepita da Hamilton, sino alla Guerra di Secessione. Analogamente, un accordo di politica fiscale ***europea*** che si limitasse a trasferire risorse da Nord a Sud senza costruire beni pubblici continentali, e senza un quadro chiaro per bilanciare solidarietà, responsabilità e devoluzione di sovranità fiscale, alimenterebbe tensioni e sospetti di«free-riding» da parte dei Paesi più fragili: prima o poi queste tensioni sarebbero destinate a incorrere in duri responsi nelle urne olandesi, austriache, tedesche.

Nell'immediato, è dunque importante che i piani di Recovery nazionali, oggi declinati esclusivamente sulle esigenze di riforma dei singoli Stati, recuperino con il coordinamento della Commissione una componente di spesa «***europea***» per surrogare, dalla prospettiva dei singoli Paesi, la costruzione di un valore aggiunto comune. L'Italia, maggior beneficiario netto, resta l'osservato speciale degli elettorati nord-***europei***. Il futuro dell'integrazione comunitaria passa anche per la capacità italiana di rassicurarli.

Qualcuno potrebbe pensare che stiamo caricando l'accordo sul Recovery Fund di implicazioni eccessive: di fatto non è un precedente di politica fiscale comune e non introduce nessun rischio politico, in quanto è stato disegnato come un'eccezione al bilancio comunitario, che già prevede di riassorbirlo. Almeno per quattro anni, però, l'***Europa*** sarà uno dei più importanti emettitori di titoli pubblici ad alto rating, concorrendo a stabilizzare i mercati finanziari globali. Un passo indietro per riportare le lancette dell'orologio al mondo prima del Recovery Fund, quando il debito comune ***europeo*** semplicemente non esisteva, potrebbe rivelarsi niente affatto semplice, così come per nulla ovvio si è dimostrato il riassorbimento della cortina di protezione predisposta con le politiche monetarie non convenzionali di quantitative easing. Ma se il debito comune ***europeo*** deve continuare a essere un cardine della stabilità dei mercati finanziari, occorre allora lavorare alla messa a punto di un quadro fiscale coerente: l'alternativa è un serio rischio di destabilizzazione, politica ed economica, dell'assetto attuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (75%); Economic Growth (71%); ***European*** Union (69%); ***European*** Union Regulation + Policy (69%); Politics (65%); Gross Domestic Product (62%)

**Industry:** Budgets (73%)

**Load-Date:** August 24, 2020

**End of Document**

[***Il Viminale ferma Musumeci «Sui migranti decidiamo noi»; il fronte tra stato e regioni***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60NK-58M1-F13X-936X-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

24 agosto 2020 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 2

**Length:** 539 words

**Byline:** Giuseppe Alberto Falci

**Highlight:** L'ordinanza del governatore per sgomberare gli hotspot I complimenti di Salvini e Meloni, le critiche del Pd I 5 Stelle contro Taverna: pensasse piuttosto a far rispettare l'uso della mascherina

**Body**

ROMA Nella notte di sabato il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci batte i pugni e firma un'ordinanza che prevede: entro 24 ore tutti i migranti presenti negli hot-spot e in ogni centro di accoglienza dell'isola dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall'isola. «La Sicilia - avverte - non può essere invasa, mentre l'***Europa*** si gira dall'altro lato e il governo non attiva alcun respingimento».

Da qui si innesca un braccio di ferro che costringe poche ore dopo il ministero dell'Interno a far sapere che la materia «non è di competenza regionale». Ne consegue che l'ordinanza di Musumeci non ha alcun valore: «Il governo è impegnato giorno e notte nella ricerca di soluzioni che servano ad allentare la pressione su Lampedusa e su tutta la Sicilia, ma non si capisce che effetti possa avere l'ordinanza disposta dal presidente della Regione». Controreplica del governatore: «Mia ordinanza nulla? Noi andiamo avanti. La mia misura serve a tutelare la salute».

A questo punto lo scontro scatena la coalizione di centrodestra che plaude all'iniziativa di Musumeci. Non manca il sostegno del segretario della Lega Matteo Salvini: «Ho fatto i complimenti a Musumeci, uomo libero che ha detto: "Entro domani non voglio più un immigrato clandestino in Sicilia"». Esulta poi la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: «La Sicilia, come tutta l'Italia, non può trasformarsi nel campo profughi d'***Europa*** a causa della incompetenza e della furia immigrazionista del governo Pd-M5S». Interviene anche l'azzurra Mariastella Gelmini: «Cosa dovrebbe fare Musumeci? Aspettare qualche timida mossa da Roma mentre la sua isola è al collasso. Basta con questa pericolosa sottovalutazione di un reale problema».

A difesa del governo escono i democratici con Stefano Ceccanti («L'immigrazione è materia esclusiva dello Stato»), Matteo Orfini («L'ordinanza è illegittima, spero il governo la impugni») e ancora il siciliano Carmelo Miceli, responsabile sicurezza del Pd: «L'ordinanza è confusionaria, tecnicamente fragile, contraddittoria, ineseguibile, illegittima e palesemente in contrasto con diverse norme di rango superiore. Insomma, un fallimento».

La cinquestelle Paola Taverna attacca su twitter: «Qualcuno dica a Musumeci che la gestione dell'immigrazione compete allo Stato non a lui. Piuttosto pensasse a far rispettare in Sicilia gli obblighi di sua competenza, come l'uso della mascherina».

Chi invece lancia un grido di allarme è il sindaco di Lampedusa, Totò Martello: «Basta odio e speculazioni. Lampedusa ha bisogno di risposte concrete ed immediate da parte del governo nazionale: è indispensabile avviare immediatamente i trasferimenti per ripristinare condizioni di sicurezza, innanzitutto sanitaria, nel Centro di accoglienza che continua a vivere una situazione inumana di inaccettabile sovraffollamento».

Nella vicenda interviene anche il sindaco di Messina Cateno De Luca: «Non posso sopportare che il presidente della Regione Siciliana passi per un pessimo imitatore del sindaco De Luca. - dice ironico - Era tempo che si svegliasse, firmando l'ordinanza che impone la chiusura di tutti gli hotspot ed i centri d'accoglienza di migranti. Io ho iniziato oltre un mese fa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (94%); Government Departments + Authorities (76%); Heads Of State + Government (75%)

**Industry:** Organic Chemicals (68%)

**Load-Date:** August 24, 2020

**End of Document**

[***Brexit, atto finale Johnson minaccia l'uscita senza intesa***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60SS-R0W1-JDMV-K05C-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

8 settembre 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 12

**Length:** 460 words

**Byline:** Luigi Ippolito

**Highlight:** «Accordo entro il 15 ottobre o Londra lascia il tavolo». E stralcia la clausola sul Nord Irlanda

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

Londra Ultimatum di Boris Johnson alla ***Ue***: o si raggiunge un accordo sulla Brexit entro cinque settimane, oppure Londra abbandonerà il negoziato e si andrà al no deal , un divorzio senza accordi che avrà pesanti conseguenze, a partire dal ritorno di dazi e dogane.

Il premier britannico ha lanciato ieri il suo messaggio, in un discorso alla vigilia della ripresa di quei colloqui che si trascinano da mesi alla ricerca di un patto commerciale complessivo: la Gran Bretagna ha infatti lasciato l'***Unione Europea*** lo scorso 31 gennaio, ma è scattato un periodo di transizione che dura fino alla fine dell'anno e che doveva dare lo spazio per siglare un trattato di libero scambio.

Ma adesso Boris dice che il tempo è scaduto: se non si conclude tutto entro il 15 ottobre, data del prossimo vertice ***europeo***, allora è inutile andare avanti. E per Londra, sostiene, non è poi così male: il no deal sarà «un buon esito», dice il premier, grazie al quale la Gran Bretagna potrà «prosperare potentemente».

E Downing Street sembra volersi bruciare i ponti alle spalle: mercoledì verrà presentata in Parlamento una legge che di fatto straccia parti decisive di quell'accordo di recesso raggiunto alla fine dello scorso anno. In particolare, vengono rimesse in questione le clausole sull'Irlanda del Nord, che lasciavano la provincia nell'orbita regolamentare ***europea*** per evitare il ritorno a un confine rigido con la Repubblica di Dublino a sud. Una mossa che ha fatto infuriare Bruxelles, che già accusa Londra di rinnegare un trattato internazionale, e che rischia di far saltare immediatamente i negoziati.

Ma Boris non sembra preoccuparsi più di tanto. Anzi, proclama che «non faremo compromessi sui fondamentali di ciò che significa essere un Paese indipendente»: Londra infatti sostiene che gli ***europei*** non hanno ancora digerito il fatto che stanno trattando con uno Stato sovrano che non ha nessuna intenzione di sottostare a imposizione esterne. Bruxelles, al contrario, ribatte che non può accettare una concorrenza sleale alle porte di casa.

Le pietre d'inciampo sono sostanzialmente due: i diritti di pesca e gli aiuti di Stato. I britannici non vogliono più dare libero accesso ai pescherecci ***europei*** nelle proprie acque territoriali e chiedono mano libera per le sovvenzioni pubbliche alle aziende. È quest'ultimo punto quello fondamentale: Londra mira a creare dei campioni tecnologici grazie a una politica di sostegno statale (come fanno già America e Cina) e non vuole soffrire barriere imposte dall'***Europa***. Con queste premesse, appare dunque difficile che si raggiunga un accordo: nei giorni scorsi fonti governative davano le chance di un'intesa a non più del 40 per cento, ma è una previsione finanche ottimista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Treaties + Agreements (83%); Trade Treaties + Agreements (78%); ***European*** Union Regulation + Policy (62%)

**Load-Date:** September 8, 2020

**End of Document**

[***Il piano sul Recovery fund: ecobonus al 110% fino al 2024***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60SS-R0W1-JDMV-K06D-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

8 settembre 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 26

**Length:** 488 words

**Byline:** Lorenzo Salvia

**Highlight:** Le proposte del Mise: decarbonizzazione dell'Ilva, conversione all'idrogeno Made in Italy Tra i progetti del Mise anche l'uso della blockchain per tracciare il made in Italy

**Body**

ROMA La conferma per almeno altri tre anni del super-ecobonus e del super-sismabonus, gli incentivi fiscali al 110% che di fatto consentono di ristrutturare casa a costo zero se ci sono miglioramenti di efficienza energetica o di sicurezza antisismica. Le due misure, introdotte dal governo con il decreto Rilancio, scadono al momento alla fine del 2021 ma «potrebbero essere estese per il periodo 2022-2024, con riserva di ulteriore proroga». E l'estensione potrebbe essere possibile grazie al Recovery fund , il piano ***europeo*** di aiuti che solo per questa voce metterebbe a disposizione 30 miliardi di ***euro***. Per il momento si tratta solo di una proposta del ministero dello Sviluppo economico. L'elenco vero e proprio dei progetti da finanziare con i 209 miliardi di ***euro*** messi a bilancio da Bruxelles, il governo lo presenterà solo a gennaio. E prima di allora ci sono tanti passaggi che potrebbero cambiare le carte in tavola. Ma l'estensione del due bonus è una delle misure che nei giorni scorsi il ministero guidato da Stefano Patuanelli ha inviato al ministero per gli Affari ***europei***, che coordina il tutto.

Nella scheda del progetto si sottolinea come «il periodo più ampio darebbe più stabilità ed efficacia anche alla misura già vigente e incoraggerebbe nuovi investimenti da parte degli operatori di mercato». E si ipotizza anche una stima sugli effetti, «con un tasso di intervento di circa l'1% l'anno della superficie complessivamente occupata».

Nelle 37 pagine del documento c'è anche un capitolo dedicato alla «decarbonizzazione, al rilancio produttivo, sociale e territoriale» di Taranto con «l'utilizzo dell'idrogeno in una prospettiva di medio-lungo termine» per le acciaierie ex Ilva. Ma decarbonizzazione e idrogeno non riguardano solo Taranto, visto che per una serie di altri progetti ci dovrebbero essere in tutto, sempre secondo le richieste del ministero, 4,5 miliardi di ***euro***. C'è poi un piano per l'intelligenza artificiale nella produzione industriale e non solo, un progetto per mettere a regime l'utilizzo del blockchain , il registro digitale non modificabile, per la tracciabilità dei prodotti made in Italy . E anche 350 milioni di ***euro*** per arrivare alla costruzione del deposito unico per i rifiuti radioattivi, progetto che si trascina da anni perché nessun Comune ne vuole sentir parlare.

Ci sono poi una serie di incentivi per il reshoring , il ritorno in Italia delle aziende che avevano delocalizzato all'estero, e anche nuove risorse per la liquidità delle aziende con la creazione di una banca pubblica degli investimenti. Tutte proposte che al momento portano la firma di un solo ministero e hanno davanti un percorso lungo e tortuoso. Secondo la Banca d'Italia, se l'intero Recovery fund dovesse essere usato dall'Italia senza inefficienze, lo scenario più favorevole prevederebbe un «aumento cumulato del livello del Pil di circa 3 punti percentuali entro il 2025».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Manufacturing Facilities (94%); Securities + Other Investments (90%); Agriculture Regulation + Policy (82%); Economic Growth (69%); Gross Domestic Product (69%); National Debt (62%)

**Industry:** Marketing + Advertising (63%); Agriculture (61%)

**Load-Date:** September 8, 2020

**End of Document**

[***Spread a 136, minimi da febbraio Meno vincoli Ue fino al 2021***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93HY-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

23 settembre 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 43

**Length:** 507 words

**Byline:** Francesca Basso

**Highlight:** Bruxelles: a primavera il punto sul Patto di Stabilità. La Fed: sì a un nuovo piano di aiuti

**Body**

Chiarimenti da Bruxelles per la stesura della Legge di Bilancio che deve essere inviata alla Commissione a metà ottobre e che dovrà già tenere in considerazione le riforme principali dei Piani di resilienza previsti dal Recovery Fund. In una lettera (non di prassi) inviata all'Italia e a tutti gli Stati membri, il commissario all'Economia Paolo Gentiloni e il vicepresidente della Commissione ***Ue*** Valdis Dombrovskis hanno fornito ulteriori spiegazioni su alcuni aspetti legati al Recovery Fund e alla sospensione del Patto di Stabilità, con la conferma che non sarà reintrodotto nel 2021 «alla luce dell'incertezza» generale.

La valutazione delle leggi di Bilancio avverrà comunque a novembre, come di consueto dopo le previsioni macroeconomiche, ma sarà concentrata sulla qualità delle misure previste e non sugli obiettivi da rispettare vista la sospensione del Patto, anche se continua l'azione di monitoraggio dell'evoluzione del deficit e del debito pubblico. La Commissione, spiega la lettera nata dalla necessità di maggiore chiarezza emersa durante le discussioni dell'ultimo ***Eurogruppo*** a Berlino, «presterà particolare attenzione alla qualità delle misure di bilancio prese e pianificate, per attutire l'impatto della crisi, sostenere la ripresa e rafforzare la resilienza, tenendo in considerazione la sostenibilità fiscale» delle misure stabilite. La valutazione coprirà anche «il possibile impatto delle garanzie fornite dal governo». Quindi la Legge di Bilancio 2021 «deve tenere il più possibile in considerazione l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti» dal Recovery fund. Si tratta delle riforme raccomandate a ciascun Paese dalla Commissione a maggio e degli investimenti che devono essere in linea con le priorità ***Ue*** su transizione green e digitale.

I Paesi ***Ue*** sono concordi, come è anche emerso all'ultimo ***Eurogruppo***, che «le politiche di bilancio degli Stati membri dovrebbero continuare a sostenere la ripresa per tutto il 2021» e solo «quando le condizioni economiche lo consentiranno» dovranno «perseguire politiche mirate a ottenere posizioni di bilancio prudenti nel medio termine». Tuttavia, fanno presente Gentiloni e Dombrovskis, «a primavera 2021, tenendo conto delle aggiornate previsioni macroeconomiche, rivaluteremo la situazione e faremo il punto sull'applicazione della clausola di salvaguardia» del Patto di Stabilità. Inoltre la Commissione suggerisce agli Stati membri di riesaminare regolarmente gli orientamenti di bilancio. Intanto un dato positivo arriva per l'Italia all'indomani del voto dallo spread, che ieri ha chiuso a 136 punti, scivolando ai minimi da febbraio.

La cautela verso una ripresa economica «molto incerta, disomogenea e incompleta» come l'ha definita la presidente della Bce Christine Lagarde, è comune con gli Usa. Ieri il presidente della Fed Jerome Powell ha detto che farà tutto il possibile per sostenere l'economia per tutto il tempo necessario. E il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, ha parlato di «un pacchetto di aiuti mirato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Policy (82%); ***European*** Union (63%); Economic Conditions (62%)

**Industry:** Budgets (94%)

**Load-Date:** September 23, 2020

**End of Document**

[***Proposta Cirio: «Un premio per chi non licenzia»; Lavoro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93PD-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

23 settembre 2020 mercoledì

TORINO Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** TORINO; Pag. 11

**Length:** 383 words

**Body**

«Chi non licenzia, va premiato». Alberto Cirio lancia l'idea degli incentivi anti-esuberi. «Nell'incertezza nessuno assume, nell'incertezza nessuno investe», ha argomentato così la sua proposta il governatore del Piemonte nel corso degli Stati generali del Lavoro che si sono tenuti ieri al Politecnico. «Non si può proibire per sempre alle aziende di licenziare, ma bisogna trovare un modo per rendere conveniente non farlo». Perciò ha poi aggiunto Cirio «le istituzioni devono chiudere al più presto la pagina elettorale e lavorare concretamente all'emergenza dell'occupazione». Secondo il presidente del Piemonte «il governo deve premiare chi non licenzia». Perché chi «si impegna a mantenere l'attuale livello occupazionale per due-tre anni» dovrebbe avere garantita «una convenienza economica immediata che gli consentirà di fare investimenti e rimanere sul mercato». Le risorse a disposizione per sostenere le imprese, e quindi il lavoro, non mancano.

E sono contenute nel Recovery Plan, i 208 miliardi di ***euro*** che l'***Unione Europea*** verserà, in parte a fondo perduto (68 miliardi) e in parte sotto forma di prestiti, nelle casse dello Stato. Bisogna decidere come spenderli. E oggi c'è ancora poca chiarezza. Nell'agenda ideale di Cirio il lavoro è una priorità, si tratta di soldi che «devono servire alle aziende per non licenziare». Ma non vanno dimenticate le infrastrutture. «Asti-Cuneo, Terzo Valico, opere di accompagnamento alla Torino-Lione». La lista della spesa da presentare al premier Giuseppe Conte si allunga quando la sindaca Chiara Appendino ha preso la parola. «Da qualche mese lavoriamo al Recovery Fund. L'Ance ci ha chiesto di indicare le priorità: di sicuro ci sono le infrastrutture, tra le quali rientra la Linea 2 della Metropolitana ma anche l'innovazione della pubblica amministra zione, il tema del digitale e il tema dell'ambiente, cioè resilienza e cambiamento climatico». Appendino ha sottolineato la centralità di tre questioni: «innova- zione e welfare di pari passo, la formazione con una grande coesione del sistema imprenditoriale e atenei e nuove filiere per i giovani. La sindaca ha poi ricordato i progetti per l'area Tne a Mirafiori dove «sorgerà il Competence center che consentirà di attrarre imprese e la sfida dell'intelligenza artificiale». ( c. b. )

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Small Business (93%); Human Resources + Personnel Management (92%); Economic Growth (90%); Environment + Natural Resources (83%); Business Forecasts (77%); Communities + Neighborhoods (69%); Labor + Employment (68%); ***European*** Union (65%); Riots (65%); Securities + Other Investments (65%); Economic Conditions (64%); Land Use + Development (61%)

**Industry:** Budgets (64%); Agriculture (63%); Broadband (63%); Construction (63%)

**Load-Date:** September 23, 2020

**End of Document**

[***Michel in quarantena, vertice Ue rinviato; Bruxelles***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93GW-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

23 settembre 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 26

**Length:** 159 words

**Byline:** Fr. Bas.

**Body**

Quarantena preventiva. Il presidente del Consiglio ***europeo*** Charles Michel ha dovuto posticipare il vertice straordinario dei capi di Stato e di governo dell'***Ue*** in programma giovedì e venerdì. La riunione si terrà l'1 e 2 ottobre. La misura si è resa necessaria perché uno degli agenti addetti alla sua sicurezza, con il quale Michel è stato in stretto contatto all'inizio della scorsa settimana, è risultato positivo al Covid-19. Il presidente viene sottoposto regolarmente ai test e due giorni fa è risultato negativo, ma nel rispetto delle regole belghe, da ieri è in isolamento. La scorsa settimana Michel ha incontrato i premier greco Mitsotakis e maltese Abela, e il presidente di Cipro Anastasiadis. A luglio si era tenuto il primo summit di persona, dopo il lockdown. E anche quello di questa settimana era previsto in presenza. Al centro le tensioni con la Turchia e le sanzioni alla Bielorussia, la Brexit, il Recovery Fund.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (93%); Manufacturing Facilities (82%); Executives (80%); Nontariff Barriers (76%); Public Debt (76%); Economic Growth (75%); Embargoes + Sanctions (69%); Fines + Penalties (69%); Human Rights Violations (69%); Territorial + National Borders (69%); Water Quality (67%); ***European*** Union Regulation + Policy (65%); Agriculture Regulation + Policy (63%); Excise Tax (62%)

**Load-Date:** September 23, 2020

**End of Document**

[***«Ora più gioco di squadra» Zingaretti detta la sua agenda; Elezioni gli scenari post voto «Decreti sicurezza nel primo Consiglio dei ministri». E preme sui fondi Ue «Io nel governo? Non lo rivendico». Ma anche Renzi lo vuole vicepremier***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93FK-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

23 settembre 2020 mercoledì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 2.3

**Length:** 656 words

**Byline:** Maria Teresa Meli

**Highlight:** L'avvertimento Il messaggio sulle decisioni collegiali contro le fughe in solitaria del premier

**Body**

ROMA

L'altro ieri sera a parlamentari e collaboratori aveva fatto le sue raccomandazioni: «Sobrietà, non facciamo come gli altri, tanto i numeri parlano da soli». E sobriamente, il pomeriggio dopo, Nicola Zingaretti si è presentato nella sala stampa del Nazareno per dettare l'agenda alla maggioranza, al partito e al governo. Anzi, a quest'ultimo propone proprio «una nuova agenda» perché «si è aperta una fase nuova». E a Giuseppe Conte (che, come tutto l'esecutivo, non si «deve sedere», ma piuttosto muoversi e fare «in fretta»), il leader del Pd manda un preciso messaggio: «Ci auguriamo che si rafforzi il gioco di squadra» (anche per l'elezione del prossimo capo dello Stato). Tradotto: niente più fughe in solitaria del premier, ma decisioni collegiali.

Al governo il segretario dem chiede che «le modifiche dei decreti sicurezza vengano approvate nel primo consiglio dei ministri utile». E poi «bisogna entrare nel vivo del Recovery Fund», decidere che fare di quei soldi, che, a suo giudizio, debbono servire anche per «un grande piano di occupazione giovanile e femminile».

Sul Recovery fund sarà utile anche la «collaborazione delle opposizioni», e, sottolinea il segretario dem, Forza Italia ha già dato segnali in questo senso. Infine, il Mes. Niente approcci «ideologici» al tema, e per dribblare le contrarietà dei 5 Stelle Zingaretti propone a Roberto Speranza di «presentare una grande piano per la sanità». Così sarà chiaro a tutti che per avere una sanità pubblica efficiente occorre «attivare i canali del Mes». A meno che, chiosa maliziosamente Andrea Orlando che siede accanto al segretario, «non si preferisca la sanità privata».

Queste le richieste al governo: nell'elenco non c'è il rimpasto. «È una questione che Conte valuterà nella sua autonomia». E non c'è nemmeno l'ingresso di Zingaretti al governo con i galloni di vice premier: «Io nell'esecutivo? Non c'è nessuna rivendicazione di un posto». Anche se nel Pd c'è ancora chi è convinto che se il segretario entrasse nell'esecutivo sarebbe più facile mandare in porto le proposte dei dem. E pure Renzi si mostra favorevole all'ipotesi.

Ma Zingaretti ha delle richieste anche nei confronti della maggioranza, perché «va aperta la fase due delle riforme». Quindi il segretario dem annuncia una proposta pd per «il superamento del bicameralismo paritario», che viene incontro alle richieste di Matteo Renzi. Al quale si chiede in cambio di dare il via libera alla riforma elettorale. Poi il leader dem sollecita la riforma dei regolamenti parlamentari, inevitabile con il dimezzamento di senatori e deputati. Quindi avanza un'altra proposta: la riforma del sistema delle autonomie locali. L'idea di Luigi Di Maio di tagliare gli stipendi dei parlamentari non sembra riscuotere grande successo al Nazareno: «Se ne può discutere ma non è una priorità. Di Maio rinnovi il repertorio perché la retorica anti casta comincia a stufare», taglia corto Orlando.

E poi c'è il partito: «Va rinnovato, non mollo su questo». Se ne discuterà in Direzione e nell'Assemblea nazionale che si terrà dopo i ballottaggi. Zingaretti non punta a un congresso, perché, dice, «diventa solo un referendum sui nomi», lui vuole «aprire il Pd alla società e a un confronto con il Paese». Non più un partito di soli iscritti, dunque.

Zingaretti apre e chiude la conferenza ricordando che lì dove si è votato l'alleanza di governo ha preso il 48,7%, due punti più del centrodestra. «Il Pd è il pilastro di questa coalizione». E Orlando aggiunge: «Quindi deve pesare di più». Del resto, il senso della conferenza stampa è anche questo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

La parola

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha proposto al ministro della Salute Roberto Speranza di mettere a punto «un grande piano per la sanità». È questo il modo con cui il leader dem pensa di poter convincere il Movimento 5 Stelle a dare via libera all'utilizzo dei fondi del Mes specificamente destinati alle spese sanitarie

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (93%); Labor + Employment (88%); Labor Unions (88%); Health Care Policy (87%); Tobacco + Health (82%); Politics (81%); Conferences + Conventions (71%); Discrimination (63%); Gender Equality (63%); Tobacco Regulation + Policy (63%)

**Industry:** Budgets (84%)

**Load-Date:** September 23, 2020

**End of Document**

[***«Un patto politico con gli alleati che dia certezze per tutta la legislatura»; i democratici***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93FV-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

23 settembre 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 6

**Length:** 962 words

**Byline:** Maria Teresa Meli

**Body**

ROMA Goffredo Bettini, lei ha sempre propugnato l'alleanza con i 5 Stelle, ma in Liguria non ce l'avete fatta. E forse se vi foste alleati con loro in Puglia e Campania cambiando candidati avreste perso anche lì...

«In Liguria la partita era compromessa da tempo. Sansa ha combattuto bene. Ma davvero non è lì la sostanza del voto, che è stata piuttosto una grande affermazione del Pd e dei suoi candidati nelle regioni fondamentali: Toscana, Campania e Puglia. È del tutto evidente che il risultato positivo lo abbiamo conquistato anche per una strategia vincente che innanzitutto Zingaretti e il gruppo dirigente hanno perseguito tenacemente per un anno, tra diffidenze, derisioni e offese. Ne so qualcosa anche io. La verità è che il premier Conte e l'alleanza di governo che lo sostiene hanno salvato il Paese. Il Pd è riconosciuto come il pilastro di tutto il campo democratico. La nostra classe dirigente nei territori è stata premiata per il grande lavoro svolto e per la credibilità dei programmi. La destra che fino a qualche mese fa sembrava inarrestabile inizia a sgonfiarsi. Ma voglio dire una cosa in più: Giani, De Luca e Emiliano hanno vinto nettamente anche per un voto disgiunto che è stato possibile grazie ad un profilo unitario del Pd, non respingente. Abbiamo potuto chiedere e ottenere il voto "utile" perché siamo stati percepiti, al contrario del passato, accoglienti, non boriosi né ostili agli altri. Nel voto al Pd si è espressa la cosiddetta "vocazione maggioritaria" nei processi reali, nella battaglia ideale e politica; non in modo ideologico e prepotente; né come occupazione di tutto il campo di alternativa al sovranismo, in una sorta di illusione bipartitica morta da tempo».

Il Pd ha vinto ma i 5stelle sono andati male, questo non può portare fibrillazioni nel governo e tra gli alleati?

«Il Pd è il primo partito italiano. Si diano pace quelli che lo volevano morto. O sostenevano che stavamo sbagliando tutto e ci consideravano subalterni a Di Maio. Tuttavia non gioisco delle difficoltà dei 5 Stelle o di altri alleati. Certamente la nuova forza del Pd potrà garantire quel salto di qualità anche da me più volte invocato: una maggiore sintonia tra i partiti di governo, essenziale per ricostruire l'Italia dopo l'emergenza; l'avvio rapido di un processo di riforme da tempo attese; l'utilizzo del Recovery fund non dispersivo ma concentrato su alcune strategie innovative che i cittadini possano comprendere e apprezzare: lo sviluppo green, la valorizzazione del nostro capitale umano (a partire dai giovani e dalle donne), politiche di crescita per realizzare più giustizia sociale. E infine, i cambiamenti istituzionali e regolamentari che completino il processo avviato con il Sì. Una parte degli elettori ha votato No; tra essi non pochi del Pd. Guai ad atteggiamenti di iattanza da parte nostra. Piuttosto quei voti ci daranno ulteriore forza per mantenere gli impegni assunti, a partire dalla riforma della legge elettorale».

Giuseppe Conte in campagna elettorale non si è fatto vedere e ha lasciato solo Zingaretti. Come giudica questo atteggiamento?

«Il premier si è speso per un'alleanza simile a quella nazionale in tutti i territori. Il suo appello non è stato accolto. È naturale che questo abbia imposto un suo maggiore riserbo. Inoltre, il governo del Paese è un livello diverso da quello delle elezioni regionali e amministrative. Conte la sua parte decisiva l'ha fatta governando bene. La vittoria ottenuta sarebbe stata impensabile con un premier inviso ai cittadini. Comunque, in assenza di una sufficiente spinta unitaria degli alleati, abbiamo dovuto essere unitari per due: per noi e per gli altri».

Pensa ancora sia necessario un rimpasto dopo questo voto?

«Il Pd non vuole poltrone o equilibri di potere più vantaggiosi. Piuttosto da tempo indichiamo l'esigenza di un rafforzamento politico e programmatico della coalizione attorno a Conte. Spetta al premier trovare i modi per realizzarlo».

Lei ha spesso contatti con Conte, cosa gli consiglierebbe di fare ora?

«Utilizzare le risorse ***europee*** per cambiare l'Italia, risanando ingiustizie e povertà; guardando alle meravigliose possibilità del Mezzogiorno; sostenendo con la massima energia le forze produttive, i lavoratori e le imprese sane e anche quelle tantissime partite Iva che non evadono, garantendo un tessuto di laboriosità e tenuta sociale nei territori. Nuove politiche di lotta a ogni forma di rendita, la vera strozzatura della crescita del Paese negli anni passati. Su questo serve accelerare».

Matteo Renzi, dopo questi risultati elettorali, secondo lei tornerà nel Pd?

«Rispetto Renzi, Carlo Calenda e Emma Bonino. Diversi tra loro ma tutti di valore. Farebbero bene tuttavia ad ammettere che i loro singoli progetti non hanno prospettive. Criticare o addirittura bombardare un governo che ha dimostrato di poter guidare l'Italia con saggezza ed efficacia, così forte e apprezzato nel contesto ***europeo*** è incoerente a quei principi liberaldemocratici che essi intendono professare. Trovino il modo di unire quell'area, per farla contare in modo costruttivo nell'azione dell'attuale esecutivo. Anche di loro c'è bisogno. È il momento della responsabilità, per un patto politico e programmatico che dia certezze all'Italia nel corso di tutta la legislatura. La destra ha preso un colpo micidiale. Ma se sbagliamo, in un momento può rialzare la testa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Bettini: si dia pace chi voleva morto il nostro partito Non siamo interessati a poltrone o equilibri di potere

La parola

~

Dopo i risultati delle Regionali e del Referendum potrebbe porsi il problema di un riassetto della squadra di governo. Ufficialmente il Pd non ha chiesto un rimpasto, né pare lo voglia il premier Conte. Ma l'ipotesi resta al centro del confronto tra Pd e M5S

~

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%)

**Load-Date:** September 23, 2020

**End of Document**

[***«Il governo va bene così com'è» Conte chiude al rimpasto (e al Mes); Il retroscena***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93FP-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

23 settembre 2020 mercoledì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 607 words

**Byline:** Monica Guerzoni

**Highlight:** Il Copasir ascolta il premier sulle nomine degli 007: intervenga il Parlamento

**Body**

ROMA Giuseppe Conte rivede la luce dopo la «clausura» pre-elettorale a Palazzo Chigi. Ed è così contento per l'esito del voto che, dopo aver stoppato il rimpasto e scherzato sulla sua presunta «inamovibilità», si concede una passeggiata in centro. Un cittadino con qualche simpatia negazionista lo avvicina: «Ma queste mascherine dobbiamo tenerle?». E il capo del governo giunge le mani in preghiera: «Ma tu vedi i numeri dei contagi? Conosci i numeri oppure i morti non esistono? Non diciamo stupidaggini».

Per Conte è il giorno del grande sollievo. Il governo è più solido e la prospettiva di arrivare al 2023 si fa concreta. Ma il premier, che sulle Regionali non ci ha messo la faccia, non vuole sembrare incoerente e si morde la lingua: «Un bell'esercizio di democrazia, nonostante l'emergenza. Un bel risultato e poi tutte le forze che sostengono la maggioranza hanno motivo di soddisfazione». Chi più e chi meno, ma questo Conte non può dirlo. Quel che gli preme è smentire chi sperava di mandarlo a casa: «Non mi sono mai sentito in bilico e non mi sento inamovibile. Ma se non saremo capaci di attuare i progetti del Recovery sarò io il primo a dire che il governo deve andare a casa, con ignominia».

Il tema del dopo voto è il rimpasto e Conte non schiva la domanda che più di ogni altra lo tormenta: «Sono contento della squadra perché è coesa, i ministri hanno lavorato con grande impegno». E ancora, perché sia chiaro che non ci pensa proprio: «Io non avverto assolutamente l'esigenza di un rimpasto». Il pareggio alle Regionali ha mutato l'equilibrio nella sua maggioranza, dove il Pd è più forte e M5S e IV sono più deboli. Ma Conte, che ci ha parlato anche ieri, si è convinto che «Zingaretti non chiede rimpasti». Le voci su un presidente del Lazio pronto a traslocare al governo come vicepremier e ministro dell'Interno verrebbero dai suoi nemici interni, è l'idea che circola tra i ministri più vicini al premier. E Conte lo dice in chiaro: «Non mi sembra che il Pd ponga il tema del rimpasto, ma pone un problema di rilancio dell'azione di governo». E quando gli si fa notare che Zingaretti lo incalza sui fondi ***europei*** per la sanità, di nuovo lui smentisce attriti: «Il Paese deve correre, quindi anche io ho fretta... Come vedete io e Zingaretti siamo in assoluta sintonia».

Non è del tutto così, a cominciare proprio dai 37 miliardi del Mes. I dem si preparano ad alzare la voce, mentre Conte non fa che frenare: «Prima bisogna elaborare un piano per la sanità, dopodiché andremo a vedere quanto costa. Sì Mes e no Mes è una questione pregiudiziale su cui non mi pronuncio». Il non detto è che il premier ritiene inevitabile una spaccatura dei 5 Stelle al Senato, col forte rischio di innescare una crisi. Ragion per cui il primo punto dell'agenda di Zingaretti per la «fase due delle riforme» sembra destinato a essere depennato. In compenso sui decreti sicurezza di Salvini il presidente a parole accelera: «Le modifiche le portiamo al più presto e ci sarà una sorpresa, un piano di rimpatri molto più efficiente».

E il Movimento? Conte osserva che «gli amici del M5S hanno di che consolarsi, perché sono stati promotori della consultazione referendaria». Ed è chiaro il tentativo di riequilibrare i pesi: «Non credo si aspettassero brillanti risultati alle Regionali...». Se li aspettava di certo Salvini, al quale Conte promette «grandi occasioni di confronto» sul Recovery. Qualche apertura sembra che il premier l'abbia fatta anche sulle nomine degli 007, dopo le due ore di audizione al Copasir. L'organismo presieduto dal leghista Raffaele Volpi ha chiesto al Parlamento di intervenire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

385

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Heads Of State + Government (94%); Economic Crisis (75%); Wages + Salaries (75%); Health Care Policy (61%)

**Load-Date:** September 23, 2020

**End of Document**

[***Il Recovery fund non dimentichi la scienza; Nativi Analogici Invecchiati Digitali***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60X0-8TR1-F13X-93JC-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

23 settembre 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 46

**Length:** 391 words

**Byline:** Massimo Sideri

**Body**

A pochi chilometri da New York è possibile visitare un curioso «monumento nazionale»: una gigantesca antenna a forma di corno, da cui il nome, Horn Antenna. Il sito è collegato con i Bell labs, famosi per la quantità di premi Nobel vinti dai suoi ricercatori. In effetti nel 1964 due giovani scienziati, Arno Penzias e Robert A. Wilson, si stavano dedicando alle loro onde legate alle telecomunicazioni quando, grazie all'antenna, inciamparono in un bizzarro fenomeno: un brusio di fondo che nessuna accortezza riusciva ad annullare.

Quel fastidioso ronzare era l'eco del Big Bang e per quella scoperta Penzias e Wilson, qualche anno dopo, ritirarono il loro premio Nobel per avere dimostrato ciò che era solo una teoria: l'intero universo è il risultato di una «noce» esplosa 13 miliardi di anni fa. Oggi i Bell Labs, seppure ancora prestigiosi, non hanno più la libertà nella sperimentazione che avevano una volta, ma l'aneddoto è utile per comprendere come la scienza, e con essa il progresso, proceda con un suo curioso senso dell'umorismo. Tanto per ricordare: oggi la tecnologia della geo-localizzazione con cui funziona ogni smartphone non sarebbe possibile se Albert Einstein non avesse decifrato le leggi della gravitazione con la teoria della relatività. Tutto ciò appare scontato e affascinante, almeno quanto può risultare noioso parlare di finanziamenti. Eppure senza la parte delle percentuali e dei bilanci dovremmo dire addio a tutto il resto. Oggi più che mai risulta chiaro come le economie e l'occupazione dei Paesi crescano grazie agli investimenti in scienza e innovazione. Ce lo ripetiamo, ma non ci ascoltiamo. Un dossier dell'Istat ha appena rivelato che la propensione degli investimenti in ricerca e sviluppo delle aziende dovrebbe scendere, causa Covid-19, di circa il 5 per cento rispetto al 2019. Lo Stato dovrebbe colmare in parte questa dieta, con un più 3 per cento. Ma la somma rimane infelice. L'Italia investe solo l'1,3 per cento del Pil: circa 23 miliardi. L'ambizione di salire al 2 per cento per tallonare i Paesi ***europei*** (la media è del 2,4, la Germania arriva al 3) è stata promessa a più riprese da più governi e richiamata dal #Piano Amaldi. Ma quando ci sono da fare i conti l'oblio cade sulla Horn Antenna. Non potremmo usare, almeno in parte, il Recovery fund? L'occasione è unica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); Awards + Prizes (93%); Health Care Professionals (83%); National Debt (78%); Gross Domestic Product (76%); Nurses + Nursing (70%); Public Debt (61%)

**Industry:** Telecommunications (69%)

**Load-Date:** September 23, 2020

**End of Document**

[***Europa verso un accordo sui viaggi interni; Primo piano La ripartenza la diplomazia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:6115-VKW1-JDMV-K0NJ-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

8 ottobre 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 10

**Length:** 505 words

**Byline:** Francesca Basso

**Highlight:** Le zone verranno classificate per il rischio di contagio Restano nodi da sciogliere: test e durata delle quarantene Tabella di marcia Martedì prossimo al Consiglio Affari Generali saranno sciolti gli ultimi nodi

**Body**

Sono oltre 6 milioni i casi di Covid-19 confermati in ***Europa*** dall'inizio della pandemia. Tra gli Stati ***Ue*** cresce la preoccupazione per una seconda ondata di contagi. Da mesi i governi ***europei*** tentano un approccio coordinato alle misure di contenimento, sotto impulso anche della Commissione ***Ue***, ma senza successo: salute e frontiere sono di competenza esclusiva degli Stati membri, che non vogliono rinunciare alla propria sovranità. Si intravede, però, uno spiraglio di intesa almeno su due punti: una mappa a colori dell'***Ue*** che classifichi su base regionale, in base a criteri comuni, il tasso di rischio nei diversi Paesi e un modulo comune ***europeo*** per localizzare i viaggiatori (ora cambia da Stato a Stato). L'accordo potrebbe arrivare martedì prossimo al Consiglio Affari generali.

Il dossier è in mano alla Germania, che ha la presidenza di turno dell'***Ue***. La sua proposta di compromesso per una «raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato alle restrizioni al libero movimento in risposta alla pandemia da Covid-19» è stata discussa ieri dagli ambasciatori ***Ue*** (Coreper) e tornerà sul loro tavolo venerdì per l'ultimo passaggio formale prima del Consiglio Affari generali. Non tutti gli Stati concordano pienamente con la proposta, fonti diplomatiche vicine al dossier spiegano che è stata raggiunta una «maggioranza qualificata» a sostegno del testo. Il tentativo sarà quello di introdurre alcune modifiche per venire incontro alle richieste dei governi ma non a scapito dell'equilibrio raggiunto. L'obiettivo è procedere senza perdere ulteriore tempo. La proposta punta a evitare «misure unilaterali» che danneggiano l'economia e complicano la vita dei cittadini ***Ue***, e a limitare le restrizioni a quando sono «strettamente necessarie» e nel modo meno discriminatorio possibile, applicandole alle persone che arrivano da aree o regioni specifiche particolarmente colpite dal virus e non all'intero Paese di appartenenza. «Il dibattito è stato costruttivo», ha spiegato una fonte diplomatica ***Ue*** vicina al dossier, dopo l'incontro tra gli ambasciatori. «Far decollare il più rapidamente possibile le raccomandazioni del Consiglio sul coordinamento sul Covid-19 - ha aggiunto - è obiettivo condiviso. Siamo sulla buona strada».

Restano da sciogliere alcuni nodi, come l'armonizzazione della durata dell'autoisolamento (ad esempio in Belgio è una settimana, in Italia 14 giorni) e la convergenza sulle procedure di test per i viaggiatori che provengono da aree considerate ad alto rischio. La mappa del rischio di trasmissione del virus, che sarà aggiornata settimanalmente dal Centro ***europeo*** per la prevenzione e il controllo delle malattie sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati, avrà quattro colori (verde, arancione, rosso e grigio) in base all'incidenza cumulativa dei casi di Covid-19 su 100.000 abitanti a livello regionale nei 14 giorni precedenti, la percentuale di test positivi sui test effettuati e il numero di test su 100.000 abitanti eseguita nell'ultima settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); ***European*** Union Regulation + Policy (63%)

**Load-Date:** October 8, 2020

**End of Document**

[***Lascia un eurodeputato La Lega perde il primato del Parlamento europeo; E Ceccardi resta a Strasburgo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:6115-VKW1-JDMV-K0NS-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

8 ottobre 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 13

**Length:** 154 words

**Body**

La delegazione della Lega nel Parlamento ***europeo*** perde un ***eurodeputato***, Andrea Caroppo, e di conseguenza anche il primato di primo partito dell'emiciclo, che deteneva fino ad oggi a pari merito con la Cdu-Csu di Angela Merkel. Ora la Lega, che alle ultime elezioni ***europee*** ha ottenuto un buon successo elettorale portando a Bruxelles una folta delegazione, ha 28 ***euro***-parlamentari e i tedeschi 29. L'ormai ex deputato ***europeo*** leghista è passato fa tra i Non Iscritti, lasciando il gruppo Id. La decisione, ha spiegato, è una conseguenza delle ultime elezioni regionali in Puglia, dove la Lega ha contestato la candidatura del meloniano Fitto. Tanto che ora non si esclude un passaggio di Caroppo proprio tra le fila dei Conservatori presieduti dalla leader FdI: «Ora no, vedremo», si schermisce lui. Susanna Ceccardi, invece, già candidata governatrice in Toscana, ha annunciato che rimarrà a Bruxelles. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); ***European*** Union (69%)

**Load-Date:** October 8, 2020

**End of Document**

[***Neonazisti greci: dal Parlamento al carcere; La sentenza***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:6115-VKW1-JDMV-K0P1-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

8 ottobre 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 18

**Length:** 722 words

**Byline:** Andrea Nicastro

**Highlight:** Condannati per «organizzazione criminale» 68 membri di Alba Dorata, terza forza alle ***Europee*** 2014 Le lacrime di Magda, la mamma del rapper ucciso dall'«eroe» del partito Il crollo dei consensi Alle elezioni del 2019 il partito ha ottenuto lo 0,11 per cento e nessun seggio

**Body**

I neonazisti di Alba Dorata, 9% alle elezioni ***Europee*** del 2014, terzo partito della Grecia-culla-della-democrazia, erano criminali. Cinque anni di indagini hanno accertato un omicidio, due tentati omicidi, minacce, maltrattamenti, armi illegali. Le vittime erano immigrati, neri, sinistrorsi, ***europeisti*** e chiunque non abbassasse la testa alle loro parole d'ordine. «Popolo, esercito, sangue, onore, patria». Attaccavano sugli autobus, nei mercati, di notte, nei quartieri che avevano deciso di «proteggere», come squadracce, come criminali. Volevano «ripulire» la Grecia dalla «sporcizia» (di chi non la pensava come loro) e, dopo un transito di alcuni anni sugli scranni parlamentari di Atene e Bruxelles, sono finiti dietro le sbarre. Ieri la Corte d'appello ha condannato 68 esponenti del partito per organizzazione criminale. Tra loro 18 ex parlamentari.

Fuori dall'aula 20mila persone hanno festeggiato il colpo di reni della loro democrazia. Il processo ai neonazisti di Atene non regge la proporzione con quello del 1946 a Norimberga ai gerarchi hitleriani, ma se la Repubblica di Weimar o il regno dei Savoia avessero processato le camice brune e nere, forse a Norimberga non si sarebbe mai arrivati. La democrazia greca, dal premier di centrodestra all'opposizione di centro sinistra, è orgogliosa della sentenza, fiera di aver attivato gli anticorpi della democrazia.

Diversi, secondo i giudici, i gradi di responsabilità. Il leader e fondatore Nikos Michaloliakos, militare espulso dall'esercito, negazionista della shoah, razzista, xenofobo, era il capo, l'ideologo. Tradotto: il mandante. Sei ex parlamentari facevano parte della sua cupola, altri 12 deputati erano complici, i restanti 50 attivisti indagati (tra candidati, consiglieri comunali e provinciali) solo fiancheggiatori. I giudici devono ancora stabilire le pene, ma dovrebbero oscillare tra i 5 e i 15 anni.

Chi rischia l'ergastolo è l'eroe del partito, l'ex manovale e assassino Giorgos Roupakias. Accoltellò nel 2013 il rapper Pavlo Fyssas, attivista di sinistra che nelle sue liriche raccontava l'espansione di Alba Dorata nei quartieri operai del Pireo. Sua madre, Magda Fyssas, alla lettura della sentenza ha pianto. «Pavlo mio, ce l'hai fatta». È stata questa donna, più dei politici, ad impedire che le indagini si arenassero. Aveva sentito il figlio rappare la sua denuncia profetica: «e chi mi promette un coltello nella schiena, io lo aspetto, non piangerò, non avrò paura». La registrazione delle telefonate di minaccia ricevute dal ragazzo ha scoperchiato il marcio.

«Venite davanti al tribunale - aveva chiesto Magda Fissas - venite tutti, dobbiamo difendere Pavlo questa volta». La polizia era schierata con almeno duemila agenti e frange del corteo hanno attaccato il cordone di sicurezza. La festa per la sentenza si è trasformata in un fuggi fuggi caotico. L'incidente, però, non cambia il significato politico del verdetto di ieri.

Seminare odio, esibire e incoraggiare comportamenti violenti non è un atto politico, ma criminale. L'ascesa dell'estrema destra xenofoba, antieuropea e intollerante è stata favorita dai piani di austerità imposti proprio dall'***Ue***, dalla crisi finanziaria e dall'ondata di povertà che ha investito il Paese nel decennio passato. Ora sembra essersi fermata in Grecia e, forse, nel resto d'***Europa***.

Ma bisognava vederli sei o nove anni fa, i neonazi greci per le strade di Atene. Sfilavano con le fiaccole e i passamontagna, in schiere compatte, falangi della loro personale guerra ai non-greci. Quei cortei erano parodie da film di fantapolitica. Al centro della loro bandiera un qualcosa (il meandro di Rodi) che non era un omaggio alla Grecia classica, ma una svastica appena mascherata. L'estetica era tetra: teste rasate, tirapugni, odore di testosterone. Siamo i difensori della Grecia, dicevano, contro gli stranieri che rubano il lavoro, i neri che scippano le vecchiette, l'***Europa*** che compra i politici. Il partito criminale era arrivato ad avere 388mila voti, il 9,4 per cento dei suffragi nazionali. Con lo 0,11%, nelle elezioni del 2019, non ha conquistato neppure un seggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Il caso

Il rapper di sinistra Pavlo Fyssas, (in alto una bandiera con il suo volto) è stato ucciso nel 2013 a coltellate da Giorgos Roupakias, membro di Alba Dorata (qui sopra una manifestazione di piazza)

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Human Rights Violations (94%); Prisons (93%); Sentencing (76%); Corrections (74%); Arrests (70%); Human Rights (62%)

**Load-Date:** October 8, 2020

**End of Document**

[***«Apriamoci fuori dalla politica E voglio la rivoluzione liberale»; l'intervista matteo salvini***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:6115-VKW1-JDMV-K0NR-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

8 ottobre 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 13

**Length:** 1035 words

**Byline:** Cesare Zapperi

**Highlight:** Il leader: il ruolo di Meloni in ***Europa***? Sempre di opposizione parliamo, altri comandano Allarghiamoci a imprenditori e professionisti Il modello è Macerata, ha vinto un non iscritto Al Sud riproporre candidati conosciuti non ha dato un segnale di cambiamento

**Body**

MILANO Segretario, le elezioni Regionali e Comunali non sono andate proprio come vi aspettavate.

«Io sono un perfezionista - risponde il leader della Lega Matteo Salvini - anche una sola sconfitta non va bene. Perdere a Lecco per 31 voti non lascia soddisfatti, una sconfitta in casa fa male».

Lei stesso ha detto: «Ci sono dati su cui riflettere». Qual è la prima riflessione?

«Dobbiamo allargare. Ora il nostro sguardo è rivolto alle elezioni che la prossima primavera si terranno nelle principali città italiane, da Milano a Roma, da Napoli a Torino. Domani mattina (oggi, ndr ) incontro Giorgia Meloni e Antonio Tajani per cominciare a ragionare sul futuro».

Il punto di partenza?

«Vanno allargati i confini del nostro perimetro politico coinvolgendo imprenditori e professionisti. Ho in testa un modello preciso».

Quale?

«Le Marche. Dove il centrodestra ha vinto dopo 50 anni e la Lega è diventata il primo partito in Consiglio regionale. Lì siamo stati capaci di creare un mix che è stato apprezzato dagli elettori».

Però, per un amante del calcio come lei, perdere in casa (Lombardia) è un delitto.

«Al primo turno abbiamo vinto pressoché ovunque, salvo alcune eccezioni che non sottovaluto. Certo, a Lecco abbiamo perso perché al ballottaggio abbiamo lasciato per strada mille elettori».

Il segretario della Lega lombarda Grimoldi ha dato la colpa al maltempo che ha scoraggiato la gente...

«Non scherziamo e facciamo autocritica. Se avessimo riportato al seggio gli elettori che erano andati al primo turno avremmo stravinto. Evidentemente, è mancato qualcosa».

A cosa si riferisce?

«Non guardo solo a Lecco, parlo in generale. Voglio una Lega più presente nei mondi esterni alla politica. Bisogna parlare con i professionisti e le imprese. Nei capoluoghi dobbiamo essere più presenti».

In Lombardia le città sono quasi tutte governate dal centrosinistra. E voi?

«È un limite nostro. Ripeto, dobbiamo coinvolgere di più le persone. Alcune porte delle sezioni della Lega sono rimaste chiuse. Guardate quel che è successo a Macerata. Abbiamo vinto schierando un professionista non iscritto. Cerchiamo di essere meno gelosi di chi ci può aiutare».

Con Giorgetti vi siete visti dopo diverse punzecchiature.

«Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Lui è il responsabile Esteri. Con lui la prossima settimana incontreremo i nostri parlamentari ***europei*** perché sul tavolo ci sono dossier importanti su cui vogliamo far valere il nostro peso».

Giorgetti è un suo antagonista o un consigliere?

«Sono montature giornalistiche. Lo stimo molto e, come con Zaia, mi ci confronto spesso».

Sull'***Europa***, però, pare avere idee diverse dalle sue.

«Lui dice, e lo penso anch'io, che è necessario dialogare con tutti. Poi ogni cosa ha i suoi tempi. È chiaro che prima o poi torneremo al governo e per allora dovremo avere solide alleanze ***europee***. Ci stiamo lavorando».

Non sembrerebbe.

«Riservatamente ci sono interlocuzioni ad alti livelli».

Nelle ultime elezioni è mancato l'annunciato sfondamento a Sud.

«Mah, 5 anni fa non esistevamo proprio. Ora abbiamo 8 consiglieri regionali fra Puglia e Campania».

Un po' poco...

«Riproporre candidati conosciuti non ha dato un segnale di cambiamento».

Giorgia Meloni si è conquistata un ruolo visibile in ***Europa***. E lei che fa?

«Sempre di opposizione parliamo. In ***Europa*** comandano popolari e socialisti. Al di fuori di lì, non fa grande differenza. Siamo d'accordo, invece, sul fatto che si debba pesare di più. Però, attenzione, perché non è chiaro dove andrà il Ppe. Se va a sinistra non mi interessa, se si sposta sulle posizioni di Orbán avvio il dialogo».

Ma il leader ungherese non è un grande amico dell'Italia.

«Perché, la Merkel pensa al suo o al nostro Paese?».

Anche il cardinal Ruini invita lei e Meloni a dialogare con l'***Europa***.

«Ho letto l'intervista al Corriere e l'ho molto apprezzata. Dialoghiamo a Bruxelles tutte le settimane senza dirlo in giro. D'altra parte, voi pensate che si possa vincere con il 75% in Veneto senza un confronto continuo con le principali cancellerie ***europee***? Governiamo in 14 Regioni su 20, non siamo marziani».

Parlava di riorganizzare la Lega. E il centrodestra?

«Vale lo stesso discorso: ascoltare e coinvolgere. Nella partita delle grandi città vogliamo vincere ovunque. Nell'incontro di domani (stamattina, ndr ) inciterò a fare quello scatto in avanti che anche in queste Regionali abbiamo faticato a fare».

Giovanni Toti è andato a cena con Mara Carfagna. L'hanno invitata?

«Io porto fuori la mia fidanzata. Spero abbiano mangiato bene e prodotto contenuti interessanti».

Che ruolo può svolgere Toti?

«È appena stato rieletto a furor di popolo per governare per 5 anni la Liguria».

Quindi, stia al suo posto.

«Anche Zaia mi ha detto che pensa solo alla sua Regione. Sono entrambi risorse».

Può essere un leader?

«Lo decideranno gli elettori, non le cene ristrette».

L'ex presidente del Senato Marcello Pera, già tra i fondatori di Forza Italia, è diventato suo consigliere?

«L'ho incontrato più volte insieme ad altre teste pensanti. Abbiamo bisogno di cervelli per ragionare sul futuro, come fece a suo tempo Berlusconi. Le idee di Pera sono stimolanti».

Quali, in particolare?

«Condivido l'idea della necessità di una rivoluzione liberale. Abbiamo bisogno di liberare energie, di sfruttare le potenzialità degli italiani. E non pretendo di essere da solo in questo impegno. Sto lavorando anche con FI».

Le hanno modificato i decreti Sicurezza.

«È stato un errore, un passo indietro pericoloso perché si torna a dare speranze all'80% dei richiedenti asilo che non scappano da alcuna guerra. Torneremo al business dell'immigrazione clandestina. Ma qui, in generale, mi pare che al governo di sinistra interessi solo smontare quel che di buono abbiamo fatto noi».

Non è legittimo?

«In tempi di virus sarebbe più opportuno costruire, ma questi sono tenuti insieme solo dall'antisalvinismo».

Visto che non ha pagato molto, adesso lei cambierà stile? Modererà i toni?

«Conta la sostanza, non la forma. Di sicuro ora non ci sono campagne elettorali alle porte ed avrò più tempo per dedicarmi a quel lavoro di costruzione di cui ho detto. Ogni settimana incontrerò una categoria».

Meno selfie e più incontri?

«I selfie me li chiedono anche industriali e artigiani...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Politics (61%)

**Load-Date:** October 8, 2020

**End of Document**

[***La Spagna e la Francia superano il milione E Berlino chiude a gran parte dell'Italia; L'EUROPA***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:614C-D9S1-JDMV-K2M3-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

23 ottobre 2020 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 13

**Length:** 450 words

**Byline:** Marta Serafini

**Highlight:** Parigi pronta a estendere il coprifuoco a due terzi dei cittadini. In Repubblica Ceca il tasso più alto di contagi

**Body**

Continua la corsa del coronavirus in ***Europa***. Con i suoi quasi 17mila nuovi positivi, la Spagna è il primo Paese dell'***Europa*** occidentale a superare la soglia di un milione di casi ufficiali. «La situazione è molto preoccupante in Spagna e in ***Europa***. Siamo in una seconda ondata e in varie zone del nostro Paese non è sotto controllo», «bisogna intraprendere misure drastiche», ha dichiarato il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa.

Segue la Francia: in tutto, dall'inizio dell'epidemia, si sono registrati 1.000.369 casi con 34.210 morti, mentre ieri sono stati 40 mila i nuovi positivi in sole 24 ore. Il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato l'estensione del coprifuoco notturno, già in vigore a Parigi e Marsiglia, a 54 delle sue 101 aree amministrative e più di due terzi della popolazione. Il premier ha evidenziato inoltre che, durante la «seconda ondata» di coronavirus, i tassi di infezione sono aumentati del 40 per cento in una settimana e ora si attestano intorno ai 251 ogni 100 mila abitanti a livello nazionale. «Sapevamo già che il mese di novembre sarebbe stata una dura prova», ha avvertito.

Intanto per la prima volta in Germania si sono superati i 10 mila nuovi casi, precisamente 11.287 contagi in un solo giorno. Il Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, ha dichiarato «a rischio» dodici zone italiane: per chi entra in Germania da Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Piemonte, Toscana, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sardegna e la provincia di Bolzano scatta l'obbligo di quarantena. Oltre all'Italia, la Germania ha inserito anche l'Austria tra le nazioni a rischio emettendo un avviso di viaggio.

In Belgio l'ex capo del governo e vicepremier e ministro degli Esteri del nuovo governo del Belgio, Sophie Wilmès, è stata ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Bruxelles. La quarantacinquenne era risultata positiva al Covid-19 sabato scorso.

Particolarmente grave resta la situazione in Repubblica Ceca, dove ieri sono stati registrati 14.968 nuovi casi; e dove il tasso di contagi è il più alto del continente con un numero di morti in rapidissima crescita. Non a caso il governo di Praga ieri ha annunciato la chiusura della maggior parte dei negozi e di altre restrizioni per evitare contatti sociali, provvedimenti che di fatto portano il Paese verso un nuovo lockdown.

Chiude il quadro drammatico la Russia, dove sono stati registrati nelle ultime 24 ore altri 15.971. Alcuni medici in Siberia hanno confermato che i corpi di oltre 20 vittime del Covid-19 nella città di Barnaul sono ammassati nel seminterrato di un ospedale perché non ci sono abbastanza medici per le autopsie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Viruses (94%); Diseases + Disorders (92%); Epidemics (92%); Influenza (63%)

**Load-Date:** October 23, 2020

**End of Document**

[***Polonia, aborto illegale anche nei casi più gravi: la svolta ultracattolica***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:614C-D9S1-JDMV-K2MH-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

23 ottobre 2020 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 23

**Length:** 487 words

**Byline:** Elisabetta Rosaspina

**Highlight:** Vietato se il feto è malformato. Tusk: mascalzonata politica

**Body**

L'aborto in Polonia diventa, di fatto, illegale. Il partito di maggioranza ultra-cattolico e nazionalista, il PiS (Diritto e Giustizia), è riuscito a spuntare dall'Alta Corte la sentenza che caldeggiava da tempo: interrompere la gravidanza «soltanto» perché il feto presenta malformazioni irreversibili è contrario alla Costituzione. Perché sarebbe una forma di discriminazione o, peggio, di eugenetica. Ossia di selezione della specie.

La decisione, che mette fuori legge il 97% dei casi in cui l'aborto era finora permesso anche in Polonia, limita dunque la possibilità di ricorrere all'interruzione di gravidanza alle eventualità più rare: quando proseguirla metterebbe in pericolo la vita o la salute della madre, oppure se il concepimento è il risultato di uno stupro o di un incesto. Secondo i dati ufficiali del ministero della Sanità polacco, infatti, nel 2019 su 1.110 aborti terapeutici, 1.074 erano motivati dalle gravi anomalie che avrebbero afflitto il nascituro.

Dei 13 componenti della Corte Costituzionale, presieduta da 4 anni da una donna, Julia Przylebska, solamente due si sono opposti alla nuova, netta virata conservatrice della legislazione sull'aborto, già una delle più restrittive d'***Europa***. Uno dei due dissidenti, il giudice Leon Kieres, si è detto consapevole delle drammatiche conseguenze che dovranno affrontare le donne costrette a partorire figli condannati a convivere con pesanti menomazioni o addirittura a morire in breve tempo.

Ma le pressioni politiche hanno infine avuto la meglio e la corte ha accolto l'istanza di 119 deputati di destra. Già ad aprile, in pieno lockdow n, il parlamento aveva discusso il drastico ridimensionamento del diritto all'aborto e anche la messa al bando dell'educazione sessuale per i minori di 18 anni, come invocato dai movimenti anti-Lgbt. La questione era stata però sospesa per essere esaminata dalle sotto commissioni.

Ora come allora le associazioni per i diritti delle donne o degli omosessuali non si sono potute mobilitare per evitare assembramenti; e ieri davanti al palazzo dell'Alta Corte, si sono fronteggiati due sparuti gruppi di idee opposte. In compenso abbondano le reazioni on line e a mezzo stampa. Soddisfatto il presidente Andrzej Duda, mentre Donald Tusk, ex primo ministro polacco e presidente del Partito popolare ***europeo***, denuncia la tempistica sospetta: «La decisione di questo pseudo tribunale nel bel mezzo della pandemia è peggio che cinismo, è una mascalzonata politica». Dunja Mijatovic, commissaria per i diritti umani del Consiglio d'***Europa***, avverte che il giro di vite si tradurrà in un pauroso aumento del ricorso ai laboratori clandestini o alle cliniche estere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi di aborto che la nuova sentenza dell'Alta Corte polacca vieta, rispetto a quanto era permesso finora

Gli aborti terapeutici praticati nel 2019 in Polonia (su 375 mila nati): quasi tutti erano motivati da «gravi anomalie» del feto

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Miscarriages (94%); Abortion (93%); Pregnancy + Childbirth (78%)

**Load-Date:** October 23, 2020

**End of Document**

[***UN PREMIER ANCORA FERMO ALLE LOGICHE DELLA FASE 1; La Nota***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:614C-D9S1-JDMV-K2M9-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

23 ottobre 2020 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 17

**Length:** 460 words

**Byline:** Massimo Franco

**Highlight:** I rapporti di maggioranza Sia i Cinque Stelle sia i democratici contestano i tentennamenti del capo del governo mentre al loro interno crescono le tensioni

**Body**

Probabilmente ha ragione Giuseppe Conte quando sostiene di non sentirsi in pericolo. E tuttavia cresce la sensazione che il premier e i suoi collaboratori stiano vivendo in una bolla autoreferenziale. In questa fase di recrudescenza del Covid-19, sembrano rispondere a riflessi del passato: conferenze stampa spettrali nel cortile di Palazzo Chigi; aperture d'ufficio ma poco convinte alle opposizioni, che lo accusano di «prendere in giro il Paese»; e tendenza a scaricare difficoltà e ritardi sugli altri. È un comportamento che fa pensare a un momento di scarsa lucidità politica.

Più che visione emerge furbizia. E forse la convinzione che il calo di popolarità di Conte nei sondaggi sia un effetto transitorio: una flessione recuperabile con nuovi decreti di chiusura, con l'opinione pubblica costretta a stringersi intorno al governo. Ma in questo approccio si indovina l'eco del passato. L'esecutivo sembra non vedere, o comunque sottovalutare, lo scontento che tracima nella maggioranza; e che riflette il nervosismo evidente in settori crescenti del Paese. La stessa conferenza stampa di Conte di qualche giorno fa è stata considerata un autogoal.

Non si tratta solo dei tentennamenti sul prestito ***europeo*** del Mes, motivati col timore di ritrovarsi i Cinque Stelle lacerati: un rinvio che stride con l'urgenza di rafforzare il sistema degli ospedali, mentre i soldi del Fondo per la ripresa si allontanano nel tempo. Il tema vero è il rapporto con alleati che tendono a non fidarsi di uno status quo presagio di tensioni a ogni livello. A Nicola Zingaretti, segretario del Pd, preoccupato del «tirare a campare» del premier, Conte ha risposto di essere «pienamente d'accordo».

Ma evidentemente non ha convinto, se ieri il presidente dei deputati del Pd, Graziano Delrio, ha additato una seconda fase che potrebbe portare «alla sfiducia nelle istituzioni, a un minore senso di affidamento e di protezione». E ha messo in fila quelli che ritiene i punti deboli del governo: dai trasporti, ai tracciamenti, ai tempi per eseguire i test. È bene, ha aggiunto, che Conte «non dimentichi la fragilità, l'angoscia, l'impazienza e la rabbia che stanno montando nel Paese».

Se a questo si aggiunge una situazione esplosiva tra i grillini, lo sfondo potrebbe risultare presto meno scontato e stabile di quanto si pensi. La questione di un possibile cambio di ministri è rispuntata nel modo più imbarazzante, con il titolare della piattaforma Rousseau, Davide Casaleggio, secondo il quale un ministro del M5S gli avrebbe offerto un posto nel passato governo: non è chiaro a che titolo. È stato chiesto al titolare degli Esteri, il grillino Luigi Di Maio, se ne sapesse qualcosa. Risposta: «Pensiamo ai contagi che sono arrivati a sedicimila...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Minority Groups (94%); Conferences + Conventions (83%); ***European*** Union (78%); National Debt (77%); Economic Growth (71%); Public Debt (67%); Immigration (64%); Globalization (63%); Hunger In Society (62%)

**Load-Date:** October 23, 2020

**End of Document**

[***Risorse, Stati e regole La spinta del parlamento Ue per il Recovery Fund; Bruxelles***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:617K-4M91-JDMV-K2S8-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

7 novembre 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 43

**Length:** 522 words

**Byline:** Francesca Basso

**Body**

Il negoziato sul bilancio dell'***Ue*** 2021-2027 a cui è legato il Recovery Fund, che contrappone Stati membri e Parlamento ***europeo***, potrebbe essere a una svolta. Un accordo politico potrebbe arrivare nella notte di lunedì prossimo o martedì, ha detto un ***eurodeputato*** del team dei negoziatori. Più cauta una fonte diplomatica ***europea***: entro la fine della settimana.

Se tutti gli accordi fossero chiusi entro fine novembre, i soldi del Recovery Fund potrebbero arrivare nella tarda primavera o inizio estate, come ha spiegato il commissario ***Ue*** all'Economia Paolo Gentiloni in più occasioni. Nessuna istituzione ha interesse nel venire indicata come la responsabile del ritardo nell'erogazione dei fondi di Next Generation ***Eu***, non la presidenza tedesca guidata da Angela Merkel né il Parlamento ***Ue*** di David Sassoli. La seconda ondata di Covid-19 ha portato a nuovi lockdown in ***Europa***, la ripresa sarà più lenta del previsto, come spiegato dalla Commissione nelle previsioni economiche d'autunno. Giovedì scorso un primo passo avanti è stato fatto con l'importante accordo sul legame tra rispetto dello Stato di diritto ed erogazione dei fondi ***Ue***. Un traguardo politicamente rilevante per il Parlamento ***Ue***, che ha ottenuto più di quanto non vi fosse nella proposta iniziale e che ha scontentato Ungheria e Polonia, che hanno minacciato il veto sul bilancio (anche se per molti osservatori non hanno interesse a bloccarlo).

Ora restano ancora tre nodi da sciogliere: l'accordo complessivo sul bilancio ***Ue*** 2021-2027, il regolamento sulla Recovery and Resilience Facility e le ratifiche dell'intesa sulle nuove risorse proprie da parte di tutti i Parlamenti nazionali e di alcuni Parlamenti regionali, per un totale di 41 Parlamenti. Superati questi ostacoli il Recovery Fund potrà diventare operativo. Lunedì si incontrano i negoziatori del Parlamento ***Ue*** e della presidenza di turno tedesca, in rappresentanza degli Stati ***Ue***. Sarà una trattativa ad oltranza, secondo una fonte diplomatica ***europea***, che sottolineava come sia stato perso già troppo tempo. Se ci sarà l'intesa politica sul bilancio (il Parlamento chiedeva più fondi per i programmi bandiera come Erasmus, ricerca e politica di vicinato e asilo), riceverà una spinta anche il negoziato che deve iniziare sul regolamento della Recovery and Resilience Facility , lo strumento principale di Next Generation ***Eu*** che dà sovvenzioni e prestiti ai Paesi dietro l'impegno di investimenti e riforme contenuti in piani nazionali di ripresa.

Lunedì le commissioni Econ e Bilancio voteranno il testo del Parlamento ***Ue*** nel negoziato con gli Stati. Le principali richieste sono l'anticipo pari al 20% e non al 10%, come nella proposta tedesca, del Recovery Fund (per l'Italia vorrebbe dire passare da 20 a 40 miliardi); il 40% della spesa da destinare alla transizione verde (e non il 37%); un maggiore ruolo del Parlamento ***Ue*** nel monitoraggio dei piani nazionali; la distribuzione delle risorse fino al 2024 (e non al 2023).

La prossima settimana sarà quindi cruciale. Le ratifiche dei Parlamenti nazionali cominceranno solo dopo che i governi avranno chiuso tutti gli accordi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); ***European*** Union Regulation + Policy (82%); Treaties + Agreements (69%); Trade Treaties + Agreements (65%); Chemistry (63%)

**Load-Date:** November 7, 2020

**End of Document**

[***la (debole) sfida a questa europa***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61BT-PNR1-JDMV-K4FY-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

22 novembre 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.33

**Length:** 958 words

**Byline:** Mario Monti

**Body**

Decisioni ***europee*** di grande importanza e particolarmente attese in Italia, come gli ingenti fondi del Recovery Fund, rischiano di saltare o di tardare

di mesi per una disputa che nel nostro

Paese può sembrare astratta. Tre Stati membri - l'Ungheria di Orbán, la Polonia di Morawiecki e Kaczynski e ora la Slovenia di Jansa - si oppongono alla condizionalità voluta dagli altri 24 Stati membri e soprattutto dal Parlamento ***europeo***:

uno Stato non potrà percepire i fondi

ad esso attribuiti se viola le regole dello

stato di diritto, come l'indipendenza

della magistratura o la libertà di stampa,

ad esempio quando queste indagano o protestano contro esponenti politici o partiti corrotti.

Non dobbiamo pensare che questo sia un eccesso di zelo di Bruxelles, né prendercela con i popoli di quei Paesi. Sono popoli che hanno sofferto pesantemente sotto la dominazione sovietica. Liberatisi da quel giogo, hanno chiesto con insistenza di entrare nella ***Ue*** e, dopo radicali modifiche delle loro strutture economiche e l'adozione di sistemi costituzionali democratici, nel 2004 vi sono stati accolti. In una Comunità che non è solo economica, ma prima di tutto di valori e di diritti, non possiamo ammettere che in qualche Stato membro si abbandoni la democrazia, né che i denari dei contribuenti ***europei*** vi siano utilizzati non per promuovere lo sviluppo economico e sociale, ma per arricchire corruttori e corrotti a danno dei cittadini.

(N.B. per l'Italia. Non dovremmo sorprenderci se un giorno la ***Ue***, prima di erogare i suoi fondi, volesse verificare bene, in ogni Paese, se lo Stato e il governo non solo osservano lo stato di diritto, ma vogliono e riescono a farlo osservare da parte dei cittadini e delle imprese. Consiglierei anzi che un piano dettagliato, «armato» e credibile contro la corruzione e l'evasione fiscale costituisse il primo e corposo capitolo del «Piano italiano per la ripresa e la resilienza» da sottoporre alla ***Ue***. Ciò anche allo scopo di «sorprendere» favorevolmente i funzionari comunitari e di indurli ad una lettura, mi spingo un po' in là, «appassionata» dei capitoli successivi).

Tornando a Budapest e Varsavia, va sottolineato che anche l'Ungheria e la Polonia hanno urgente bisogno di quei fondi ***europei***, che potranno essere sbloccati solo se i loro governi cessano di opporsi alla condizionalità allo stato di diritto. Già, ma sono i loro cittadini e le loro imprese che ne hanno disperato bisogno. Per quei governi, evidentemente, è più importante non mettere a rischio il loro sistema di potere autocratico.

Confido che una soluzione sarà trovata, ma la ***Ue*** non può cedere su un principio così fondamentale. Piuttosto, mi sembrerebbe ragionevole (accrescendo e non riducendo l'adesione della stessa ***Ue*** allo stato di diritto) prevedere che quello Stato membro che, su proposta della Commissione, sia sanzionato dal Consiglio che riscontra violazioni dello stato di diritto e perciò dispone il blocco delle erogazioni, possa portare la questione dinanzi la Corte di giustizia della ***Ue***.

La ***Ue*** è ormai un'entità ampia, complessa, imperfetta, ma artefice e custode di valori verso i quali forse gli stessi Stati Uniti riconvergeranno, dopo il tentativo perdente di Donald Trump di rovesciarli. È il luogo delle libertà, non deve essere una prigione. Nella ***Ue*** si deve poter entrare, a certe condizioni, come 22 Paesi hanno fatto, unendosi ai 6 fondatori. Dalla ***Ue*** si deve poter uscire, come un Paese ha democraticamente deciso di fare. Ma finché in questo condominio si sta, si è certo liberi di criticarne aspramente ogni aspetto, il che può aiutare i condomini a migliorare l'edificio o alcune regole condominiali; ma non di violarne fondamentali regole in vigore.

E anche le famiglie politiche ***europee*** dovrebbero porsi all'altezza della costruzione storica che hanno creato. Non posso non osservare che il Partito Popolare ***Europeo*** - la famiglia politica che da Adenauer e De Gasperi a Kohl e alla Merkel ha forse contribuito più di ogni altra alla realizzazione del progetto ***europeo*** - coltivando nel suo seno Viktor Orbán con rari ammonimenti e molte blandizie, è riuscito ad essere ancora una volta il primo gruppo al Parlamento ***europeo***, ma non è riuscito ad avere su di lui la minima influenza nel senso dei valori del Ppe della ***Ue***.

Infine, una considerazione di prospettiva. Nel 2016 il Regno Unito decise di lasciare l'***Ue*** ; negli Stati Uniti venne eletto per la prima volta un Presidente ostile all'integrazione ***europea***, con rapporti ambigui con il Presidente russo ma nitidamente allineato a lui su tale ostilità ; sostenitore e forse finanziatore di movimenti sovranisti, a loro volta ostili alla ***Ue***, in alcuni Paesi ***europei***. In un grande Stato membro, l'Italia, nel 2018 due partiti allora entrambi sovranisti e allora entrambi ostili alla ***Ue*** (M5S e Lega), vinsero le elezioni e andarono al governo. Almeno uno di quei due partiti (Lega), e per un anno lo stesso governo italiano, vedevano con favore i governi populisti di Ungheria e Polonia.

Oggi, la Polonia di Kaczynski e l'Ungheria di Orbán si trovano forse un po' disorientate. Trump non è stato rieletto, Biden è un sostenitore dell'integrazione ***europea***, la ***Ue*** si è rafforzata, i due partiti italiani più amici di Orbán e Kaczynski sono entrambi all'opposizione (Lega e Fratelli d'Italia, il secondo però meno visceralmente avversario della ***Ue*** e più selettivo nelle sue critiche); la Russia di Putin sembra prossima ad una delicata fase di successione.

Non ci sono insomma ragioni geopolitiche che debbano indurre la ***Ue*** a chinare il capo di fronte ai governanti autocratici di Budapest e Varsavia in un momento in cui sfidano, per di più da posizioni di debolezza, i principi morali e giuridici sui quali poggia la nostra e, vorremmo, la loro ***Europa***.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); ***European*** Union Regulation + Policy (78%); Politics (65%)

**Load-Date:** November 22, 2020

**End of Document**

[***«Così la proposta italiana per i fondi europei A Bruxelles a inizio 2021»; Primo piano La seconda ondata vincenzo amendola***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61BT-PNR1-JDMV-K4GG-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

22 novembre 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 11

**Length:** 960 words

**Byline:** Federico Fubini

**Highlight:** Parla il ministro agli Affari ***Ue***: i problemi di esecuzione questa volta non ci devono essere

**Body**

Quando presenterete a Bruxelles il Recovery plan italiano?

«A inizio 2021, come già indicato. Dunque appena dopo la pubblicazione del regolamento ***europeo***, sempre che non ci siano slittamenti di calendario dovuti al veto di Polonia e Ungheria sul bilancio - risponde il ministro agli Affari ***europei*** Enzo Amendola - . In ogni caso un aggiornamento sul piano sarà presentato a fine mese: nasce dal voto di ottobre del Parlamento e si fonda su un dialogo continuo con la task force della Commissione. Nessun ritardo dunque, smettiamola di dare inutili allarmi in modo un po' isterico. Qualcuno da giorni usa il Recovery come il cavallo di Troia per colpire il governo. Legittimo, ma per noi conta solo seguire il cronoprogramma deciso a Bruxelles e lavorare sodo con il Parlamento e con gli attori rappresentativi della società italiana».

Chi è che vuole colpire il governo con l'argomento del Recovery plan?

«C'è sempre qualcuno in Italia che pensa di beneficiare dall'instabilità. Ma non certo la maggioranza degli italiani, tantomeno in una fase drammatica come questa».

Metriche astruse, calcoli algoritmici e dettagli difficili: è vero che i requisiti indicati da Bruxelles per come va scritto il Recovery plan sono complicati?

«È vero che un piano di queste dimensioni presenta delle difficoltà, tanto più in una situazione economica e sociale incerta e con la pandemia in corso. Ma la Commissione ha indicato parametri coerenti con le priorità dell'Unione: green, digitale e coesione sociale. I dettagli sono importanti nella definizione dei singoli progetti e con il ministero dell'Economia lavoriamo per allineare Recovery, fondi ***europei*** del bilancio 2021-27 e legge di Bilancio nazionale, con un occhio alla crescita e l'altro alla sostenibilità del debito. Ora però è urgente accelerare gli investimenti pubblici e privati».

C'è almeno un progetto che può anticipare?

«Industria 4.0 molto rafforzato. Centrale per le imprese che si devono dotare di tecnologia. E corredato di un fondo competenze per la formazione dei lavoratori».

La complicazione burocratica è frutto della diffidenza diffusa in ***Europa*** verso la nostra capacità di usare i fondi? Marco Buti, un alto funzionario di Bruxelles, su questo ha pubblicato analisi dettagliate.

«Non parlerei né di complicazioni, né di diffidenza. Le regole valgono per tutti e l'interesse di tutti sta nello spendere risorse nella stessa direzione. Questo aspetto spesso sfugge, ma è centrale: parliamo di uno sforzo congiunto, non solo perché si è fatto debito comune, ma perché le risorse saranno investite da tutti i Paesi in modo coerente. Spingiamo tutti nella stessa direzione. Il fondo alimentato da bond ***europei*** è una novità anche per gli uffici di Bruxelles, che hanno dovuto organizzare una nuova macchina apposta. Ed è una sfida per la nostra amministrazione, abituata da anni a gestire tagli di spesa e meno a programmare investimenti».

Gli esempi di progetti fatti da Bruxelles presuppongo riforme che toccano tanti interessi. Come fate a fare il Recovery plan nella segretezza?

«Nessuna segretezza. Le linee guida e l'impiego dei fondi sono state votate in parlamento. Per esempio alcune riforme richieste sono, nero su bianco, nelle raccomandazioni della Commissione all'Italia 2019-20. Al primo posto ci sono giustizia e pubblica amministrazione».

È una forma di condizionalità?

«A me non paiono condizionalità. Mi paiono riforme urgenti».

Ma a cosa si deve la scelta della totale riservatezza sui contenuti?

«Alla necessità di preservare informazioni che a volte riguardano settori sensibili del Paese e delle sue aziende. Prima di rendere pubblici i risultati del lavoro di questi mesi, è necessario un nuovo passaggio dal Comitato interministeriale Affari ***europei*** e un aggiornamento del Parlamento. In seguito, prima della consegna formale a Bruxelles, ci sarà spazio per discutere e modificare il piano. Ascoltando tutti. Ma sulla base di una strategia chiara e ben definita, non di fughe di notizie più o meno infondate».

Il commissario Paolo Gentiloni ha chiesto un meccanismo speciale di governance: cabina di regia esecutiva a Palazzo Chigi?

«La governance di queste risorse avrà un meccanismo straordinario di attuazione ed esecuzione della spesa. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte e stiamo lavorando per presentare in Parlamento le norme che definiscano la guida politica e tecnica del piano. Una soluzione mai sperimentata prima, ma necessaria per impiegare le risorse in pochi anni senza gli intralci burocratici o i ritardi del passato».

Qualche dettaglio in più?

«Quello decisivo: i problemi di esecuzione, frequenti nel nostro Paese, questa volta non ci devono essere».

Quanto la preoccupa il veto di Ungheria e Polonia sul bilancio?

«Se qualcuno pensava che cedessimo sui valori perché pressati dalla crisi, si sbagliava. Non si costruisce la nuova ***Europa*** senza difendere il rispetto dei Trattati. Siamo tutti uniti dall'accordo siglato con il Parlamento ***europeo*** e mi auguro che Ungheria e Polonia abbandonino la logica del veto».

Ma questo ritardo può fare danni?

«Sicuramente sì, al mercato comune e alle economie di ogni paese. A partire da Ungheria e Polonia».

La preoccupa il passaggio della ratifica nei parlamenti di Olanda, Danimarca, Svezia, Finlandia?

«Le ratifiche prenderanno molte settimane, chiaro. Ma stiamo facendo debiti comuni, dunque avranno anche il valore di un solenne impegno politico e rafforzeranno il senso della nuova ***Europa*** a cui tutti stiamo lavorando».

Quando arrivano i primi fondi?

«Noi seguiamo alla lettera le note di Bruxelles. Ci auguriamo che vengano rispettate le tappe e che i primi fondi arrivino a partire dalla tarda primavera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Tanta riservatezza perché preser-viamo informa-zioni che

a volte riguardano settori sensibili

del Paese

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); ***European*** Union Regulation + Policy (82%); Economic Policy (75%); ***European*** Union (69%); National Debt (69%); Public Debt (63%)

**Load-Date:** November 22, 2020

**End of Document**

[***«Il centro-destra vince solo se ci siamo anche noi»; la lettera dell'ex premier***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61BT-PNR1-JDMV-K4GN-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

22 novembre 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 13

**Length:** 827 words

**Byline:** Silvio Berlusconi

**Body**

Caro direttore,

come il Corriere ha

diffusamente spiegato

in questi giorni, Forza Italia ha deciso di rispondere

positivamente all'appello

del Capo dello Stato alla

collaborazione istituzionale. È una scelta per noi naturale, addirittura scontata, come

è scontato che non si tratta

di sostegno politico ad un

governo che non approviamo e ad una maggioranza i cui valori e i cui programmi sono incompatibili con i nostri.

Ma proprio dai nostri valori, che sono quelli liberali, cristiani, ***europeisti***, garantisti, nasce per noi il dovere della responsabilità verso gli italiani e quindi della disponibilità a dare una mano, dall'opposizione, per far uscire l'Italia dall'emergenza nella quale ci troviamo.

È persino superfluo aggiungere che questo non mette in discussione la nostra appartenenza al centro-destra, che non soltanto è la nostra casa, una casa che noi abbiamo fondato e fatto crescere anche a costo di grandi sacrifici, ma che senza di noi non potrebbe mai vincere e tantomeno governare. Non è pensabile, in un grande Paese ***europeo***, un centro-destra di governo che non abbia una forte caratterizzazione liberale.

Si tratta invece di essere consapevoli del fatto che l'Italia si trova nel mezzo di una crisi drammatica, una crisi sanitaria ed economica senza uguali almeno dal dopoguerra. È una situazione di emergenza che riguarda il mondo intero, ma che in Italia si innesta su una serie di problemi storici, di debolezze e diseguaglianze strutturali, di contraddizioni irrisolte.

Semplificando, la situazione è questa: coloro che sono già garantiti - il lavoro dipendente, il pubblico impiego - in qualche modo continuano ad essere garantiti, almeno per il momento, in questa crisi. Coloro che non erano garantiti prima, il lavoro autonomo, i commercianti, gli artigiani, i professionisti, i piccoli e piccolissimi imprenditori, le partite Iva, i lavoratori a contratto, oggi rischiano di essere abbandonati a sé stessi. La rabbia, il dolore, la disperazione che scorgiamo negli occhi di molti - che vedono vanificata l'attività di una vita, i sacrifici fatti, la speranza di un futuro per sé e per i propri figli - sono sentimenti che non solo condivido, ma richiedono risposte concrete e urgenti.

Non voglio creare equivoci: non penso affatto che i lavoratori dipendenti siano dei privilegiati. Le tutele di cui godono sono sacrosante, frutto di un'evoluzione storica di decenni, di lotte e di sacrifici che meritano assoluto rispetto. La stragrande maggioranza di loro lavora duramente e seriamente, nel pubblico e nel privato. Da imprenditore ho avuto migliaia di collaboratori e conosco bene lo straordinario valore che essi costituiscono per un'azienda.

Proprio per questo però non ci possono essere due Italie, una che si salva, l'altra - quella del lavoro autonomo - che deve cavarsela da sola, oppure viene lasciata affondare. Anche perché l'una senza l'altra a lungo andare non regge. Quello che chiediamo al governo e alla maggioranza è di sanare questa disparità, garantendo al lavoro autonomo, ai professionisti, ai commercianti, agli artigiani, alle partite Iva, tutta la tutela necessaria, non una tantum ma in modo strutturale. È una delle condizioni per votare insieme i prossimi «discostamenti» di bilancio.

Questo si ottiene in vari modi, primo fra tutti il semestre bianco fiscale: la sospensione di tutti i pagamenti verso lo Stato per queste categorie almeno fino al 31 marzo 2021. Ma naturalmente questo non basta, per chi ha perso tutto o gran parte del lavoro.

La nostra proposta è di assegnare un indennizzo, pari ad una quota importante del reddito dichiarato nell'anno precedente, per i mesi di forzata inattività o di grave riduzione dell'attività. Una tutela simile a quella giustamente assegnata ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro o che sono messi in cassa integrazione.

C'è di più. Circa 2 milioni di liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private e alla gestione separata Inps sono stati le uniche partite Iva escluse dal contributo a fondo perduto di maggio e, quindi, pure dalle sue riedizioni nei recenti «decreti ristori».

Per loro, bisogna garantire entro la fine di quest'anno un'indennità significativa, adeguata al fatturato perso, a titolo forfettario.

Come si finanzia tutto questo? Naturalmente purtroppo a debito. Purtroppo, perché lo stiamo mettendo a carico delle generazioni future. Ma è un debito «buono» non soltanto per ragioni di equità, ma soprattutto perché se non usciamo tutti insieme da questa fase drammatica il futuro potrebbe non esserci per nessuno.

Per ottenere tutto questo siamo pronti ad assumerci la responsabilità di lavorare, per il bene del Paese, con un governo molto lontano da noi. Mi piacerebbe che lo volesse fare l'intera opposizione, senza confusione di ruoli con la maggioranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Il debito buono Tutto ciò andrebbe finanziato a debito, purtroppo. Ma è debito buono perché o ne usciamo insieme o il futuro potrebbe non esserci per nessuno

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (88%)

**Load-Date:** November 22, 2020

**End of Document**

[***«Il centro-destra vince solo se ci siamo anche noi»; la lettera dell'ex premier***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61BT-PNR1-JDMV-K4FV-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

22 novembre 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.13

**Length:** 827 words

**Byline:** Silvio Berlusconi

**Body**

Caro direttore,

come il Corriere ha

diffusamente spiegato

in questi giorni, Forza Italia ha deciso di rispondere

positivamente all'appello

del Capo dello Stato alla

collaborazione istituzionale. È una scelta per noi naturale, addirittura scontata, come

è scontato che non si tratta

di sostegno politico ad un

governo che non approviamo e ad una maggioranza i cui valori e i cui programmi sono incompatibili con i nostri.

Ma proprio dai nostri valori, che sono quelli liberali, cristiani, ***europeisti***, garantisti, nasce per noi il dovere della responsabilità verso gli italiani e quindi della disponibilità a dare una mano, dall'opposizione, per far uscire l'Italia dall'emergenza nella quale ci troviamo.

È persino superfluo aggiungere che questo non mette in discussione la nostra appartenenza al centro-destra, che non soltanto è la nostra casa, una casa che noi abbiamo fondato e fatto crescere anche a costo di grandi sacrifici, ma che senza di noi non potrebbe mai vincere e tantomeno governare. Non è pensabile, in un grande Paese ***europeo***, un centro-destra di governo che non abbia una forte caratterizzazione liberale.

Si tratta invece di essere consapevoli del fatto che l'Italia si trova nel mezzo di una crisi drammatica, una crisi sanitaria ed economica senza uguali almeno dal dopoguerra. È una situazione di emergenza che riguarda il mondo intero, ma che in Italia si innesta su una serie di problemi storici, di debolezze e diseguaglianze strutturali, di contraddizioni irrisolte.

Semplificando, la situazione è questa: coloro che sono già garantiti - il lavoro dipendente, il pubblico impiego - in qualche modo continuano ad essere garantiti, almeno per il momento, in questa crisi. Coloro che non erano garantiti prima, il lavoro autonomo, i commercianti, gli artigiani, i professionisti, i piccoli e piccolissimi imprenditori, le partite Iva, i lavoratori a contratto, oggi rischiano di essere abbandonati a sé stessi. La rabbia, il dolore, la disperazione che scorgiamo negli occhi di molti - che vedono vanificata l'attività di una vita, i sacrifici fatti, la speranza di un futuro per sé e per i propri figli - sono sentimenti che non solo condivido, ma richiedono risposte concrete e urgenti.

Non voglio creare equivoci: non penso affatto che i lavoratori dipendenti siano dei privilegiati. Le tutele di cui godono sono sacrosante, frutto di un'evoluzione storica di decenni, di lotte e di sacrifici che meritano assoluto rispetto. La stragrande maggioranza di loro lavora duramente e seriamente, nel pubblico e nel privato. Da imprenditore ho avuto migliaia di collaboratori e conosco bene lo straordinario valore che essi costituiscono per un'azienda.

Proprio per questo però non ci possono essere due Italie, una che si salva, l'altra - quella del lavoro autonomo - che deve cavarsela da sola, oppure viene lasciata affondare. Anche perché l'una senza l'altra a lungo andare non regge. Quello che chiediamo al governo e alla maggioranza è di sanare questa disparità, garantendo al lavoro autonomo, ai professionisti, ai commercianti, agli artigiani, alle partite Iva, tutta la tutela necessaria, non una tantum ma in modo strutturale. È una delle condizioni per votare insieme i prossimi «discostamenti» di bilancio.

Questo si ottiene in vari modi, primo fra tutti il semestre bianco fiscale: la sospensione di tutti i pagamenti verso lo Stato per queste categorie almeno fino al 31 marzo 2021. Ma naturalmente questo non basta, per chi ha perso tutto o gran parte del lavoro.

La nostra proposta è di assegnare un indennizzo, pari ad una quota importante del reddito dichiarato nell'anno precedente, per i mesi di forzata inattività o di grave riduzione dell'attività. Una tutela simile a quella giustamente assegnata ai lavoratori dipendenti che perdono il lavoro o che sono messi in cassa integrazione.

C'è di più. Circa 2 milioni di liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private e alla gestione separata Inps sono stati le uniche partite Iva escluse dal contributo a fondo perduto di maggio e, quindi, pure dalle sue riedizioni nei recenti «decreti ristori».

Per loro, bisogna garantire entro la fine di quest'anno un'indennità significativa, adeguata al fatturato perso, a titolo forfettario.

Come si finanzia tutto questo? Naturalmente purtroppo a debito. Purtroppo, perché lo stiamo mettendo a carico delle generazioni future. Ma è un debito «buono» non soltanto per ragioni di equità, ma soprattutto perché se non usciamo tutti insieme da questa fase drammatica il futuro potrebbe non esserci per nessuno.

Per ottenere tutto questo siamo pronti ad assumerci la responsabilità di lavorare, per il bene del Paese, con un governo molto lontano da noi. Mi piacerebbe che lo volesse fare l'intera opposizione, senza confusione di ruoli con la maggioranza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Il debito buono Tutto ciò andrebbe finanziato a debito, purtroppo. Ma è debito buono perché o ne usciamo insieme o il futuro potrebbe non esserci per nessuno

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (88%)

**Load-Date:** November 22, 2020

**End of Document**

[***Salvini, telefonata con Berlusconi E propone di federare il centrodestra; Primo piano La seconda ondata le scelte***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61BT-PNR1-JDMV-K4GK-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

22 novembre 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 12.13

**Length:** 635 words

**Byline:** Paola Di Caro

**Highlight:** Confronto cordiale tra i due leader dopo la tensione su Mediaset Ma la proposta del capo leghista è accolta con cautela dagli alleati

**Body**

ROMA Il lavoro dei pontieri ha portato frutti e dopo il riavvicinamento tra Lega e Forza Italia - con i primi che hanno rinunciato a citare la norma salva-Mediaset nella pregiudiziale di costituzionalità presentata al decreto Covid e i secondi che hanno messo da parte la richiesta di doppio relatore sulla Finanziaria -, c'è stato anche quello tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

I due leader - dopo un veloce contatto venerdì sera - si sono sentiti più a lungo al telefono ieri mattina. In un clima che viene definito «molto cordiale», entrambi hanno ribadito come l'unità del centrodestra non sia «in discussione» e hanno assicurato che la coalizione avrà una «posizione comune sui provvedimenti economici, compreso lo scostamento di bilancio». Ovvero, sullo scostamento di bilancio la coalizione voterà unita. Come, dipenderà dall'atteggiamento del governo.

Non che lo scontro non abbia lasciato scorie. A Berlusconi, ancora ferito per lo sgarbo di Salvini che ha accolto nella Lega tre fuoriusciti da FI (Ravetto, Zanella e Carrara), il leader leghista ha spiegato che «erano già in uscita da tempo, io in fondo li ho tenuti nel centrodestra...», ha assicurato che non ci saranno altri arrivi (anche se almeno due senatori erano a un passo dalla Lega) e si è lamentato a sua volta per l'atteggiamento molto critico di alcuni azzurri nei suoi confronti, a partire da Renato Brunetta.

In pubblico però Salvini non è sceso in particolari: «Al di là delle beghe di cui si legge sui giornali e che non interessano gli italiani, abbiamo parlato di tasse e di lavoro. Abbiamo concordato una battaglia comune su pochi obiettivi al fianco dei produttori e degli italiani più in difficoltà di altri. Gli emendamenti saranno fatti insieme», ha spiegato parlando a «L'Ospite» su Sky Tg24. E ha lanciato, dopo averlo anticipato a Berlusconi, una proposta: «Una federazione del centrodestra, a cominciare dai gruppi parlamentari della coalizione. Lavorare insieme, unire cuori, per portare al governo soluzioni concrete», per l'oggi e «guardando al 2030», sperando che «Di Maio e Zingaretti abbiano voglia di ascoltare».

Salvini insomma, con l'idea di «maxi-gruppi aperti a tutti» cerca di «dare uno straordinario segnale di unità», spiegano dalla Lega, e tenta di riprendere la guida di una coalizione che vede comunque i tre partiti ciascuno alla ricerca di un proprio spazio autonomo. Con FI che si è assegnata il ruolo di forza dialogante con il governo, dietro la quale - se lo vogliono - gli alleati possono accodarsi. Anche Salvini, che a sua volta precisa che, in ***Europa***, «rimarremo nel nostro gruppo parlamentare a Strasburgo», quello della Le Pen.

Anche per questo è presto parlare di federazione, vissuta da una parte di FI come «un'Opa ostile». Antonio Tajani è cauto: «La esamineremo e valuteremo». E se sempre per FI Giorgio Mulè sembra più possibilista - «La federazione è la naturale evoluzione di un centrodestra fondato da Silvio Berlusconi, che non a caso si è sempre definito il federatore della coalizione...» -, in FdI si prende tempo: «Difficile giudicare sulla base di una dichiarazione cosa intenda Salvini. Ma se intende una maggiore condivisione delle scelte, noi siamo stati i primi a chiederla tra i gruppi parlamentari», spiega il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida.

Nell'immediato c'è comunque altro: i voti in Parlamento e l'accordo ancora da trovare sulle Amministrative, per il quale servirà un vertice che non è ancora stato fissato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

1

Tre deputati

lasciano FI

Il 19 novembre i deputati Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara hanno lasciato Forza Italia per passare alla Lega

2

Il dialogo e l'idea leghista

L'apertura di Berlusconi al governo fa infuriare Salvini. Dopo una telefo-nata, il leader leghista lancia la «federazione del centrodestra»

3

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Tobacco + Health (94%); Politics (80%); Tobacco Regulation + Policy (77%); Riots (75%); Immigration (71%)

**Industry:** Budgets (70%)

**Load-Date:** November 22, 2020

**End of Document**

[***Sì al Bilancio Ue Ora su debito e Recovery plan tocca all'Italia; A Bruxelles***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K23R-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 dicembre 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 13

**Length:** 364 words

**Byline:** Francesca Basso

**Body**

N on sono solo soldi. Il significato del via libera finale da parte del Parlamento ***europeo*** al pacchetto da 1.800 miliar-di, che riunisce il prossi-mo budget dell'***Ue*** e Next Generation ***Eu***, lo sintetiz-za il presidente David Sassoli: «È un bilancio storico per un momento storico». Ci sono stati litigi, ricatti, offese e scuse, colpi di scena, ma alla fine l'***Ue*** ha fatto la sua parte. Anche i Paesi più reticenti si sono piegati a rispondere in modo soli-dale alla richiesta d'aiuto degli Stati ***Ue*** più colpiti dalla crisi economica e sanitaria scatenata dal Covid.

Per la prima volta nella storia dell'***Ue*** la Commissione contrarrà debito comune per finanziare Next Genera-tion ***Eu***, i 750 miliardi che dovranno essere usati dagli Stati per costruire una ripresa economica che sia rispettosa dell'am-biente, digitale e inclusiva. Un bilancio proiettato verso il futuro, che ha ottenuto anche il sostegno dei Verdi oltre che di popolari, socialisti e liberali: non era mai successo prima. Ora tocca agli Stati membri mettere in campo piani di ripresa credibili. Il regolamento della Recovery and Resilience Facility, lo strumento principale di Next generation ***Eu***, è alle ultime battute del nego-ziato, ma ci sono Paesi come la Francia che hanno già presentato la bozza a Bruxelles e ogni settimana si confrontano sui con-tenuti. Il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, ieri alla fine dell'***Eurogruppo*** ha ricordato che nei piani nazionali di ripresa è importante superare i colli di bottiglia burocratici per aumentare la capacità di assorbimento dei Fondi ***Ue***, che rappresenta una difficoltà per alcuni Paesi. E ha anche sottolineato l'importanza della capacità di realizzare i progetti finanziati dal piano. Due punti su cui l'Italia ha una debolezza storica. Questa è l'occasione per cambiare il Paese. Non ci saranno altre chance. Le politiche fiscali di sostegno reste-ranno per tutto il 2021, ma l'***Eurogruppo*** nelle sue conclusioni ha registrato che gli Stati che avevano già un debito pubblico ele-vato prima del Covid devo-no cercare di preservare la sostenibilità di bilancio a medio termine. Siamo avvertiti. È ora di passare dalle discussioni ai progetti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); ***European*** Union Regulation + Policy (83%); ***European*** Union (75%); Public Debt (75%); Politics (69%); Economic Policy (63%); Economic Crisis (62%)

**Industry:** Budgets (75%)

**Load-Date:** December 17, 2020

**End of Document**

[***L'europa dei diritti cammina; Il caso Orbán***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K22K-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 dicembre 2020 giovedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.32

**Length:** 1040 words

**Byline:** Sabino Cassese

**Body**

I l Parlamento ***europeo*** ha dato il voto finale al regolamento contenente il «regime di condizionalità», che lega i finanziamenti ***europei*** al rispetto dello Stato di diritto. La soluzione escogitata da Angela Merkel ha superato l'opposizione di Ungheria e Polonia e aperto la strada a questo voto.

Quindi, dal primo gennaio 2021, dopo aver accertata la violazione dei principi dello Stato di diritto da parte di un Paese ***europeo***, la Commissione potrà proporre il taglio o il congelamento dei fondi ***europei***. Entro un mese, il Consiglio potrà votare, a maggioranza qualificata, sulle misure proposte dalla Commissione.

Questa soluzione è stata definita dall'imprenditore di origini ungheresi George Soros una «resa». Da parte britannica sono arrivate altre critiche: il compromesso sarebbe astuto, ma poco coraggioso, quasi un trucco. Solo il capogruppo tedesco del Partito popolare ***europeo*** Manfred Weber ha esultato, parlando di una «svolta fondamentale dell'Unione». Così «chi non rispetta lo Stato di diritto non ha soldi dall'Unione».

Vorrei provare a spiegare perché questo passaggio non è stato un cedimento, ma ha fatto, al contrario, fare all'Unione un balzo in avanti, dando ragione a quel che disse Helmut Schmidt, allora ministro delle Finanze e poi anch'egli cancelliere, in una memorabile conferenza tenuta a Londra il 29 gennaio 1974: «l'***Europa*** vive di crisi».

G raz ie all'equilibrio che ha del miracoloso, condito con molte sottigliezze giuridiche, al limite dell'arzigogolo, inventato da Angela Merkel con l'appoggio della posizione rigorosa assunta dal Parlamento, viene stabilito il principio che i Paesi che non rispettano i diritti fondamentali (la libertà di manifestazione del pensiero, il pluralismo dei media, la tutela delle minoranze, la libertà di associazione, l'indipendenza dei giudici, e così via) non possono contare sui finanziamenti ***europei***, e, soprattutto, che per decidere questo non c'è più bisogno di una votazione all'unanimità.

A questo legame diritto-soldi si opponevano due Paesi entrati nell'Unione nel 2004, Ungheria e Polonia (seguiti inizialmente dalla Slovenia), che minacciavano di porre il veto sia sul bilancio settennale ***europeo*** 2021-2027, sia sui fondi per la ripresa e la resilienza. In sostanza, essi erano contro «coloro che hanno stabilito un legame tra bilancio ***europeo*** e lo Stato di diritto». Con una dichiarazione congiunta del 26 novembre scorso i due governi avevano utilizzato il potere di veto come merce di scambio per il ritiro della proposta di regolamento che condiziona il rispetto dello Stato di diritto all'uso di finanziamenti ***europei***. I due Paesi, da un lato sostenevano di essere giudici esclusivi del rispetto dei diritt i nei loro territori; dall'altro eccepivano che un meccanismo per la verifica ***europea*** del rispetto nazionale di tali diritti esiste, ed è regolato dall'art. 7 del trattato sull'***Unione europea***. Ma questo meccanismo richiede una constatazione di violazione grave e persistente dei diritti, presa all'unanimità, e due Stati membri dell'Unione, appoggiandosi reciprocamente, possono impedirne il funzionamento.

Era dal 2018 che una proposta di regolamento «sulla tutela del bilancio dell'***Unione europea*** in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri», che prevedeva la sola maggioranza qualificata per decidere, aspettava sui tavoli del Consiglio e del Parlamento ***europeo***. Aveva anche fatto passi avanti, ma si era scontrata con l'opposizione delle due «democrazie illiberali». Queste si opponevano per far valere la propria sovranità sui diritti, obiettando che un'interferenza tanto importante dell'Unione negli ordinamenti nazionali avrebbe richiesto una modifica dei trattati ***europei***. Ed in effetti la base «costituzionale» del nuovo Regolamento è piuttosto esile: sta nell'articolo 322 del trattato sull'***Unione europea*** che riguarda solo le regole sulle «modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio».

Quella che viene chiamata «condizionalità» (cioè mettere insieme il bastone e la carota, il rispetto nazionale dei diritti con la fruizione dei benefici finanziari) è fondamentale perché costituisce uno degli strumenti principali per consentire agli organismi sovranazionali di controllare il rispetto dello Stato di diritto negli ordinamenti giuridici nazionali, dotandoli anche di denti per mordere. Solo in questo modo la democrazia e il diritto delle singole nazioni si arricchiscono. Solo in questo modo i governi dei vari Stati sono chiamati a rispondere agli organismi sovranazionali e globali, e questi ultimi possono far valere le dichiarazioni universali o sovranazionali dei diritti dell'uomo, che altrimenti rimangono lettera morta. È questo il motivo per il quale non solo nell'***Unione europea***, ma in tutte le organizzazioni globali si cercano «linkages» (collegamenti) che, unendo benefici a limiti, possano rendere effettivi i principi stabiliti universalmente per la comunità internazionale.

Il «compromesso Merkel», che ha fatto uscire la decisione dall'«impasse» creata dall'impuntatura sovranista ungherese e polacca, ha persino migliorato le modalità di attuazione del Regolamento, prevedendo che la Commissione adotti linee guida, regolando l'istruttoria a carico di chi viola lo Stato di diritto e aprendo la strada all'impugnativa alla Corte di giustizia (così giurisdizionalizzando il conflitto).

L'***Unione europea***, che è già un gigante regolatorio, si avvia a diventare un importante intermediario finanziario (sta raccogliendo sui mercati 750 miliardi di ***euro*** e domani dovrà arricchire la propria potestà fiscale, per poter erogare risorse che consentano di uscire dalla crisi). Aumenta così la sua capacità di pressione sugli Stati, attraverso la finanza, perché questi rispettino i diritti. E si afferma anche una nuova e più ricca declinazione della democrazia: chi esercita il potere politico non deve solo rispondere al proprio elettorato, ma deve anche rispettare i principi comuni del diritto, fissati nei trattati, insieme con gli altri Paesi.

Il «compromesso Merkel» conferma quel che aveva scritto nel 1976 uno dei padri fondatori dell'***Unione europea***, Jean Monnet, che la costruzione ***europea*** sarebbe stata la somma delle soluzioni alle sue crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); ***European*** Union Regulation + Policy (75%); Civil Rights (70%); Human Rights Violations (63%)

**Load-Date:** December 17, 2020

**End of Document**

[***Omicidio Regeni, l'Italia ora chiede l'aiuto di Bruxelles L'ipotesi sanzioni; Esteri***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K240-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 dicembre 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 20

**Length:** 592 words

**Byline:** Marco Galluzzo

**Highlight:** Vertice tra Conte, Di Maio e Lamorgese

**Body**

ROMA Coinvolgere l'***Unione europea*** sul caso Regeni e sulla violazione dei diritti umani in Egitto, per arrivare a discutere anche di sanzioni economiche. Congelare tutte le commesse militari italiane verso il Paese governato da Al Sisi. Mettere all'ordine del giorno al prossimo Consiglio degli Affari esteri di gennaio sia il caso Regeni che la vicenda che ha coinvolto lo studente egiziano Patrick Zaki. Boicottare tutte le candidature di esponenti egiziani presso le istituzioni delle Nazioni Unite.

È il succo di quanto emerso ieri mattina durante un vertice a Palazzo Chigi fra il premier Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Nessuna decisione invece sull'eventuale ritiro dell'ambasciatore: se ne ridiscuterà - dopo la conclusioni dell'indagine della Procura di Roma sull'omicidio di Giulio Regeni - al momento dell'elezione del domicilio, a febbraio, degli indagati degli apparati egiziani e dunque nelle prime fasi del processo. A quel punto bisognerà verificare la reale voglia di collaborazione dell'Egitto.

Un concetto che viene ribadito da Luigi Di Maio, che ha voluto il vertice del governo, proprio alla vigilia del voto di una risoluzione contro l'Egitto da parte del Parlamento dell'***Unione europea***: «Dobbiamo coinvolgere Bruxelles nella ricerca della verità per Giulio Regeni, perché è una questione di diritti umani e chiederemo a tutti i Paesi ***europei*** di prendere posizione. Quello che si chiede all'Egitto è l'elezione di domicilio dei quattro funzionari accusati di essere i responsabili della morte di Regeni. Non bisogna cercare i colpevoli, bisogna processare quelli che vengono individuati come colpevoli dalla magistratura».

Di Maio ha inoltre definito «agghiacciante» il quadro descritto dalla magistratura italiana e ha chiesto che tutto il governo sia unito nell'«attivare tutti i possibili canali internazionali. L'Italia è un Paese fondatore dell'***Ue*** - ha continuato il ministro degli Esteri - e sul tema dei diritti umani non è concesso fare passi indietro. È opportuno che ad esprimersi chiaramente su questo tema siano anche i nostri partner attraverso azioni mirate». Un sforzo diplomatico che sicuramente si scontrerà con gli interessi e la posizione di Parigi, che pochi giorni fa ha conferito la Legion d'Onore proprio al presidente egiziano.

Proprio domani il Parlamento ***europeo*** voterà una risoluzione, negoziata per i socialisti dall'***eurodeputato*** Pierfrancesco Majorino, che esprime una condanna senza precedenti della repressione organizzata contro la società civile egiziana, degli arresti di massa, della tortura e degli abusi nei luoghi di detenzione, dell'uso sistematico della detenzione preventiva, dell'accanimento contro donne e comunità Lgbt. Si condanna anche l'utilizzo della legislazione antiterrorismo per reprimere l'opposizione e soffocare i processi democratici.

Nella risoluzione si raccomanda agli Stati membri di sospendere le licenze per l'esportazione di armi verso l'Egitto. Si chiede che le relazioni ***europee*** con l'Egitto (incluso il conferimento di onorificenze) vengano riviste e condizionate al rispetto dei diritti umani. Vengono esaminati decine di casi e si insiste per la scarcerazione di Patrick Zaki e di tutti coloro che come lui sono detenuti per le loro opinioni, si chiede giustizia per la barbara uccisione di Giulio Regeni e rispetto del procedimento avviato della Procura di Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Indagini chiuse

e i 5 sotto accusa

L'apertura del caso e l'autopsia

1

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Civil Rights (94%); Human Rights Violations (78%); ***European*** Union (74%)

**Load-Date:** December 17, 2020

**End of Document**

[***I primi vaccini già subito dopo Natale; Primo piano La seconda ondata il piano nazionale***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K238-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 dicembre 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 8.9

**Length:** 564 words

**Byline:** Fabrizio Caccia

**Highlight:** La campagna inizia a dicembre, lo stesso giorno per tutta ***Europa*** Il maggior numero di fiale alla Lombardia, protesta la Campania

**Body**

ROMA Non resta più molto da attendere: lunedì prossimo, 21 dicembre, si riunirà l'Ema, l'Agenzia ***europea*** per i medicinali, per decidere sul via libera al vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid. Poi toccherà all'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) dare il suo ok. Subito dopo si parte. I primi italiani saranno vaccinati già dopo Natale, si parla del 27-28 dicembre, non si sa ancora il numero preciso delle persone a cui verrà somministrato.

Sarà comunque il «Vaccine Day», il giorno scelto da tutta l'***Unione europea*** per l'inizio della campagna, come auspicato dalla stessa presidente della Commissione ***Ue***, Ursula von der Leyen. Vi hanno già aderito Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Spagna e Svizzera.

Nei giorni successivi, poi, «da metà gennaio 2021» - ha detto ieri il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio - scatterà la prima grande sessione della vaccinazione di massa in Italia, grazie alle 1.833.975 dosi di vaccino anti Covid-19 che verranno subito distribuite da Pfizer al nostro Paese. E saranno destinate alle categorie che governo e Parlamento hanno già stabilito debbano avere la priorità: operatori sanitari, personale dei presìdi ospedalieri, ospiti e lavoratori delle residenze per anziani. Poi arriverà anche la seconda fornitura, che sarà di 2.507.700 dosi e consentirà nelle settimane successive di somministrare anche la seconda dose alle categorie prioritarie (solo sul portale della Regione Toscana, ieri, si sono registrate 39 mila prenotazioni per ricevere il vaccino anti Covid).

Insomma, finalmente si parte. «Ma per avere un impatto sulla popolazione bisognerà raggiungere una percentuale di vaccinati sufficiente - ha detto il premier, Giuseppe Conte -. Almeno 10-15 milioni e contiamo di averli nella primavera inoltrata del 2021». La Conferenza Stato-Regioni ieri ha dato il via libera al piano del commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, e già entro questa settimana le Regioni riceveranno tutte le indicazioni, con tanto di «libretto delle istruzioni». Ma ci sono già le polemiche. La Lombardia (con 304.955 dosi) sarà la Regione che riceverà inizialmente il maggior numero di fiale, seguita dall'Emilia-Romagna (183.138) e dal Lazio (179.818).

Così il governatore della Campania (135.890 dosi), Vincenzo De Luca, ha espresso la sua «netta contrarietà a un piano non commisurato a criteri oggettivi di fabbisogno». Più opportuno, secondo lui, che «si tenesse conto della popolazione delle singole Regioni». Il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, invita però alla compattezza: «La campagna vaccinale sarà una sfida che vinceremo tutti insieme».

Da segnalare che per la prima fase verrà consegnato solo il 90 per cento delle dosi richieste dalle Regioni e questo perché non si vaccinerà il 100 per cento del personale sanitario. A proposito: da ieri chi è disposto a impegnarsi in prima persona può inviare la propria candidatura al portale [*https://personalevaccini.invitalia.it*](https://personalevaccini.invitalia.it)/ . L'obiettivo del commissario Arcuri, per il successo della campagna, è di poter contare su almeno 3 mila medici e 12 mila infermieri.

Buone notizie, infine, anche per il vaccino dell'azienda Moderna: l'Autorità Usa per i farmaci (Fda) lo ha definito ieri «efficace e sicuro». «Sembra bloccare la trasmissione virale - dice lo scienziato Roberto Burioni--. Se i dati preliminari saranno confermati, il Covid è finito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (82%); Public Health (80%); Influenza (75%); Children (74%); Government Departments + Authorities (69%); Families + Children (64%); Infectious Disease (63%)

**Load-Date:** December 17, 2020

**End of Document**

[***Merkel congela il «caso Orbán»: niente espulsioni nei Popolari; Parlamento Ue Il voto del Ppe***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K241-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 dicembre 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 20

**Length:** 383 words

**Byline:** Francesca Basso

**Body**

La lettera con la richiesta di espellere dal Ppe l'ungherese Tamás Deutsch, capodelegazione di Fidesz, il partito del premier magiaro Victor Orbán, «resta sul tavolo». Ma il deputato che ha paragonato le parole del capogruppo tedesco Manfred Weber a sostegno del meccanismo che lega fondi ***Ue*** e rispetto dello Stato di diritto agli slogan usati dai nazisti e dalla polizia comunista non avrà più «diritto al tempo di parola in plenaria a nome del gruppo, alle nomine a relatore (ombra) o ad altre posizioni formali a nome del gruppo, nonché a qualsiasi posizione o posto appartenente al Ppe fino a quando non saranno prese ulteriori decisioni». È il documento votato ieri sera dal Ppe, passato con 133 sì, 6 no e 3 astenuti. In 45 non si sono espressi con il collegamento web (il gruppo, il più numeroso del Parlamento ***Ue***, è composto da 187 deputati). Ha vinto la linea del compromesso voluta dai tedeschi, fedeli alla cancelliera Angela Merkel che una settimana fa ha raggiunto a sua volta un compromesso fondamentale con i premier di Ungheria e Polonia, arrivando a sbloccare il bilancio dell'***Ue***, e quindi anche Next generation ***Eu***, tenuto in ostaggio dal veto di Budapest e Varsavia, contrarie proprio alla condizionalità sullo Stato di diritto. Per conoscere il futuro di Fidesz nel Ppe bisognerà aspettare il congresso della Cdu.

Weber ha dovuto fare buon viso. Deutsch si è scusato davanti al gruppo. Restano però i malumori interni, sfociati nella lettera firmata dall'austriaco Othmar Karas e da una quarantina di popolari del Nord. Il documento ribadisce il sostegno ai leader del Ppe Jean Claude Juncker, Donald Tusk, Ursula von der Leyen e Manfred Weber, i valori a cui il gruppo si ispira e dice che «il meccanismo per lo Stato di diritto è un accordo storico di cui tutti dovremmo essere orgogliosi». Inoltre condanna «fermamente» le dichiarazioni di Deutsch, il suo «comportamento - si legge - non ha posto nella nostra famiglia». Infine la dichiarazione invita «tutti gli ***eurodeputati*** di Fidesz a riflettere sulla compatibilità delle loro convinzioni politiche fondamentali con i valori» del gruppo e ad «agire coerentemente o trarre le necessarie conclusioni». Ma esorta anche il Ppe «a prendere una decisione definitiva» su Fidesz, rimandata ormai da troppo tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union Regulation + Policy (94%); ***European*** Union (92%); Politics (69%)

**Load-Date:** December 17, 2020

**End of Document**

[***La Borsa «vede» l'intesa sulla Brexit: sterlina ai massimi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K244-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 dicembre 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 21

**Length:** 410 words

**Byline:** L. Ip.

**Highlight:** Schiarite tra Johnson e von der Leyen sulle regole per la concorrenza. I bookmakers quotano il «deal» all'81%

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

Londra I mercati finanziari già festeggiano il possibile accordo sulla Brexit. La sterlina ieri è schizzata in alto, a livelli che non si vedevano dal maggio 2018: «Il mercato ha cominciato ad apprezzare una più forte possibilità di accordo rispetto alla scorsa settimana - commenta Ian Stew, trader per la valuta britannica a Barclays bank -. Dal nostro punto di vista, si sta calcolando un 75% a favore di un'intesa fra Gran Bretagna e ***Unione europea***». E gli scommettitori sono ancora più ottimisti: i bookmakers collocano le chance di un esito positivo all'81%.

La svolta è arrivata domenica, dopo giorni in cui da tutte e due le parti si metteva in guardia che ormai si stava precipitando verso un no deal , un divorzio senza accordi fra Londra e Bruxelles che avrebbe pesanti conseguenze economiche e politiche. Ma poi una telefonata tra Boris Johnson e Ursula von der Leyen ha dato mandato ai negoziatori di trovare una soluzione senza limiti di tempo.

Nei giorni scorsi quindi la musica è decisamente cambiata: tanto che ieri la presidente della Commissione ***Ue*** ha potuto affermare che «adesso c'è un sentiero verso un accordo». Un sentiero stretto, ma che ha consentito a Boris di confermare che c'è «ogni opportunità» di raggiungere un'intesa. E il suo portavoce ha poi aggiunto che ci sono stati «progressi in alcune aree», anche se «permangono distanze significative». La stessa von der Leyen ha riconosciuto che le due questioni da risolvere restano le stesse: il level playing field - ossia la parità di condizioni per evitare una concorrenza sleale - e la pesca nelle acque territoriali britanniche. Ma sul primo nodo c'è un movimento e sembra difficile che alla fine possa essere la pesca, che vale solo lo 0,1 del Pil, a far saltare tutto.

Il Parlamento britannico è stato già messo in allerta per approvare un accordo a passo di carica: doveva andare in vacanza oggi, ma prolungherà le sedute anche la prossima settimana.Tutto deve essere concluso entro il 31 dicembre: ma fonti diplomatiche affermano che non ci si impiccherà a quella scadenza e che si troveranno soluzioni creative per eventualmente andare oltre, in modo da riuscire a scongiurare il temuto no deal .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Trattativa

Boris Johnson 56 anni, è primo ministro del Regno Unito dal luglio 2019

Nei giorni precedenti erano tornate altissime le chance di una rottura senza accordo Ursula von der Leyen ora dichiara: «C'è una strada per l'intesa»

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Economic Growth (76%); National Debt (70%); Prices (68%); Sweatshops (68%)

**Industry:** Budgets (88%)

**Load-Date:** December 17, 2020

**End of Document**

[***La corsa all'immunità: sei Paesi sono già partiti; Primo piano La seconda ondata LA GARA TRA STATI***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K23D-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 dicembre 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 10.11

**Length:** 311 words

**Byline:** Silvia Turin

**Highlight:** Gli Usa hanno cominciato a investire nel febbraio scorso con fondi pubblici. A fine marzo, puntano a «coprire» un terzo della popolazione

**Body**

La mappa mondiale di distribuzione dei vaccini anti Covid-19 inizia a essere costellata di bandierine che indicano gli Stati dove si stanno somministrando i candidati già approvati per l'utilizzo sulla popolazione.

Il vaccino a base mRna di Pfizer-BioNTech viene inoculato in Gran Bretagna, Usa e Canada. In dirittura d'arrivo per il via libera da parte dell'ente regolatore statunitense anche il candidato di Moderna, affiliato Usa, sempre con tecnologia nuovissima mRna. La Cina sta testando su volontari cinque vaccini nazionali (anche in altri Paesi come Emirati Arabi Uniti e Bahrein): tra questi Sinopharm, Sinovac e CanSino.

La Russia utilizza due prodotti: lo Sputnik di Gamalkeya (con vettore adenovirus), già lanciato ad agosto, e l'EpiVacCorona di Vector Institute (con proteine ricombinate).

L'***Ue*** ha stipulato contratti con Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Il 21 dicembre l'Ema (Agenzia ***europea*** per i medicinali) dovrebbe dare il via libera al candidato Pfizer. I ministri di otto Paesi ***europei*** hanno concordato di partire tutti insieme: nei prossimi giorni verrà definito il numero di persone alle quali somministrare il vaccino nel giorno simbolico, il «Vaccine Day», che potrebbe arrivare entro 24-72 ore dalla luce verde dell'Ema. Non si tratta della campagna di massa, ma delle prime inoculazioni «a favore di stampa», seguite, nei giorni successivi, da quelle per le categorie che hanno la priorità (operatori sanitari e pazienti di residenze per anziani).

L'approvazione per Moderna dovrebbe invece arrivare a gennaio. Gli altri due candidati opzionati dalla ***Ue*** sono AstraZeneca, vaccino basato su vettori virali, che ha avuto un ritardo sulla tabella di marcia e deve rifare i test di fase 3 sull'uomo, e il prodotto di Johnson & Johnson, sempre basato su vettori virali, che non arriverà prima del 2021 inoltrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (76%); Influenza (69%)

**Load-Date:** December 17, 2020

**End of Document**

[***Vaccino, il Piemonte anticipa ai primi giorni del nuovo anno; le cure e le strutture***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61J4-07S1-JDMV-K29Y-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 dicembre 2020 giovedì

TORINO Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 514 words

**Byline:** Giulia Ricci

**Highlight:** Chieste 400 mila dosi per il personale sanitario e le Rsa Dalla Regione: «L'organizzazione per gestirlo è pronta» Prima e seconda fase La somministrazione interesserà 195 mila persone, si cerca personale per iniettarlo

**Body**

I vaccini anti Covid-19 partono in anticipo: si inizia con la somministrazione nella prima settimana di gennaio e non dal 21 come annunciato. Durante la conferenza Stato-Regioni il commissario Domenico Arcuri ha confermato che la data in cui l'Agenzia ***europea*** per i medicinali si riunirà per decidere sul vaccino Pfizer-Biontech sia stata anticipata dal 29 al 21 dicembre. «Questo significa che, se tutto andrà bene, anche le Regioni riceveranno il farmaco prima di quanto preventivato». Un anticipo dei tempi richiesto anche dal ministro della Salute Roberto Speranza e condiviso dalla presidente della Commissione ***europea*** Ursula von der Leyen.

Via libera, quindi, al nuovo piano: «Si partirà con la vaccinazione di massa nei primi giorni di gennaio», ha confermato Arcuri, che in giornata ha inviato alle Regioni una sorta di «libretto delle istruzioni» per il farmaco ed entro la settimana manderà tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Il Vaccine Day ***europeo***, con vaccinazioni simboliche in diversi Paesi, si dovrebbe tenere quindi già alla fine dell'anno: subito dopo si inizierà con operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani. Per queste categoria il Piemonte ha richiesto circa 400 mila dosi, per il primo ed il secondo richiamo di un totale di 195 mila persone. Ma ad essere consegnate saranno, in primis, il 90% delle prima tranche, ovvero 170.995 dosi: il governo ha infatti stimato come non si vaccinerà il 100% del sanitario totale previsto; qualcuno, almeno il 10% quindi, secondo l'esecutivo non accetterà la somministrazione del farmaco. Solo in base a quanti accetteranno di prendere il medicinale anti Covid-19 della Pfizer-Biontech, arriverà da Roma anche la seconda tranche del vaccino per il richiamo.

La Regione, però, era preparata per ricevere le dosi per l'inizio di gennaio: «Noi non abbiamo in ogni caso nessun problema nel ricevere in anticipo il farmaco, perché le nostre strutture di mantenimento e conservazione sono pronte - continuano da piazza Castello -, ora dobbiamo riorganizzarci per quanto riguarda la somministrazione, perché eravamo pronti per il 21 gennaio». L'obiettivo è partire dalla prima settimana del 2021. Ma proprio da ieri medici, infermieri e assistenti sanitari che vogliono contribuire all'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2, potranno inviare la loro candidatura per via telematica al portale [*www.personalevaccini.invitalia.it*](http://www.personalevaccini.invitalia.it). «Questa campagna sarà una sfida che vinceremo tutti insieme», ha dichiarato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, mentre il ministro Roberto Speranza aggiunge: «È una buona notizia che tale processo possa completarsi già prima di Natale. Significherà che avremo finalmente a disposizione un vaccino efficace e sicuro. Ci vuole ancora cautela e prudenza nei prossimi mesi, finché non avremo raggiunto una copertura vaccinale sufficiente, ma la strada è giusta e finalmente si vede la luce in fondo al tunnel».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (77%); Influenza (73%); Public Health (73%); Children (70%); Government Departments + Authorities (69%); Chronic Diseases (63%)

**Industry:** Pharmacies + Drug Stores (63%)

**Load-Date:** December 17, 2020

**End of Document**

[***Sì dell'Europa al vaccino di Pfizer: «Valido anche con il Covid mutato»; Primo piano La seconda ondata la nuova emergenza***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K5-TX71-F13X-9049-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 8.9

**Length:** 824 words

**Byline:** Stefano Montefiori

**Highlight:** Il verdetto dell'Ema. Conte: splendida notizia, dal 27 l'immunizzazione Von der Leyen: è il capitolo importante per una storia di successo

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PARIGI Poche ore dopo il via libera dell'Agenzia ***europea*** per i medicinali (Ema), la presidente della Commissione Ursula von der Leyen alle 18 e 30 di ieri ha annunciato l'autorizzazione di Bruxelles all'utilizzo del vaccino messo a punto dall'americana Pfizer e dal laboratorio tedesco BioNtech. «Oggi aggiungiamo un capitolo importante a una storia di successo ***europea***. Abbiamo approvato il primo vaccino sicuro ed efficace contro Covid-19. Presto arriveranno altri vaccini. Le dosi di quello approvato oggi saranno disponibili per tutti i paesi dell'***Ue***, contemporaneamente, alle stesse condizioni. Questo è un buon modo per concludere un anno difficile e per iniziare a voltare pagina su questa pandemia», ha detto von der Leyen. «Una splendida notizia - ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte -. Avevamo auspicato l'arrivo dei vaccini entro la fine dell'anno. Il 27 dicembre si parte».

L'***Ue*** ha prenotato 200 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNtech (da consegnarsi in totale entro il settembre 2021) con l'opzione di acquistarne altre 100 milioni. Le prime dosi saranno somministrate in tutti i Paesi della ***Ue*** a cominciare da domenica. I 450 milioni di ***europei*** riceveranno questo e poi altri vaccini partendo dalle categorie a rischio: prima gli ospiti delle case di cura, il personale sanitario e gli anziani, per proseguire fino a tutta la popolazione. «Oggi è una giornata molto emozionante per noi di BioNtech», ha detto il co-fondatore e amministratore delegato Ugur Sahin.

Il vaccino Pfizer-BioNtech è già somministrato in Gran Bretagna - «500 mila persone già vaccinate», ha annunciato ieri il premier Boris Johnson -, Stati Uniti, Israele, Svizzera e altri Paesi. Le autorità ***europee*** si sono difese dall'accusa di avere accumulato ritardi dicendo che occorreva essere rigorosi e non cedere alla fretta, per rassicurare i cittadini sul fatto che gli eventuali effetti secondari saranno trascurabili e comunque inferiori ai benefici.

L'Agenzia ***europea*** per i medicinali darà poi il suo parere sul vaccino dell'azienda americana Moderna il 6 gennaio, e su quello della britannica AstraZeneca il 12 dello stesso mese. Stella Kyriakides, commissaria ***europea*** alla Sanità, ha voluto ricordare ieri che il vaccino non è una soluzione miracolosa a breve termine perché le dosi disponibili resteranno limitate in un primo tempo: «Per questo dovremo continuare a proteggerci e a rispettare le raccomandazioni dei governi».

Quanto alle paure per la nuova variante del virus e la possibilità che renda il vaccino inefficace, «al momento non siamo molto preoccupati», ha detto Marco Cavaleri, direttore della strategia Ema sui vaccini. «Credo che il virus debba cambiare molto prima che ci si trovi in una situazione di questo tipo», ha aggiunto. Opinione confermata dalla direttrice dell'Ema, Emer Cooke: «Per il momento, non c'è alcuna prova che il vaccino non funzioni con la nuova variante del virus». L'***Unione europea*** ha ordinato il vaccino Pfizer-BioNtech (che deve essere somministrato due volte) al prezzo di 15,5 ***euro*** per dose, inferiore a quello ottenuto dagli Stati Uniti ovvero 19,5 ***euro*** per 100 milioni di dosi.

Le polemiche comunque non risparmiano l'operato dell'Unione, criticata in un articolo del settimanale tedesco Der Spiegel che accusa in particolare la Francia di avere fatto pressioni sui partner ***europei*** per prenotare dosi del vaccino messo a punto dalla francese Sanofi, rivelatosi per il momento inefficace e rinviato a fine 2021. «Sono accuse senza senso - ha replicato ieri il viceministro per gli Affari ***europei***, Clement Beaune -. È falso dire che per proteggere un laboratorio francese avremmo chiesto di acquistare meno dosi di un laboratorio tedesco. Non bisogna mentire su queste cose». Resta aperta la questione di quanti cittadini vorranno vaccinarsi. Se alcuni si mostrano scettici, il capo dell'Interpol, il tedesco Jürgen Stock, pensa invece che la relativa scarsità iniziale provocherà «rapine nei depositi e attacchi ai trasporti del vaccino», con un «aumento drammatico della criminalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

9.750

Come funziona

Le «istruzioni genetiche» per difendersi

Il vaccino dell'americana Pfizer e della tedesca BioNTech fornisce all'organismo umano «istruzioni genetiche» che gli permettono di riconoscere e combattere il coronavirus Sars-CoV-2. Il meccanismo del prodotto scudo è menzionato dall'Ema

«Comirnaty», il nome dello scudo anti Covid

«Comirnaty» prepara il corpo a difendersi. Contiene una molecola chiamata Rna messaggero (mRna) che racchiude le istruzioni per produrre la proteina Spike (S), quella presente sulla superficie del virus

e della quale ha bisogno per infettare

Il ruolo chiave della proteina S

Quando una persona riceve il vaccino, alcune delle sue cellule leggeranno le istruzioni dell'mRna e produrranno proteina S. E se la persona vaccinata entrerà in contatto con Sars-CoV-2, le sue difese immunitarie proteggeranno l'organismo

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (89%); Influenza (84%); Chronic Diseases (61%)

**Load-Date:** December 22, 2020

**End of Document**

[***I sindaci in campo: alle città una parte dei fondi europei; Forum su Corriere Tv con Sala, Nardella e il primo cittadino di Varsavia Trzaskowski***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K5-TX71-F13X-904M-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 11

**Length:** 535 words

**Byline:** Alessandra Muglia

**Body**

MILANO «Perché Ursula von der Leyen non convoca subito i sindaci ***europei*** come ha fatto negli Usa Joe Biden?». Sceglie il forum di Corriere Tv «L'***Europa*** delle città oltre il Covid» per lanciare questo appello il sindaco di Firenze Dario Nardella. E lo fa da presidente di ***Eurocities***, la più grande rete di centri urbani medio-grandi del continente, «i più colpiti dalla crisi».

Pensare al dopo e buttare il cuore oltre l'ostacolo non è semplice nel pieno della nuova emergenza, uno sforzo duro in queste ore di inquietudine. «Ma non possiamo sottrarci, il Corriere è in prima fila nel cercare di immaginare un mondo diverso, per questo abbiamo raccolto l'idea di questo forum proposto da Nardella», ha premesso il vicedirettore Venanzio Postiglione, con Maria Serena Natale moderatore del dibattito a cui hanno preso parte anche i sindaci Rafal Trzaskowski da Varsavia e Giuseppe Sala da Milano. Tutti concordi nel pensare alle città come spazi di relazione dove progettare un futuro sostenibile e inclusivo. Un futuro che la pioggia di risorse in arrivo da Bruxelles potrebbe rendere più vicino. «Abbiamo chiesto all'***Europa*** che il 10% dei fondi del Recovery fund vada direttamente alle città metropolitane» ha rilanciato Sala, già firmatario con i colleghi di grandi città ***europee*** di una lettera ai vertici ***Ue***. Primo, spiega ora, per una questione logistico-operativa: «Spesso i nostri Paesi non hanno strutture per sapere gestire fondi così importanti. L'Italia investe 20-30 miliardi all'anno e pensate alle difficoltà di progettare gare e di gestirle per spendere quei soldi. Quando arrivano 200 miliardi, come faranno?». Secondo, per una ragione di contenuti: «Noi sindaci siamo sul territorio, conosciamo i bisogni della gente, abbiamo uno sguardo pragmatico» assicura Sala. Forte del fatto che l'80% dell'energia viene consumata nei centri urbani, e che alle città si deve l'80% delle emissioni, Nardella aggiunge un terzo motivo: «Gli obiettivi ambiziosi che la Commissione ***europea*** si è data, come la carbon neutrality entro il 2050, si potranno raggiungere solo a condizione che i sindaci siano pienamente coinvolti nella costruzione delle strategie e che abbiano un canale di finanziamento diretto per realizzare quelle opere». Non a caso, ha ricordato il sindaco di Firenze, «Biden nel primo mese ha fatto due cose fondamentali: ha incontrato insieme alla sua vice Kamala Harris tutti i grandi sindaci americani e ha nominato ministro dei trasporti un sindaco, Pete Buttigieg».

Sul percorso da fare per affrontare al tempo stesso crisi economica e transizione green e digitale, i sindaci rivendicano un ruolo da «progettisti del cambiamento». Del resto cresce la consapevolezza del loro peso politico: dai quattro dell'Est portatori di una visione ***europeista*** nell'asse sovranista di Visegrád fino alla rivincita dei progressisti alle ultime amministrative francesi. «Da Londra a Budapest, più gli Stati si chiudono, più le città devono aprirsi» concordano. Lo stesso Trzaskowski ha ricordato che in Polonia non è stato il solo a condurre la battaglia contro il veto al bilancio ***Ue*** posto dal governo: «Ben 250 città polacche hanno firmato un documento a favore dell'***Unione europea***».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Communities + Neighborhoods (94%)

**Load-Date:** December 22, 2020

**End of Document**

[***Mezzo mondo isola la Gran Bretagna La variante del virus spaventa le Borse; Primo piano La seconda ondata la nuova emergenza***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K5-TX71-F13X-9041-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 2.3

**Length:** 486 words

**Byline:** Monica Ricci Sargentini

**Highlight:** La ***Ue*** cerca di trovare una linea comune sul blocco dei voli «Circola in ***Europa*** da novembre». L'Oms: non è fuori controllo

**Body**

Una linea comune. È quella che sta cercando L'***Unione Europea*** sul blocco dei voli da e per la Gran Bretagna. Finora si è assistito a una reazione in ordine sparso degli Stati membri alla minaccia rappresentata dalla nuova variante del coronavirus che è apparsa per la prima volta a fine settembre in Inghilterra, per poi diffondersi sempre di più, tanto che a novembre la sua presenza era stata rilevata anche in Danimarca e Australia. Tutti i Paesi dell'Unione, tranne pochissime eccezioni, hanno deciso una sospensione cautelare dei collegamenti con la Gran Bretagna ma con modalità diverse. La Germania, per esempio, ha decretato uno stop fino al 31 dicembre ma ha esentato i voli cargo. La Francia, al contrario, ha impedito «tutti gli spostamenti di persone, compresi quelli legati a trasporti di merci, per via stradale, aerea, marittima e ferroviaria». Varia anche la durata: 48 ore per Belgio, Francia, Danimarca e Irlanda; dieci giorni per Germania, Finlandia, Paesi Bassi, Estonia, Lettonia; fino al 6 gennaio per l'Italia.

Su sollecitazione della Commissione ***Europea***, ieri mattina, si è riunito d'urgenza il Meccanismo ***europeo*** di risposta alle crisi del Consiglio ***europeo*** e ha «identificato diverse opzioni per una riapertura delle frontiere coordinata e con delle misure identiche». L'obiettivo è di far rientrare i cittadini degli Stati membri che si trovano attualmente in Gran Bretagna, i britannici che risiedono in un Paese ***europeo*** e i camionisti che sono rimasti bloccati al di là della Manica. Oggi ci si aspetta che la squadra di Ursula von der Leyen emetta delle linee guida che poi dovranno essere discusse nel corso di una riunione tra gli ambasciatori dei singoli Stati.

Intanto il Regno Unito è isolato dal mondo. Dall'America Latina al Canada, dall'Africa al Medio Oriente sono tantissimi i Paesi che hanno deciso il blocco aereo.

Pessimi i segnali anche sul fronte dei mercati. Ieri le borse mondiali hanno subito un tonfo, spaventate da possibili nuovi lockdown ma anche dalla possibilità di una «hard Brexit». In ***Europa*** sono andati in fumo 202,63 miliardi. Wall Street scende ma poi chiude quasi in parità grazie agli stimoli economici varati dal Congresso. Cala anche il petrolio: il Wti arriva a perdere quasi il 4% .

L'unica buona notizia arriva dall'Oms per il quale la nuova variante del Covid «non è fuori controllo, ma non può essere certo lasciata a se stessa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

500 Mila

le persone

in Gran Bretagna

che hanno

già ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer BioNTech

null

Il B.1.1.7 è una variante del coronavirus SARS-CoV-2 da poco identificata nel Regno Unito che pare in grado di diffondersi con maggiore facilità rispetto alle altre

Il blocco dei voli

e l'isolamento

Per precauzione, diversi Paesi - compresa l'Italia - hanno sospeso i voli da e verso il Regno Unito. Nei Paesi Bassi è stata isolata la variante in almeno un individuo, e lo stesso è avvenuto in Italia.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%)

**Load-Date:** December 22, 2020

**End of Document**

[***Conte pronto a rivedere la squadra per i Fondi Ue Il Pd: basta immobilismo; Il retroscena***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K5-TX71-F13X-904V-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 15

**Length:** 875 words

**Byline:** Marco Galluzzo e Maria Teresa Meli

**Highlight:** I contatti riservati del capo dell'esecutivo per garantirsi stabilità

**Body**

ROMA

Nonostante gli assalti di Matteo Renzi, le richieste in parte contraddittorie del Pd, con un pezzo di partito che sostiene il capo del governo e un altro che sembra assecondare gli attacchi di Italia Viva, ormai Giuseppe Conte si è convinto che non può concedere quasi nulla di quello che gli viene chiesto, se non una modifica della struttura di comando del Recovery fund, ma nemmeno immediata, perché al momento, come dimostrano anche gli incontri di ieri e di oggi, c'è solo da mettere in salvo, e in fretta, il progetto complessivo di spesa dei fondi ***europei***. Quanto alla struttura di governance si vedrà nei prossimi giorni o addirittura a gennaio, e in sede di Consiglio dei ministri.

Insomma l'unica cosa alla quale al momento il premier starebbe lavorando per assecondare le richieste di Renzi è un cambiamento della cabina di regia che dovrà monitorare e spendere i fondi ***europei***, una struttura più politica e meno tecnica, con un maggiore coinvolgimento dei tecnici dei ministeri e senza l'adozione del modello dei manager: ne erano previsti sei, uno per ogni macro settore del Recovery, ipotesi che molto probabilmente verrà cassata.

Su tutto il resto Conte ha voglia di togliersi dal banco degli imputati: sul Mes ha le mani legate dai Cinque Stelle, sulla delega per i servizi segreti non vuole cedere perché verrebbe depotenziato, sulle stesse poste del Recovery fund ci sono da rispettare le linee guida della Commissione ***europea***, e dunque arrivati al fondo di un possibile crisi che ha nel mirino la sua persona, almeno così la pensa il premier, e non tanto il merito delle cose, tanto vale andare avanti e continuare a lavorare. Se poi davvero Italia Viva vorrà aprire una crisi e togliere la fiducia, dovrà accadere in modo formale in Parlamento, e su questo punto il capo del governo è al contempo sia preoccupato che determinato, ma «tutto dipende da Renzi, non da me, io sono disponibile a trattare, solo esiste una reale disponibilità...».

Conte ne ha discusso anche con il capo dello Stato sabato scorso, in un incontro al Colle che è rimasto riservato, così come i contatti che lo stesso giorno Sergio Mattarella ha avuto con gli altri leader di maggioranza. Altrettanto riservato è rimasto un faccia a faccia di almeno dieci minuti, a Palazzo Chigi, giovedì scorso fra Conte e Renzi, prima dell'incontro con la delegazione di Italia Viva. Un serie di confronti che non avrebbe fatto che confermare la convinzione che tutto è nelle mani di Renzi, se vorrà avrà aprire una crisi al buio spetterà all'ex premier, con tutte le conseguenze possibili, a cominciare dalla ricerca di un'altra maggioranza, come da prassi istituzionale, almeno come primo passo.

E oggi Italia Viva incontrerà il premier. Ettore Rosato fa precedere l'appuntamento con una dichiarazione di pace: «Le riunioni convocate da Conte mi sembrano un fatto positivo». E Renzi gongola: «Con il due per cento, come amano ricordarci sempre loro, abbiamo già ottenuto questo risultato». Ma sbaglierebbe chi pensasse che il leader di Iv sia pronto a fermarsi: «Noi - spiega ai suoi - ora rilanciamo sul Mes. Dobbiamo prenderlo, perché non possiamo dimenticarci che siamo il Paese con il più alto numero di morti, e dobbiamo destinare i 9 miliardi previsti dal Recovery per la sanità al turismo e alla cultura». Quindi la chiusa, che lascia ben intendere quale sia l'obiettivo di Renzi: «O c'è accordo su tutto, o non c'è accordo. E in quel caso se Conte constata che non ha più una maggioranza e Mattarella decide di andare a votare, noi abbiamo la campagna elettorale pronta. Non faremo sconti a chi non ha voluto il Mes». Ma in realtà al voto anticipato Renzi non crede affatto: «La verità - spiega a un gruppo di senatori di Iv - è che Conte sta cercando di annacquare la verifica e di mettermi all'angolo, ma con me non ce la possono fare». E ai parlamentari Renzi consegna questo messaggio: «Non prolungate troppo le vostre vacanze a gennaio...».

E il Pd? L'accelerazione di Renzi costringe Zingaretti a difendere in qualche modo il premier. Per questa ragione la delegazione dem che incontra Conte, al termine di quel colloquio, fa sapere di essere molto soddisfatta per l'andamento delle cose: «Dall'incontro con il premier emergono due significative conferme. La prima è che la bozza sul Recovery sarà prontamente approvata, la seconda è che il Parlamento avrà il tempo di fare la sua valutazione finale», dice Andrea Marcucci. Peccato che in quella delegazione ci sia chi dice che quella bozza non sia stata presentata nel corso dell'incontro. E Zingaretti, benché sia soddisfatto che qualcosa vada sbloccandosi, è ancora preoccupato: «Basta con l'immobilismo, ci vuole un cambio di mar cia», si raccomanda con i suoi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

La parola

Si tratta dei cambiamenti che avvengono all'interno della squadra di governo senza che ci siano le dimissioni dell'intero esecutivo. Rispetto a una crisi di governo (con successivo cambio della squadra di premier e ministri) è di norma più veloce e presenta interventi più mirati. In Italia nel corso dei decenni della storia repubblicana è stato usato con molta frequenza. Nel caso del governo Conte II, per procedere a un rimpasto, uno o più ministri dovrebbero dimettersi per consentire gli avvicendamenti

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Policy (94%); Politics (92%); Economic Growth (75%); Labor + Employment (71%); Surgery + Transplantation (68%); Labor Unions (63%); Immigration (62%)

**Load-Date:** December 22, 2020

**End of Document**

[***Code ai supermarket, camion fermi a Dover Il Regno senza Natale ora ha davvero paura; Il racconto***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K5-TX71-F13X-9043-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 744 words

**Byline:** Luigi Ippolito

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

Londra Le prime code hanno cominciato ad allungarsi già dalle sei del mattino: la gente si è messa in fila davanti ai supermercati in attesa che aprissero, nel timore di non riuscire più a riempire il carello della spesa.

Perché non è bastato che oltre 40 Paesi, inclusa l'Italia, interrompessero i collegamenti aerei con la Gran Bretagna: la Francia ha bloccato del tutto le frontiere, chiudendo l'***Eurotunnel*** sotto la Manica e sospendendo le rotte marittime. Questo ha costretto alla chiusura il porto di Dover, il terminale da cui passano gran parte delle merci fra il Continente e la Gran Bretagna: e dunque si teme ora per gli approvvigionamenti, in un Paese che importa un quarto del suo cibo dall'***Europa***.

Il governo ha lanciato appelli alla popolazione a evitare il panico, a non darsi a una corsa agli accaparramenti che farebbe solo precipitare la situazione. Ma una grande catena di supermercati come Sainsbury ha avvertito che già dai prossimi giorni sugli scaffali potrebbero cominciare a scarseggiare la frutta e la verdura, che arrivano in gran parte da fuori. E pure l'arrivo delle fiale di vaccino negli ospedali non è più garantito. E allora la gente inizia ad aver paura.

Le scene viste ieri sulle autostrade che portano verso le coste inglesi raccontavano di una situazione drammatica. Centinaia di camion bloccati, impossibilitati a imbarcarsi verso l'***Europa***, autisti costretti a improvvisati bivacchi, poliziotti che deviavano il traffico chissà dove. Il governo ha dovuto far scattare un piano di emergenza per parcheggiare i camion sulle autostrade del Kent e perfino uno degli aeroporti locali è stato messo in allerta per essere trasformato in una improvvisata, gigantesca area di servizio.

Anche Londra si è svegliata ieri tramortita. È scattato il lockdown totale, dopo che la capitale è diventata l'epicentro della nuova variante del coronavirus, quella che si trasmette molto più velocemente: nell'ultima settimana, il numero dei contagiati in città è addirittura raddoppiato.

E dunque ieri mattina una stazione della metropolitana come quella di Bond Street, che sotto Natale dovrebbe essere stracolma, appariva come una paurosa cattedrale abbandonata fatta di banchine e scale mobili deserte. Al posto delle persone, lampeggiavano i display luminosi con la scritta gigante «State a casa» e l'avvertimento «c'è una nuova variante del Covid che si diffonde ancora più veloce».

Ma non c'era neppure bisogno di lanciare moniti. Su Oxford Street, la via dello shopping che in questi giorni avrebbe dovuto essere una celebrazione di festa, si incrociavano sparuti e spauriti passanti. Le vetrine di Selfridge's, i grandi magazzini di lusso, avevano qualcosa di sinistro: stracolme di addobbi e regali, ma inesorabilmente sbarrate.

Il Natale a Londra è cancellato. Ed è stata l'ennesima giravolta di Boris Johnson: fino a una settimana fa assicurava che vietare le riunioni familiari per le feste sarebbe stato inumano. E dunque insisteva che si poteva andare avanti con il programmato allentamento delle restrizioni. Poi è arrivato il nuovo virus: e la situazione è del tutto sfuggita di mano. La capitale e le regioni limitrofe sono state sigillate, provocando il si salvi chi può della gente che correva in stazione a prendere l'ultimo treno. Ma adesso la nuova variante del Covid si sta espandendo a tutta l'Inghilterra e dunque non si esclude che le misure più draconiane debbano essere imposte all'intero Paese.

Johnson continua ad assicurare che non c'è da preoccuparsi, che il Paese ha scorte sufficienti, che le misure intraprese funzioneranno, che tutto si aggiusterà per Pasqua. Ma non gli crede più nessuno: troppe le marce indietro, le figuracce, le contraddizioni di un governo che appare sempre un passo indietro rispetto agli eventi. E che ora rischia di esserne travolto.

Perché la spirale inarrestabile del Covid sta per entrare in rotta di collisione con la Brexit. I negoziati con la ***Ue*** sono in stallo e incombe la scadenza del 31 dicembre, quando la Gran Bretagna uscirà definitivamente dal mercato unico: senza un accordo, sarà un salto nel buio. Già nelle scorse settimane i terminali verso l'***Europa*** erano congestionati a causa della corsa a fare scorte preventive: adesso è tutto bloccato, ma fra dieci giorni si rischia un collasso dei commerci, dato che torneranno dazi e dogane.

Ed è una Gran Bretagna smarrita e confusa quella che si chiede quando potrà riemergere dall'incubo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Disaster + Emergency Relief (88%); Government Departments + Authorities (88%); Hunger In Society (76%); Globalization (75%); Conferences + Conventions (69%); ***European*** Union (69%); Animals (65%); Diseases + Disorders (64%); Influenza (64%); Viruses (64%)

**Industry:** Airports (94%); Livestock Disease (86%); Alcoholic Beverages (83%); Energy + Utilities (69%); Nuclear Power Plants (69%); Oil + Gas Industry (67%)

**Load-Date:** December 22, 2020

**End of Document**

[***la stagione degli alibi è finita; Partiti e verifiche***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K5-TX71-F13X-903V-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.32

**Length:** 809 words

**Byline:** Daniele Manca

**Body**

C osa ci possiamo aspettare da questa serie di incontri sul Next Generation ***Eu*** tra ministri e i vari partiti che compongono

la maggioranza? Dobbiamo pensare che a seconda

del partito incontrato

la ripartizione o gli stanziamenti possano cambiare che si tratti della Sanità o delle infrastrutture o di Industria 4.0? O forse qualche parola in più qui

e là su un piano che nel giro di un paio di settimane dovrebbe arrivare a Bruxelles per potere iniziare a essere finanziato? Quali che siano le risposte sembra emergere la mancanza

di consapevolezza

della drammaticità

della situazione.

Gli inglesi hanno annunciato in queste ore una nuova variante del virus. Ma non era certo necessaria questa notizia per evidenziare che dobbiamo convivere ancora per molto con il Covid. Il sollievo provato per l'arrivo delle prime dosi di vaccino si è già stemperato nel nervosismo con il quale

in Italia si sta reagendo all'ennesima novità negativa. Affiora la fragilità, la disunità di una maggioranza e di un governo che pare aver perso anche un metodo di lavoro, tanto appare episodico l'agire.

In un dibattito più adatto a una campagna elettorale che alla soluzione dei problemi, ogni singola diversità di visione viene riversata sui cittadini, quasi potessero essere loro a dover decidere come andare avanti nel giorno per giorno. Possibile che

i leader politici non siano riusciti a parlarsi tra loro

in queste settimane?

Che non abbiano trovato ambiti che non siano una telecamera o, peggio, un social, dove scaricare insoddisfazioni e differenze? O che non si sia arrivati in Consiglio dei ministri e in Parlamento con l'opposizione a decisioni e soluzioni utili mentre ogni giorno si allunga l'elenco di vittime?

Se si fossero evitati pregiudizi ideologici, avremmo da tempo potuto accedere al Mes alleviando il dolore di molte famiglie. Il sospetto è che se si fossero avuti 37 miliardi a disposizione per la Sanità, chissà se governo e amministrazione pubblica avrebbero saputo varare un piano diverso dallo spendere soldi. Con quella cifra a disposizione sì che si sarebbe potuto aspirare a una Sanità migliore ed efficace.

«La leadership politica è prendere difficili decisioni anche prima che gli altri ne realizzino la necessità e portarle avanti con gli alleati, le opposizioni e il Paese stesso. È spesso questione di pragmatismo e compromessi», scriveva ieri il Financial Times parlando di Boris Johnson lamentandone i ritardi. Lo stesso potrebbe dirsi per la nostra politica e il nostro governo. È testimonianza del fatto che non esiste una presunta eccezione italiana, eccezione usata per troppo tempo come un comodo alibi. È necessaria invece un'assunzione di responsabilità da parte del governo. E finito il tempo delle promesse e del «faremo». Il Next Generation ***Eu*** è un'occasione storica per il nostro Paese. Si chiama così proprio perché non è proprietà di questo esecutivo o di questa maggioranza, ma delle prossime generazioni.

L'***Europa*** lo ha voluto ancorare al bilancio che porterà l'Unione al 2027. Come accaduto in Francia, Germania, Spagna, anche in Italia si indichi il ministro che dovrà occuparsi della sua attuazione. E invece in queste ore si stanno conducendo colloqui tra governo e partiti sulla «governance» del piano. Ma con quel termine si indica l'individuazione chiara, trasparente delle responsabilità. Cosa, evidentemente, che già attraverso l'uso di una parola inglese, non è tra le prime priorità.

Altro che task force. La responsabilità deve essere politica. Perché dietro le incandescenti discussioni su nuovi possibili organismi da dedicare all'attuazione dei piani operativi si nasconde il vero ostacolo italiano: non riuscire a trasformare in atti concreti le decisioni. Capiamo che far funzionare la Pubblica amministrazione sia poco «vendibile» agli elettori. Ma è quello di cui avrebbero bisogno cittadini, famiglie e imprese.

«Governare implica l'assunzione di una soluzione. Non la mera presa in carico di un problema», scrive Giuseppe Maria Berruti nel suo recente «La Costituzione del cambiamento». Grazie al buon lavoro dei parlamentari ***europei*** si è ottenuto l'aumento dei prefinanziamenti da parte dell'***Europa*** di circa il 30%. Altri 6 o 7 miliardi a disposizione da subito, che ci dicono ancora una volta quanto Bruxelles sia fortemente impegnato nel contrastare questa crisi sanitaria ed economica.

Le risorse quindi ci sono. Meno le priorità; ancora oggi individuate in una sventagliata di parole chiave come digitalizzazione, infrastrutture e via dicendo. Si scambiano così priorità costanti (le stesse oggi come 20 anni fa), dalle cose da fare subito e che solo la politica, governo e opposizione, possono fare. E cioè: far funzionare lo Stato, altrimenti nessun progetto potrà mai avere gambe per camminare; riattivare il mercato senza il quale non c'è crescita, unico rimedio all'emergenza economica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Economic Policy (63%); National Debt (63%)

**Load-Date:** December 22, 2020

**End of Document**

[***Merkel inasprisce il lockdown: contatti al minimo; in europa Germania***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61PC-CNF1-F13X-92P2-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

6 gennaio 2021 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2021 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 653 words

**Byline:** dal nostro corrispondente a Berlino Paolo Valentino

**Highlight:** La situazione Finora 317 mila le persone alle quali è stata inoculata una prima dose del vaccino di BionTech-Pfizer

**Body**

Di fronte all'espandersi della pandemia, che nelle ultime 24 ore ha registrato 12 mila nuovi contagi e quasi mille decessi, la Germania adotta nuove e più severe misure restrittive, nel tentativo di riprenderne il controllo. Oltre a prolungare l'attuale lockdown fino al 31 gennaio, il governo federale e i premier dei 16 Länder hanno deciso di introdurre una forte limitazione alla libertà di movimento negli hotspot del Covid-19: in futuro, i residenti nelle aree che registrano un'incidenza superiore a 200 nuovi contagi per 100 mila abitanti nell'arco di una settimana, non potranno allontanarsi più di 15 chilometri dal loro domicilio, tranne che per ragioni essenziali e provabili. Finora questa misura era in vigore soltanto nel Land orientale della Sassonia.

Altre restrizioni riguardano le riunioni private, finora consentite a 5 persone di due nuclei familiari e che da ora in poi sono limitate alla visita di una sola persona esterna alla famiglia. Vengono anche rafforzate le misure per evitare il rischio che versioni mutate del virus, come quella scoperta in Gran Bretagna, giungano in Germania: chi proviene da Paesi a rischio, dovrà non solo mostrare un tampone negativo non più vecchio di 48 ore, ma anche sottoporsi a una quarantena di 10 giorni che verrà controllata in modo più severo.

Il lockdown attuale impone la chiusura totale di ristoranti, bar, negozi, palestre, cinema, teatri, saune e centri estetici. Rimangono chiuse fino a fine mese anche scuole e nidi, che fino al 16 dicembre scorso erano invece state esclusi dalla serrata generale. Per compensare i genitori che lavorano, il governo prevede assegni familiari extra. È passata insomma la linea della cancelliera. «Dobbiamo limitare ancora di più i contatti e chiediamo ai cittadini di ridurli al minimo assoluto», ha detto al termine del vertice con i premier Angela Merkel, secondo cui le nuove misure, «ancorché dure, sono assolutamente giustificate». Una prima verifica della loro efficacia è prevista per il 25 gennaio. Il dato dei 12 mila nuovi contagi è in realtà fuorviante, poiché in questi giorni di festa non solo sono stati effettuati meno tamponi, ma anche i Gesundheitsaemter , gli uffici sanitari, non hanno trasmesso regolarmente i loro dati al Robert Koch Institut. Più significativi sono i dati della mortalità, quasi ai massimi dalla primavera, e dell'incidenza, che nella media nazionale rimane intorno a 135 nuovi contagi per 100 mila persone in una settimana e raggiunge addirittura quota 300 in Sassonia. Merkel ha ribadito che l'obiettivo è di riportare l'incidenza della pandemia sotto 50.

Prosegue intanto tra le polemiche la campagna di vaccinazione. Dal suo inizio in Germania, poco dopo Natale, sono state finora 317 mila le persone alle quali è stata inoculata una prima dose del vaccino di BionTech-Pfizer. Troppo poco, secondo i critici del governo, in primo luogo la conservatrice Bild Zeitung , sempre pronta a sfruculiare il sentimento populista, che rimprovera alla cancelliera di aver privilegiato la soluzione ***europea***, affidando gli acquisti e la distribuzione dei vaccini alla Commissione ***Ue***. Merkel ha risposto per le rime, ribadendo che il suo governo «non vuole alcuna soluzione nazionale». Ma il tema della lentezza nelle vaccinazioni, relativa naturalmente se paragonata ai drammatici ritardi dell'Italia, viene sollevato e crea tensioni anche all'interno del governo, dove la Spd rovescia la responsabilità sul ministro della Salute Jens Spahn. Che un problema esista conferma la decisione del vertice di ieri, che ha posto l'obiettivo di 4 milioni di dosi da consegnare ai centri di vaccinazione entro il 1° febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i nuovi casi di contagio registrati in Germania ieri nelle ultime 24 ore e 944 i decessi. Questo dato porta a 1.787.410 il totale dei contagi da coronavirus in Germania dall'inizio della pandemia e a 35.518 il dato complessivo delle vittime nel Paese

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (94%); Influenza (87%); Epidemics (75%)

**Load-Date:** January 6, 2021

**End of Document**



**Date and Time:** Thursday 14 January 2021 15:55:00 CET

**Job Number:** 134083376

**Documents (49)**

1. [*perché il nostro debito preoccupa ancora l'europa;Economia e politica Anche in Grecia i conti migliorano, si vedono segnali di ripresa e la maggioranza che sostiene il governo è solida, al contrario di quanto avviene in Italia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1S2-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 13, 2019 Fino a nov 13, 2019 |

2. [*«Superpoteri a Roma su rifiuti e trasporti»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1VB-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 13, 2019 Fino a nov 13, 2019 |

3. [*Berlusconi show contro i ribelli L'attacco a chi vuole lasciare*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1PT-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 13, 2019 Fino a nov 13, 2019 |

4. [*Cercando la PACE;Festival Al via venerdì due settimane di appuntamenti voluti da Comune, Provincia e associazioni*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1M2-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 13, 2019 Fino a nov 13, 2019 |

5. [*Intesa in Spagna (4 anni dopo): i socialisti con Podemos;nasce il nuovo esecutivo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1R7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 13, 2019 Fino a nov 13, 2019 |

6. [*MILANO E L'ITALIA*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1RR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 13, 2019 Fino a nov 13, 2019 |

7. [*Pedro (alla fine) s'intende con Pablo E Madrid trova il governo a sinistra*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1R5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 13, 2019 Fino a nov 13, 2019 |

8. [*«Contro FI pifferai magici Il governo ha già fallito, la legislatura non durerà»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1PW-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 13, 2019 Fino a nov 13, 2019 |

9. [*«Emergenza clima Così salveremo le nostre città d'arte»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1RJ-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 13, 2019 Fino a nov 13, 2019 |

10. [*DAL MOVIMENTO UNA CONFUSIONE CHE RIMBALZA TRA ITALIA E UE;La Nota*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2GD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

11. [*Ursula: priorità clima e Venezia;L'Europarlamento approva la nuova squadra: 461 «sì» a von der Leyen Record di commissari donne: 12 su 27. Gentiloni: «Più occupazione»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2G4-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

12. [*Rissa alla Camera sul fondo Ue E Di Maio vuole rinviarlo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2G7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

13. [*l'europa e i nostri egoismi;Cosa ci aspetta*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2CC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

14. [*Il sistema di aiuti a Paesi e banche Quali effetti avrà sull'Italia ?;Domande & risposte*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2G8-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

15. [*I Cinque Stelle si spaccano sul via libera ai commissari;Il caso*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2G5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

16. [*le cadute in politica estera;La nostra fragilità*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2HD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

17. [*«Mi auguro che nessuno scommetta sull'insuccesso»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2G6-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

18. [*Macché nostalgia del Muro Quello Stato era un carcere;Comunismo Ezio Mauro rievoca per Feltrinelli il collasso rapido e improvviso del blocco sovietico*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2JC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

19. [*Trenitalia sbarca in Spagna con l'alta velocità (dal 2022)*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2HT-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 28, 2019 Fino a nov 28, 2019 |

20. [*Conte attacca: chi va con la Lega aspetterà anni per governare;Il colloquio*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K43F-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

21. [*Cosa fai tu per l'ambiente ?*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K441-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

22. [*Trionfa Johnson, Brexit più vicina;Elezioni nel Regno Unito Lo spoglio nella notte, ma secondo i primi dati il premier avrebbe in Aula un margine di 86 seggi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K42H-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

23. [*Il cda di Telt dà il via alla fase finale dei lavori;Torino-Lione*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K48N-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

24. [*Tonfo di Corbyn, il marxista che non voleva governare;Primo piano Il voto in Gran Bretagna*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K42Y-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

25. [*Boris stravince la scommessa E adesso via dall'Europa;Secondo gli exit poll i conservatori del premier uscente hanno conquistato 368 seggi Un risultato che avvicina i tories al record di Margaret Thatcher. Batosta per i laburisti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K42T-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

26. [*«Il vecchio mondo è finito: nessuno sa come sarà il nuovo»;Lo storico Donald Sassoon*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K430-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

27. [*«Ora che non ha ostacoli potrebbe sorprendervi con il suo volto moderato»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K42V-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

28. [*La forza di Boris*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K42X-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

29. [*Lagarde: salva-Stati per la stabilità Usa-Cina:«Intesa sui dazi vicina»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K44J-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

30. [*Leader in tv, cos'è cambiato Cresce Meloni, premier giù Il leghista cala ma è in testa;Con il nuovo governo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K43C-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

31. [*PERCHÉ LA FRANCIA HA LO SCIOPERO FACILE;Risponde Aldo Cazzullo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K44B-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

32. [*Visto da Servillo: «Il francese ama fare le rivolte Ma poi viene a teatro a piedi»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K43M-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 13, 2019 Fino a dic 13, 2019 |

33. [*Huawei, il 5G europeo e i dubbi sull'ingresso di Von der Leyen;Il gruppo cinese*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XVD-9TC1-F13X-90PY-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 28, 2019 Fino a dic 28, 2019 |

34. [*Cose semplici da fare per tutelare la privacy;L'idea tedesca e le regole europee*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XVD-9TC1-F13X-90M3-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 28, 2019 Fino a dic 28, 2019 |

35. [*Allarme Bce sullo spread: sale per le tensioni interne*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XVD-9TC1-F13X-90PN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 28, 2019 Fino a dic 28, 2019 |

36. [*Prescrizione, il Pd sfida l'alleato. FI: bene*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XVD-9TC1-F13X-90MP-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 28, 2019 Fino a dic 28, 2019 |

37. [*Nazionalismo targato Labour;Scenari Dopo la disfatta emerge nella sinistra inglese la tentazioni di rincorrere gli anti-europei*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-91CH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

38. [*Il Regno Disunito*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-91CC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

39. [*Putin-Merkel, Erdogan-Ue Summit incrociati (e paletti) verso la conferenza di pace;La diplomazia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-9148-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

40. [*il regime alla prova*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-913Y-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

41. [*Uno scudo difende i Navigli dal traffico E per il Villoresi restyling antispreco;Gli interventi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-910G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

42. [*Uomo e natura: nuove geografie del nostro Paese;Regioni ecologiche Una classificazione apposita per gestire acque, suolo, fauna*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-91DK-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

43. [*La fragilità dei partiti danneggia le democrazie*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-91D9-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

44. [*«Spero che Macron non ceda perché ha idee avanzate E l'Europa ha bisogno di lui»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-914W-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

45. [*«Se fanno come Corbyn ci aprono un'autostrada Il governo cambi passo»;l'intervista matteo renzi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-914S-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

46. [*Sarraj da Conte, colloquio di tre ore Poi l'annuncio di Haftar: sì alla tregua*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-9147-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

47. [*Manica larga;Il dibattito delle idee*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-91C6-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

48. [*Perché ha senso investire in Italia (e viverci);I NUMERI E LA RESILIENZA*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-9169-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

49. [*Essere ospitali Un legame debole rafforza le società;Antropologia Popoli come i Maori, i Sinti, gli Inuit non chiedono al forestiero di ripudiare la sua appartenenza né gli concedono facilmente la cittadinanza. Ma il diverso interessa perché allarga gli scambi e le relazioni. È chi pensa di bastare a sé stesso che esclude gli estranei*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-91D5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 12, 2020 Fino a gen 12, 2020 |

[***perché il nostro debito preoccupa ancora l'europa; Economia e politica Anche in Grecia i conti migliorano, si vedono segnali di ripresa e la maggioranza che sostiene il governo è solida, al contrario di quanto avviene in Italia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1S2-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 novembre 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 32

**Length:** 917 words

**Byline:** Lorenzo Bini Smaghi

**Body**

Lo spread, che misura il grado di rischio sui titoli di Stato del nostro Paese, è tornato a fare notizia. In realtà, non ci sono stati di recente movimenti di rilievo, in una direzione o nell'altra: negli ultimi due mesi il differenziale tra i rendimenti sui Btp e i Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile, tra 130 e 150 punti base. Tuttavia, è proprio questa stabilità a destare sorpresa, anche alla luce della decisione della Bce, poco più di un mese fa, di riprendere la politica di quantitative easing , acquistando titoli di Stato dei Paesi membri, inclusi quelli italiani. In effetti, lo spread degli altri Paesi ***europei***, in particolare quelli del Sud ***Europa***, ha continuato a calare e si colloca oramai ben al di sotto dei quello italiano. Quello del Portogallo, ad esempio, è sceso intorno ai 55 punti base, inferiore anche a quello spagnolo, che rimane lievemente superiore ai 60.

A destare interesse è il calo repentino dello spread della Grecia, sceso in questi giorni sostanzialmente sullo stesso livello di quello italiano, mentre era superiore di circa 100 punti solo un anno fa. Eppure, il debito greco non può usufruire dei vantaggi della politica di quantitative easing della Bce, perché il rating dei titoli di Stato ellenici è inferiore al minimo regolamentare. Inoltre, solo da poco il tesoro greco ha ripreso a emettere sui mercati internazionali a scadenze più lunghe, dopo anni di risanamento e di ristrutturazione per riportare l'economia del Paese su un sentiero sostenibile.

In sintesi, i mercati finanziari sembrano considerare che il debito pubblico italiano sia il più rischioso in ***Europa***, anche rispetto ai Paesi che hanno dovuto mettere in atto un programma di aggiustamento concordato con le autorità ***europee***, la cosidetta Troika.

Questa valutazione dipende sostanzialmente da tre fattori.

Il primo riguarda il processo di risanamento delle finanze pubbliche. Negli ultimi anni la Grecia ha realizzato, con il governo Tsipras, un aggiustamento di bilancio forte e sostenuto nel tempo, portando il saldo primario - cioè al netto dei tassi d'interesse - da un passivo del 2,1% nel 2015 a un surplus del 4,4% lo scorso anno. Il nuovo governo Mitsotakis ha dichiarato di voler mantenere una impostazione simile, prevedendo un lieve allentamento nel corso dei prossimi due anni. Nonostante il livello elevato, il debito pubblico greco è previsto scendere di 10 punti percentuali nei prossimi due anni, al 169%. Il peso degli interessi sul debito è poco oltre il 2% del prodotto lordo, inferiore a quello italiano, grazie anche alle operazioni di ristrutturazione effettuate in passato.

L'Italia è l'unico Paese dell'area ***euro*** con un debito pubblico che continua a crescere, rispetto al Pil (dal 132 al 135% nei prossimi due anni). I governi che si sono succeduti nel passato recente non sono riusciti - nemmeno quando la crescita era più favorevole - a mantenere il saldo primario al di sopra del 2% del prodotto, e il pagamento degli interessi sul debito (3,5% del Pil) supera il tasso di crescita dell'economia, mettendo a rischio la sostenibilità del debito.

Sebbene l'Italia abbia ancora un rating (BBB) superiore a quello greco (BB), quest'ultimo ha un «outlook positivo», e se ne prevede il rialzo a breve, mentre quello italiano ha un «outlook negativo». Una eventuale revisione al ribasso rischierebbe di far perdere ai titoli italiani il grado di eleggibilità per le operazioni di rifinanziamento del sistema bancario presso la Bce. Tale rischio pesa in modo determinante sullo spread italiano.

Il secondo fattore di discriminazione riguarda la crescita economica. Nonostante la pesante e protratta recessione che ha colpito l'economia greca, i segnali di ripresa sono evidenti e si stanno consolidando. Lo scorso anno il prodotto lordo greco è cresciuto del 2,4%, un ritmo tre volte superiore a quello dell'Italia. Nei prossimi tre anni la Grecia dovrebbe crescere cumulativamente del 5%, contro l'1,2% dell'Italia. La disoccupazione dovrebbe calare di altri 5 punti. In sintesi, l'economia greca sembra aver svoltato l'angolo e, nonostante le persistenti incertezze, appare avviata su un sentiero di crescita che contribuisce a contenere il rischio di una nuova instabilità finanziaria registrata.

L'ultimo fattore è quello politico. Il nuovo governo presieduto da Mitsotakis è sostenuto da una solida maggioranza in Parlamento, e ha di fronte a sé 5 anni per mettere in atto l'annunciato programma di riforme e di rilancio dell'economia. I partiti estremisti, come quello di estrema destra Alba Dorata, non sono entrati in Parlamento. Il partito che precedentemente governava il Paese, Syriza, rimane fortemente ***europeista*** e conduce una opposizione costruttiva. Nemmeno in Spagna o in Portogallo vi sono partiti antieuropei, o che hanno al loro interno esponenti che propongono l'uscita dall'***euro***.

Questi fattori spiegano come mai gli altri Paesi ci hanno progressivamente superato, portando i rispettivi tassi d'interesse su livelli più bassi di quelli sui nostri titoli di Stato. Ciò si traduce per l'Italia in un maggior costo, a carico dell'intera collettività. Un costo che non è inevitabile, se vengono messe in atto politiche che non perseguono solo il consenso immediato bensì l'interesse comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

I mercati Mentre grazie al «quantitative easing» lo spread in altri Paesi cala, da noi resta stabile tra 130 e 150 punti base

~

Le soluzioni Il problema è risolvibile se non si persegue soltanto il consenso immediato bensì l'interesse comune

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (90%); Economic Growth (83%); Economic Conditions (71%); Gross Domestic Product (70%); Securities + Other Investments (63%)

**Load-Date:** November 13, 2019

**End of Document**

[***«Superpoteri a Roma su rifiuti e trasporti»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1VB-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 novembre 2019 mercoledì

ROMA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI ROMA; Pag. 5

**Length:** 559 words

**Byline:** Andrea Arzilli

**Highlight:** I Cinque stelle hanno preparato una bozza di legge che adesso è alla valutazione di Raggi L'estensore è il deputat o Silvestri. Se venisse approvata, la Regione sarebbe scavalcata Trasporti (articolo 4) L'acquisizione diretta da parte di Roma dei fondi per il trasporto pubblico locale che oggi vengono distribuiti dalle regioni sulla base di una stima sulla spesa storica del Comune richiedente

**Body**

Mani libere su trasporti e rifiuti, soprattutto. Ma anche margini più ampi per «affrontare le questioni ritenute urgenti», ovvero le (frequenti) emergenze. E pure la libertà di gestire direttamente rapporti e fondi con l'***Ue***, nonché di «disegnare» l'urbanistica della città. Sono i punti principali della bozza di decreto legge che il M5S, dopo il via libera del capo politico Luigi Di Maio, prova a calibrare sui desiderata di Virginia Raggi. Il documento, elaborato dal deputato Francesco Silvestri, circola in Campidoglio da una settimana ed è stato oggetto di dibattito nella maggioranza grillina. Che, in pratica, punta ad avere il sostegno finanziario del governo giallorosso e a far sì che Roma Capitale abbia poteri e competenze delle regioni a statuto ordinario. A bypassare, insomma, il controllo della Regione Lazio che è governata dal segretario Pd, Nicola Zingaretti.

Il testo prevede dieci articoli che, se approvati in Parlamento, consegnano al Comune l'autonomia di azione più volte invocata da Raggi e la possibilità di attingere ai fondi senza necessità di attendere il responso di un tramite. Come per i finanziamenti ***europei*** (articolo 8) che il Comune vuole trattare direttamente con l'***Ue*** per averne «autonomia nell'accesso e nella gestione». In più, si creano le strutture che servono ad assicurare alla Capitale un rapporto diretto, quasi organico, con il governo. All'articolo 3 si istituisce «presso la presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per Roma Capitale - con contestuale istituzione di un'omologa struttura» presso il Campidoglio - da far gestire al sottosegretario relativo, ovvero l'ex tutor di Raggi Riccardo Fraccaro. Attraverso questo ufficio, una Conferenza unificata convocabile ogni tre mesi dal Comune e un «Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma Capitale» creato ad hoc, il Comune punta ad avere più strumenti per fronteggiare «questioni urgenti» e a gestire senza filtri i due temi più importanti per la città: trasporti e rifiuti.

Per i trasporti, la bozza prevede all'articolo 4 «l'acquisizione diretta da parte di Roma Capitale dei fondi per il trasporto pubblico locale» che al momento vengono distribuiti dalle regioni sulla base di una stima parametrata sulla spesa storica del Comune richiedente. Al 5, poi, si danno a Roma Capitale le «funzioni di pianificazione e di indirizzo di trasporto pubblico», in deroga alla legge Delrio che attribuisce questa competenza delle Città metropolitane.

Per i rifiuti, articolo 6, si «assegnano a Roma Capitale ulteriori funzioni amministrative, riservando ad essa prerogative più ampie nella delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e nell'individuazione della tipologia di impianti». Poteri super, insomma, per la pianificazione dell'intero sistema. Ma anche per far fronte all'emergenza spazzatura visto che, nel testo, si fa precisa menzione alla possibilità del Comune di «derogare al piano regionale di gestione dei rifiuti». Anche nell'urbanistica, articolo 7, si prova ad andare oltre la Regione prevedendo che, «al fine di realizzare opere ed interventi strategici» per la città, si possa considerare già «variante» la «determinazione finale della conferenza unificata». Ci si aspettava nel testo anche un comma che attribuisse maggiori poteri a Roma rispetto alle sovrintendenze. Ma, per ora, nella bozza non c'è.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Conferences + Conventions (94%); Communities + Neighborhoods (81%); Public Finance (75%); Public Prosecutors + Defenders (61%)

**Load-Date:** November 13, 2019

**End of Document**

[***Berlusconi show contro i ribelli L'attacco a chi vuole lasciare***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1PT-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 novembre 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 518 words

**Byline:** Marco Cremonesi

**Highlight:** Salvini accusa Conte: lui scrive lettere, ma così la maggioranza non va avanti «Caldoro candidato» Per il voto in Campania il centrodestra avrebbe trovato l'accordo per puntare su Caldoro

**Body**

MILANO

Giuseppe Conte non partecipa a

DiMartedì

. Il presidente del Consiglio parla di «sopraggiunti impegni istituzionali» e ne acclude il dettagliato elenco. I leghisti vanno in estasi: «Nel giorno in cui il piano Ilva crolla, non ha il coraggio di presentarsi prima di Matteo». Che ovviamente è Salvini, il quale a La7 da Giovanni Floris ci è andato. Addirittura, secondo i leghisti, il premier sarebbe salito al Colle per un faccia a faccia con il capo dello Stato Sergio Mattarella. L'idea è che Conte senta avvicinarsi il rischio di una caduta e voglia confrontarsi con il presidente. In realtà, è assai probabile che l'ipotesi leghista sia un cortocircuito, nato dal fatto che Conte al Quirinale ieri sera ci è andato davvero. Ma per l'assolutamente prevista cena con il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Resta il fatto che Salvini è, dal suo punto di vista, ottimista. Perché, dice ai suoi, «il governo così non potrà andare avanti. Ilva sta chiudendo, e "Giuseppi" può continuare a scrivere lettere: contro la forza dei fatti, potrà fare poco».

Ma intanto nel centrodestra c'è una novità: il candidato governatore in Campania dovrebbe essere il già presidente Stefano Caldoro. Secondo quanto riferiscono i parlamentari dopo l'assemblea con Silvio Berlusconi, che avrebbe detto di essere già d'accordo con Salvini e Meloni. Chi di certo non apprezzerà, è Mara Carfagna, fino a ieri possibile candidata.

Berlusconi aggiunge un monito: «So che Matteo Renzi vi cerca, flirta con voi. Ma siamo incompatibili, Italia viva non è un partito, è frutto di un gioco di palazzo». Ancora più energico nei confronti di chi sentisse il richiamo sovranista: «Se qualcuno sta pensando di lasciare Forza Italia spero almeno che vada nel gruppo Misto. Se andate siete degli stupidi, avrei il coraggio di dirvi che sareste dei coglioni». Anche perché «Salvini è stato molto chiaro: non vi ricandiderebbe».

Anche ieri gli scontri tra Lega e governo sono stati serrati. Sulla manovra ma anche sull'Ilva. Il leader del Carroccio ha lanciato il suo appello per la salvezza dell'impianto: «Se no, stai dando al mondo il segnale che in Italia è meglio non venire a investire: ti firmano un contratto nel 2019 e te lo cambiano nel 2020». Scambio indiretto sulla manovra anche con Luigi Di Maio. Che ha detto di aver offerto alla Lega «anche la poltrona di commissario ***Ue***, così potevano andare a discuterne in ***Europa***». E invece «loro hanno tagliato la corda». Risponde Salvini: «Se si fosse andati a votare, la manovra avrei avuto l'onore di portarla avanti io. Completamente diversa, con un deficit vicino a quello della Francia che farà il 3,1%».

Ma gli occhi di Salvini sono fissi sulla manifestazione al PalaDozza di Bologna, uno degli appuntamenti chiave per le Regionali dell'Emilia-Romagna. Alla manifestazione leghista risponderanno iniziative contrarie: quella di diverse sigle antagoniste, che si daranno appuntamento a Porta Lame, poco lontano dal PalaDozza, ma anche quella delle «6 mila sardine» sul Crescentone di piazza Maggiore: che puntano a battere i numeri che farà Salvini in città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Riots (94%); Immigration (82%); Racism + Xenophobia (75%); Tobacco + Health (74%); Heads Of State + Government (69%); Communities + Neighborhoods (67%); Politics (65%); Social Assistance Regulation + Policy (63%); Teaching + Teachers (63%); Campaigns + Elections (61%)

**Load-Date:** November 13, 2019

**End of Document**

[***Cercando la PACE; Festival Al via venerdì due settimane di appuntamenti voluti da Comune, Provincia e associazioni***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1M2-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 novembre 2019 mercoledì

BRESCIA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** TEMPO LIBERO BRESCIA; Pag. 12

**Length:** 736 words

**Byline:** Thomas Bendinelli

**Highlight:** La convivenza in un mondo attraversato dai conflitti: protagonisti l'***Europa*** in crisi, il dramma del popolo curdo, i migranti, le violenze domestiche e i femminicidi

**Body**

Il Muro è caduto trent'anni fa, divideva est e Ovest. Da allora molto è cambiato, la Germania è tornata unita, i sistemi democratici si sono allargati ma tanti muri, piccoli e grandi, materiali e immateriali, hanno continuato a dividere la famiglia umana, impedendo la pacifica convivenza e le relazioni tra le persone e i popoli. È su questo sfondo che ritorna a Brescia - dal 15 al 30 novembre - la terza edizione del Festival della Pace, un'iniziativa di Comune e Provincia che mette in rete una miriade di realtà che vanno dalle università cittadine alla Diocesi passando per BancaEtica, Adl, Casa della memoria, residenza I.Dra, Somebody e altri. Al fondo l'idea, come spiegano il sindaco Del Bono e il presidente del consiglio comunale Cammarata, che ragionare di pace e convivenza in un mondo attraversato dai conflitti, sia occasione preziosa di riflessione per l'intera comunità.

Il taglio del nastro sarà venerdì 15 (ore 17,30) nel Salone Vanvitelliano in Loggia con David Maria Sassoli, il presidente del parlamento ***europeo***, che proporrà una riflessione sulle sfide che attraversano l'***Europa***, sui rischi di crollo di un'Unione che ha garantito 70 anni di pace.

Alle 19, nell'auditorium di Santa Giulia, verrà inaugurata «Avremo anche giorni migliori. Zehra Dogan. Opere dalle carceri turche», mostra curata da Elettra Stamboulis dedicata all'opera della fondatrice dell'agenzia giornalistica femminista curda "Jinha". Il percorso espositivo riunisce circa 60 opere inedite tra disegni, dipinti e lavori a tecnica mista, che interessano tutto il periodo della detenzione dell'artista nelle carceri di Mardin, Diyarbakir e Tarso, dove Zehra è stata rinchiusa per 2 anni, nove mesi e 22 giorni con l'accusa di propaganda terrorista per aver postato su Twitter un acquarello tratto da una fotografia scattata da un soldato turco. Questo disegno digitale mostrava la città di Nusaybin distrutta dall'esercito nazionale nel giugno 2016 con le bandiere issate e trionfanti, e i blindati trasformati in scorpioni. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio. Zehra Dogan, alla quale Banksy ha dedicato un grande murale a New York, interverrà venerdì 22 (ore 17,30) in Vanvitelliano e sabato 23 (ore 16) al museo di Santa Giulia: alla Lettura , l'inserto culturale del Corriere

della

Sera , ha rilasciato un'intervista nella quale ha spiegato che «nel Rojava (l'amministrazione autonoma della Siria del Nord Est, non riconosciuta dal governo siriano, ndr), con il motto 'Se ci lasciate in pace, costruiremo questo mondo', i curdi hanno dimostrato che la vita democratica è possibile anche in una regione del Medio Oriente in cui continua a scorrere il sangue». Il Kurdistan, i diritti e le migrazioni saranno anche al centro del dibattito in programma giovedì 28 novembre (ore 18) alla chiesa di San Giorgio in occasione della presentazione del libro di Behrouz Boochani «Nessun amico se non le montagne».

L'autore, curdo in fuga dall'Iran per motivi politici, detenuto illegalmente dal governo australiano nell'isola di Manus, ha scritto il libro mandando whatsapp a Omid Tofighian. L'autore interverrà in diretta via skype mentre in sala ci sarà proprio Omid Tofighian (insieme al presidente del consiglio comunale Roberto Cammarata e a Francesca Mancini di Add editore).

Tra i numerosi eventi in programma meritano attenzione il film «Edith Stein. Rose in Winter» del 19 novembre al Nuovo Eden (presente in sala alle 21 il regista Joshua Sinclair), il dibattito «Armi, omicidi in famiglia, femminicidi» del 20 novembre (ore 17,30 chiesa di san Giorgio) e, lo stesso giorno (ore 20,30), la fiaccolata per la cooperante italiana Silvia Romano a un anno dal suo rapimento.

Linguaggi diversi in nome della pace e del confronto. Il programma completo su [*www.costruirelapace.it*](http://www.costruirelapace.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le date

Venerdì 15 novembre alle ore 17.30 nel salone Vanvitelliano in Loggia incontro con il presidente del Parlamento ***Europeo*** David Sassoli. Venerdì 22 (ore 17,30) in Vanvitelliano e sabato 23 (ore 16) al museo di Santa Giulia, intervento di Zehra Do an, fondatrice dell'agenzia giornalistica femminista curda "Jinha". Giovedì 28 novembre (ore 18) alla chiesa di San Giorgio dibattito sulle migrazioni in occasione della presentazione del libro di Behrouz Boochani «Nessun amico se non le montagne». Il 30 novembre al Mo.Ca. (ore 21) ci sarà la performance - installazione di Enzo Cosimi dal titolo «La bellezza vi stupirà».

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Exhibitions (94%)

**Industry:** Entertainment + Arts (69%)

**Load-Date:** November 13, 2019

**End of Document**

[***Intesa in Spagna (4 anni dopo): i socialisti con Podemos; nasce il nuovo esecutivo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1R7-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 novembre 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 13

**Length:** 510 words

**Byline:** Aldo Cazzullo

**Body**

Sarà - meglio forse dire «sarebbe» - il governo del Pueblo unido. Sigillato

dall'abbraccio fraterno tra due leader che si sono

detestati e combattuti per quattro elezioni.

P edro Sánchez, che dopo aver tentato di distruggere Podemos si è rassegnato a sceglierlo come alleato, e Pablo Iglesias, che entrerebbe come secondo vicepresidente (la prima deve essere donna).

Il programma è talmente vago da presentare squarci di autentico umorismo. Testualmente: «Più crescita e più lavoro», ovviamente «degno, stabile e di qualità»; come se qualcuno potesse auspicare un lavoro indegno, instabile, squalificato. Inoltre: «Rigenerazione e lotta contro la corruzione». «Casa come diritto e non come merce». Qualche riga sotto si specifica che è un diritto pure la cultura, così come «una morte degna e l'eutanasia». Aumento delle pensioni. «Trattamento degno degli animali» (Pablo Iglesias ha tre cani). Mens sana in corpore sano: «Sviluppo dello sport come garanzia di salute, integrazione e qualità di vita». Ovviamente, lotta al cambio climatico, protezione della biodiversità, e per non farsi mancare nulla «creazione di ricchezza e benessere», ma anche «digitalizzazione». Mancano solo due dettagli: i numeri, intesi sia come cifre - a prendere ogni cosa sul serio servirebbe raddoppiare la spesa pubblica: ma con quali soldi? -, sia come seggi in Parlamento. La maggioranza assoluta è 176. I socialisti ne hanno 120, Podemos 35: insieme alle ultime elezioni ne hanno persi dieci; sarebbe stato più saggio accordarsi prima. Il piano è aggregare i tre di Mas Pais, i dieci di Ciudadanos che sarebbero di destra ma sono considerati pronti a tutto, più i 7 baschi moderati, i due deputati delle Canarie, quello del Blocco galiziano e il preziosissimo rappresentante di «Teruel existe», eletto con 19 mila voti, cui è dedicato il punto 8 del piano di governo: lottare contro lo spopolamento della Spagna profonda. Per arrivare a 176 non ci si può permettere nemmeno un raffreddore, ma alla seconda votazione è prevista la maggioranza semplice; e soprattutto si conta sull'astensione dei separatisti catalani.

Nel patto - ovviamente una base teorica in vista dei negoziati veri - della Catalogna si dice tutto e il contrario di tutto. Dialogo, ma «sempre dentro la Costituzione», quindi senza referendum sull'indipendenza. «Convivenza e normalizzazione», ma garantendo «l'uguaglianza di tutti gli spagnoli», i ricchi catalani come i poveri andalusi. Basterà a far vivere il governo? Le due sinistre - quella riformista, quasi centrista del Psoe, e quella massimalista, quasi rivoluzionaria di Podemos - possono stare insieme? La cravatta di Sánchez e il codone da tanguero di Iglesias? L'ambizione è fare della Spagna il luogo più avanzato d'***Europa***, il Paese dei diritti politici e sociali. I ceti produttivi, la Chiesa, l'***Europa***, la Germania - che controlla il debito pubblico spagnolo - assistono sgomenti. Un governo socialista con l'astensione dei popolari a parole viene scartato da entrambi i grandi partiti; ma resterebbe la soluzione più logica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Civil Rights (73%); Politics (71%); ***European*** Union Regulation + Policy (67%)

**Load-Date:** November 13, 2019

**End of Document**

[***MILANO E L'ITALIA***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1RR-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 novembre 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 27

**Length:** 1121 words

**Byline:** Antonella Baccaro

**Highlight:** Il capoluogo lombardo «cannibalizza» il Paese? Dibattito aperto dopo l'attacco (poi mitigato) del ministro per il Sud, Provenzano: «La città attrae ma non restituisce quasi nulla»

**Body**

L'imprenditore «Anche Roma ha vocazioni Ma le mancano le risorse» Aurelio Regina, ex guida di Confindustria Lazio di Antonella Baccaro «A ciascuno la sua vocazione». Nella polemica sorta dopo l'accusa lanciata a Milano dal ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, di attrarre tutto senza restituire nulla al Paese, il Cavaliere del Lavoro, presidente di Sisal ed ex vicepresidente di Confindustria, Aurelio Regina, è convinto che debba essere il governo a tastare il polso al territorio e riconoscerne e valorizzarne le specifiche vocazioni. Facendo, quando occorre, i giusti bilanciamenti.

Regina, lei è stato presidente di Confindustria Lazio, Unindustria Roma e Fondazione Musica per Roma. Cosa manca a Roma per avere successo?

«Da tempo sono convinto che per lo sviluppo di un territorio serva la concomitanza di tre fattori: le risorse finanziarie adeguate alla visione strategica; una forte dotazione di senso civico e fiducia collettiva animata da un sistema coeso di classe dirigente; un governo locale capace di buone politiche. Ciascuno di questi elementi è necessario ma da solo nessuno è sufficiente».

Quindi?

«A Roma mancano le risorse. È inaccettabile che non ci sia uno stanziamento adeguato alla capitale d'Italia. Tutte le altre capitali ***europee*** hanno un regime speciale che a Roma non è stato riconosciuto».

Ma non sarà soltanto un problema di risorse.

«No, a volte è un problema di visione di lungo periodo. Prendiamo le Olimpiadi: Roma era la città giusta per ospitarle. Sto parlando di quelle del 2020. Invece successe che il premier Mario Monti rinunciò alla candidatura in un periodo terribile per il Paese. Ci fu una competizione tra città ma nessuno ha messo mai in dubbio che Roma è fatta per ospitare le Olimpiadi: avrebbe vinto senz'altro. Un governo dovrebbe riconoscere le vocazioni e seguirle: che so, l'Agenzia del Farmaco a Milano, quella dell'Alimentazione a Parma e così via. Senza inutili contrapposizioni che fanno male al Paese».

E va bene, Roma ha le sue vocazioni. Poi però bisogna dimostrare di sapere organizzare.

«A Roma è stato possibile: i grandi eventi ci sono stati e hanno avuto successo. Purtroppo l'ultimo che mi ricordo è il Giubileo che è stato un grande momento di rilancio della città che ha trovato intorno a questo evento una visione comune di sviluppo. Se ci pensa, tutte le infrastrutture anche culturali della città risalgono a quel periodo».

Poi cosa è successo?

«È venuto meno, ormai da tempo, un progetto di sviluppo di lungo periodo, condiviso con i ceti dirigenti. A Milano i progetti sono stati adottati con continuità superando anche gli steccati politici di destra e sinistra. Nella Capitale invece si sono sovrapposte molte politiche a breve termine. Così hanno prevalso l'ottica clientelare della politica e il ritorno di breve periodo dell'imprenditoria».

Torniamo alle vocazioni. Quali sono quelle del Sud?

«In questi anni il Sud ha fatto grandi passi avanti nei poli museali che sono cresciuti più che nel resto d'Italia. Ripeto: la natura economica dei territori va accompagnata non forzata. Solo così gli investimenti arrivano. In questo Milano ha espresso un modello».

In quest'ottica Taranto dovrebbe tenere l'Ilva o pensare a un'altra vocazione?

«Il premio Nobel Joseph Stiglitz è convinto che dobbiamo lasciare perdere l'industria e passare ai servizi senza fare troppi drammi. Io non lo penso: in un Paese industriale come il nostro l'acciaio serve per la nostra autonomia. Qui non ne farei una questione relativa solo a Taranto ma di visione del Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'accademico «Egoismo? No La nostra corsa internazionale apre vie a tutti» Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano di Maurizio Giannattasio Milano città egoista e cannibale?

Ferruccio Resta, rettore del Politecnico, eccellenza internazionale, scuote la testa. «Sono convinto che Milano non solo non è egoista, ma al contrario è una città aperta come mai. Però prima vorrei fare una premessa».

Quale?

«Noi avremmo bisogno di un'***Europa*** unita con politiche comunitarie forti da opporre a Stati Uniti e Cina. Discutere di "fossati" tra Milano e il resto del Paese va nella direzione opposta rispetto a ciò di cui abbiamo bisogno».

Difficile però negare che tra Milano e il Paese non ci siano differenze. A partire dal Pil: il doppio rispetto al resto d'Italia.

«Ritengo che la grande forza del nostro Paese sia nella diversità. Ogni territorio ha dei punti di forza e di debolezza e ogni territorio deve trovare la sua vocazione nei punti di forza».

Qual è stato il punto di forza di Milano che sta vivendo il suo momento d'oro?

«Milano ha un suo segreto. È la collaborazione continua tra istituzioni pubbliche e private. Quando vediamo che un'altra istituzione ha successo, da una parte scatta l'orgoglio, dall'altra lo stimolo alla competizione. Ferruccio de Bortoli l'ha definita "collaborazione competitiva". Lasciare da parte l'invidia che è il sentimento peggiore e collaborare per fare sistema. Lo chiamano modello Milano».

Si torna al punto. Milano è capace di fare sistema con il resto del Paese?

«Parlo per il mio ambito. Come università lo stiamo già facendo collaborando con gli altri atenei sparsi sul territorio, l'università di Bologna, la Federico II di Napoli. Partiamo da progetti concreti e cerchiamo di individuare partner a livello nazionale con cui realizzare progetti pilota e creare link duraturi. A Milano questa è la regola: noi collaboriamo con tutte le università milanesi».

La Milano attrattiva penalizza il resto del Paese?

«Non credo. Se vogliamo per una sorta di pseudo eguaglianza frenare la corsa della città facciamo un grosso sbaglio. Milano deve correre a livello internazionale e aprire la strada, perché la strada aperta è di stimolo per tutte le altre realtà».

Senza Milano l'Italia ce la fa?

«Nessuno di noi è indispensabile. L'Italia ce la fa senza Milano, senza Roma e senza Matera. Naturalmente con Milano, Roma e Matera che collaborano in maniera più stretta il risultato è che due più due fa molto più di quattro».

E senza l'Italia, Milano che sarebbe?

«Senza il Paese, Milano non può essere assolutamente nulla. Milano ha 200 mila studenti non milanesi, migliaia di imprese non milanesi, milioni di turisti che vengono in città e poi girano tutto il Paese. Se pensiamo che Milano basti a se stessa facciamo un errore. Ma oggi Milano è aperta, finanza e green convivono, è capace di condividere valori fino a ieri ortogonali, con schieramenti da una parte e dall'altra della barricata. Bisogna smettere di dividersi e mettersi a sistema».

Si continua a litigare sull'autonomia. Lei che ne pensa?

«L'autonomia non deve essere un obiettivo ma uno strumento. E deve servire per valorizzare le differenze. È uno strumento utile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Communities + Neighborhoods (94%); Children (65%)

**Load-Date:** November 13, 2019

**End of Document**

[***Pedro (alla fine) s'intende con Pablo E Madrid trova il governo a sinistra***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1R5-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 novembre 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 13

**Length:** 634 words

**Byline:** Andrea Nicastro

**Highlight:** Superata l'impasse, nasce l'esecutivo soprannominato «Peblo»: i socialisti con Podemos Il testo Dieci punti d'accordo, il più delicato è il nono: «dialogo» per risolvere la crisi catalana

**Body**

MADRID «Un governo progressista sì o sì» aveva promesso il premier socialista Pedro Sánchez nella notte elettorale. Fino a quella frase i suoi avevano rumoreggiato. Il Psoe si era confermato primo partito, è vero, ma senza fuochi d'artificio. La scommessa di interrompere la legislatura per rastrellare una maggioranza solida era stata persa. Tre deputati in meno, altro che i 30 in più che prometteva il premier. Sotto il balcone c'erano i militanti più di sinistra, quelli che avevano portato Sánchez alla segreteria socialista contro la vecchia guardia degli andalusi che avrebbe preferito la grande coalizione con il Partido Popular. Loro no.

La base di Madrid, di Barcellona aveva scelto Sánchez perché diceva di essere di sinistra. Domenica notte erano tesi perché la «grande coalizione» sembrava dietro l'angolo e perché quel 15% dell'estrema destra di Vox pesava sulla coscienza di Sánchez. Alla fine la promessa: «Progressista sì o sì».

Trentanove ore dopo l'accordo è fatto: coalizione con Unidas Podemos di Pablo Iglesias, la sinistra che, diceva il premier, gli avrebbe tolto il sonno fosse stata al governo. In 39 ore Sanchez ha trovato la dose giusta di valeriana. I due, Pedro e Pablo, hanno firmato, come sposi il giorno delle nozze, davanti ai fotografi e poi si sono abbracciati. La rete si è scatenata: è nato Peblo (Pedro + Pablo), il governo per il pueblo (il popolo). Da aprile a luglio avevano trattato, si erano accusati, incontrati e respinti, il socialista aveva persino messo il veto su Iglesias, poi in 39 ore la firma per Pedro capo del governo e Pablo vice.

Si tratta ancora solo di un'intesa di massima, non di un governo. Ma il clima sembra propizio. Sarebbe il primo governo di coalizione della storia di Spagna dal 1975. Sabato «Peblo» avrebbe contato su 165 deputati, ieri dopo le elezioni, ne ha dieci in meno: 155. Per arrivare alla maggioranza, ne mancavano 11 sabato e 21 adesso. Ma in Spagna si può ottenere l'«investitura» anche con la maggioranza semplice, come alle assemblee di condominio, alla seconda convocazione. Tre seggi possono venire da Mas Pais che è la formazione che si è staccata da Podemos proprio perché voleva allearsi col Psoe a tutti i costi. Cinque da deputati che rappresentano cittadine di 20-30 mila abitanti con partiti costruiti a loro misura in Galizia, Navarra, Cantabria, Teruel. Sette dai baschi moderati (Pnv) che dicono: «Saremo responsabili». Ne mancherebbero ancora 6.

Su questi voti si gioca la consistenza di «Peblo» e il suo essere o meno progressista. Sei voti, un guinzaglio corto, per qualsiasi legge e per ogni bilancio annuale. L'accordo in 10 punti, due paginette, parla di crescita, corruzione, clima, femminismo, cultura, ma il punto sensibile è il nono, su Barcellona. Parla di «dialogo, normalizzazione politica e autonomia dentro la Costituzione», cioè niente referendum. Potrà la sinistra secessionista (Erc) del carcerato Oriol Junqueras appoggiare un governo così?

La situazione resta più che ingarbugliata. Proprio ieri il Tribunale ***europeo*** ha dato torto a Madrid per non aver riconosciuto l'immunità proprio a Junqueras eletto al Parlamento ***europeo*** mentre era in cella. Il parere non è vincolante, ma potrebbe servire all'ex presidente secessionista catalano Carles Puigdemont per impedire la sua estradizione dal Belgio. E sempre ieri il Parlament di Barcellona ha approvato in tutta fretta una mozione che riconosce il diritto al referendum di autodeterminazione. L'ha fatto pochi minuti prima che arrivasse la sentenza del Tribunale costituzionale che dichiarava la mozione illegale. Appena saputo dell'accordo Sánchez-Iglesias, gli uffici parlamentari (controllati da Erc) ne hanno bloccato la pubblicazione. Un piccolo gesto per evitare l'ennesimo scontro istituzionale. Piccolo, ma buono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Politics (81%); Gays + Lesbians (78%); Marriage (78%); Weddings + Engagements (78%); Law Courts + Tribunals (69%); National Debt (69%); Labor + Employment (67%); Labor Unions (67%); Corruption (61%)

**Load-Date:** November 13, 2019

**End of Document**

[***«Contro FI pifferai magici Il governo ha già fallito, la legislatura non durerà»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1PW-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 novembre 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 641 words

**Byline:** Paola Di Caro

**Highlight:** Gelmini: la manovra? Le aziende scappano o licenziano

**Body**

ROMA

Quella che alcuni «pifferai magici» vorrebbero accreditare è «un'immagine falsa». Perché non è vero che Forza Italia - assicura Mariastella Gelmini, capogruppo dei deputati azzurri - è un partito in subbuglio e a rischio esodo: «Siamo molto più uniti di quello che le polemiche, che tutti dovremmo evitare, possono far sembrare: non credo che chi è stato eletto con noi possa davvero sostenere il governo più a sinistra della storia». Un governo in cui «Conte, Gualtieri e tutta la maggioranza stanno facendo il gioco delle tre carte. La manovra sembra scritta e raccontata dai personaggi di Collodi: vorrebbero farla passare per "il più grande taglio delle tasse mai visto", quando è finanziata in deficit per 14 miliardi e prevede nuove tasse per 11 miliardi. È un furto contro il ceto medio e le imprese».

Insomma, il «nemico» è esterno e non interno?

«La battaglia è a questo governo dannoso, non fra noi».

La Carfagna appare sempre più lontana da FI: per lei è recuperabile?

«Sono certa che Mara non ha intenzione di sostenere questo governo, e tantomeno noi vogliamo espellere o isolare qualcuno. Lei è una risorsa importante per il nostro movimento. Non ho compreso perché non abbia accettato di far parte del tavolo di coordinamento. Se rivedesse questa decisione sarebbe sicuramente positivo. Dovremmo comunque andare oltre i ruoli e parlare e lavorare sui contenuti con una linea politica chiara e fedele ai principi di FI, riconosciuta anche dai nostri alleati con i quali, da angolature diverse, rappresentiamo il modello che vuole il Paese».

È sicura che la manovra non dia risposte?

«Quali? Le associazioni di categoria dei ceti produttivi nelle audizioni di questi giorni hanno stroncato i provvedimenti. Altro che riduzione di tasse: spacciare per diminuzione della pressione fiscale il disinnesco delle clausole Iva - peraltro solo per il prossimo anno - attraverso nuove tasse e nuovo deficit è da venditori di tappeti. L'impatto espansivo della manovra sul Pil reale, secondo i calcoli dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, nel triennio 2020-2022 è di 0,3 punti percentuali. La missione del governo è già fallita».

Vi aspettate di tornare alle urne a breve?

«Non crediamo che questa legislatura possa durare. Il Pd, pur di scongiurare il voto e tornare al governo, si è piegato alle ricette e all'ideologia del M5S. Il reddito di cittadinanza, che Renzi considerava un "incentivo al lavoro nero", sarà da loro confermato senza battere ciglio. E lo stesso è accaduto con Ilva e lo scudo penale. È un condensato di due ideologie, da stato etico della sinistra e giustizialismo grillino. Risultato? Gli investitori stranieri scappano, quelli italiani licenziano».

Per far risalire FI basta contestare il governo?

«Al contrario: noi abbiamo presentato emendamenti per cancellare i nuovi tetti sul contante e le norme penali vessatorie, per reintrodurre il blocco degli aumenti delle tasse locali, abbiamo proposto una misura innovativa per la riemersione del contante. Si stima che nelle cassette di sicurezza siano custoditi tra i 150 e i 200 miliardi: le somme non derivanti da reato vanno rimesse in circolo, facendo pagare il giusto che noi abbiamo quantificato nel 15%. È un modo per riattivare un rapporto di fiducia fra fisco e cittadini. E proponiamo che almeno il 35% sia poi utilizzato per l'acquisto di titoli di Stato italiani».

Insomma, non ci state a passare per quelli a rimorchio dei sovranisti.

«No, perché non è vero. Non solo non siamo a rimorchio di nessuno, ma abbiamo idee, contenuti, posizionamento in ***Europa*** per il ruolo che occupiamo nel Ppe. Ed è di questo che dovremmo parlare agli elettori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

Mariastella Gelmini, 46 anni, Forza Italia, deputata dal 2006, è stata ministra dell'Istruzione con premier Silvio Berlusconi. Dal marzo 2018 è capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Policy (94%); Economic Growth (92%); National Debt (88%); Excise Tax (75%); Public Debt (68%); Tobacco + Health (67%); Taxes + Taxation (61%)

**Load-Date:** November 13, 2019

**End of Document**

[***«Emergenza clima Così salveremo le nostre città d'arte»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XGT-MJX1-JDMV-K1RJ-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 novembre 2019 mercoledì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 23

**Length:** 570 words

**Byline:** Paolo Conti

**Highlight:** Il direttore dell'Unità di sicurezza del Mibact

**Body**

«Con i cambiamenti climatici è evidente che siamo di fronte a una nuovissima emergenza anche culturale». Il prefetto Fabio Carapezza Guttuso è il direttore generale dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale nel segretariato generale del ministero dei Beni culturali.

Prefetto Carapezza Guttuso, qualche linea guida per prevenire i danni causati dalle piogge torrenziali.

«La situazione è complessa e difficile, il Patrimonio è immenso. Anzitutto massima attenzione alle previsioni meteo, ormai molto precise. Poi minuziosa manutenzione dei luoghi più delicati, soprattutto quelli con strutture lignee, con ispezione regolare di caditoie e tegole. Sembrano sciocchezze, ma le strutture storiche che hanno ceduto nei terremoti, nel 90% dei casi avevano travi imbevute d'acqua, soprattutto nelle chiese. Con la rarefazione del personale ecclesiastico è finita la vigilanza continua».

Cosa fa il ministero quando arrivano queste tempeste?

«Diramiamo indicazioni ai segretariati distrettuali per un controllo immediato di tutti gli edifici di competenza ministeriale: musei, biblioteche, archivi. Il controllo va fatto con precisione: è la cultura della prevenzione. Compito difficile con così tanti tesori».

San Marco è di nuovo allagata, con i marmi del XII secolo ricoperti d'acqua...

«La competenza è della Procuratoria di San Marco ma noi collaboriamo assiduamente. Anche qui è essenziale lo studio delle previsioni per calibrare subito le pompe di uscita. Occorre intervenire subito perché l'acqua alta porta con sé residui di petrolio, sali, acidi e altri depositi: autentici veleni corrosivi per quei marmi preziosissimi».

Inevitabile pensare a Firenze, all'alluvione del novembre 1966, ai libri distrutti, alle opere danneggiate...

«Tutte le realtà museali e culturali italiane hanno un dettagliato piano di emergenza. Per la Biblioteca nazionale di Firenze oggi esiste un'allerta per trasportare i materiali dal pianterreno ai piani più alti. Lo stesso per il Bargello. Per le statue all'esterno sono previsti i sacchi di sabbia e speciali tessuti in microfibra che filtrano l'acqua».

Può verificarsi ancora un disastro come nel 1966?

«Possiamo dire che sono pronti tutti i piani emergenziali più efficaci, dettagliati e moderni per scongiurarlo».

In quanto a Matera, Capitale ***europea*** della Cultura, e ai fiumi di fango visti sul web?

«Lì la competenza è degli enti locali ma mi sembra evidente l'urgenza assoluta di interventi per la tenuta delle acque. Matera va protetta».

L'Italia è ricca di aree archeologiche su terreni delicati: Pompei ed Ercolano, i Fori a Roma, Ostia Antica. Come comportarsi?

«Sono vere e proprie città. Occorre irreggimentare la caduta delle acque, assicurare deflusso e smaltimento come nelle città. Il soprintendente deve comportarsi un po' come un sindaco. E poi ci sono da controllare le zone franose vicine ai siti culturali. Lì, senza prevenzione, la situazione può essere terrorizzante».

Quanto costa tutto questo?

«I piani di emergenza sono predisposti da tempo, non esistono adesso cifre complessive. Ma, per regolarci, so che costerà 800 milioni il piano triennale per la certificazione di prevenzione degli incendi in 300 delicati edifici del Patrimoni culturale. Un costo alto, ma nessuna cifra è eccessiva quando si tratta di prevenire devastazioni, distruzioni che comporterebbero costi enormemente più alti e l'irreparabile perdita di tesori culturali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Customs + Cultural Heritage (94%)

**Load-Date:** November 13, 2019

**End of Document**

[***DAL MOVIMENTO UNA CONFUSIONE CHE RIMBALZA TRA ITALIA E UE; La Nota***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2GD-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 8

**Length:** 458 words

**Byline:** Massimo Franco

**Body**

Il segnale è ininfluente per gli equilibri ***europei***. Per il governo italiano, invece, rappresenta l'ennesima scheggia di dissenso che si stacca dal Movimento Cinque Stelle. I due voti contrari e le due astensioni dei quattordici ***europarlamentari*** grillini contro la Commissione presieduta da Ursula von der Leyen confermano una formazione in fermento. Cinque mesi fa, il «sì» era stato unanime e determinante. E il governo di Giuseppe Conte aveva ottenuto la candidatura di Paolo Gentiloni, ex premier del pd, a commissario agli Affari economici.

Lo scarto di ieri non modifica i rapporti di forza nella ***Ue***. Ma testimonia l'insofferenza crescente di una parte del M5S sia verso l'alleanza col partito di Nicola Zingaretti, sia verso una linea convintamente ***europeista***. E il capo politico del Movimento e ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, non può e forse non vuole fare molto. Ha saputo di quei no e delle astensioni con un giorno di anticipo. E ha deciso di non fare nulla, «perché sono solo posizioni di dissenso».

Probabilmente, nella decisione di non intervenire c'é anche la volontà di non demonizzare uno smarcamento dall'***Ue*** e dal governo, del quale viene accusato sempre più spesso lo stesso ministro. Le convulsioni del M5S e le contestazioni a Di Maio, d'altronde, hanno spinto il «garante» Beppe Grillo a invitare ruvidamente a non abbandonare l'alleanza col Pd: un intervento provocato dalla sensazione di un Movimento fuori controllo. Ma nello stesso Pd si osserva con un misto di lealtà e insofferenza il modo in cui si sta muovendo Di Maio.

Il timore è che i distinguo sulle misure economiche, il dialogo con la Cina, certe uscite a favore del sovranismo caro al leader leghista Matteo Salvini, siano tappe di una presa di distanza progressiva dal governo. Sulla stessa politica economica il massimo della concordia è quella auspicata dal ministro dell'Economia. Roberto Gualtieri, uomo del Pd e ***europeista***, si augura di trovare un compromesso coi grillini, e in particolare Di Maio, sul Meccanismo ***europeo*** di stabilità, il Mes: la misura «salva Stati» che sta dividendo la maggioranza e ieri ha fatto sfiorare una rissa in Parlamento tra Pd e Lega.

Non bastasse, le inchieste della magistratura sui donatori della fondazione Open, polmone finanziario della corrente di Matteo Renzi, leader di Italia viva, inseriscono nel governo altri elementi di tensione. È un accumulo di contrasti che qualcuno potrebbe usare per sostenere l'impossibilità di andare avanti; o che potrebbero portare a una crisi senza che nessuno la voglia. Si tratta di un gioco pericoloso, del quale i «no» e le astensioni dei grillini su von der Leyen sono l'ultimo indizio: oltre che la controprova di un ***europeismo*** grillino ancora di facciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Policy (93%); ***European*** Union (89%); Politics (82%); Divorce + Dissolution (80%); Marriage Law (80%); Economic Growth (75%); Riots (69%); Surveillance (69%); Employment Services (63%); Resignations (63%)

**Load-Date:** November 28, 2019

**End of Document**

[***Ursula: priorità clima e Venezia; L'Europarlamento approva la nuova squadra: 461 «sì» a von der Leyen Record di commissari donne: 12 su 27. Gentiloni: «Più occupazione»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2G4-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 2

**Length:** 547 words

**Byline:** Ivo Caizzi

**Body**

STRASBURGO La nuova Commissione ***Europea***, presieduta dall'***europopolare*** tedesca Ursula von der Leyen, può insediarsi l'1 dicembre prossimo al posto di quella uscente del lussemburghese Jean-Claude Juncker.

La maggioranza dell'***Europarlamento***, composta dai 182 popolari del Ppe (con dentro Forza Italia), 154 socialisti di S & D (con il Pd) e 108 liberali di Renew ***Europe***, l'ha appoggiata quasi compatta nel decisivo voto di gradimento a Strasburgo, superato con 461 sì, 157 no e 89 astensioni.

«Sono molto felice e onorata per la maggioranza schiacciante, che è frutto del lavoro di molte persone», ha commentato von der Leyen, dopo aver passato mesi difficili da quando la sua designazione a presidente della Commissione ottenne il via libera della Camera ***Ue*** per soli 9 voti (con 383 si) e grazie ai 14 ***eurodeputati*** del M5s (gruppo Non iscritti).

I contrasti si erano inaspriti con l'inedita bocciatura nelle commissioni ***europarlamentari*** competenti di ben tre suoi commissari (designati da Francia, Polonia e Romania) per conflitti d'interessi e motivi etici. L'insediamento è stato ritardato di un mese. Trattative riservate con i leader degli ***eurodeputati*** popolari, socialisti e liberali, sostenute dalla sua sponsor e cancelliera tedesca Angela Merkel (Ppe) e dal presidente francese Emmanuel Macron (Renew ***Europe***), hanno limitato i «no» principalmente ai sovranisti di Identità e democrazia (con la Lega), alle sinistre Gue e a parte dei conservatori Ecr (tra cui Fratelli d'Italia). I verdi si sono astenuti, non ripetendo il «no» a Von der Leyen presidente. Il M5S ha confermato il sì con quattro defezioni.

Le non poche divisioni interne ai tre principali ***europartiti*** sono state superate anche con varie concessioni. Von der Leyen, che era ministro della Difesa di Angela Merkel, ha portato al record di 12 donne tra i 27 commissari. Ha promesso iniziative contro i cambiamenti climatici, rilancio della crescita, più «cultura, ricerca e istruzione» nel portafoglio Innovazione, difesa militare ***europea*** «complementare» con quella Nato e di «avvicinare a noi il più possibile i Balcani occidentali», all'Italia «un giusto equilibrio tra conti pubblici solidi e gli investimenti», condivisione dei migranti con riforma del regolamento di Dublino e impegno per salvare «Venezia sott'acqua».

Il neo-commissario ***Ue*** per gli Affari economici Paolo Gentiloni ha indicato come obiettivi «innovazione, investimenti, occupazione, una tassazione più giusta verso i giganti del web e verso chi inquina, meno divisioni tra diversi gruppi di Stati: Nord e Sud, Est ed Ovest». Il leghista Marco Zanni, presidente di Id, ha sottolineato che la maggioranza della nuova Commissione ***europea*** «sembra solida guardando i numeri, ma lo è meno a giudicare dalle dichiarazioni dei gruppi» perché «anche quelli che hanno votato a favore hanno detto che non daranno un assegno in bianco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

L'istituzione

È una delle principali istituzioni dell'***Ue***, suo organo esecutivo e promotrice del processo legislativo. È composta da un delegato Commissario per ogni Stato cui è richiesta la massima indipendenza dal suo governo. Ha il potere di sanzionare gli Stati membri inadempienti nell'attuazione delle decisioni e per i ritardi nell'approvazione di leggi in recepimento di direttive comunitarie

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union Regulation + Policy (94%); Politics (78%); ***European*** Union (69%)

**Load-Date:** November 28, 2019

**End of Document**

[***Rissa alla Camera sul fondo Ue E Di Maio vuole rinviarlo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2G7-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 5

**Length:** 575 words

**Byline:** Alessandro Trocino

**Highlight:** Il capo M5S: Conte capisce le nostre preoccupazioni. Manovra, plastic tax giù del 70%

**Body**

ROMA La giornata comincia con un'audizione fiume del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che difende il Mes, il Fondo salva Stati. Prosegue con una bagarre in Aula, con il presidente Roberto Fico costretto a interrompere i lavori per le intemperanze di Lega e FdI. Salta, invece, la prevista assemblea nella quale Luigi Di Maio avrebbe dovuto fare il punto della situazione. Ma il leader M5S è molto attivo sul tema e assicura di aver ritrovato una buona intesa con Giuseppe Conte, tanto che si parla di un vero «asse sul tema»: «Il premier capisce le nostre preoccupazioni», dice a chi gli è vicino. E punta sul rinvio della firma del trattato, per provare a modificare qualcosa, nonostante la resistenza di Gualtieri. Bisognerà vedere, però, se Palazzo Chigi sposerà davvero la linea del temporeggiamento, sicuramente sgradita all'***Europa***.

Di Maio, a Porta a porta , spiega: «Dobbiamo capire se il Mes conviene all'Italia o no. È stato usato in passato per la Grecia. È uno strumento a doppio taglio: quando lo usi per altri Stati, stai tranquillo. Quando quel fondo dovesse servirci, ha regole che dobbiamo guardare bene. Ci sono perplessità anche tra i 5 Stelle. Ma sono sicuro che troveremo una soluzione con il ministro dell'Economia e con il premier, che si sono distinti per la loro grande correttezza».

Gualtieri poco prima aveva speso quasi quattro ore alla commissione Finanze per rispondere a tutte le obiezioni. Tranchant il punto di partenza: «Dire che la riforma del Mes sia una terribile innovazione che attenta alla stabilità dell'Italia lo trovo comico». Secondo il ministro, la riforma del Trattato istitutivo del Mes (Meccanismo ***europeo*** di stabilità), è «una linea di salvataggio che verrà utilizzata dai Paesi in difficoltà e tra questi non ascrivo l'Italia» e sottolineando che «introduce cambiamenti molto, molto limitati», in sostanza uno: «Aggiunge una nuova funzione di backstop per l'Unione bancaria». Un aiuto finanziario, cioè, alle banche in difficoltà.

Il trattato sarà firmato a febbraio, spiega Gualtieri, «ma se chiedete se è possibile riaprire il negoziato, vi dico che secondo me no, il testo è chiuso. C'è un lavoro di aspetti esterni e una questione aggiuntiva che possiamo valutare ma non c'è nessun negoziato». A sera precisa ancora: «Il testo della riforma del Mes non è firmato, le polemiche sono pretestuose». I margini sulla trattativa, però, sarebbero solo sull'intero pacchetto, che comprende la capacità di bilancio per la convergenza e la competitività e la road map per il completamento dell'Unione bancaria.

Nel pomeriggio è rissa alla Camera. Il deputato di FI Giorgio Mulè esce con un polso slogato. Un deputato - secondo alcuni è il leghista Daniele Belotti - sfascia una sedia. Rossella Muroni, deputata di Leu, esce in lacrime: «Mi vergogno per la scena di violenza a cui hanno assistito due scolaresche. Una rissa in piena regola come ci si aspetterebbe in un bar malfamato». L'accusa, rilanciata dal leghista Claudio Borghi e da Giorgia Meloni, è aver scavalcato il Parlamento. A scatenare la rissa l'intervento del dem Piero De Luca che ricorda come durante le trattative ci fosse proprio la Lega al governo.

Intanto dal ministero si fa sapere che per la tassa sulla plastica ci sarà una riduzione di gettito del 70% (a 330 milioni nel 2020) e «un rafforzamento della sua funzione di incentivo al riciclo», mentre la lotteria degli scontrini slitta al primo luglio 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Tobacco + Health (94%); Immigration (83%); ***European*** Union (80%); Economic Policy (78%); Politics (77%); Associations + Organizations (74%); Heads Of State + Government (73%); Tobacco Regulation + Policy (71%); National Debt (69%); Economic Growth (65%); Trade Treaties + Agreements (64%); Treaties + Agreements (64%); ***European*** Union Regulation + Policy (63%); Foreign Policy (63%); Business Financial Trouble (62%)

**Load-Date:** November 28, 2019

**End of Document**

[***l'europa e i nostri egoismi; Cosa ci aspetta***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2CC-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

BRESCIA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI BRESCIA; Pag. 7

**Length:** 491 words

**Byline:** Agostino Mantovani

**Body**

È opinione diffusa, anche se poco dichiarata, che l'***Europa***, per poter funzionare bene, deve essere politicamente unita. Vediamo perché la decisione viene continuamente rimandata. Di argomentazioni sostenibili non c'è traccia se si considerano i vantaggi ottenibili con l'unificazione politica e allora c'è una sola ragione per cui questa unificazione tarda a venire ed è una ragione di solito sottaciuta perché c'è da vergognarsi solo a enunciarla. Noi ***europei*** non ci uniamo politicamente per puro, semplice, preciso, macroscopico egoismo. Di fatto una gretta ricerca del potere. Si badi bene, ciò riguarda non tanto e non solo i normali cittadini, riguarda molti di quelli che appartengono alla cosiddetta classe dirigente, coloro che sono responsabili delle Istituzioni. Cioè coloro che comandano, che hanno il potere di decidere per mandato ricevuto, o per forza economica, con la conseguente possibilità di dotarsi di strumenti di persuasione. Costoro, salvo lodevoli eccezioni, di fronte alla scelta di mantenere il potere di cui oggi dispongono, magari per conferirlo tutto o in parte all'***Europa*** politicamente unita, bloccano tutto, dicono che è troppo presto, che è troppo difficile. Barano, ovviamente, o sono incapaci di scelte coraggiose o spacciano per prudenza la loro malafede. Intanto la situazione peggiora e, succede nelle strutture democratiche di grande impegno, in assenza di guida politica, governare l'***Europa*** diventa sempre più difficile.

Così vanno avanti i nazionalismi che tanti morti e tanti danni hanno provocato proprio all'***Europa*** nel secolo scorso. Vanno avanti i nemici della democrazia. Sempre e solo per il potere. Nascono gli slogan «prima noi» per arrivare magari a dire «Dio è con noi». È già successo e, quando il potere è gestito in maniera egoista, diventa la peste del mondo. La strada è in discesa verso le peggiori ingiustizie e, in ultimo, c'è la guerra, cinicamente considerata per esaltare il potere o per consolidarlo quando scricchiola. Oggi l'***Europa*** deve poter reggere il confronto sul piano mondiale con potenze come gli Stati Uniti, la Cina o la Russia, o anche con la Turchia, ma come può farlo divisa com'è in 27 Paesi? Persino Erdogan si permette di zittirci dicendo che altrimenti ci manda tre milioni di profughi. Al limite si potrebbe realizzare l'***Europa*** politicamente unita in pochi, per cominciare. Come si è fatto nel 1957 con il trattato di Roma o come si è fatto con l'***Euro***. Poi altri, se vorranno, seguiranno. Gli esempi virtuosi di solito servono. Dicevo di Erdogan e del problema dei profughi che assilla l'***Europa***. Nella Bibbia, Antico Testamento (Lv 19, 33-34) c'è scritto «Quando un forestiero dimorerà presso di voi, nel vostro Paese, non gli portate torto. Il forestiero che dimora tra voi lo tratterete come colui che è nato tra di voi. Tu lo amerai come te stesso perché anche voi siete stati forestieri in Egitto. Io sono il Signore vostro Dio». È urgente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Economic Growth (84%); ***European*** Union (84%); Economic Policy (82%); Religion + Spirituality (80%); Foreign Policy (76%); Business Forecasts (71%); Globalization (71%); ***European*** Union Regulation + Policy (70%); Prisons (69%); Treaties + Agreements (69%); Freedom Of Religion (65%); National Debt (63%)

**Load-Date:** November 28, 2019

**End of Document**

[***Il sistema di aiuti a Paesi e banche Quali effetti avrà sull'Italia ?; Domande & risposte***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2G8-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 5

**Length:** 410 words

**Byline:** Lorenzo Salvia

**Highlight:** Le novità Per avere l'aiuto gli Stati indebitati non dovranno firmare un accordo sulle riforme ma una lettera d'intenti Purché rispettino Maastricht

**Body**

1Che cosa è il Mes?

La sigla sta per Meccanismo ***europeo*** di stabilità. Si tratta di un'organizzazione intergovernativa della quale fanno parte i 19 Paesi della zona ***euro***. Creato nel 2012 ha il compito di aiutare gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà finanziarie o ne sono minacciati.

2Da dove vengono i soldi per gli aiuti?

I fondi vengono dagli stessi Stati del Mes, in maniera proporzionale al peso delle loro economie. Il capitale ammonta a 80 miliardi di ***euro***. L'Italia ha contribuito con 14,3 miliardi, terzo posto dietro Germania e Francia. Emettendo titoli con la garanzia degli Stati membri, il Mes può raccogliere sui mercati fino a 700 miliardi.

3Ma perché adesso se ne parla?

A giugno di quest'anno prima l'***Eurogruppo***, dove siedono i ministri dell'Economia della zona ***euro***, e poi il vertice ***euro***, dove siedono i capi di governo e il presidente della commissione ***Ue***, ha varato una revisione delle regole del Mes. Per l'approvazione definitiva del testo manca però un'ultima riunione dei capi di governo, che si terrà a dicembre.

4 Cosa cambia con questa riforma?

Per accedere agli aiuti, cioè a una linea di credito precauzionale, i Paesi più indebitati non dovranno firmare un accordo che indica le riforme da adottare. Basterà una semplice lettera di intenti. Ma solo per quei Paesi che rispettano i parametri di Maastricht, tra cui il tetto del 60% nel rapporto tra debito pubblico e Pil. Secondo una simulazione del think thank Bruegel, tra i 19 Paesi della zona ***euro*** ben 10, compresa l'Italia, non rispettano Maastricht. E quindi non avrebbero alcun vantaggio da questa misura.

5 Ci sono modifiche che riguardano le banche?

Sì, è il meccanismo del backstop. Il Mes potrà contribuire con 55 miliardi di ***euro*** al Fondo di risoluzione unico, finanziato dalle banche della zona ***euro*** per aiutare gli istituti di credito in difficoltà.

6 E la ristrutturazione del debito cosa c'entra?

La riforma rende più semplice la ristrutturazione del debito pubblico, cioè una riduzione concordata del valore del prestito fatto allo Stato, per i Paesi che chiedono aiuto al Mes. Questa semplificazione, che prevede un solo voto dei creditori al posto delle procedure complesse previste oggi, scatterà nel 2022. È possibile che i creditori chiedano interessi più alti proprio a quei Paesi, come l'Italia, considerati meno solidi. Questo farebbe salire il costo del servizio del debito pubblico, rischiando di innescare una pericolosa spirale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (89%); Economic Growth (70%); Gross Domestic Product (68%)

**Load-Date:** November 28, 2019

**End of Document**

[***I Cinque Stelle si spaccano sul via libera ai commissari; Il caso***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2G5-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 2

**Length:** 302 words

**Byline:** Francesca Basso

**Body**

A luglio i Cinque Stelle avevano detto di avere votato compatti a sostegno di Ursula von der Leyen, che anche grazie al loro sostegno era stata eletta presidente della Commissione ***Ue*** con soli 9 voti di scarto sulla maggioranza richiesta. Ieri, invece, i 14 ***eurodeputati*** del M5S si sono spaccati: dieci a favore, Ignazio Corrao e Piernicola Pedicini contro, Eleonora Evi e Rosa D'Amato astenute. Eppure stavolta il M5S aveva dato la linea: sostenere la Commissione von der Leyen in segno di coerenza, mentre a luglio aveva lasciato libertà di scelta. Questa volta il voto è stato nominale, a luglio segreto. «Non abbiamo dato grande importanza all'episodio», spiega la capo delegazione Tiziana Beghin. Martedì pomeriggio i vertici del movimento «compreso Luigi Di Maio» erano stati messi a conoscenza delle diverse posizioni. Il messaggio che arriva da Strasburgo e da Roma è «minimizzare». Per Beghin «non è un voto contro il governo ma contro un modo di fare politica in cui Pedicini e Corrao non si sentono rappresentati. Esprime l'anima diversificata del movimento».

Però la linea era stata spiegata: «Questa è la prima Commissione nata con il contributo di un governo italiano di cui il M5S fa parte: abbiamo avuto un ruolo nella scelta della candidata presidente - sottolinea Beghin - e il commissario Gentiloni è espressione del nostro governo. E comunque non è un assegno in bianco». Corrao, che teme «ritorsioni», ha motivato il no perché è «una Commissione in perfetta continuità con il recente passato. Siamo un movimento anti-establishment che si sta comportando come la sbiadita copia del Pd». Anche per Pedicini «c'è in gioco l'identità dei Cinque Stelle». Ed entrambi hanno criticato la scelta di Gentiloni. Il disagio dell'alleanza giallorossa si fa sentire anche in ***Europa***.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Marriage Law (93%); ***European*** Union (88%); Minority Groups (88%); Civil Rights (83%); Sports Regulation + Policy (82%); Divorce + Dissolution (71%); Family Law (69%); ***European*** Union Regulation + Policy (68%); Artists + Performers (67%); Ethics (67%); Surveillance (67%); Politics (64%); Guilty Pleas (63%); Mergers + Acquisitions (63%); Freight, Package + Postal Shipping (61%); Human Rights Violations (61%); Transportation Regulation + Policy (61%)

**Industry:** Mining + Extraction (75%); Mining Regulation + Policy (75%); Museums + Galleries (75%); Marine Shipping (61%)

**Load-Date:** November 28, 2019

**End of Document**

[***le cadute in politica estera; La nostra fragilità***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2HD-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 30

**Length:** 1035 words

**Byline:** Angelo Panebianco

**Body**

C' è un'evidente coerenza fra l'orientamento illiberale degli odierni movimenti neo-nazionalisti (detti sovranisti) ***europei*** e le loro scelte di politica internazionale. C'è coerenza fra i loro ideali di società e il modo in cui immaginano di organizzare i rapporti fra i rispettivi Paesi e il mondo esterno. Nulla di nuovo. Anche se è stupido e antistorico paragonare tali movimenti ai partiti totalitari del passato (fascisti e comunisti) c'è però un elemento comune, ossia l'avversione per il mondo occidentale in tutto ciò che esso ha di peculiare: la società aperta, il primato della libertà individuale garantito dalla legge, il libero mercato, la democrazia rappresentativa. Questi movimenti preferiscono intrattenere rapporti con le società chiuse, con le società autoritarie e illiberali, con le quali sanno di avere affinità. Essi pertanto mettono in discussione i tradizionali ancoraggi occidentali dei loro Paesi. Vale per tutti e a maggior ragione per l'Italia la quale di movimenti neo-nazionalisti di successo ne ha partoriti addirittura due (Lega e 5 Stelle).

In un precedente articolo ( Corriere , 19 novembre) mi sono occupato della «dimensione internazionale» del leghismo nei suoi aspetti più preoccupanti: l'antieuropeismo, il filoputinismo. Se queste posizioni di Salvini non cambieranno e se egli, nonostante ciò, vincerà le prossime elezioni, il Paese si troverà nei guai: pagheremo care, economicamente e politicamente, tali scelte.

Però i 5 Stelle, quanto a pericolosità delle loro posizioni internazionali, non sono da meno. E poiché ora governano, rappresentano un problema più immediato. Sappiamo tutti che il governo Conte 2 si è formato perché i 5 Stelle, rivelando un notevole fiuto, rimodularono, nel nuovo Parlamento ***europeo***, le loro posizioni: passarono dalla contestazione totale del passato al voto, convergente con quello dei partiti ***europeisti***, sul presidente della Commissione. Per questo il Pd poté allearsi ai 5 Stelle, e gli altri governi ***europei*** si sentirono rassicurati dalla nascita del governo giallo-rosso. Però, quella rimodulazione della posizione dei 5 Stelle sull'***Europa*** fu solo un'intelligente mossa tattica, non il ripudio di ciò che era stato fino a quel momento il grillismo e delle sue «ragioni sociali» (le ragioni per cui era sorto e aveva attirato tanti consensi). Come dimostrano, oltre a tante posizioni di politica interna (si pensi alla giustizia), anche certe sue posizioni internazionali. Forse tra gli errori che Zingaretti e Renzi hanno commesso c'è stato quello di lasciare ai grillini il ministero degli Esteri (non è vero che non potevano fare altro: i grillini erano terrorizzati all'idea del voto, avrebbero ceduto). Ma, evidentemente, il calcolo dei suddetti fu: mettiamo in salvo il rapporto con l'***Europa*** e pazienza per tutto il resto. A parte il fatto che neppure il rapporto con l'***Europa*** è in salvo (come dimostra l'asse Salvini-Di Maio contro il Mes, il Meccanismo ***europeo*** di stabilità), il «resto» porta a chiedersi che cosa stia diventando la politica estera italiana.

La settimana scorsa l'Italia, insieme a tutti gli altri Paesi ***europei***, ha votato a favore di otto risoluzioni dell'Onu contro Israele. Gli ***europei*** erano in folta compagnia. Quelle risoluzioni sono state votate da 154 Paesi (solo 10, Stati Uniti in testa, hanno votato contro) . Naturalmente, non c'è qui alcuna originalità grillina. L'Italia, come tutti gli altri Paesi ***europei***, ha da tempo accettato di assecondare, in sede Onu, i desideri dei Paesi islamici quando si tratta di Israele. Ma è singolare che il tema non sia stato oggetto di attenzione in seno alla maggioranza di governo. Non è possibile che tanti parlamentari, ministri e sottosegretari del Partito democratico o renziani condividano tale scelta. Forse, non hanno fiatato perché è oggi imperativo non disturbare il manovratore. Oppure prendiamo il caso della Cina. Ciascuno sceglie, nel mazzo, l'autoritarismo che preferisce. Se la Lega ha scelto la Russia, i 5 Stelle hanno optato per la Cina. La via della seta e tutto il resto. E così il nostro ministro degli Esteri ha potuto platealmente disallineare l'Italia dagli altri Paesi occidentali sul problema della ribellione di Hong Kong. Questioni interne alla Cina, ha dichiarato il ministro, noi italiani non intendiamo interferire. Né, ovviamente, si intende interferire con il modo in cui gli iraniani affrontano rivolte e dissensi interni. Si tratti di Hong Kong o di Iran, tanto peggio per i diritti umani.

Da ultimo, cito il caso della Libia. Qui forse più che l'ideologia contano inesperienza e incapacità. Credo sia arduo per qualunque osservatore capire cosa stiamo davvero facendo in Libia. Sappiamo che ciò che accade in quel Paese è importantissimo per noi. Per gli interessi economici in gioco e per i forti rischi che dalla Libia possano partire ondate terroristiche verso il nostro Paese, oltre che verso il resto d'***Europa***. Non dalle opposizioni ma dall'interno della maggioranza di governo, per avere successo, dovrebbe partire una richiesta di discussione parlamentare sulla Libia. Tenuto conto del vitale interesse dell'Italia.

È un errato riflesso politicista attribuire ogni colpa di ciò che riteniamo negativo a questa o quella forza politica. I neo-nazionalisti fanno il loro mestiere. I problemi sono altri. In primo luogo, il fatto che sono tanti gli italiani che li votano. Confermando così che l'Italia è, come è sempre stata, una democrazia difficile, fortemente attratta da richiami illiberali. In secondo luogo, il fatto che coloro che hanno altre storie e altre identità, per lo più, non contrastano con sufficiente vigore le scelte dei neo-nazionalisti. Sembra il caso di Pd e renziani nell'attuale maggioranza di governo. Essi danno talvolta l'impressione di essere pronti ad accettare qualunque cosa pur di fare durare il governo più a lungo possibile. Per fortuna, qualche volta riescono a scuotersi dal torpore. Per iniziativa del Pd, ad esempio, la settimana prossima il Parlamento italiano sarà chiamato a pronunciarsi sulla questione di Hong Kong. Sarà anche un'occasione per chiarire cosa leghi i 5 Stelle alla Cina. Forse, capiremo qualcosa di più dell'attuale politica estera italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Foreign Policy (63%)

**Load-Date:** November 28, 2019

**End of Document**

[***«Mi auguro che nessuno scommetta sull'insuccesso»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2G6-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 786 words

**Byline:** a Strasburgo Paolo Valentino

**Highlight:** Sassoli, leader dell'Aula: ai governi ricordo che possiamo bocciare i bilanci

**Body**

«Oggi riapriamo il cantiere ***europeo***, per cambiare le politiche, assumere la leadership globale nella lotta al cambiamento climatico, rafforzare il nostro modello sociale, sostenere lo sforzo nella digitalizzazione e aumentare i posti di lavoro. E allo stesso tempo avviare un percorso per riordinare alcune regole. Direi che il lavoro si deve muovere su due binari: uno politico sulle "politiche" e uno sulle regole della democrazia ***europea***». Poche ore dopo il voto con cui l'aula di Strasburgo ha votato la fiducia alla nuova Commissione, abbiamo incontrato nel suo ufficio il presidente del Parlamento ***europeo*** David Sassoli.

Qual è il segnale di una maggioranza più ampia di quella che in luglio votò Ursula von der Leyen?

«Che il dialogo con il Parlamento è servito e tante obiezioni sono state superate grazie alla nostra autonomia. La natura politica di questa legislatura è nel fatto che tutti i gruppi ***europeisti*** hanno bisogno di convergenze. Non ci sono famiglie politiche troppo forti e nessuno può fare a meno degli altri. Questo non è un limite ma una grande opportunità. Come ha detto von der Leyen, non ci sono maggioranze variabili, la sola maggioranza è quella ***europeista***, il fronte largo uscito dalle elezioni. O c'è o non c'è».

Ieri Francia e Germania hanno fatto trapelare il paper sulla Conferenza intergovernativa.

«Un momento, la presidente von der Leyen è stata chiara, come lo era già stata in luglio: abbiamo bisogno di una Conferenza sulla democrazia in ***Europa***, che vedrà un ruolo guida del Parlamento».

Vuol dire che non è una proposta franco-tedesca?

«Il cosiddetto non-paper franco-tedesco è un contributo e come tutti i contributi è positivo. Nella nuova squadra c'è un commissario ad hoc. Si esprimerà il Consiglio, esiste già un gruppo di lavoro del Parlamento ***europeo***. Abbiamo bisogno dell'impulso e delle idee di tutti per dare il via alla Conferenza e per accompagnarne il processo che durerà almeno due anni».

Ma l'iniziativa non è il segnale che senza l'azione di Parigi e Berlino l'***Europa*** non avanza?

«Questa commissione ha bisogno del sostegno di tutti. È importante che ci sia una riflessione congiunta di Francia e Germania, così come mi auguro ci sia anche un contributo italiano al processo. Come si svilupperà e quali saranno le conclusioni della Conferenza oggi non possiamo saperlo. Ma tutti capiscono che bisogna aggiustare alcuni strumenti della democrazia ***europea***: i candidati di punta, le liste transnazionali, il diritto di veto, il potere d'iniziativa del Parlamento. E possiamo aggiungerci anche la piena partecipazione di quest'ultimo alla preparazione del Quadro finanziario pluriennale».

Non è velleitario far partire una Conferenza che poi avrà bisogno di una modifica dei Trattati?

«Di cosa ci sarà bisogno lo vedremo strada facendo. Saranno interventi legislativi? Modifiche del Trattato? Lo dirà la Conferenza. Oggi è un esercizio non utile. Dobbiamo ascoltare e far partecipare i cittadini, coinvolgere i Parlamenti nazionali, i governi, le regioni. Quello a cui pensiamo è un esercizio che davvero investa tutta la società ***europea***. Noi in Parlamento abbiamo già un gruppo di lavoro da me presieduto e le sue conclusioni formeranno una risoluzione in gennaio che darà il via all'iniziativa. Voglio però dire che la volontà d'iniziare il percorso è unanime. Tutti si rendono conto che se la democrazia ***europea*** non darà risposte rapide, rischia di allontanarsi ancora di più dai cittadini. E questo potrebbe essere fatale. Dobbiamo invece accorciare le distanze».

Accennava al Quadro finanziario pluriennale

«È il primo banco di prova. Dove metteremo i soldi nei prossimi sette anni? Il Parlamento vuole un bilancio ambizioso perché abbia successo la proposta della signora Von der Leyen. Il suo programma deve essere finanziato».

Ma ci sono Paesi del Nord che si oppongono al superamento dell'1% delle risorse proprie, il che significherebbe fotografare l'esistente.

«Mi auguro che nessun governo voglia scommettere sull'insuccesso della nuova Commissione. Ci sono diverse ipotesi sul tavolo. Noi riteniamo che il risultato finale vada negoziato ma non possa fotografare l'esistente. Ricordo che il Parlamento vota e può anche bocciare il bilancio se non lo considera adeguato: su questo c'è un largo schieramento. In ogni caso io mi farò forte di un articolo del Trattato che chiede la cabina di regia dei tre presidenti. Quindi sarò pienamente coinvolto nella trattativa».

Con la presidente von der Leyen lei ha stabilito buoni rapporti: cosa le ha detto dopo il voto?

«Che da oggi può affiggere il cartello sull'ingresso di Palazzo Berlaymont: "***Europa***: lavori in corso"».

E cos'ha detto a Paolo Gentiloni?

«Che ora anche l'Italia può tirare la volata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); ***European*** Union (92%); ***European*** Union Regulation + Policy (89%); Treaties + Agreements (76%); Trade Treaties + Agreements (69%); Conferences + Conventions (67%); Civil Rights (65%); Foreign Policy (63%); Human Rights Violations (62%)

**Load-Date:** November 28, 2019

**End of Document**

[***Macché nostalgia del Muro Quello Stato era un carcere; Comunismo Ezio Mauro rievoca per Feltrinelli il collasso rapido e improvviso del blocco sovietico***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2JC-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CULTURA; Pag. 43

**Length:** 887 words

**Byline:** Franco Venturini

**Highlight:** Germania Est La scelta di dividere Berlino fu una vistosa rinuncia alla ricerca politica del consenso

**Body**

Si stava meglio quando si stava peggio, antico proverbio italico, si adatta assai bene al mondo di oggi. Non erano forse meglio, almeno per noi ***europei***, le presidenze americane degli interventisti democratici rispetto al repubblicano isolazionista Donald Trump? Non era più stabile il tempo della guerra fredda rispetto al disordine globale di oggi? E via di questo passo, si può facilmente intonare uno struggente canto della nostalgia. Ma se la domanda diventa «si stava meglio con il Muro?», allora no, allora ogni argomentazione sottilmente geopolitica o ingenuamente avida di quelle regole che oggi mancano deve passare in secondo piano per ragioni umanitarie e libertarie, prima che strategiche o ideologiche.

Soltanto chi ha frequentato per molti anni l'Unione Sovietica e il suo impero ***europeo*** può capire appieno che cosa abbia significato, quel 9 novembre del 1989, la caduta del Muro. Nella Ddr (la Germania Est uscita dalla guerra), trasformata in prigione collettiva e per molti versi paragonabile alla Romania di Nicolae Ceausescu. Ma anche negli altri Paesi del blocco comunista, con le sole parziali eccezioni della Polonia e dell'Ungheria, che a caro prezzo riuscivano a conservare in quegli anni un minimo, ma davvero un minimo, di autonomia.

Ezio Mauro, noto a tutti come ex direttore di lungo corso di «Repubblica», ma prima di allora inviato nell'Est ***europeo*** e brillante corrispondente dalla Mosca di Mikhail Gorbaciov, è uno di quei pochi che hanno pieno titolo per ricordare, per capire e dunque per raccontare. Leggendo il suo ultimo libro dedicato alle Anime prigioniere (Feltrinelli), l'interrogativo che pesa su questi trent'anni (noi Occidente abbiamo utilizzato bene o male la storica occasione offertaci dalla caduta del Muro, e due anni dopo dell'Urss?) resta emblematicamente - e aggiungerei, minacciosamente - sospeso. Perché il volume di Mauro vuole portarci a capire piuttosto «che cosa» cadde con il Muro, quali sofferenze giustificavano la gioia quasi scomposta di chi attraversava finalmente il Muro senza rischiare la vita (e tantissimi la persero falciati dai Vopos , le guardie tedesco-orientali), da dove veniva quel fiume di lacrime, di abbracci con persone sconosciute ma identificate come «fratelli e sorelle», perché fu preso d'assalto il Ka De We, il più importante grande magazzino d'***Europa***, perché le Trabant di cartapesta, quella notte della libertà e nei giorni seguenti, sembravano più solenni e più belle delle Mercedes dell'Ovest libero e ricco. L'autore ordina nel suo libro tanti ricordi, ma anche le inchieste portate a termine per il giornale, gli incontri fatti recandosi negli anni scorsi sui luoghi della autoliberazione dell'***Europa*** orientale, tanto diversa dalla liberazione militare dal nazismo compiuta non senza meriti dall'Armata Rossa sul finire della Seconda guerra mondiale. E il risultato è vivace, di facile lettura, ma anche prezioso per chi sente il bisogno di approfondire ancora, di capire meglio, al di qua e al di là dell'ex Muro oggi tristemente (e colpevolmente) ridotto a poca cosa, come se alla verità storica non servisse sempre il riscontro, il simbolo concreto, l'immagine.

Una immagine, quella del Muro, che era più viva che mai il 7 ottobre del 1989, quarantesimo anniversario della Ddr. Gorbaciov non poteva non essere invitato, anche se i vertici comunisti di Berlino Est lo giudicavano un riformista debole e pericoloso, e soprattutto non poteva non andare. Fu accolto da manifestazioni che gli chiedevano di restare, e lui rispose affidando al leader della Ddr Erich Honecker un messaggio assai facile da capire: la storia punisce chi è in ritardo. Ma ormai era, appunto, troppo tardi.

Ezio Mauro vede nel Muro «la follia del Novecento» e una clamorosa rinuncia alla ricerca politica del consenso, perché l'arbitrio e il sopruso raggiungono meglio e più efficacemente l'obbiettivo di impedire l'orizzonte e cancellare il mondo esterno trasformato in «tentazione diabolica». Ma se questa era la ricetta imposta nella prigione Ddr, il comunismo comincia altrove a decomporsi, man mano che le riforme partite dal Cremlino gorbacioviano portano con sé tentazioni certo, ma di libertà.

Gli ungheresi sono tra i primi a «votare con piedi» per raggiungere l'Austria. A Praga, persino nella Praga che non ha dimenticato i carri armati che hanno soffocato la primavera di Alexander Dubcek nel 1968, si creano nuove vie di transito per chi vuole andare in Occidente. A Varsavia si tiene una «Tavola rotonda» alla quale siede anche Solidarnosc, e che sarà l'antipasto politico della caduta del Muro. Nella Ddr, quando a Lipsia e a Dresda le manifestazioni di protesta diventano massicce e minacciose per il regime, il comandante delle forze sovietiche dislocate ai confini dell'impero chiede a Mosca il permesso di intervenire. Senza sparare, soltanto per farsi vedere. Dal Cremlino non arriverà mai una risposta, i carri armati con la stella rossa non usciranno mai dalle caserme (Gorbaciov del resto era pronto al loro ritiro).

Così, con il Muro emblema estremo di una sclerosi politica degenerata in mania carceraria, cadrà nell'arco di due anni l'intero impero sovietico. Senza versamenti di sangue. E prendendo in contropiede un Occidente, impreparato a quella vittoria che la Russia di Vladimir Putin contesta ancora oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Religion + Spirituality (94%); Military Weapons (84%); Human Rights Violations (81%); Foreign Policy (76%); Politics (75%); Economic Growth (69%); Globalization (69%); Riots (65%); Freedom Of Religion (64%)

**Load-Date:** November 28, 2019

**End of Document**

[***Trenitalia sbarca in Spagna con l'alta velocità (dal 2022)***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XM1-66C1-JDMV-K2HT-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 novembre 2019 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 34

**Length:** 395 words

**Byline:** Fabio Savelli

**Highlight:** La gara in consorzio con Air Nostrum. Prevista una flotta di 23 treni

**Body**

Trenitalia è in procinto di sbarcare nell'alta velocità in Spagna. La controllata di Ferrovie dello Stato si è pre-aggiudicata in consorzio con il vettore spagnolo Air Nostrum (a suggellare il concetto di intermodalità treno-aereo da noi al momento tramontato) il pacchetto B bandito dall'Adif, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Una gara che ha messo in palio un sistema di slot orari sulle principali tratte iberiche, tra cui la Madrid-Barcellona, la Madrid-Valencia-Alicante, la Madrid-Siviglia-Malaga, a partire da gennaio 2022. Una gara in cui Trenitalia ha prevalso sui francesi di Sncf che si sono dovuti accontentare del pacchetto C, quello lowcost, con meno slot e meno tratte.

È la testimonianza della qualità del nostro modello concorrenziale sull'alta velocità garantito dal duopolio con Italo. È il risultato della liberalizzazione del mercato ferroviario in ***Europa*** a partire da fine 2020. Una rivoluzione tecnologica per gli operatori, anche per i test di collaudo sulle reti che vanno nella direzione della totale interoperabilità negli anni fieramente osteggiata dai Paesi e ora spinta da Bruxelles. Stavolta l'Italia gioca un ruolo di primo piano. Perché la concorrenza da noi è realtà da diversi anni e ha finito per aumentare del 27% la domanda dei passeggeri in quattro anni (e l'offerta di posti) in quella che è diventata da Torino a Salerno la metropolitana d'Italia. Al netto di alcune criticità che riguardano la congestione sulla rete, soprattutto sulla linea storica Roma-Firenze, su cui sta investendo il gestore Rfi per ridurre le distanze fra i treni, aumentando la capacità di traffico con la tecnologia in automatico HD ERTMS. Un investimento da 45 milioni, approvato nel 2012, i cui lavori saranno completati nel 2020.

L'esito di questa gara spagnola permette a Trenitalia di diventare sempre più un attore ***europeo***. Già opera nel Regno Unito (dal 9 dicembre debutta la Londra-Edimburgo), partirà nel 2020 la Milano-Parigi, opera già in Germania con la controllata Netinera nel trasporto pendolare e in Grecia. In Spagna, una volta completata l'aggiudicazione, entrerà con 23 treni Frecciarossa 1000. Non è esclusa un'altra commessa a Hitachi-Bombardier. Garantirebbe i posti di lavoro a Vado Ligure (stabilimento dei canadesi) e stimolerebbe ancor più la produzione di treni a Pistoia dell'ex Ansaldo Breda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Transportation Regulation + Policy (87%); Executives (82%)

**Industry:** Trains (94%); Transportation + Warehousing (89%); Rail Freight (71%)

**Load-Date:** November 28, 2019

**End of Document**

[***Conte attacca: chi va con la Lega aspetterà anni per governare; Il colloquio***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K43F-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 13

**Length:** 622 words

**Byline:** Marco Galluzzo

**Highlight:** Il premier: «Sui responsabili vedremo, contano i numeri avuti in Aula» Gli equilibri I cambi di casacca? Certo non mi auguro altre frammentazioni della maggioranza

**Body**

AL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES

«Chi vuole scommettere su Salvini lo faccia pure ma dovrà aspettare alcuni anni, se c'è un gruppo di responsabili pronto a rafforzare il governo non lo so e lo valuteremo, ma di certo chi lavora con noi ha possibilità di governare e contribuire a fare le riforme, dare il proprio apporto, chi sta con Salvini no».

Giuseppe Conte, a margine del Consiglio ***europeo***, parla dei cambi di casacca, degli esponenti del Movimento che hanno aderito alla Lega ma anche di coloro che potrebbero puntellare l'esecutivo. Del resto non è prevedibile nulla, «io non voglio fare scenari futuri, se si dichiarano responsabili e si comportano come tali saranno i fatti a dimostrarlo, e poi faremo le nostre valutazioni, di sicuro non mi auguro altre frammentazioni della maggioranza».

Conte è comunque restio a entrare nel merito, e a proposito del recente dibattito sul Mes dice: «Non fatemi parlare oltre dei cambi di casacca, alla fine sia alla Camera che al Senato abbiamo avuto un riscontro numerico che è quello che conta. C'è stata una piena dimostrazione di coesione della maggioranza. Non entro nel merito della posizione dei singoli parlamentari». Dice ancora Conte, incontrando i cronisti prima della cena del Consiglio: «Non sono preoccupato per la tenuta del governo, e nel vertice di lunedì affronteremo non l'agenda dei prossimi anni, ma le questioni più urgenti, il maxiemendamento, il merito dei provvedimenti sulla giustizia e di altri nodi da sciogliere subito, ma non del cronoprogramma, quello lo faremo a gennaio quando sarà chiusa e approvata la legge di Bilancio».

Insomma Conte lavora a sminare, puntellare. Come sul Mes. Non solo ribadisce di essere al lavoro per modificare alcuni aspetti tecnici, ma assicura di farlo in linea con il Parlamento. La firma del Mes, di cui si discuterà stamattina, potrebbe slittare in realtà anche a giugno e comunque nella dichiarazione finale del Consiglio ***Ue*** potrebbe comparire un esplicito richiamo alle decisioni nazionali.

A Bruxelles si discute di clima e bilancio ***europeo***. Conte si batte per ottenere lo scorporo degli investimenti verdi dal patto di stabilità e crescita o almeno una «ampia» flessibilità. Ma è sulla Libia che il premier cercherà uno scatto sulla scena internazionale. Oggi vedrà Angela Merkel ed Emmanuel Macron - «ho chiesto io questo incontro» - per farsi promotori insieme di una posizione «***europea***» di fronte all'escalation e all'intervento della Turchia, in asse con la Russia. «Se entrano gli attori internazionali e la guerra si fa per procura, non si controlla più. È quello che sta succedendo: non c'è più limite alle risorse che arrivano e ai finanziamenti. Si moltiplicano i rischi, anche per l'Italia, era un rischio che avevo previsto».

Si parla anche della vicenda giudiziaria che ha colpito la fondazione Open di Renzi: «Sono state introdotte norme anche per rendere più trasparente ogni tipo di finanziamento ai partiti, di sicuro non tornerei al finanziamento pubblico, non mi sembra il caso, del resto oggi con i social la campagna elettorale si può fare con costi molto contenuti e alla portata di tutte le tasche».

Per il prossimo anno l'obiettivo è scalare la classifica della Banca Mondiale sul doing business , per questo «nel cronoprogramma avremo alcuni pilastri come la giustizia civile e penale, quella tributaria, ancora interventi su cantieri e investimenti e sulla burocrazia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

La parola

Si tratta di una delle istituzioni ***Ue***. Ne fanno parte i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'***Ue***, con il presidente del Consiglio ***europeo*** e il presidente della Commissione ***europea***. Ha il compito di stabilire delle linee generali ai quali gli organi dell'***Unione europea*** devono uniformarsi.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Politics (71%); ***European*** Union Regulation + Policy (67%); Criminal Offenses (64%); Economic Policy (62%)

**Industry:** Budgets (61%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***Cosa fai tu per l'ambiente ?***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K441-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 24

**Length:** 857 words

**Byline:** dalla nostra inviata a Madrid Sara Gandolfi

**Highlight:** Si chiude oggi a Madrid la Conferenza sul clima Ecco le azioni quotidiane di giovani, attivisti ed esperti per salvare il Pianeta

**Body**

La 25esima Conferenza delle parti sul clima (COP25) chiude oggi con pochi e timidi risultati. I negoziati tecnici per risolvere i punti in sospeso dell'Accordo di Parigi ieri erano ancora bloccati e se si arriverà a un compromesso sarà al ribasso. Tranne i «vulnerabili» e l'***Ue***, nessun Paese ha dato segno di voler innalzare le proprie «ambizioni», soprattutto i superinquinatori. Un gap enorme separa la politica da quello che chiedono i giovani.

Greta, ma anche i tanti attivisti ed esperti. A COP25 ne abbiamo sentiti alcuni, pur sapendo che nel 2019 dovrebbe ormai considerarsi superata la fase delle scelte individuali per risolvere questa crisi. Serve un impegno globale, come ha ricordato più volte il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. «Tu cosa fai per il clima nella vita di tutti i giorni?». È questa la domanda che abbiamo posto a giovani e meno giovani. A partire dal ministro italiano dell'Ambiente, Sergio Costa: «A casa mia, con la mia famiglia, faccio le classiche piccole azioni che può fare chiunque. La differenziata più spinta possibile. Quando mi lavo i denti, chiudo l'acqua quando non è necessaria. Spengo le luci ogni volta che lascio una stanza. Mangio molte verdure. E tante altre piccole cose, dal frigo non "sparato" al comprare sfuso. Con massima soddisfazione, da nonno, le mie due nipotine di 5 e 2 anni stanno già facendo la raccolta differenziata». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luisa Neubauer, 23 anni, è portavoce di FridaysForFuture Germania e consulente di Greta Thunberg. «Nella mia vita quotidiana - dice - mi incontro con giovani che vengono da tutto il mondo per costrui-re un movimento politico e fare pressione per cam-biare i sistemi che stanno provocando la crisi clima-tica». Cerca, insomma, di ispirare altri a unirsi al movimento. «E di togliere il velo a tutte le ingiustizie che stanno creando questa enorme crisi globale. Una crisi che è climatica ma anche di profonda ingiu-stizia sociale. Qui a Ma-drid, quando siamo scesi in strada, ho capito davve-ro il potenziale che abbia-mo». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Vanessa Nakate, 21 anni, attivista clima-tica dell'Uganda, si racconta: «Non mangio carne. Cerco di portare sempre con me la mia bot-tiglia di acqua, così evito quelle di plastica. Per la spesa uso la mia borsa, per non ricorrere mai al polie-tilene. Insegno ai miei fra-tellini a casa cosa significa cambiamento climatico, visto che non possono im-pararlo a scuola dove non viene insegnato». Da sola, ogni venerdì, sciopera per il clima: «E siccome in Uganda è vietato fare ma-nifestazioni, ora che sia-mo di più ci dividiamo in gruppi minuscoli. Ora ho iniziato uno sciopero per la Foresta del Congo. La polizia non mi ha mai ar-restato, ma ha minacciato di farlo». © RIPRODUZIONE RISERVATA

«sono studentessa in Biologia e ho ca-pito che scendere in piazza serve molto, ma ancor più importante è il nostro impegno quotidiano». Quello di Fede-rica Gasbarro, 24 anni, membro di Fridays-ForFuture Roma impegnata in congressi e in-contri nelle scuole, passa davvero dai gesti di tutti i giorni. La spesa al supermercato? «Il più possibile alla spina o prediligendo cibi che hanno pochissimo packaging». La vita all'uni-versità? «Uso evidenziatori a matita, prendo appunti sul pc, porto con me posate ecofrien-dly e conservo i cibi in contenitori o materiali non di plastica». Più difficile è essere green nella cosmetica: «Ma anche in quell'ambito ci sono già diverse soluzioni in commercio. Un professore di ecologia mi disse che l'economia gira attorno alle richieste di chi compra. In quanto consumatori, studiando il problema, abbiamo l'enorme capacità di dirigere il mercato». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Daiara Tukano vive in Brasile, al confine col Venezuela, e fa parte della nazione indigena dei Tukano. «Coordino una radio, studio i movimenti indigeni nel mondo. Stiamo subendo gravissimi attacchi da parte di minatori clandestini», dice. «Lavoro forzato, violenza sessuale, traffico di esseri umani, malattie, depressione, alcolismo, suicidio. Lottare per il clima significa combattere contro tutto questo. La biodiversità ambientale è connessa a quella culturale, vogliamo condividere la conoscenza per dare un futuro alle prossime generazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUXELLES (i.c.) I capi di Stato e di governo dell'***Unione europea*** hanno trovato un primo accordo politico sul progetto di interventi sul clima per la neutralità carbonio entro il 2050. Lo ha annunciato poco prima dell'una di notte il neo presidente del Consiglio ***europeo***, il belga Charles Michel, dopo molte ore di contrastate trattative. Il problema principale è stata l'opposizione di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, che ancora dipendono molto dall'energia prodotta dal carbone e chiedono aiuti ***Ue*** miliardari come incentivo per la transizione. Secondo Merkel, «solo la Polonia ha deciso di non impegnarsi oggi, lo farà a giugno dell'anno prossimo». La Repubblica Ceca sarebbe stata convinta con aperture sulla possibilità di utilizzare ancora l'energia nucleare. Il prossimo passaggio sarà definire gli investimenti per questo accordo «Verde» quando sarà concordato il nuovo bilancio ***Ue*** 2021-2027.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Environment + Natural Resources (94%); Climatology (88%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***Trionfa Johnson, Brexit più vicina; Elezioni nel Regno Unito Lo spoglio nella notte, ma secondo i primi dati il premier avrebbe in Aula un margine di 86 seggi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K42H-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1

**Length:** 133 words

**Byline:** Luigi Ippolito

**Highlight:** Gli exit poll: larga maggioranza ai conservatori, uscita rapida dalla ***Ue***. Sconfitta di Corbyn

**Body**

S econdo gli exit poll sarebbe un vero trionfo quello dell'attuale premier conservatore Boris Johnson (368 seggi) sul laburista Jeremy Corbyn (191). Maggioranza schiacciante. Gli inglesi

vogliono la Brexit. Vola la sterlina. Lo spoglio

nella notte.

Le lunghe file ai seggi

I seggi si sono aperti ieri mattina alle sette (ora locale), in 650 collegi tra Inghilterra, Galles,

Scozia e Irlanda del Nord. E si è votato fino alle 22, le 23 in Italia. Lunghe file anche perché queste sono considerate le elezioni più importanti della storia recente del Regno Unito. Decideranno

la Brexit, il futuro del Paese e in qualche modo

anche quello dell'intera ***Unione Europea***.

Un voto al freddo

Anche questo un evento eccezionale, visto che in Gran Bretagna non si tenevano elezioni nel mese di dicembre addirittura dal 1923.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Lobbying (71%); ***European*** Union (64%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***Il cda di Telt dà il via alla fase finale dei lavori; Torino-Lione***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K48N-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

TORINO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** TORINO; Pag. 11

**Length:** 327 words

**Byline:** G. Guc.

**Highlight:** Lato Italia Vale 40 milioni il contratto di Chiomonte e riguarda le nicchie

**Body**

Riunito in videoconferenza tra Roma e Parigi, alla presenza del capo della direzione generale della mobilità e dei trasporti dell'***Unione europea***, Jean-Louis Colson, il consiglio di amministrazione di Telt ha dato ieri il via libera alla fase finale della gara per il nuovo tunnel di base del Moncenisio. La società italofrancese per la realizzazione della Torino-Lione ha autorizzato l'invio dei capitolati per i lavori di completamento dell'opera in Francia (per un valore di 2,3 miliardi di ***euro***) e l'assegnazione dell'appalto delle nicchie nella galleria di Chiomonte, come anticipato ieri in occasione della Commissione intergovernativa Italia-Francia.

Il contratto per Chiomonte, del valore di 40 milioni di ***euro***, sarà affidato ad un raggruppamento italofrancese che realizzerà, in 19 mesi, 23 nicchie di interscambio (profonde 3 metri, e lunghe da 30 a 40) nella galleria esistente per c onsentire il transito dei mezzi di cantiere. Il cunicolo della Maddalena è nato con finalità geognostiche e ora sarà così trasformato in via di servizio e ventilazione per il tunnel di base. Per la pri ma volta, poi, in applicazione del «patto del territorio», l'attribuzione dell'appalto ha tenuto conto nel punteggio tecnico delle clausole ambientali e sociali per la migliore gestione della logistica della manodopera in favore della tutela dei territori. In parallelo proseguono i lavori sui cantieri della sezione transfrontaliera della Torino-Lione. A Saint-Martin-La-Porte, conclusi i primi 9 chilometri del tunnel di base, va avanti lo scavo con il metodo tradizionale. A Saint-Jean-de-Maurienne, poi, avanzano i lavori preparatori alla costruzione del polo intermodale per la stazione. E a Saint-Julien-Montdenis e Villargondran, il consolidamento delle dighe di protezione lungo il fiume Arc è in corso, mentre è già stato realizzato più di un terzo dei lavori di costruzione dell'imbocco Ovest del tunnel di base che terminerà nel 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Purchasing + Procurement (94%); Contracts + Bids (81%)

**Industry:** Heavy + Civil Construction (77%); Road + Bridge Construction (74%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***Tonfo di Corbyn, il marxista che non voleva governare; Primo piano Il voto in Gran Bretagna***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K42Y-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 5

**Length:** 402 words

**Byline:** Paola De Carolis

**Highlight:** «Dovrei vivere a Downing Street?». Nel partito cresce la rivolta Campagna monca Ha parlato sempre di Stato sociale ma mai di Brexit e non ha fermato l'antisemitismo Labour

**Body**

LONDRA Il 31 ottobre Jeremy Corbyn aveva presentato il programma del partito laburista con una promessa, quella di unire il Paese, e una domanda: «Da che parte state?». Il Regno Unito ieri ha risposto. Non dalla sua. La sconfitta dei laburisti avvicina le sue dimissioni. Il partito tradizionalmente vicino alla working class ha perso anche in zone come Blyth Valley, laburista dal 1950. Il cosiddetto muro rosso del nord Inghilterra è crollato. I deputati del Labour hanno cominciato a rompere le file. Lo stesso John McDonnell, cancelliere dello scacchiere del governo ombra, ha indicato che il partito va ricostruito: «È un disastro».

Mercoledì, prima della chiusura della campagna elettorale, Corbyn aveva attraversato il Regno Unito: 750 chilometri di strada da Glasgow all'East End di Londra. «Vi porto un messaggio di speranza», aveva detto alla folla. Negli ultimi comizi aveva ricordato le priorità del Labour: il sistema sanitario, l'assistenza sociale, la nazionalizzazione dei trasporti, la scuola pubblica, togliere ai ricchi per dare ai poveri. E la Brexit? Neanche un accenno.

È qui il controsenso di un politico che da una parte è stato capace di mobilitare i giovani - con il youthquake , ovvero il terremoto dei ragazzi del 2017 - e dall'altra non ha saputo cogliere un'opportunità d'oro, conducendo una campagna priva di passione. Di fronte a un premier populista, disposto a uscire dall'***Unione europea*** senza accordo, privilegiato, odiato anche da tanti conservatori, non ha raccolto gli elettori alla ricerca di un'alternativa accettabile.

I suoi più stretti collaboratori lo descrivono come ostile ai compromessi. L'ideologia di Corbyn è rimasta cristallizzata al marxismo conosciuto nel periodo formativo, dopo il liceo. Se da una parte ha instinti da leader - ha compreso subito la necessità di far visita alle vittime dell'incendio Grenfell - dall'altra non vede priorità lampanti, come quella di sanare l'antisemitismo all'interno del suo partito e soprattutto di prendere una posizione chiara sull'***Europa***.

«Sono pronto a diventare primo ministro», aveva promesso durante la campagna elettorale. Ma c'è chi, tra i fedelissimi, dubita che Corbyn abbia mai avuto fame di potere e ricorda un incontro tra consiglieri per stabilire, in caso di vittoria, le modalità di un trasferimento a Downing Street. «Non posso restare a Islington?» avrebbe chiesto il leader laburista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (86%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***Boris stravince la scommessa E adesso via dall'Europa; Secondo gli exit poll i conservatori del premier uscente hanno conquistato 368 seggi Un risultato che avvicina i tories al record di Margaret Thatcher. Batosta per i laburisti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K42T-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 2.3

**Length:** 419 words

**Byline:** Paola De Carolis

**Body**

LONDRA Boris Johnson aveva indetto le elezioni alla ricerca di un mandato chiaro sulla Brexit. Una scommessa che è riuscita. Stando agli exit poll, i conservatori hanno vinto in modo chiaro e storico, aggiudicandosi 368 seggi, ovvero un incremento di 51 deputati che porta Johnson a una maggioranza di 86 e a un passo dal record di Margaret Thatcher.

Se sanare le profonde divisioni che la decisione di uscire dall'***Ue*** ha creato era una priorità, il voto di ieri ha dato chiare indicazioni su come procedere. Per i laburisti si tratta di una sconfitta schiacciante, che mette in serio dubbio la leadership di Jeremy Corbyn. 191 seggi, ovvero 71 in meno dello scorso parlamento, un risultato peggiore ancora di quello di Michael Foot nel 1983 e la perdita di comunità di ex minatori, come Blyth Valley, che aveva sempre votato Labour. I liberal democratici conquistano un seggio in più (13 in totale) ma la leader Jo Swinson rischia di non essere rieletta.

Il desiderio di chiudere il capitolo Brexit ha vinto su tante preoccupazioni. La frustrazione di tre anni di stallo dal referendum sull'***Europa*** ad oggi si è tradotta in un voto a favore dei conservatori e di un primo ministro determinato a siglare il divorzio dall'***Ue*** a tutti i costi. I problemi da affrontare rimangono numerosi. La Scozia minaccia la secessione. I nazionalisti dell'Snp avrebbero conquistato 55 deputati, un aumento di 20. Diventano una forza notevole nel parlamento di Westminster. A livello nazionale le comunità soffrono. Il 33.6% dei bambini del Regno vive sotto la soglia della povertà. Mancano i fondi per pagare gli insegnanti, la luce e il riscaldamento. I genitori sono stufi di sentire da Westminster che gli investimenti statali nella scuola pubblica sono ai massimi storici. I medici generalisti combattono contro la necessità di visitare i pazienti in 12 minuti.

Johnson ha promesso di trasformare con la Brexit la posizione del Regno Unito nel mondo. Lasciare l'***Ue*** sarà il primo passo di una rinascita economica basata su nuovi accordi internazionali. A Brexit completata, verrà il momento di intervenire sul resto: la sanità, le scuole, le comunità rurali in difficoltà, il degrado delle città. Potrà farcela? La strada, nonostante il risultato, è in salita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli exit poll

368

191

conquistati dai conservatori guidati dal premier uscente Boris Johnson. La maggioranza assoluta inizia a 326

ottenuti dai laburisti di Corbyn: un risultato peggiore delle previsioni. Nel Parlamento uscente il Labour aveva 242 seggi

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Lobbying (81%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***«Il vecchio mondo è finito: nessuno sa come sarà il nuovo»; Lo storico Donald Sassoon***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K430-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 5

**Length:** 710 words

**Byline:** dal nostro corrispondente a Londra Luigi Ippolito

**Highlight:** Nazionalismo Il Regno Unito non ha mai avuto una visione positiva dell'***Europa***. E il nazionalismo crescerà

**Body**

«S iamo di fronte a una crisi grave perché non c'è una risoluzione possibile. Con la vittoria di Boris Johnson andremo incontro ad altri dieci anni di trattative sulla Brexit ».

È pessimista Donald Sassoon, storico fra i più noti in Gran Bretagna, allievo di Eric Hobsbawm e autore di saggi sulla storia ***europea*** e italiana. «Per questo - continua - ho intitolato il mio ultimo libro Sintomi morbosi , riprendendo una famosa frase di Gramsci. Sappiamo che il vecchio mondo è morto ma non abbiamo la più pallida idea di cosa succederà domani. E in questa fase intermedia si manifestano quei sintomi morbosi: l'ascesa di Boris Johnson è uno di essi».

Il punto in cui ci troviamo - con la Gran Bretagna incerta sul suo ruolo in ***Europa*** e una opinione pubblica polarizzata - è frutto di una traiettoria storica inevitabile o di una serie di errori?

«Sono d'accordo sul fatto che è la crisi più grave dalla fine della Seconda guerra mondiale: più di Suez e più della decolonizzazione. È frutto di un errore incredibile da parte di David Cameron: perfino il suo libro di memorie è noioso, non emerge come una persona brillante né intelligente, è stato uno dei premier peggiori della nostra storia. Ha indetto il referendum per sistemare questioni interne ai conservatori e per la paura di Farage. Detto questo, va però spiegato perché il 52 per cento degli elettori ha votato per uscire dalla ***Ue***. Metà del Paese ha votato per la Brexit a causa delle paure connesse all'immigrazione: ma l'***euroscetticismo*** è stato in aumento da vent'anni, abbiamo pagato il fatto che la Gran Bretagna non si è mai considerata pienamente parte dell'***Europa***. Anche uno come Blair ha visto la ***Ue*** come un club dal quale ottenere il massimo e dare il minimo, rimanendo fuori da quasi tutto. Non c'è mai stata una visione positiva dell'***Europa***».

E mai nessuna adesione ideale.

«Assolutamente mai. Siamo entrati in ***Europa*** perché avevamo difficoltà economiche: ma è un Paese che è sempre stato un po' ***euroscettico***. È per questo che Cameron non avrebbe dovuto fare il referendum».

Questo atteggiamento ambivalente si spiega con l'eccezionalismo britannico?

«Assolutamente sì. Ma anche i francesi si sono sempre considerati eccezionali. Questo perché entrambi erano potenze imperiali nell'Ottocento: ma la Francia ha interpretato il suo eccezionalismo come la missione di fare l'***Europa*** sotto condizioni francesi. La Gran Bretagna invece ha visto il suo come un programma mondiale».

Dunque la Gran Bretagna è sempre stata ***europea*** solo fino a un certo punto.

«In realtà è sempre stato difficilissimo definire l'***Europa***: dove comincia e dove finisce? La stragrande maggioranza degli inglesi ha molta affinità con l'***Europa***. Ma l'inglese è parlato in America, Australia, Canada, Nuova Zelanda: esiste una anglosfera che non trova equivalenti».

La Brexit ha fatto emergere il nazionalismo inglese: era qualcosa di dormiente o è stato creato adesso?

«La tradizione era piuttosto quella di un nazionalismo britannico, che comincia nell'Ottocento come tutti i nazionalismi ***europei***. Il nazionalismo inglese cresce in questi anni ma non era mai molto forte, la maggior parte della gente non sapeva neppure che ci fosse una bandiera inglese, quella con la croce di san Giorgio. Ma è qualcosa che continuerà a crescere anche a causa del nazionalismo delle altre regioni che fanno parte del Regno Unito».

Un nazionalismo inglese che Boris ha cavalcato.

«I conservatori non hanno molta scelta perché non esistono in Irlanda del Nord, saranno eliminati o quasi in Scozia e in Galles sono sempre stati deboli: dunque devono vincere in Inghilterra, che è il loro feudo. E questo nazionalismo andrà avanti».

La conseguenza è il rischio di smembramento del Regno.

«Un rischio molto concreto. I conservatori hanno un'ambivalenza di fondo: perché dicono di essere i veri unionisti, ma senza la Scozia e l'Irlanda del Nord avrebbero il predominio assoluto in Inghilterra».

C'è chi prevede un futuro per la Gran Bretagna sul modello del Canada.

«Non credo, è una visione ottimista, io sono più pessimista. Il nostro vicino non è una ***Europa*** forte e centralizzata come lo è l'America: non sappiamo bene cosa succederà sul Continente, in Italia, Grecia, Germania, Francia. Ogni settimana si aggiungono nuovi sintomi morbosi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Economic Growth (64%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***«Ora che non ha ostacoli potrebbe sorprendervi con il suo volto moderato»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K42V-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 2

**Length:** 511 words

**Byline:** dal nostro corrispondente Luigi Ippolito

**Highlight:** Emmott: il Paese vuole chiudere la questione ***europea***

**Body**

Londra Boris Johnson ha impostato tutta la sua campagna sullo slogan «Get Brexit Done», portiamo a termine la Brexit. È un messaggio che è passato, Mr Emmott?

«Sì, la sua chiarezza ha trovato risonanza nell'opinione pubblica - spiega l'ex direttore dell' Economist Bill Emmott -. Ciò che semmai non è passata è stata l'immagine di primo ministro competente, di vero leader: anche se il messaggio era chiaro, il suo comportamento lo ha contraddetto. È per questo che alla fine erano emersi i dubbi: la sua ultima settimana di campagna elettorale era andata molto male».

Anche il Labour però scontava un problema simile.

«Sì, hanno avuto la stessa difficoltà. Sulla Brexit sono rimasti molto vaghi, ma il loro programma economico è risultato popolare: tuttavia anche loro hanno scontato un leader, Jeremy Corbyn, non credibile».

Quanto erano riusciti, i laburisti, a spostare l'attenzione degli elettori dalla Brexit ai temi sociali a loro più congeniali?

«Hanno avuto successo nel cambiare la prospettiva. La campagna elettorale era cominciata tutta sulla Brexit ma poi i sondaggi hanno evidenziato uno spostamento dell'attenzione sul servizio sanitario, sulle diseguaglianze e cose simili».

Dunque la Brexit non è al primo posto delle preoccupazioni per i britannici?

«La realtà che queste elezioni ha evidenziato è che agli elettori non importa molto della Brexit: la maggioranza è indifferente rispetto alla questione ***europea***. La priorità è mettersela alle spalle, ma poi basta. È per questo che i conservatori rischiavano di essere vulnerabili».

Forse anche per questo i liberal-democratici sono andati incontro a un insuccesso.

«Il loro è stato il grande fallimento di queste elezioni. In teoria dovevano avere una grande opportunità, come partito risolutamente opposto alla Brexit. Ma la leader, Jo Swinson, ha commesso grandi errori: a partire dall'intenzione di voler annullare la Brexit senza neppure passare dall'approvazione popolare».

Cosa succederà con una maggioranza conservatrice così ampia?

«Andremo rapidamente a una ratifica dell'accordo sulla Brexit, dopo di che penso che Johnson adotterà una posizione moderata nelle trattative per le relazioni future con la ***Ue***: andremo verso una soft Brexit perché il premier non deve dar conto agli ultrà ***euroscettici***, fautori invece di una Brexit dura. Solo se avessero avuto un peso preponderante avremmo richiato un a hard Brexit ».

Pare che a Bruxelles facessero segretamente il tifo per Boris...

«Il punto di vista della ***Ue*** è chiaro. Un risultato netto per loro era la cosa migliore, una maggioranza conservatrice produce una situazione chiara: in primo luogo un calendario rapido per le fasi successive dalla Brexit. Per gli ***europei***, il grande problema era l'incertezza politica che aveva dominato a lungo in Gran Bretagna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Lo slogan

«Se vuoi la Brexit vota per i Tories». È questo il senso dello slogan della campagna del premier britannico Boris Johnson per queste elezioni anticipate. Tuttavia non è detto che il premier britannico riesca a mantenere la promessa e la scadenza del 31 gennaio

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (86%); ***European*** Union (71%); Wiretapping (68%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***La forza di Boris***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K42X-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 558 words

**Byline:** Aldo Cazzullo

**Body**

L '***Europa*** perde Londra, stavolta davvero. La più antica democrazia del mondo era entrata nel labirinto la notte del 23 giugno 2016. Tre anni e mezzo di trattative e ripensamenti; un'elezione anticipata che non aveva risolto nulla; la caduta di Theresa May; l'avvento di Boris Johnson. La vera notte della Brexit è questa. E se sarà confermato l'exit-poll che dà 368 seggi (su 650) ai conservatori, allora il premier potrebbe avere maggiori margini di manovra: anche per negoziare un'uscita soft, che garantisca i diritti dei lavoratori stranieri e la libertà degli scambi commerciali.

Boris Johnson aveva puntato tutto sulla Brexit, per queste storiche elezioni. Ha vinto. Il suo vantaggio su Jeremy Corbyn è netto, più del previsto. I laburisti crollano rispetto al 2017. Tengono i distretti della capitale, ma perdono quelli del Nord impoverito, favorevoli all'uscita dall'***Europa***. Il voto conferma che la sinistra non può credere di riconquistare il voto popolare con le ricette del passato: tasse, confische, nazionalizzazioni. Un monito anche per i democratici americani, tentati da leader - come Elizabeth Warren e Bernie Sanders - della stessa generazione e con idee analoghe a quelle di Corbyn.

I l aburisti sapevano di non poter vincere, ma contavano di trovare alleati in Parlamento: i separatisti scozzesi, che chiedevano un nuovo referendum per l'indipendenza; e i liberaldemocratici, che invece avrebbero voluto rivotare sulla Brexit. Tutto troppo complicato.

La notte elettorale britannica è sempre uno spettacolo: la Bbc si collega con i collegi più remoti, i candidati con la coccarda azzurra dei Tories, rossa del Labour, gialla dei Libdem, blu del Brexit Party si offrono impettiti allo sguardo dei telespettatori, gli sconfitti applaudono l'eletto che magari ha prevalso per poche decine di voti. Ma non è soltanto un rito bello. È anche utile. Il sistema maggioritario funziona. Quando si vota anche qui con il proporzionale, per le elezioni ***europee***, la partecipazione cala e il voto si frammenta. Le elezioni politiche polarizzano, inducono alla decisione, individuano un vincitore.

Il Regno Unito ha scelto un leader. Discutibile, inaffidabile, istrionico; ma un leader. Prima che dei conservatori, è la vittoria di Boris Johnson. Nel resto d'***Europa*** la democrazia fatica a decidere. In Spagna si è votato quattro volte in quattro anni. In Germania la Grande Coalizione vacilla, e la Merkel pure. La Francia sciopera contro Macron. Dell'Italia meglio tacere per carità di patria. Si incrociano gli esiti dolorosi di tre grandi crisi: economica, migratoria, e della costruzione ***europea***. Israele, l'unica democrazia del Medio Oriente, si prepara alle terze elezioni in meno di un anno. E quando la democrazia balbetta, allora sono soltanto le dittature - o le democrature russa e turca - ad alzare la voce.

Londra va in controtendenza. E scommette sull'addio a Bruxelles. A questo punto l'***Europa*** ha due strade. Fermarsi all'unione monetaria. Oppure accelerare sulla via federalista, senza il freno che il Regno Unito ha sempre rappresentato. In questi anni Londra è stata con un piede dentro l'***Ue*** e l'altro fuori. Non riconosceva né Schengen né Maastricht. Ha avuto più vantaggi che svantaggi; ma è una vicenda che questa notte relega al passato. Ormai il dado è tratto. La storia dirà se la scelta è stata giusta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Economic Growth (69%); Foreign Policy (67%); ***European*** Union (64%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***Lagarde: salva-Stati per la stabilità Usa-Cina:«Intesa sui dazi vicina»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K44J-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 31

**Length:** 516 words

**Byline:** Danilo Taino

**Highlight:** Debutto della presidente Bce. Il tweet di Trump sulla distensione nel commercio globale

**Body**

FRANCOFORTE Un po' di falsa modestia, ieri, nel debutto della presidente della Bce Christine Lagarde davanti ai mercati. «Quando non saprò rispondere a qualcosa vi dirò che non lo so», ha detto in apertura della sua prima conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio dei Governatori. In realtà ha risposto a tutte le domande, politiche o tecniche che fossero, chiara e rilassata. Anche sulle questioni più specifiche.

A una domanda sulle polemiche italiane legate al Mes ha per esempio detto che «il Meccanismo ***europeo*** di Stabilità è appunto a garanzia della stabilità, non è affatto inteso per danneggiare o colpire alcun membro dell'***Eurozona***». Se fosse stato in essere al tempo della crisi greca - ha aggiunto - «saremmo stati molto più capaci di risolverla velocemente». E ha rafforzato il concetto: «È fuorviante pensare che sia rivolto contro qualche Paese». La neopresidente della Bce ha definito «un grande progresso» il fatto che la Banca d'Italia sia meno chiusa all'ipotesi di limitare nei bilanci delle banche le quote di titoli dello Stato di appartenenza: altra questione delicata per l'Italia, la cui soluzione è fondamentale per trovare un accordo per un sistema di garanzia dei depositi bancari ( il completamento dell'Unione bancaria).

In termini di politica monetaria, il Consiglio ha confermato le misure in essere volute da Mario Draghi: tassi negativi dello 0,5% per i depositi delle banche presso la Bce e acquisti di titoli sui mercati per 20 miliardi al mese. Soprattutto, Lagarde ha voluto parlare della «revisione strategica» delle politiche: qualcosa che l'ultima volta è stata fatta nel 2003, «e dunque non è inusuale farla», e che la presidente intende iniziare a gennaio per finire entro il 2020. «Dev'essere comprensiva, rivoltare ogni pietra». L'unica cosa non in discussione sarà il mandato statutario: il mantenimento della stabilità dei prezzi. «Ma il modo in cui raggiungerla sarà interamente discusso e saranno considerati l'impatto dei cambiamenti tecnologici, il cambiamento del clima, le disuguaglianze». E nella «strategic review» saranno sentiti non solo i banchieri centrali ma gli accademici, i parlamentari, i rappresentanti della società civile. Aprire la discussione non è esente da rischi. Anzi. Alcuni governatori, come Jens Weidmann della Bundesbank, hanno già criticato l'idea di mettere il clima tra gli interessi della Bce: è questione che, democraticamente, spetta alla politica, sostengono. L'invito di Lagarde ai governi che hanno un surplus di investire di più non è apprezzato in molte capitali. Una revisione interessante, insomma, guidata né da un falco né da una colomba: «Mi sento più una civetta», ha sorriso ieri la presidente.

Nel pomeriggio, un tweet di Donald Trump ha acceso le Borse e le speranze del commercio globale:«Un grande accordo con la Cina è vicino. Loro lo vogliono, e anche noi». Secondo diverse fonti le parti avrebbero già raggiunto «un accordo di principio». La svolta arriva in vista del 15 dicembre quando avrebbero dovuto scattare dazi Usa su 156 miliardi di dollari di made in China.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Central Banks (94%); National Debt (89%); Politics (77%); Public Debt (73%); Economic Conditions (65%); Inflation (65%); Heads Of State + Government (64%); Monetary Policy (63%)

**Industry:** Budgets (75%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***Leader in tv, cos'è cambiato Cresce Meloni, premier giù Il leghista cala ma è in testa; Con il nuovo governo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K43C-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 12

**Length:** 618 words

**Byline:** G. A. S.

**Body**

Il potere logora chi appare meno o chi appare troppo? La risposta alla domanda che gioca sulla celeberrima battuta di Giulio Andreotti non è facile. Conviene o no, oggi, essere il più possibile presenti in televisione come immaginavano un tempo Silvio Berlusconi e quanti avrebbero voluto essere al posto suo? E quanto è legato il consenso, col seguito di voti, ai passaggi televisivi? Mah...

Il passaggio dal governo gialloverde a quello giallorosso, stando all'osservatorio Mediamonitor.it sulle principali tv nazionali (Rai, Mediaset, La7, SkyTg24), non è di facile lettura. Anzi. Conferma però quanto le televisioni siano esposte a ogni refolo di vento. E pronte a cambiare rotta in fretta appena Eolo soffia da un'altra parte.

Mediamonitor ha diviso gli ultimi sei mesi in due periodi distinti. Di qua gli ultimi tre mesi dell'esecutivo Conte I (dal 4 giugno al 3 settembre 2019), di là i primi tre mesi del Conte II (dal 4 settembre al 4 dicembre) dopo la svolta seguita allo strappo ferragostano di Matteo Salvini e della Lega. Al centro del monitoraggio Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Luigi Di Maio, Matteo Renzi, Silvio Berlusconi, Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Roberto Gualtieri e Roberto Speranza.

Risultati? Schizzano all'insù nelle presenze, e questo era in qualche modo prevedibile, quelli che prima erano un po' defilati perché stavano in ***Europa*** o ai margini del dibattito politico quotidiano. Su tutti il ministro della Salute Roberto Speranza (+113,8% di citazioni) e il responsabile dei Beni culturali e del turismo Dario Franceschini (+136,6%). Tutti e due polverizzati, però, nel confronto con Roberto Gualtieri che, ignorato dalle tv pubbliche e private quando stava a Bruxelles come presidente della Commissione per i problemi economici e monetari dell'***Europarlamento***, ha fatto segnare nei suoi primi tre mesi un aumento di visibilità pari a 22 volte quella di prima. Con una punta su SkyTg24 del 2.892%. Imbattibile.

Dietro di loro, spiega il dossier, il cambio di governo sembra aver tolto visibilità a tutti: «A Matteo Salvini (-27,9%) passato all'opposizione ma anche a Luigi Di Maio (-20,8%) che sconta il fatto di non essere più vicepremier e al segretario del Pd Nicola Zingaretti (-19%). È in debito di citazioni pure il capo del governo Giuseppe Conte: -15,4% rispetto a quando guidava l'esecutivo gialloverde».

Sia chiaro: non si parla di consenso né di intenzioni di voto. L'unità di misura, in questo caso, è solo la presenza televisiva. E qui, spiega Mediamonitor.it, risultano in calo quasi tutti i personaggi sotto osservazione tranne due. Giorgia Meloni e Matteo Renzi. La prima «avanza del 58,8% anche per via del meme tormentone Io sono Giorgia »: fino a ieri 7.538.370 visualizzazioni. Al punto che i due autori anonimi Mem & J («creatori di musica tamarra, trash, fatta da gente che non sa cantare») si dicono sbalorditi: «L'intento era ironico, voleva essere una presa in giro, anche se ha generato un effetto (simpatia) che non ci aspettavamo».

Il secondo, fondatore di Italia viva, «ha fatto registrare un incremento delle citazioni di quasi 10 punti percentuali (+9,7%)» ma non solo per essere stato tra i protagonisti della formazione del governo Conte bis, ma anche perché «oggetto di indagini sulla sua Fondazione Open». E lì torniamo: vale davvero, in questi casi, il detto «bene o male, purché se ne parli»?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Il video

Durante il comizio del centrodestra a Roma, la leader di Fratelli d'Italia aveva gridato: «No a genitore uno e genitore due... Io sono Giorgia, sono una donna, una madre e cristiana...». Le frasi di Meloni sono diventate un tormentone web e ciò ha contribuito alla sua popolarità

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (78%); Conferences + Conventions (78%); Immigration (78%); Riots (71%); Families + Children (63%); Surgery + Transplantation (61%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***PERCHÉ LA FRANCIA HA LO SCIOPERO FACILE; Risponde Aldo Cazzullo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K44B-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTERE AL CORRIERE; Pag. 29

**Length:** 419 words

**Body**

Caro Aldo,

e se, a prescindere dai francesi in piazza, sulle pensioni avesse ragione Macron? Riformare il sistema previdenziale in forma universalistica non è quello di cui dovremmo iniziare a discutere anche noi in Italia? Capisco quanto possa essere «indigesto» mettere in discussione certi diritti acquisiti, compresi quelli «dubbi», ma le cose cambiano. Al punto che oggi come oggi proprio i diritti acquisiti andrebbero considerati incostituzionali per il loro accentuare le disuguaglianze sociali e generazionali che si stanno ogni giorno di più evidenziando! Mario Taliani, Noceto

Caro Mario,

c erto che sulle pensioni ha ragione Macron. La vita media è aumentata in tutto l'Occidente; in compenso sono diminuite le nascite. Il risultato è che la società invecchia, e per rendere sostenibili i sistemi pensionistici occorre lavorare più a lungo, oltre ad affiancare forme di previdenza privata a quella pubblica. I regimi speciali come quello dei ferrovieri francesi sono chiaramente indifendibili. Però, gentile signor Taliani, le rivolte che periodicamente scuotono la Francia non si spiegano soltanto con la difesa di privilegi corporativi. Coloro che non possono scioperare talvolta delegano la propria protesta e la propria rabbia contro chi può farlo.

Ricordo il grande sciopero del dicembre 1995, proprio contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Jacques Chirac e dal suo primo ministro Alain Juppé. I manifestanti godevano di un certo sostegno popolare, anche da parte degli «usagers», degli utenti che dovevano andare al lavoro a piedi, in bicicletta o su uno dei bateaux-mouches requisiti per portare i parigini lungo la Senna. Non a caso alla fine Juppé dovette fare in sostanza retromarcia. Fu «la prima rivolta contro la globalizzazione», come la definì con il consueto acume Edgar Morin. Ora il problema tocca a Emmanuel Macron. Che in questo momento non ha avversari credibili. Se si votasse domani, sarebbe rieletto. Ovviamente Macron ha interesse ad avere una Marine Le Pen forte: sa che al ballottaggio la batterebbe ancora. Ma offrendo il petto, esponendosi molto, in un rapporto verticista con la società francese, il presidente qualcosa rischia. È bravissimo a prendersi la scena della diplomazia internazionale, a occupare gli spazi che in ***Europa*** sta lasciando una Merkel declinante; ma ha già dimostrato di faticare a «sentire» la Francia profonda, quella che non usa il car sharing o il monopattino caro ai bo-bo parigini, ma il vecchio scassato diesel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Social Security (94%); Pensions + Benefits Law (88%); Politics (80%); ***European*** Union (63%); Funds + Investment Trusts (63%); Aging (62%); Law + Legal System (62%); Riots (62%); Senior Citizens (62%)

**Industry:** Nuclear Energy (69%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***Visto da Servillo: «Il francese ama fare le rivolte Ma poi viene a teatro a piedi»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XR6-S1M1-JDMV-K43M-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

13 dicembre 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 15

**Length:** 489 words

**Byline:** Stefano Montefiori

**Highlight:** L'attore in scena durante le proteste L'eredità rivoluzionaria Mi sembra che queste giornate vengano da lontano: amano lo zolfo della piazza

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PARIGI La città è paralizzata dalle proteste eppure qualcosa va avanti. Il teatro dell'Athénée è una delle poche sale rimaste aperte anche in questi giorni di scioperi, e c'è chi si mette in cammino per ore pur di vedere l'italiano Toni Servillo portare in scena (fino a domani sera) «Elvira», le lezioni su Molière del grande attore e regista francese Louis Jouvet, «che morì in questo teatro, come Molière alla Comédie Française», dice Servillo. Lo incontriamo nella magnifica platea, poco prima dell'inizio dello spettacolo.

Come vive in questi giorni di Parigi bloccata?

«Prima di partire, la scorsa settimana, eravamo tutti piuttosto scoraggiati, pensavano che gli spettatori non sarebbero riusciti ad arrivare. Invece ogni sera ci sono in media 400 persone, quasi il tutto esaurito come nel 2017, quando portammo in scena "Elvira" per la prima volta».

È sorpreso?

«In questa situazione, senza mezzi pubblici e con i taxi bloccati negli ingorghi, che centinaia di persone si ostinino sotto la pioggia a raggiungere il teatro mi pare notevole. Credo che nei momenti di crisi il teatro offra una straordinaria sensazione di conforto. Offre il rifugio della vicinanza, dell'intelligenza e della bellezza rispetto a ciò che appare caotico e indecifrabile. Anche ad Atene nel 2012, quando giravo con Theo Angelopoulos che purtroppo poi venne investito sul set e morì, eravamo al culmine della crisi in Grecia ma teatri e cinema erano pieni».

Che pensa delle proteste?

«Non mi azzardo a giudicare questo movimento in particolare, ma in questi giorni ho fatto incontri importanti, per esempio all'Istituto italiano di Cultura, e sono stato invitato dal rettore della Sorbona, Gilles Pecout, a tenere una lezione davanti ai ragazzi sul rapporto tra italiani e francesi. Ho letto un testo di André Gide, "A Napoli", dove Gide fa un parallelo tra italiani e francesi. Degli italiani dice che sono dei grandi costruttori, e dei francesi dice invece che sono dei distruttori».

Francesi distruttori?

«Nel senso che da Voltaire a Rousseau a Diderot i francesi intervengono criticamente sulle forme date, inserendo nella realtà il dubbio illuministico. Distruttori in quanto capaci di mettere in discussione la realtà. Mi sembra che queste giornate siano eredità di qualcosa che viene da lontano, dalla Rivoluzione francese in poi. Il francese ama lo zolfo della piazza».

Come reagiscono i francesi nel vedere un grande attore italiano portare in scena Louis Jouvet su Molière?

«Di solito sono gelosi del loro repertorio, ma qui mi pare dicano "accidenti, doveva venire un italiano a ricordarci che abbiamo un gigante come Jouvet". Io ne sono felice perché è in questo modo che si fa l'***Europa***. La mia compagnia Teatri Uniti di Napoli co-produce questo spettacolo con il Piccolo teatro di Milano diretto da Sergio Escobar, che fa un enorme lavoro per tenere viva la tradizione internazionale del nostro teatro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Theater + Drama (94%)

**Load-Date:** December 13, 2019

**End of Document**

[***Huawei, il 5G europeo e i dubbi sull'ingresso di Von der Leyen; Il gruppo cinese***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XVD-9TC1-F13X-90PY-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 dicembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 41

**Length:** 202 words

**Byline:** M.Sab.

**Body**

Aumentano le resistenze alla penetrazione del colosso tlc cinese Huawei nella creazione della rete 5G ***europea***. Ieri la presidente della Commissione ***europea***, Ursula Von der Leyen, ha espresso scetticismo sulla possibilità di un coinvolgimento della società cinese nello sviluppo del 5G ***europeo***. «Se esiste il rischio che i dati di privati o aziende possano essere sfruttati sulla base di questa legge, allora non possiamo accettarlo», ha dichiarato Von der Leyen al settimanale tedesco «Der Spiegel», riferendosi alla possibilità che in base alla legge cinese Huawei potrebbe essere costretta a consegnare dati ai servizi di intelligence di Pechino. Il 5G aggiunge è una «tecnologia fondamentale» per il futuro, precisando che l'***Ue*** sta lavorando su standard comuni per rispondere ai problemi di sicurezza. «Uno di questi standard deve essere che le aziende che ci forniscono queste tecnologie altamente sensibili siano indipendenti e non possano essere costrette dai loro governi a trasmettere dati», ha sottolineato Von der Leyen. A inizio dicembre i 28 Paesi aderenti all'***Ue*** avevano deciso di prendere in considerazione nella scelta dei fornitori anche il regime politico in cui hanno sede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (93%); Multinational Corporations (74%); Securities + Other Investments (61%)

**Industry:** Internet + Www (94%); Telecommunications (86%); Energy + Utilities (65%); Information Security + Privacy (63%)

**Load-Date:** December 28, 2019

**End of Document**

[***Cose semplici da fare per tutelare la privacy; L'idea tedesca e le regole europee***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XVD-9TC1-F13X-90M3-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 dicembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.28

**Length:** 1177 words

**Byline:** Gustavo Ghidini e Daniele Manca

**Body**

È noto che la Germania «ce l'abbia su» con le grandi piattaforme digitali. E le stia

«lavorando ai fianchi», a cominciare da

quello delle fake news, troppo tiepidamente combattute.

poiché le notizie che più attraggono curiosità e «like» sono proprio quelle più roboanti sta forse per aggiungersi un altro punto di attacco: quello della proprietà esclusiva dei dati dei cittadini raccolti e custoditi, e sfruttati commercialmente dalle piattaforme dell'e-commerce, tipo Amazon, dei social media, tipo Facebook, nonché dai motori di ricerca, tipo Google.

Sta meditando l'idea di introdurre un regime di Open Data, essenzialmente basato sulla rimozione del potere esclusivo e la sua sostituzione con il libero accesso da parte dei cittadini. Un nuovo regime che sostituirebbe, è lecito pensare, quello ***europeo*** vigente in materia di banche dati (Direttiva 9/96, dell'11 marzo 1996), che vieta la «estrazione» non autorizzata dei dati (ovviamente organizzati) ammettendo la possibilità di deroghe, da parte dei singoli Stati membri dell'Unione, per l'uso dei dati stessi a scopi non commerciali (ricerca, insegnamento). La ricetta non è nuova: «modestamente» il Comune di Piacenza ha già avviato il percorso per rendere disponibili online alcune sue banche dati in forma gratuita con una licenza (Italian Open Data License) che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque ([*www.comune.piacenza.it/opendata*](http://www.comune.piacenza.it/opendata)).

Comunque, quale che sia il tipo di soluzione che eventualmente si adotterà, è innegabile che la cessione dei dati da parte di cittadini alle grandi piattaforme sta producendo - ha già prodotto - la costituzione e il consolidamento di monopoli sempre più potenti. La leggerezza con la quale «doniamo» dati personali a chi ci alletta dandoci servizi per i quali ci è difficile fare a meno (dalle mail al contatto con i nostri amici lontani e vicini), ci si sta rivoltando man mano contro. A livello personale con pericolose incursioni nella nostra privacy. A livello di sistema con il fatto che sta crescendo il potere economico dei titani del web (che va ricordato non sono solo quelli americani ma anche colossi cinesi, addirittura meno controllabili). Sta inoltre tracimando dal piano strettamente economico a quello socio-culturale, e politico tout court. Per limitarci qui al profilo del diritto alla privacy del cittadino - il «diritto a esser lasciato solo», secondo una celebre definizione di era predigitale (ora fa sorridere) , che baluardo effettivo pone il celebre regolamento sulla privacy ***europeo***? Il General data protection regulation (Gdpr) tutela da violazioni della privacy i cittadini ***europei***, dovunque si trovi chi raccoglie e «tratta» i dati. E questo è un netto progresso rispetto alla precedente regolazione. Ma c'è un «ma». I maggiori padroni dei dati sono americani e cinesi - quindi di Paesi che non adottano il Gdpr. E chi controlla quei giganti mentre a casa loro raccolgono dati, li profilano e li commerciano?

Lo stesso Gdpr, peraltro, non è a tenuta stagna. Ammette deroghe ampiamente discrezionali (per «un interesse pubblico» - quale? - «o di terzi» - chi? -. E ancora, quale interesse?). Soprattutto, per comune interpretazione, non impedisce che sulla base di dati personali di per sé non «sensibili», quindi legittimamente acquisibili, chi li raccoglie possa ricavare, per «inferenza», un profilo personale tipico (anonimo) che pur indirettamente ne sveli anche caratteristiche viceversa «sensibili». Da dati su consumi alimentari, età, abbonamenti a certe riviste mediche - dati in sé non sensibili - si potrebbe inferire che un certo tipo di soggetti X ha una propensione al diabete. Una probabilità che rischia di essere sfruttata direttamente, attraverso offerte mirate di integratori alimentari o farmaci, o, peggio, rivenduta a compagnie di assicurazione malattie.

Non solo. Le avvertenze e informazioni sui diritti dell'utente a difesa della privacy sono quasi sempre comunicate in modo prolisso e con linguaggio da legulei: cioè con modalità opposte a quelle tipiche della comunicazione digitale, e comunque della comunicazione moderna, anche in formato analogico. Un po', anzi un po' molto, come le informazioni che le banche mandano ai clienti, fatte per annoiarli ed essere gettate nel cestino. Anche per questo, ma non solo per questo, moltissimi utenti sono disattenti, e sostanzialmente indifferenti ai loro diritti di privacy: ai quali rinunciano con tanti immediati «accetto» quante sono le app: proprio per poter più rapidamente usare le stesse. Senza contare i tanti utenti, specie giovani e giovanissimi, ma non solo, che coscientemente rinunciano alla loro privacy «postando» in rete foto e commenti di carattere intimo. Per contrastare questa cosciente incoscienza, occorrerebbero istituzionali «campagne di consapevolezza» sui rischi che si corrono con cessioni, «automatiche» o volontarie, dei propri dati. E al contempo, occorrerebbe prescrivere l'adozione di standard di comunicazione ispirate alla massima semplicità e facilità di percezione - dunque anche con poche essenziali informazioni.

In attesa di Godot, perché non stabilire, con un po' di buon senso, un duplice principio, possibilmente da inserire in una revisione del Gdpr: controllo «all'altro capo» della filiera commerciale dei dati - cioè al capo dove stiamo noi utenti. E «compenso» dell'utente cui vengano indirizzate offerte commerciali da lui non richieste: e quindi evidentemente frutto del traffico di suoi dati. Se, ad esempio, abbiamo soggiornato qualche mese fa nell'albergo X in una zona delle Dolomiti, e poco dopo arrivino offerte degli alberghi Y, Z, W, mai da noi interpellati, sarebbe giusto che: a) avessimo il diritto di chiedere a quegli alberghi da che fonte hanno avuto il nostro indirizzo (onde potere eventualmente reclamare al Garante dei dati personali); b) ove quelle offerte accettassimo, potessimo pretendere uno sconto sulla tariffa. In fondo, noi forniamo i dati della nostra vita che diventano merce di scambio. Perché non reclamare un compenso?

C'è un'altra forma di potere commerciale dei padroni dei dati, che si manifesta rispetto alle imprese di produzione e distribuzione d beni e servizi. La situazione di collo di bottiglia rappresentata dai pochi grandi big detentori delle informazioni, consente sia di imporre condizioni gravose di accesso, sia di negare tout court quest'ultimo alle imprese che ne debbano far uso per la loro attività industriale o commerciale. Non sarebbe più lineare, giusto, efficiente e pro-concorrenziale, modificare la normativa sulle banche dati introducendo il principio dell'accesso libero pagante (a condizioni eque e non discriminatorie) ai dati necessari all'attività d'impresa?

La normativa attuale, ***europea*** ed italiana, ha ben avviato, ma non compiuto, il percorso per una piena tutela della privacy. E forse non lo potrà fare, sino a che i big data siano raccolti e custoditi in esclusiva da poche grandi gelosissime mani. Farglieli condividere, pur a pagamento, in assenza di un grande coraggio politico, sembra una «mission impossible». Al momento. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Industry:** Information Security + Privacy (94%); Computing + It Regulation + Policy (86%); Internet + Www (86%)

**Load-Date:** December 28, 2019

**End of Document**

[***Allarme Bce sullo spread: sale per le tensioni interne***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XVD-9TC1-F13X-90PN-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 dicembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 37

**Length:** 425 words

**Byline:** Giovanni Stringa

**Highlight:** Crediti deteriorati alle imprese in calo del 18% a 84 miliardi secondo Abi e Cerved

**Body**

In tre mesi lo spread italiano «si è ampliato in misura significativa, di 27 punti base», soprattutto per le «tensioni politiche interne» mentre i differenziali di Spagna e Francia sono cresciuti rispettivamente di 7 e 1 punti e quelli di Germania e Portogallo si sono ridotti di 3 e 4 punti. Lo scrive la Banca centrale ***europea*** nel suo nuovo Bollettino economico. L'Italia - si legge - è fra i Paesi «che presentano rischi di non conformità al Patto di stabilità e crescita» e che «continuano a registrare livelli di debito molto elevati per i quali non è stato ancora avviato un costante percorso di riduzione», destando così «particolare preoccupazione».

Ma l'istituto di Francoforte striglia anche quei Paesi virtuosi che non farebbero abbastanza per rilanciare la crescita ***europea***: «I governi che dispongono di margini per interventi di bilancio dovrebbero essere pronti ad agire in maniera efficace e tempestiva».

La Bce esprime poi cauta fiducia sull'accelerazione dell'inflazione nell'area ***euro***, ma - rileva - si protraggono «deboli dinamiche di crescita (lievemente rivista al ribasso per il 2020, ndr), malgrado i primi segnali di stabilizzazione del rallentamento economico». Nel bollettino si sottolinea che nell'ultima seduta «il consiglio direttivo ha ribadito la necessità di mantenere un orientamento di politica monetaria altamente accomodante per un prolungato periodo di tempo».

Anche a proposito di scambi, «dopo una contrazione nella prima metà del 2019, gli ultimi dati disponibili segnalano una stabilizzazione del commercio mondiale per il resto dell'anno», sostenuti da una serie di fattori tra cui «una normalizzazione delle importazioni nel Regno Unito (dopo l'eccezionale accumulo di scorte di inizio anno)».

Intanto in Italia prosegue il calo dei crediti deteriorati delle imprese. La fotografia scattata dall'Outlook Abi-Cerved - in base agli ultimi dati disponibili (giugno 2019) e al netto delle rettifiche operate dalle banche - parla di un totale di 84 miliardi (-18,4% su base annua), più che dimezzato rispetto ai 197 miliardi di fine 2015. Alla fine dell'anno si prevede che l'importo complessivo sia ancora in discesa, sotto quota 80 miliardi. Ma tra il 2020 e il 2021 il calo del tasso di deterioramento dei prestiti bancari - erogati alle società non finanziarie - è destinato a interrompersi, per via del rallentamento dell'economia: nel 2019 si attesta al 3,1% e a fine 2021 dovrebbe salire al 3,3%, restando comunque al di sotto dei livelli pre-crisi (3,6% di media tra il 2006 e il 2008).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); Economic Conditions (88%); National Debt (82%); Gross Domestic Product (75%); Public Debt (75%); Inflation (74%); Prices (63%); Business Forecasts (62%)

**Industry:** Marketing + Advertising (64%); Budgets (62%)

**Load-Date:** December 28, 2019

**End of Document**

[***Prescrizione, il Pd sfida l'alleato. FI: bene***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XVD-9TC1-F13X-90MP-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

28 dicembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 6

**Length:** 766 words

**Byline:** Virginia Piccolillo

**Highlight:** La proposta sulla riforma Bonafede: stop massimo di tre anni e mezzo. Castaldo (M5S): sbagliato agire così

**Body**

Roma

«Nulla di nuovo». Da via Arenula non filtra la sorpresa del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sulla proposta del Pd per scongiurare lo stop alla prescrizione che scatterà dal primo gennaio.

Eppure il disegno di legge presentato ieri dai dem alla Camera, che alla ripresa sarà depositato anche al Senato, è in grado di mettere in serio imbarazzo il governo. Ha già ottenuto il consenso di Forza Italia che ne rivendica la primogenitura e si dice pronta a votarlo. E potrebbe ottenere anche i voti dei molti contrari alla riforma Bonafede. Il leader del Pd, Nicola Zingaretti, rassicura: «Il senso della nostra iniziativa guarda agli interessi del Paese, dei cittadini e delle imprese, al rispetto della certezza del diritto e della legalità». Dal M5S si sono levate già le prime voci contrarie. Ma Bonafede ha preferito tacere. Rinviando ogni discussione al vertice con gli alleati di governo, già fissato per il 7 gennaio a Palazzo Chigi.

Ma di cosa si tratta? La legge «spazzacorrotti» farà fermare il conto alla rovescia dei processi dopo il primo grado di giudizio. Il disegno di legge del Pd, per le sentenze di condanna, prevede dopo il primo grado che la prescrizione si fermi di due anni e che poi torni a decorrere nel caso in cui il processo di appello sia concluso. Lo stop è aumentato di ulteriori sei mesi se nel giudizio di appello «è disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». In caso di ricorso in Cassazione, poi, si prevede la sospensione di un altro anno. In tutto tre anni e sei mesi di stop.

«Siamo sicuri che in questo modo non si prescriverà neanche un processo in Appello e in Cassazione, ma lasciamo una barriera finale per evitare i processi infiniti», spiegano i dem. Il ddl ricalca in gran parte la riforma Orlando che non piaceva ai 5 Stelle. E crea una distinzione tra condanne e assoluzioni («secondo noi è il minimo sindacale», spiega il capogruppo pd in commissione Giustizia alla Camera Alfredo Bazoli).

«Il nostro obiettivo non è far cadere il governo - giura il responsabile Giustizia Walter Verini -, il Governo andrà avanti se avrà delle cose da fare. Solo che siamo in una coalizione. Tre forze dell'attuale maggioranza si sono contrapposte quando il precedente governo ha presentato e approvato la legge sulla prescrizione. Essendo una coalizione ci aspettiamo che il ministro della Giustizia e il premier facciano una sintesi». Se, però, dal M5S non dovessero arrivare aperture, avverte Verini, «la proposta verrà discussa in sede parlamentare come è normale che sia».

L'occhio va a Forza Italia che accusa il Pd di «faccia tosta», per aver prima respinto più volte la proposta forzista provocando l'entrata in vigore dello stop alla prescrizione e poi aver presentato un testo «con gli stessi contenuti». Una sorta di «pillola del giorno dopo» la chiama Francesco Paolo Sisto. Come anticipa Enrico Costa, tuttavia, FI «l'8 gennaio la voterebbe in un minuto». Mentre il M5S con Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente dell'***Europarlamento***, attacca: «Il Pd sbaglia cercando di sparigliare le carte, sarebbe meglio discutere nella maggioranza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

La parola

Un reato si prescrive quando l'autore

del fatto non è stato giudicato entro un determinato periodo di tempo, che varia

a seconda del crimine commesso, in

modo definitivo. Nella riforma Bonafede

la prescrizione è sospesa dopo il 1° grado

Il periodo

di sospensione

Sospensione della prescrizione fino a due anni e sei mesi dopo la sentenza di primo grado, più un altro anno in caso di ricorso in Cassazione: è questo il punto proposto dal Pd per mettere d'accordo i 5 Stelle, favorevoli all'eliminazione della prescrizione, e

il resto della maggioranza

Il ritorno dopo

la fine dell'appello

La proposta dei dem, motivata dalla preoccupazione che i processi possano durare tempi molto lunghi con la prescrizione cancellata dopo il primo grado decisa dal precedente governo, prevede che questa torni a decorrere in caso il processo di appello sia concluso

Nel caso di ricorso

in Cassazione

In caso di ricorso in Cassazione, la proposta del Pd prevede la sospensione di un anno del decorso di prescrizione. Una modifica della riforma del M5S dovrebbe avvenire a stretto giro, poiché dal 1° del mese entrerà in vigore. Per il M5S si tratta tuttavia di una legge fortemente voluta

In caso di condanna o di assoluzione

Il testo consegnato dai dem si sofferma sulle sentenze

di condanna, mentre ora

lo stop della prescrizione

è previsto sempre. Il 7 gennaio, al vertice di maggioranza, il Pd confida nella mediazione del premier Giuseppe Conte

per trovare un accordo

con i Cinque Stelle

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Sentencing (94%); Verdicts (76%)

**Load-Date:** December 28, 2019

**End of Document**

[***Nazionalismo targato Labour; Scenari Dopo la disfatta emerge nella sinistra inglese la tentazioni di rincorrere gli anti-europei***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-91CH-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

LETTURA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTURA; Pag. 5

**Length:** 1265 words

**Byline:** andrea mammone

**Body**

Il Labour ha deciso che il nuovo leader del partito verrà annunciato il 4 aprile. Vista la grande polarizzazione, sono molte le questioni aperte. Riuscirà il «corbynismo» a monopolizzare ancora il partito e dettarne la linea, oppure prevarranno le spinte (al momento non troppo forti) per un ritorno a una sinistra centrista e moderata? L'incertezza è causata non solo dalla sonora sconfitta elettorale. Essa si può annoverare tra i danni che la società britannica sta subendo a causa del processo ipernazionalista chiamato Brexit.

Uno dei punti chiave, che dividono i laburisti a tutti i livelli, è la scelta di un leader e di un approccio in grado di recuperare i voti dell'ormai mitologica «classe operaia bianca» e, più in generale, di tutta la fascia di elettorato che vive nelle zone rurali o in quelle deindustrializzate o nei villaggi degli ex minatori. È reale, infatti, la necessità di comprendere le ragioni dei delusi e avanzare proposte politiche per farli riavvicinare alla casa laburista. Il problema è che buona parte del programma «socialista» di Jeremy Corbyn favoriva esattamente la working class e le giovani generazioni e riscuoteva, in alcuni punti, un notevole gradimento tra i cittadini.

Ritornano dunque centrali i temi più divisivi in assoluto: Brexit e immigrazione. Non è un caso che una sola candidata alla leadership, Jess Phillips, abbia apertamente detto che potrebbe in futuro convincere la nazione a rientrare nell'***Unione Europea***. La gran parte dei seggi persi dal Labour sono in circoscrizioni a maggioranza Leave, nelle quali il voto contro Bruxelles e i migranti ***europei*** era (anche) sintomo di una protesta per le diseguaglianze, la disoccupazione e la perdita di un ruolo nella società.

È evidente come non bastino un accento nordico e un retroterra lontano dal cosmopolitismo londinese per riconnettere la sinistra alla galassia dell'Inghilterra profonda o del Galles più povero. La candidata (principale) della sinistra laburista Rebecca Long-Bailey ha suggerito che per vincere occorre «ricostruire le nostre comunità» e «unire» le aree più fedeli al partito. Sebbene sia a favore dei lavoratori ***europei*** e anti-Brexit, ha anche affermato che «la reale ricchezza e il potere devono ritornare nelle mani dei cittadini britannici: il loro desiderio di controllare le proprie vite e il futuro delle loro comunità deve essere al centro della nostra agenda». Si strizza l'occhio ai brexiters e, in sintesi, emerge la proposta di un patriottismo progressista. Questa richiesta arriva anche da politici blairiani. «Sono preoccupata che alcuni attivisti critichino i candidati che parlano di patriottismo», scrive la parlamentare ed ex ministro Yvette Cooper, «dobbiamo essere patriottici: se il Labour non mostra di amare il Paese, non torneremo mai al governo».

Non è stato, tuttavia, il patriottismo civico a spingere la Brexit. Cavalcare il nazionalismo è rischioso, anche perché tale tendenza si unisce a una sorta di caccia alle streghe nel Labour Alcune frange moderate hanno attaccato Corbyn e la sua scelta di appoggiare un secondo referendum, definita poco patriottica. Sul versante opposto sono piovute critiche al composito gruppo pro-***Europa*** che, nel tentativo di smantellare il corbynismo, avrebbe imposto un nuovo referendum causando la sconfitta. Non piace neanche quella minoranza di Remainers che avrebbero votato per i liberaldemocratici, in quanto eccessivamente legata alla propria «identità ***europea***».

La tentazione nazionalista non è avulsa dalla storia del partito. Nel 1968 il governo laburista introdusse norme per ridurre l'immigrazione africana. Anni fa, tra i gadget elettorali del Labour di Ed Miliband campeggiavano tazze da tè con lo slogan «controlliamo l'immigrazione». Lo stesso Tony Blair nel 2017 suggerì, a più riprese, un maggior controllo sull'immigrazione per fermare i populisti e una restrizione dei diritti dei migranti dall'***Ue***. Anche i sindacati hanno avuto, a volte, posizioni simili. Prima delle elezioni Len McCluskey, segretario del potente sindacato Unite e grande supporter di Corbyn, affermava che, in caso di vittoria, occorreva ridurre la libera circolazione dei cittadini ***europei***. In precedenza, aveva rammentato come il miglioramento delle condizioni dei lavoratori britannici presupponesse un controllo dei flussi della forza lavoro straniera e «comunità stabili».

Come ricorda Daniel Trilling sul «Guardian», iniettare una «dose di nazionalismo» non è necessariamente una proposta vincente. Quando ciò avviene, di solito i partiti di centrosinistra falliscono (in modo anche imbarazzante). Nel contesto «isolazionista» britannico tale propensione, unita alla critica all'***Europa*** troppo «liberale» o all'idea di una grandeur imperiale di ritorno, potrebbe semplicemente legittimare i sentimenti xenofobi e antieuropei. Questo non favorirebbe né i fautori del centrismo blairiano, con il loro elogio della globalizzazione, né i «socialisti», poiché la lotta alle diseguaglianze oggi più che mai necessita di una dimensione internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La cronologia

31 gennaio

Alla fine di questo mese

(la mezzanotte in Italia, le 23 a Londra, per essere precisi) la Gran Bretagna uscirà dall'***Unione Europea***: una data storica, perché è la prima volta che un Paese membro lascia la ***Ue***, che finora aveva conosciuto solo successivi allargamenti. Il divorzio avverrà sulla base dell'Accordo di Recesso negoziato a ottobre: garantisce i diritti dei cittadini ***europei*** residenti in Gran Bretagna, impegna Londra a pagare una «bolletta» di quasi 40 miliardi di ***euro*** e stabilisce che l'Irlanda del Nord rimarrà nell'orbita economica ***europea***, staccandosi di fatto dalla Gran Bretagna. Tuttavia scatterà immediatamente un periodo di transizione che durerà fino alla fine del 2020: in questi 11 mesi la Gran Bretagna sarà sì fuori dalle istituzioni comunitarie, quindi non parteciperà più a nessuna decisione politica ***europea***, ma rimarrà all'interno del mercato unico e dell'unione doganale. Quindi di fatto in un primo momento, almeno sul piano economico, non cambierà nulla: e questo per dare il tempo a Londra e Bruxelles di negoziare un Trattato complessivo che regoli tutte le relazioni future

1° luglio

Entro questa data Londra avrà la possibilità di chiedere una proroga del periodo di transizione (di uno o due anni): una clausola che serve a evitare che a fine 2020, in mancanza di un Trattato, avvenga una separazione traumatica, non regolata da alcun accordo. Infatti sembra difficile che nel giro di pochi mesi possa essere concluso un ambizioso trattato commerciale che in altri casi (vedi Canada) ha richiesto parecchi anni di negoziati. Tuttavia il primo ministro britannico Boris Johnson ha già annunciato che non intende chiedere alcuna proroga e che la Brexit sarà completata il 31 dicembre, costi quel che costi (anche se già in passato Boris si è rimangiato la parola)

31 dicembre

A questo punto, in mancanza di una proroga della transizione, scatta una corsa contro il tempo per evitare che alla fine dell'anno si verifichi una Brexit durissima, con il ritorno di dazi e dogane. C'è chi ritiene che Johnson, grazie alla libertà di manovra acquisita in virtù della larga maggioranza parlamentare di cui dispone dopo le elezioni del 12 dicembre, si orienterà verso una «soft Brexit» che mantenga Londra in stretta prossimità con il mercato unico. Ma c'è anche chi predice che, in mancanza di tempo, non ci sarà alternativa a un «trattato minimo», che regoli solo l'essenziale, lasciando il resto a data da destinarsi. In ogni caso, finirà la libera circolazione: occorrerà armarsi di visto e passaporto

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); ***European*** Union (76%); Immigration (64%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**

[***Il Regno Disunito***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-91CC-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

LETTURA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTURA; Pag. 4.5

**Length:** 977 words

**Byline:** dal nostro corrispondente a Londra LUIGI IPPOLITO

**Body**

La Brexit segna l'inizio della fine del Regno Unito? Per i suoi promotori, dovrebbe essere l'alba di un fulgido avvenire, dove la Gran Bretagna si libera dai ceppi dell'***Unione Europea*** e si lancia nel mare aperto del mondo, pronta ad adempiere al suo destino di nazione globale. Ma il risultato potrebbe essere la disgregazione di quella che è probabilmente stata finora l'unione multinazionale di maggiore successo della storia.

Le crepe erano in realtà apparse in superficie già con il referendum del 2016: sia la popolazione della Scozia che dell'Irlanda del Nord avevano votato a maggioranza per restare nella ***Ue*** ed era stato solo il voto preponderante dell'Inghilterra che aveva spostato la bilancia dalla parte della Brexit. Dunque una domanda esistenziale aveva visto le nazioni costitutive del Regno Unito collocarsi su versanti opposti.

La questione che ora si pone con maggiore urgenza è quella scozzese: molti prevedono che sarà il tema dominante della premiership di Boris Johnson nei prossimi anni. All'indomani del voto del 12 dicembre, che ha visto il trionfo dei conservatori a livello nazionale ma allo stesso tempo il successo dei nazionalisti scozzesi a livello locale, la prima ministra di Edimburgo, Nicola Sturgeon, ha immediatamente messo sul tavolo la richiesta di un nuovo referendum sull'indipendenza.

Una prima consultazione popolare si era svolta nel 2014 e aveva visto prevalere la volontà di preservare l'Unione britannica: un voto, si diceva, che avrebbe mandato in soffitta almeno per una generazione la questione della secessione scozzese. Ma, ribattono ora i nazionalisti, i fatti sul terreno sono nel frattempo cambiati: allora si trattava di restare all'interno di un Regno Unito che era saldamente ancorato all'***Unione Europea***, ora si finisce per essere trascinati fuori dall'***Ue*** contro la propria volontà.

Ma non c'è solo questo. Negli ultimi anni si è andata solidificando una totale divergenza politica fra Scozia e Inghilterra. Se a sud del Vallo di Adriano i conservatori si sono affermati come una specie di «partito della nazione» (a dicembre hanno raccolto il 47% dei voti), a Edimburgo lo stesso si può dire dei nazionalisti, che ormai coagulano attorno a sé il 45% dei consensi. In Scozia i partiti «britannici» (i conservatori e i laburisti) sono ridotti al ruolo di comparse: e una figura come Boris Johnson (la quintessenza dell'inglese) è bersaglio di astio rancoroso. Infatti il nazionalismo scozzese ha una matrice progressista: il partito guidato da Nicola Sturgeon è una formazione di sinistra che ha come modello le socialdemocrazie scandinave e vede nella Brexit un progetto reazionario di stampo neo-thatcheriano.

Va detto che l'unione fra Scozia e Inghilterra non è mai stata qualcosa di scontato: è il risultato di una fusione volontaria fra due regni, all'inizio del Settecento, che si erano aspramente combattuti per secoli. E anche dopo l'Atto di Unione la Scozia mantenne caratteristiche distinte, dal sistema legale a quello di istruzione fino alle istituzioni religiose. Entrambi trassero vantaggi dall'unificazione: gli scozzesi ebbero accesso al mercato e ai porti inglesi, tramite i quali poterono proiettarsi nel mondo; gli inglesi costruirono e amministrarono l'impero in buona parte grazie al contributo degli scozzesi. Ma adesso questi vantaggi reciproci sembrano essersi esauriti.

Cosa succederà? Johnson insiste che non concederà mai il referendum agli scozzesi (il voto dev'essere autorizzato dal governo di Londra). Ma nel 2021 si terranno le elezioni per il rinnovo del parlamento autonomo di Edimburgo: è facile prevedere una valanga nazionalista che renderà ineludibile la questione di un indyref2 . Se Johnson continuasse a fare muro, si aprirebbe la rischiosa possibilità di uno «scenario catalano»: ossia l'organizzazione di un referendum «illegale» e addirittura la proclamazione della secessione unilaterale.

Ad alimentare la spinta separatista di Edimburgo contribuiscono le condizioni speciali concesse all'Irlanda del Nord dall'accordo sulla Brexit negoziato a ottobre fra Londra e Bruxelles. Per evitare il ritorno a un confine rigido fra le due Irlande dopo l'uscita del Regno Unito dal mercato unico, si è stabilito che l'Irlanda del Nord rimarrà di fatto nell'orbita economica ***europea***, separata dalla Gran Bretagna. Perché non possiamo godere anche noi di questi vantaggi, domandano gli scozzesi?

In realtà, lo statuto speciale accordato all'Irlanda del Nord ha rilanciato le speculazioni su una riunificazione dell'Isola di Smeraldo. Dopo la Brexit, la provincia britannica dell'Ulster e la Repubblica di Dublino si troveranno in uno spazio economico unico, separato dalla Gran Bretagna: preludio inevitabile, dicono in molti, a una fusione politica. Alle ultime elezioni gli unionisti protestanti, legati a Londra, hanno perso terreno, mentre sono andati bene i nazionalisti cattolici del Sinn Féin: che hanno già iniziato a parlare di referendum sulla riunificazione entro questo decennio.

Anche nel piccolo Galles si agitano pulsioni autonomiste. Qualche mese fa si è potuto assistere a Londra all'insolita scena di una conferenza stampa congiunta della premier scozzese e di quello gallese, animati dalla stessa ostilità verso i conservatori inglesi. E se è vero che la storia del Galles è da più tempo intrecciata con quella inglese ed è più difficile immaginarne la secessione, è anche vero che cresce la richiesta di autonomia.

Alla fine, il risultato della Brexit potrebbe rivelarsi non tanto una Gran Bretagna globale, quanto una «piccola Inghilterra» ricondotta nei suoi confini medievali. Una nemesi forse necessaria, visto che l'uscita dall'***Ue*** non è mai stata un progetto «britannico» ma piuttosto un'ossessione inglese, eccitata da un sotterraneo e risorgente nazionalismo: un demone evocato male che si è ritorto contro gli apprendisti stregoni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Lobbying (77%); ***European*** Union (69%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**

[***Putin-Merkel, Erdogan-Ue Summit incrociati (e paletti) verso la conferenza di pace; La diplomazia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-9148-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 5

**Length:** 541 words

**Byline:** dalla nostra inviata Francesca Basso

**Highlight:** Il leader russo: prima di Berlino intesa tra i libici

**Body**

BRUXELLES

Prosegue l'attività diplomatica ***europea*** per una soluzione politica alla crisi libica. Mentre a Roma veniva accolto il capo del Governo di accordo nazionale Fayez al Sarraj, la cancelliera tedesca Angela Merkel ieri vedeva il presidente russo Vladimir Putin a Mosca e il numero uno del Consiglio ***Ue*** Charles Michel era a Istanbul per confrontarsi con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mentre oggi sarà al Cairo per parlare con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi.

L'obiettivo dell'***Ue*** è raggiungere in Libia il cessate il fuoco, un accordo politico alla Conferenza di Berlino - «invieremo presto gli inviti» ha detto ieri Merkel - e contenere l'influenza dei nuovi attori stranieri nell'area, in particolare Russia e Turchia, che potrebbero «cambiare la geopolitica del Mediterraneo centrale», come ha spiegato in modo diretto l'Alto rappresentante per gli Affari esteri dell'***Ue***, Josep Borrell, al termine del Consiglio Esteri straordinario che si è tenuto venerdì a Bruxelles. I ministri dei 28 Stati membri hanno dato un mandato forte a Borrell e all'***Ue*** per portare avanti gli sforzi diplomatici necessari per contribuire a una de-escalation della situazione in Libia, Iran e Iraq.

È fondamentale per gli ***europei*** coinvolgere Russia e Turchia. Mentre l'***Ue*** era «distratta», Mosca e Ankara si sono divise le aree di influenza, sostenendo rispettivamente il generale Khalifa Haftar, che ha continuato a combattere fino a ieri sera prima di dire sì ai ripetuti appelli a cessare il fuoco (anche di Putin ed Erdogan), e il capo del Gna Sarraj. Il presidente russo ieri ha dato il proprio appoggio all'iniziativa della Germania, che ha definito «tempestiva»: «La conferenza - ha però sottolineato - deve garantire la partecipazione dei Paesi che sono veramente determinati a contribuire a risolvere la crisi in Libia in modo che possa portare a risultati tangibili: la cosa più importante è che le sue decisioni dovrebbero essere negoziate in un piano preliminare con le parti libiche». Merkel ha spiegato che la conferenza «può essere solo il preludio per un processo più lungo» e sarà realizzata sotto la leadership dell'Onu.

L'incontro a Istanbul tra il presidente del Consiglio ***Ue*** Michel e il presidente Erdogan è stata l'occasione per discutere «come ***Ue*** e Turchia possono lavorare insieme per la de-escalation della situazione in Medio Oriente e Libia», spiega un comunicato, che sottolinea come «entrambi hanno un interesse nel prevenire un nuovo ciclo di violenze». Viene anche ricordata «la pressione migratoria» che Ankara continua a fronteggiare e la consapevolezza ***europea*** dello sforzo del Paese che ospita 4 milioni di rifugiati. «Nell'ambito dell'accordo ***Ue***-Turchia - si legge nel comunicato -, l'***Ue*** continua a sostenere i progetti per i rifugiati e le comunità che li ospitano». Nel 2016 Erdogan ha ottenuto 6 miliardi di ***euro*** di aiuti per finanziare progetti destinati ai rifugiati ma non tutti i fondi sono stati ancora assegnati. Michel ha ricordato anche la condanna di Bruxelles per le perforazioni turche nelle acque davanti a Cipro. E il gas è stato tema anche dell'incontro tra Merkel e Putin. La cancelliera ha detto che «nonostante le sanzioni sarà possibile completare il Nord Stream 2».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Foreign Policy (81%); Conferences + Conventions (71%); ***European*** Union Regulation + Policy (71%); Politics (65%); Immigration (63%); Embargoes + Sanctions (61%); Fines + Penalties (61%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**

[***il regime alla prova***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-913Y-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.34

**Length:** 856 words

**Byline:** Sergio Romano

**Body**

Nel 1972 gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica firmarono un trattato per limitare l'uso di un'arma

(i missili anti-missili) che entrambi possedevano. Fu deciso in quella occasione che ogni Paese avrebbe avuto il diritto di collocare una stazione anti-missilistica accanto alla propria capitale o a una città considerata nevralgica per la sopravvivenza dello Stato nella eventualità di un conflitto. Pur volendo vincere, ciascuna delle due potenze desiderava avere un interlocutore responsabile, capace di garantire l'ordine e stipulare accordi. Bisognava evitare che il Paese perdente, come era spesso accaduto nei decenni precedenti, precipitasse nel caos anarchico della guerra civile.

Queste preoccupazioni non appartengono alla cultura politica del presidente degli Stati Uniti. Il generale Qassem Soleimani, di cui Donald Trump ha decretato la morte, era un militare, ma anche probabilmente, insieme alla Guida Suprema dell'Iran (l'Ayatollah Ali Khamenei), l'uomo più popolare del suo Paese.

S oleimani è stato negli ultimi anni uno spietato nemico dell'America in Iraq. Ma era davvero impossibile prevedere che gli Stati Uniti, nel 2003, invadessero con pretestuosi motivi un Paese prevalentemente sciita senza suscitare le reazioni ostili di uno Stato (l'Iran) che è la maggiore potenza sciita della intera regione medio-orientale? Dopo avere combattuto nella guerra degli 8 anni contro l'Iraq (quando il Paese di Saddam Hussein godeva del sostegno americano), Soleimani era diventato un eroe nazionale e un possibile successore del Grande Ayatollah alla guida del Paese. Ma anche queste sono considerazioni a cui Trump non è sensibile. Il suo dichiarato obiettivo era quello di provocare in Iran, con sanzioni e altri mezzi, un cambiamento di regime. Se questo era il suo scopo, tuttavia, la morte di Soleimani sembra avere avuto l'effetto opposto: quello di garantire al regime di Teheran una crescente popolarità. (Ma ieri, secondo una agenzia inglese, vi sarebbero state in Iran manifestazioni popolari contro il governo e persino contro la memoria del generale ucciso).

Commetteremmo un errore, tuttavia, se esagerassimo l'importanza di Trump in questa ennesima crisi fra gli Stati Uniti e l'Iran. Il processo al nemico e la sua eliminazione fisica, con motivazioni spesso più religiose che politiche, appartengono alla mentalità americana. Ne abbiamo avuto una dimostrazione quando abbiamo visto Barack Obama e Hillary Clinton assistere alla esecuzione in diretta di Osama bin Laden da un salotto della Casa Bianca. Trump vuole evitare l'impeachment e conservare la presidenza, ma è anche convinto, non senza qualche ragione, che la maggioranza degli americani detesti l'Iran e voglia un leader risoluto, sprezzante, capace di prendere sul tamburo, contro Teheran, misure forti e ispirate da quello che è considerato un vitale interesse degli Stati Uniti.

Da quasi mezzo secolo i due Paesi sembrano condannati a guardarsi in cagnesco. I buoni ricordi dell'uno sono i pessimi ricordi dell'altro. Per coloro che governano ora l'Iran la partenza dello Scià nel 1979 è una pagina gloriosa di storia nazionale, il giorno in cui il Paese vendica il colpo di Stato con cui gli americani e gli inglesi, nel 1953, si erano sbarazzati di un leader progressista, Mohammad Mossadegh per restituire il potere a Reza Pahlevi. Per gli americani la cacciata dello Scià, invece, è la perdita dell'uomo che era stato per molti anni la sentinella degli Stati Uniti nel Golfo Persico. Non è tutto. Per gli iraniani la detenzione di 53 cittadini americani per 444 giorni sino al 20 gennaio 1981, era il gesto avventato con cui una società emancipata sfogava la sua collera e faceva valere i propri diritti. Per gli americani era invece, ed è tuttora, una mossa brigantesca e imperdonabile.

In queste circostanze l'***Unione Europea*** sarebbe stata, per trattare con l'Iran, il migliore degli interlocutori possibile. Alcuni dei suoi membri, fra cui l' Italia, avevano creato nel Paese una rete di amicizie e relazioni economiche che avrebbe giovato alle loro economie e favorito contemporaneamente la crescita del Paese. Ma Trump non voleva favorire lo sviluppo economico dell'Iran. Voleva anzi creare condizioni in cui i cittadini iraniani sarebbero scesi nelle strade per cambiare il regime. Dopo avere boicottato l'accordo sul nucleare iraniano, che il suo predecessore aveva firmato con gli altri membri del Consiglio di sicurezza e la Germania, ha voluto e ottenuto che gli ***europei*** continuassero a tarpare le ali dell'Iran con nuove sanzioni. E gli ***europei***, dopo avere subito un primo danno (il boicottaggio dell'accordo sul nucleare) hanno accettato di subirne un secondo tornando al regime delle sanzioni. Non è questa l'***Europa*** di cui vorremmo essere cittadini.

Naturalmente anche in Iran esistono fazioni bellicose, islamisti fanatici, strateghi del «tanto peggio tanto meglio». Ma le scuse offerte dal presidente Rouhani quando un missile iraniano ha abbattuto un aereo ucraino, dimostrano che vi sono interlocutori con cui l'***Europa*** può parlare per fare una politica diversa da quella che è stata fatta sinora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Sergio Romano

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Foreign Policy (94%); Treaties + Agreements (82%); Aircraft (63%); Trade Treaties + Agreements (63%)

**Industry:** Radioactive Compounds Mfg (65%); Nuclear Power Plants (64%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**

[***Uno scudo difende i Navigli dal traffico E per il Villoresi restyling antispreco; Gli interventi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-910G-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

MILANO Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 594 words

**Byline:** Giovanna Maria Fagnani

**Highlight:** Opere contro l'impatto delle oscillazioni Per il canale «cappotto» da 20 milioni di ***euro***

**Body**

Un «cappotto» per il letto e le sponde del Canale Villoresi, per limitare gli sprechi d'acqua. E il restauro delle sponde del Naviglio Grande, in alcuni tratti fuori Milano, per preservare le sponde dalle oscillazioni prodotte dal passaggio di migliaia di veicoli. Cominciata un mese fa e si protrarrà fino al 24 aprile l'asciutta totale del Canale Villoresi, il canale che nasce dal Ticino, alla diga del Panperduto a Somma Lombardo, e percorre 86 chilometri, fino a sfociare nell'Adda, a Cassano, dopo aver toccato 27 comuni. È l'arteria che disseta 116 mila ettari di campi, con una rete di 270 canali secondari, che coprono una distanza di 800 chilometri. La portata del sistema supera in media 500 milioni di metri cubi l'anno.

Se l'agricoltura diventa sempre più tecnologica, non è così per l'irrigazione, o meglio per il sistema irriguo lombardo, che è ancora fatto in larga parte con lo scorrimento superficiale e altri metodi tradizionali. Un'inerzia dovuta soprattutto all'abbondanza di risorse idriche. Tuttavia, le reti irrigue (dal reticolo Villoresi agli altri consorzi lombardi) soffrono di problematiche dovute anche all'età (alcuni canali sono vecchi di secoli) e l'irrigazione porta con sé anche molto spreco di acqua. Un problema che il Consorzio Villoresi ha ben presente. Da qui la decisione di investire 20 milioni di ***euro*** per impermeabilizzare il letto e le sponde nei tratti più critici.

«I lavori sono già stati appaltati e i cantieri apriranno entro gennaio - racconta il presidente Alessandro Folli -. Si tratta di fondi che provengono dall'***Unione Europea*** e che impegnano il gestore a concludere i lavori in tre anni, pena la restituzione del finanziamento». I tratti interessati sono a Somma Lombardo e Vizzola Ticino nel Varesotto e poi a Arconate, Busto Garolfo e Parabiago, nel Milanese. E, dato che gli interventi obbligano a lunghi periodi di asciutta, sono cominciati i recuperi della fauna ittica. In totale, otto tonnellate di pesci, catturati a Nosate, Arconate, Parabiago sono stati poi liberati a Turbigo, nel Ticino.

Ma gennaio è un mese importante anche per gli agricoltori: entro il 20 le imprese devono fare richiesta al Consorzio per il rinnovo quinquennale delle dispense idriche. E, quest'anno, la normativa ***europea*** chiede dati e informazioni sull'utilizzo dell'acqua molto più dettagliati e ha provocato dei malumori. «Sia ben chiaro, l'agricoltura non spreca acqua, anzi, queste imprese sono le prime a tutelare l'ambiente - chiosa Folli -. Ma dobbiamo prevenire i problemi che derivano dal cambiamento climatico e anche i lavori di impermeabilizzazione vanno in questa direzione».

Anche il Naviglio Grande, il Naviglio di Bereguardo e il Naviglio Pavese andranno in asciutta - totale i primi due, parziale l'ultimo - a partire dal 27 gennaio e fino alla fine di marzo. Sul Naviglio Grande, l'asciutta porterà lavori di restauro delle sponde per un tratto di 7,5 chilometri, fra Albairate, Vermezzo e Gaggiano. In questa zona, il canale scorre accanto alla ex statale "Vigevanese" e alla provinciale Corsico-Gaggiano. Il traffico intenso provoca forti oscillazioni, che rischiano di danneggiare le sponde, provocare problemi di sicurezza e ridurre anche la funzionalità idraulica. Il restauro costerà oltre 2,9 milioni di ***euro***, stanziati ad hoc dal bilancio della Regione. «Occorre dare valore al Naviglio, che ha sempre bisogno di adeguamenti e sistemazioni ma soprattutto è una parte fondamentale della storia, della cultura e del lavoro del nostro territorio», dice il consigliere Curzio Trezzani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Water Crises + Shortages (83%); Aquifers + Watersheds (71%); Water Quality (64%); Communities + Neighborhoods (62%); Environment + Natural Resources (62%)

**Industry:** Water + Wastewater Management (94%); Utilities Industry (88%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**

[***Uomo e natura: nuove geografie del nostro Paese; Regioni ecologiche Una classificazione apposita per gestire acque, suolo, fauna***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-91DK-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

LETTURA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTURA; Pag. 14.15

**Length:** 934 words

**Byline:** SILVIA PEPPOLONI

**Body**

Da alcuni anni è sempre più evidente la necessità di un approccio alla pianificazione ambientale e territoriale che sia di tipo «ecosistemico», ovvero che abbia come unità di riferimento l'insieme delle componenti biotiche (organismi viventi, sia vegetali che animali) e abiotiche (elementi non viventi, come le rocce o i suoli) presenti nel territorio e tenga conto delle loro reciproche interazioni.

Questo criterio diviene essenziale quando l'area interessata da indagini e interventi è molto ampia, come nel caso di una regione o di un'intera nazione. Per indagare un vasto territorio al fine di pianificare lo sviluppo delle sue risorse, intraprendere misure di conservazione della biodiversità, preservare dall'inquinamento le falde idriche e il suolo, o stabilire le priorità di intervento per la sua salvaguardia è necessario non solo studiare e prevedere l'evoluzione dei processi fisici, chimici e biologici che in esso hanno luogo, ma anche e soprattutto riuscire a integrare le sue caratteristiche naturali (sia fisiche che biologiche) con le dinamiche antropiche che lo caratterizzano sia in termini strutturali che funzionali.

Si tratta di un compito molto delicato soprattutto in presenza di un territorio complesso, articolato e interessato da criticità ambientali. Per questa ragione, una pianificazione territoriale che sia in grado di rispondere in modo efficace alle diverse e mutevoli condizioni naturali e antropiche necessita di parametri di confronto e di criteri di classificazione nuovi, che tengano nel dovuto conto le specificità di ogni territorio, incluse le attività economiche e i fenomeni socio-culturali presenti, e che ne indirizzino lo sviluppo in accordo con la sua più connaturata vocazione.

Per permettere una lettura rinnovata del territorio, finalizzata a integrare aspetti naturali del paesaggio e cambiamenti legati alle attività umane sull'ambiente, l'Istat ha recentemente elaborato una classificazione dei comuni italiani basata sulla categoria innovativa di «ecoregione». Le ecoregioni o regioni ecologiche sono definite come «porzioni più o meno ampie di territorio ecologicamente omogenee nelle quali specie e comunità naturali interagiscono in modo discreto con i caratteri fisici dell'ambiente». Esse costituiscono il riferimento per la pianificazione paesaggistica e territoriale a diverse scale. La classificazione ecoregionale in Italia è articolata in quattro livelli gerarchici a crescente grado di omogeneità (divisioni, province, sezioni e sottosezioni) e basata sulla distinzione di ambiti omogenei per aspetti fisici (come quelli climatici, litologici, idrografici o morfologici) e biologici (come quelli di vegetazione e fauna). La penisola italiana ricade nelle due divisioni «mediterranea» e «temperata», a loro volta suddivise in sette province. Queste ultime sono articolate in undici sezioni, a loro volta suddivise in 33 sottosezioni. I diversi livelli gerarchici consentono di rappresentare in termini ecosistemici la complessità ambientale del nostro Paese, come illustrato dalla visualizzazione di queste pagine.

L'evidente vantaggio di poter realizzare una classificazione di questo tipo anche per i singoli comuni italiani ha portato all'attivazione di una collaborazione tra la Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali (Dcat) dell'Istat e il Centro di ricerca interuniversitario «Biodiversità, Servizi ecosistemici e Sostenibilità» (Cirbises) del dipartimento di Biologia ambientale dell'Università La Sapienza di Roma.

L'obiettivo è stato quello di realizzare una classificazione dei comuni italiani secondo le ecoregioni d'Italia, sovrapponendo in ambiente Gis (sigla inglese di Sistema informativo geografico) la Carta delle ecoregioni a livello di Sottosezione e i confini amministrativi dei comuni. Gli elementi di tipo geologico, climatico, biologico o idrografico presenti in un singolo comune, se ben rappresentati anche cartograficamente, possono dare una chiara indicazione delle potenzialità naturali del territorio e delle possibili interazioni con l'attività antropica, e influenzarne fortemente la crescita socio-economica. Pertanto, soprattutto a livello comunale una lettura del territorio che permetta di analizzare insieme informazioni di carattere socio-demografico ed economico con aspetti di omogeneità ecosistemica può rivelarsi indispensabile per supportare le autorità locali nella gestione sostenibile, orientando i decisori politici verso le scelte più funzionali per l'ambiente e la popolazione.

Questa classificazione rappresenta un quadro geografico di riferimento, il cui impiego può efficacemente supportare le strategie per la conservazione della biodiversità e la valutazione delle risorse forestali del territorio, l'applicazione delle più appropriate tecniche agricole e la ricerca di misure per il controllo della qualità delle acque o la diminuzione del consumo di suolo, gli studi per la previsione degli effetti del cambiamento climatico o la definizione di efficaci strategie di riduzione dei rischi ambientali, nonché l'individuazione di quegli elementi che possono dare impulso a turismo e cultura.

L'utilizzo della classificazione può infine aiutare il nostro Paese a uniformarsi alle politiche ***europee***, nell'applicazione di strumenti strategici già esistenti dedicati allo sviluppo sostenibile delle aree urbane (come l'Agenda urbana dell'***Unione Europea***, la Direttiva habitat o la Convenzione ***europea*** del paesaggio), o alle normative nazionali vigenti (come la legge quadro 394/1991 per le aree protette o il codice dei Beni culturali e del paesaggio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Environment + Natural Resources (94%); Politics (67%); Climatology (64%); Conferences + Conventions (64%); Biodiversity (62%); ***European*** Union Regulation + Policy (61%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**

[***La fragilità dei partiti danneggia le democrazie***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-91D9-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

LETTURA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTURA; Pag. 11

**Length:** 1499 words

**Byline:** GIANFRANCO PASQUINO

**Highlight:** In Israele (che a marzo torna al voto per la terza volta in meno di un an-no) sono spariti i laburi-sti e si sono ridotti i con-sensi del Likud; la Grecia (cinque volte al voto in dieci anni) ha assistito alla quasi totale scom-parsa del Pasok, la Spa-gna (due volte al voto quest'anno) al ridimen-sionamento di popolari e socialisti. Il problema è la frammentazione dei partiti: costruire coalizio-ni è faticoso. Ma chi ha mai detto che governare una democrazia è facile?

**Body**

Nelle democrazie si vota. Liberamente. Per eleggere assemblee, parlamenti, presidenti. Tutte le cariche elettive hanno limiti temporali entro i quali debbono essere periodicamente rinnovate. Chi ha vinto sa che entro un certo numero di anni dovrà ripresentarsi agli elettori. Chi ha perso sa entro quando potrebbe ottenere la rivincita. Tutti i rappresentanti e i governanti sono consapevoli di avere un certo periodo di tempo per mettere all'opera le loro capacità e attuare quello che hanno promesso agli elettori. Cercheranno di giungere alle nuove elezioni nelle migliori condizioni possibili. Alcuni tenteranno di mascherare la loro inadeguatezza politica e personale ingaggiando una campagna elettorale permanente a colpi di slogan a effetto. Altri mireranno a sopravvivere galleggiando fino al momento del voto.

Da qualche tempo, però, in alcune democrazie rappresentanti e governanti sono costretti con inusitata frequenza a tornare di fronte agli elettori. Le assemblee elettive non riescono a produrre maggioranze in grado di formare un governo. Come conseguenza, quelle assemblee vengono sciolte prima della loro scadenza naturale e gli elettori sono ripetutamente chiamati a votare. La soluzione che politici e parlamentari non riescono a trovare viene affidata agli elettori, al popolo sovrano, persino più spesso di quanto quel popolo desidererebbe.

Da qualsiasi prospettiva lo si guardi, il fenomeno di elezioni frequentemente ripetute perché non risolutive costituisce un problema politico. Di tanto in tanto qualcuno ricorda allarmato che nella Repubblica di Weimar le frequenti elezioni anticipate furono la premessa del collasso, ma il riferimento è superficiale, male impostato, non tiene conto di condizioni nazionali e internazionali drasticamente differenti. Tuttavia, le tornate elettorali democratiche che si susseguono a poca distanza di tempo meritano attenzione. Anzitutto, bisogna evitare le esagerazioni. Delle ventotto democrazie dell'***Unione Europea*** (nella quale ancora mantengo a fini analitici la Gran Bretagna) soltanto quattro - Austria, Grecia, Spagna e, appunto, Gran Bretagna - hanno avuto in anni recenti legislature troncate ed elezioni ripetute a distanza di poco tempo. Guardando fuori d'***Europa***, possiamo aggiungere il caso di Israele, nel quale fra aprile 2019 e marzo 2020 gli elettori finiranno per avere votato tre volte in meno di un anno. Dal canto loro, in meno di dieci anni i greci hanno votato cinque volte (dal maggio 2012 al luglio 2019) e per due volte addirittura nello stesso anno: maggio e giugno 2012 e gennaio e settembre 2015. È stato Tsipras l'unico a guidare il governo per quasi tutta una legislatura dal settembre 2015 al luglio 2019.

In Austria l'instabilità è risultata contenuta: due elezioni fra l'ottobre 2017 e il settembre 2019. La Gran Bretagna, che molti giustamente considerano la madre di tutte le democrazie parlamentari lodandone la stabilità e l'efficacia dei governi, è precipitata in un vortice che ha visto dal maggio 2015 al dicembre 2019 tre elezioni generali più il fatidico referendum del giugno 2016, il padre di tutti i pasticci successivi.

Evidentemente, non è il sistema elettorale maggioritario a produrre e garantire la stabilità dei governi. Come sosteneva e più volte scrisse Giovanni Sartori, è la solidità dei partiti che conta in maniera decisiva per la formazione di governi stabili e operativi. Infine, la Spagna, nel corso di più di trent'anni esemplare democrazia con governi stabili, competizione bipolare e alternanza, ha votato quattro volte fra il dicembre 2015 e il novembre 2019 (due nell'ultimo anno).

A fronte di questo ritratto, la tanto vituperata Italia, con i suoi conflitti, le sue tensioni, le sue persistenti difficoltà, dimostra che, se non tutto, molto può essere ricomposto in Parlamento (sì, anche con i cosiddetti «ribaltoni», ovvero i legittimi cambi di maggioranze) senza ricorrere a ripetute elezioni che «logorano» le istituzioni oltre che la pazienza politica degli elettori.

Per ciascuno dei Paesi che hanno sperimentato numerose e ravvicinate consultazioni elettorali è possibile individuare motivazioni specifiche non generalizzabili. La più evidente delle motivazioni specifiche la offre Israele: è la sconfinata ambizione di Netanyahu che ha bloccato qualsiasi alternativa nella Knesset e condotto alla sequenza di elezioni anticipate. È altresì possibile sostenere che quanto il Regno Unito ha sperimentato è la conseguenza di clamorosi errori del premier conservatore David Cameron.

Preferisco, però, andare alla ricerca di fattori che servano non solo a spiegare quanto è già accaduto, ma anche a fornire elementi utili per prevedere quanto potrebbe accadere sia in Italia sia in altre democrazie occidentali. La chiave di volta delle difficoltà di formare i governi, mai automaticamente risolte da rinnovate elezioni, è costituita dalla frammentazione dei partiti e dei sistemi di partito. La conseguenza immediata di questa frammentazione è che, per formare il governo, diventa necessario includere più partiti e che il partito maggiore, il coalition-maker , raramente è molto più grande dei potenziali alleati. Quindi, non può e non riesce a imporre le sue condizioni. Deve negoziare a lungo, in Paesi nei quali, come in Grecia e in Spagna, manca quella che Roberto Ruffilli auspicò si affermasse e affinasse anche in Italia: una cultura della coalizione. E quando ritiene di non potere più (con)cedere preferisce il ritorno in tempi brevi alle elezioni.

In Israele il declino dei partiti maggiori ha una storia molto lunga che ha prima condotto alla scomparsa dei laburisti, poi, di recente, alla diminuzione dei consensi per il partito ufficiale della destra, il Likud. Altrove, Grecia e Spagna, gli sviluppi sono stati drammatici. In entrambi i casi, i due partiti maggiori emersi con la transizione alla democrazia e positivamente responsabili per la sua affermazione sono entrati in un declino elettorale che, in Grecia, ha prodotto la quasi scomparsa dei socialisti del Pasok e, in Spagna, ha notevolmente ridimensionato sia i popolari che i socialisti.

Da sistemi politici nei quali la dinamica era bipolare imperniata su partiti molto grandi per voti e per seggi, Grecia e Spagna sono diventati sistemi multipartitici nei quali per dare vita a un governo è imperativo formare coalizioni anche larghe. Naturalmente, i partiti che organizzano il loro consenso e danno rappresentanza sono espressione delle mutate preferenze politiche e sociali. Israele quasi da sempre, Grecia e Spagna di recente sono società frammentate, per governare le quali sono largamente preferibili, spesso assolutamente necessari, governi di coalizioni multipartitiche. In queste coalizioni, talvolta c'è un partito piccolo, ma numericamente decisivo che, ha scritto Sartori, ha «potere di ricatto». Alcuni partiti piccoli, ma indispensabili, tentano di ampliare il loro consenso attraverso nuove elezioni che, però, raramente, producono esiti risolutivi. Costruire coalizioni coese in molte democrazie parlamentari - ricorderò che l'attuale Grande Coalizione tedesca nacque nel marzo 2018 dopo un negoziato durato all'incirca tre mesi - è diventata una fatica di Sisifo. Ma chi ha mai sostenuto che governare le democrazie è facile?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bibliografia

Un punto di riferimento essenziale per l'analisi dei modelli multipartitici è il lavoro di Giovanni Sartori (1924-2017) Parties and Party Systems (Cambridge University Press, 1976). Alla situazione del nostro Paese lo stesso politologo fiorentino dedicò poi il volume Teoria dei partiti e caso italiano (Sugarco, 1982). In precedenza Sartori aveva curato la raccolta di saggi Correnti, frazionismo e fazioni nei partiti politici italiani (il Mulino, 1973). Gli scritti dello storico delle istituzioni Roberto Ruffilli (1937-1988), assassinato dai terroristi delle Brigate rosse, sono raccolti in tre volumi, a cura di Maria Serena Piretti, con il titolo Istituzioni, società, stato (il Mulino, 1989). Il volume di maggiore interesse per quanto riguarda il nostro Paese è il terzo: Le trasformazioni della democrazia: dalla Costituente alla progettazione delle riforme istituzionali (1991). Da segnalare anche il libro a più voci curato da Ruffilli e da Piero Alberto Capotosti Il cittadino come arbitro (il Mulino, 1988). Altri studi più recenti: Piero Ignazi, I partiti in Italia dal 1945 al 2018 (il Mulino, 2018); Marco Revelli, La politica senza politica (Einaudi, 2019); Paolo Carusi, I partiti politici italiani dall'Unità ad oggi (Studium, 2015); Donatella Della Porta, I partiti politici (il Mulino, 2015); Salvatore Bonfiglio, I partiti e la democrazia (il Mulino, 2013); Maurizio Ridolfi, Storia dei partiti politici (Bruno

Mondadori, 2008)

L'immagine

Radice di tre (collettivo composto da Ugo Spagnuolo e Paolo Marianelli), Seggio n°1,732050807 (2015, installazione mixed media), courtesy degli artisti. In questa «opera-azione» il pubblico partecipa al voto in un'aula scolastica trasformata

in seggio elettorale

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**

[***«Spero che Macron non ceda perché ha idee avanzate E l'Europa ha bisogno di lui»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-914W-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 15

**Length:** 664 words

**Byline:** Lorenzo Salvia

**Highlight:** Il prezzo della crisi «La crisi economica di questi anni ha reso più sensibile il nervo delle pensioni» Monti: dopo la svolta 2011 i partiti giocarono a «chi l'ha visto» Se i partiti avessero difeso le riforme votate e si fossero intestati il merito di aver evitato il default dell'Italia, il populismo non sarebbe stato così dirompente

**Body**

ROMA «Mi auguro sia solo una ritirata temporanea». Perché? «Altrimenti sarebbe un segnale negativo per il presidente francese e per l'***Europa***: Macron è il leader con le idee più avanzate sul come costruire una nuova ***Europa***. La sua forza nello spingere su questo sentiero gli altri Paesi ***europei***, a partire dalla Germania, risulterebbe tanto più attenuata quanto meno riuscisse ad andare avanti sulle riforme strutturali a casa sua, che sono sempre il banco di prova di un governo». Il senatore a vita Mario Monti la sensibilità della politica al tema pensioni la conosce bene. Fu il suo governo, nel 2011, a portare a casa quella riforma Fornero che ancora oggi è al centro di ogni campagna elettorale.

Che segnale è, questo, per la Francia?

«Non positivo ma nemmeno una catastrofe. Si fa temporaneamente marcia indietro solo su un elemento ulteriore di riforma, la cosiddetta età di equilibrio, che non era nella piattaforma elettorale di Macron e che il premier Philippe ha voluto successivamente includere».

Ma le pensioni sono sempre un tema tabù. Ancora di più dopo tanti anni di crisi?

«La crisi ha reso più sensibile questo nervo. E la politica monetaria molto accomodante degli ultimi anni ha attenuato la percezione da parte dei mercati degli squilibri delle finanze pubbliche, inclusi quelli dei sistemi pensionistici. Se nel 2011 ci fosse stato il Quantitative easing e non una Bce super esigente, la nostra riforma non sarebbe passata così velocemente».

Passò soprattutto perché l'Italia sembrava a un passo dal default, non crede?

«È una delle ragioni ma non l'unica. Fu fondamentale avere, grazie all'autorevole impulso del presidente Giorgio Napolitano, quella grande coalizione che andava da Bersani a Berlusconi, passando per Fini e Casini. Ci fu un gran senso di responsabilità, da parte di tutti. I sindacati proclamarono solo tre ore di sciopero, a fine turno, e dopo che la riforma era passata».

E invece in Francia è scontro da mesi. Perché?

«La Francia è un sistema semi-presidenziale. Tra il presidente e la piazza, nella quale i francesi scendono volentieri dalla fine del XVIII secolo, non c'è intercapedine. In Italia abbiamo la fortuna di avere un capo dello Stato senza poteri esecutivi ma normalmente con ampia moral suasion . E il sistema parlamentare, che ha i suoi inconvenienti, può produrre riforme strutturali di largo consenso che in un sistema presidenziale o semi-presidenziale, come negli Stati Uniti o in Francia, sono molto più difficili. E questo proprio perché rendono quasi impossibili le grandi coalizioni e quindi la distribuzione su varie spalle dei costi politici dell'impopolarità. Ricordiamocelo quando qualcuno invoca il presidenzialismo».

D'accordo, ma resta il fatto che oggi chi dice «via la Fornero» vince le elezioni.

«Quella riforma, per la quale molto si spese Elsa Fornero poi oggetto di tanti attacchi vigliacchi, evitò il default della Repubblica. E passò con una larghissima maggioranza, anche se oggi si dice che sia stata l'austerità a far prosperare il populismo».

E non è così?

«Credo di no. Dopo un anno di atteggiamento molto responsabile, e con le elezioni alle porte, i partiti che avevano sostenuto il governo che ho avuto l'onere di presiedere cambiarono atteggiamento. Misero in scena molti "chi l'ha visto", ognuno per la sua strada. Se i partiti si fossero intestati il merito di aver evitato il default difendendo le riforme che avevano votato, criticando questo o quell'aspetto ma senza rinnegarle, il populismo non sarebbe stato così prorompente. E anche loro sarebbero oggi più credibili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

1

Il meccanismo di «quota 100»

2

Quota 100 è il correttivo introdotto dal governo Conte uno. Consente di andare in pensione se si hanno almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati

La scadenza del 2021

Il meccanismo di Quota 100 è stato introdotto per tre anni e scade alla fine del 2021. Per il dopo, si studiano fin da ora possibili alternative come Quota 102, 64 anni d'età e 38 di contributi

3

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (88%); Health Care Policy (78%); Pensions + Benefits Law (76%); National Debt (75%); Life Expectancy (63%)

**Industry:** Road + Bridge Construction (61%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**

[***«Se fanno come Corbyn ci aprono un'autostrada Il governo cambi passo»; l'intervista matteo renzi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-914S-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 13

**Length:** 1103 words

**Byline:** Maria Teresa Meli

**Highlight:** Il leader di Iv: dopo il voto in Emilia tireremo le somme

**Body**

roma

Senatore Matteo Renzi, secondo lei come si sta muovendo il governo in Libia ?

«La situazione libica è drammatica, non solo preoccupante. Il governo italiano non sta raccogliendo successi, uso un eufemismo, ma il problema è più ampio. Dobbiamo prendere atto che gli Stati Uniti sono meno attenti a questa parte di mondo. La scoperta dello shale gas ha portato gli americani all'autosufficienza energetica e questo quadrante non è più decisivo come in passato per Washington. A ciò si somma la miopia dell'***Europa*** che non si interessa al Mediterraneo, con atteggiamento autolesionista. Non a caso la Russia per l'intelligenza strategica di Putin e la Turchia per la scriteriata campagna di Erdogan ne approfittano. È un periodo difficile, occorrono nervi saldi e lucidità di visione».

Il premier non è riuscito a incontrare Sarraj e Haftar lo stesso giorno...

«Non è questo il punto. Incontrare quei due lo stesso giorno può funzionare per il Tg1 delle 20 o come foto notizia sui quotidiani. Ma questa non è politica estera, questa è solo mediocre comunicazione. Qui abbiamo un problema ben più grande: l'Italia deve riaffermare il proprio ruolo nel Mediterraneo e in Libia in particolare. E dobbiamo dire con forza che non permetteremo a Erdogan e ai turchi di sostituirci come interlocutori in Libia. Questo vale per il petrolio e per l'Eni, certo. Ma vale per tutto: per l'immigrazione, per le infrastrutture, per la relazione ***Europa***-Africa. A me non interessa chi incontra Conte a Palazzo Chigi: a me interessa che l'Italia non perda la leadership nel Mediterraneo».

Come giudica il lavoro di Luigi Di Maio?

«Non lo giudico, non tocca a me. Mi basta che sia chiaro che la politica estera non è mai stata così importante come in questa fase. Nel 2020 le elezioni americane, l'accordo Usa-Cina di cui abbiamo parlato anche qui a Pechino, la nuova ***Ue***, la Brexit, il G20 Saudita. La Farnesina ha straordinari professionisti: mi auguro che il ministro sappia valorizzarli e ascoltarli. Che non faccia più l'errore di non andare al G20 per seguire un'iniziativa dei Cinque Stelle. E mi auguro che il Paese torni a parlare di politica estera senza demagogie. La geopolitica è una cosa seria, non basta un post su Facebook: bisogna studiare, conoscere, viaggiare».

Il governo appare debole ma sembra destinato a continuare fino alla fine della legislatura.

«Passate le regionali in Emilia il governo deve sbloccare i cantieri con Italia Shock e rilanciare la crescita. Ci sono 120 miliardi di ***euro*** bloccati dalla burocrazia, è inspiegabile aspettare ancora: a febbraio presenteremo la nostra proposta. Abbiamo fatto un governo per salvare l'Italia dal sovranismo di Salvini, ma non basta essere contro. È dunque fondamentale che l'esecutivo cambi passo sulla crescita. Con sussidi come il reddito di cittadinanza o misure come Quota 100 l'Italia si è fermata, la crescita si è azzerata. Bisogna ripartire subito».

Ma questa situazione non produce una paralisi ?

«La paralisi l'avrebbe prodotta il passaggio elettorale, l'aumento dell'Iva, un governo sovranista per cinque anni, un presidente della Repubblica contro l'***euro***. Mandando a casa Salvini abbiamo evitato la paralisi. Ma adesso va evitato l'immobilismo. Conte si è preso qualche giorno per la verifica: aspettiamo le elezioni in Emilia e poi tireremo le somme».

Perche aspettare l'Emilia?

«Bonaccini è più competente della Borgonzoni. Lo riconoscono anche gli elettori leghisti. Se la partita rimane sul piano amministrativo Stefano stravince. Ma se il voto diventa politico la destra ha le sue chances . Ecco perché occorre saggezza da parte del governo: ogni decisione politicamente sensibile rischia di far danno in Emilia. Anche per questo mi ero battuto contro la plastic tax , ad esempio. Spero che gli emiliani votino per il presidente di Regione e non per altro: in quel caso Bonaccini vince sicuro».

Si parla di rimpasto e di un cambio a palazzo Chigi: Dario Franceschini al posto di Conte...

«Rimango affezionato alla nostra riforma costituzionale: se fosse passato il referendum avremmo avuto stabilità. Invece ci siamo condannati a governi annuali, rimpasti, cambi di alleanze. Ma è un tema che non mi riguarda più. Più che di rimpasti parlerei di nuove idee: quelle faranno la differenza, non le poltrone».

Il Pd sembra disposto ad accettare la mediazione di Conte sulla prescrizione.

«Se Conte farà una mediazione lo ascolteremo. Quella che ha presentato Bonafede non è una mediazione ma un pasticcio. Se le cose stanno così noi voteremo la norma Costa: un processo senza fine è la fine della giustizia».

Nicola Zingaretti ha annunciato che darà vita a un partito nuovo: vi metterà in difficoltà?

«Sono l'ultimo a poter parlare del dibattito del Pd. Ma ho rispetto per Zingaretti e i suoi: se pensano che la soluzione sia davvero aprire alle Sardine, alla società civile recuperando un rapporto con la Cgil o assorbendo Leu, noi di Italia viva non saremo in difficoltà. Anzi, ci si apre un'autostrada. Spostandosi sulla piattaforma di Corbyn o di Sanders si perde. Noi siamo un'altra cosa: radicalmente riformisti. In bocca al lupo a ciò che verrà dopo il Pd. Italia viva sarà una casa accogliente per tutti i riformisti».

Siete nati anche per aggregare i moderati del centrodestra, ma Mara Carfagna non vi segue.

«Siamo nati da tre mesi. Faremo la prima assemblea nazionale a febbraio. La nostra è una maratona, non sono i 100 metri: Italia viva sorprenderà anche i pessimisti. Anche perché nel merito la cronaca politica ci sta dando ragione su tutto. A cominciare dal Jobs Act ».

Cosa pensa del dibattito dentro i Cinque Stelle?

«Il Movimento che abbiamo conosciuto non esiste più. È evaporato. Non è un auspicio: è un fatto. I loro leader devono decidere quando e come prenderne atto. Troveranno un modo per sostenere il governo e proseguire la legislatura, ma i Cinque Stelle della piattaforma Rousseau già non esistono più. In Parlamento è un'emorragia quotidiana. Non mi interessa il finale della loro storia: il populista vince le elezioni ma perde la sfida del governo. Perché se costruisci la carriera partendo dai Vaffa contro il potere, quando diventi il potere il gioco ti si ritorce contro. Lascio i grillini ai loro dibattiti, noi parliamo di crescita e politica estera».

I decreti sicurezza non sono stati ancora modificati.

«Credo sia segno di decenza istituzionale iniziare a modificare i decreti sui punti evidenziati dal Quirinale. Attendiamo le proposte del governo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Franceschi-ni a Palazzo Chigi? Se fosse passa-ta la nostra riforma avremmo avuto stabilità, invece si parla di rimpasti Ma servono nuove idee, non le poltrone

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Foreign Policy (76%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**

[***Sarraj da Conte, colloquio di tre ore Poi l'annuncio di Haftar: sì alla tregua***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-9147-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 5

**Length:** 688 words

**Byline:** Marco Galluzzo

**Highlight:** Il premier italiano: primo passo per la soluzione politica in Libia. Sente Macron e da domani sarà in Turchia ed Egitto

**Body**

ROMA

Con un colpo a sorpresa, dopo l'appello congiunto di Turchia e Russia, dopo che ieri il primo ministro libico Sarraj è stato ricevuto da Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, le forze del generale Khalifa Haftar hanno annunciato il cessate il fuoco. Secondo quanto ha riportato l'agenzia turca Anadolu , le truppe libiche leali ad Haftar hanno annunciato di accettare l'appello avanzato questa settimana da Putin ed Erdogan. La notizia è arrivata in serata, al termine di una settimana di contatti diplomatici e incontri che si sono svolti fra Ankara, dove si sono visti Putin ed Erdogan, Mosca, dove ieri è stata Angela Merkel, Roma, dove Conte ha ricevuto Sarraj e quattro giorni fa lo stesso Haftar, Bruxelles, dove i ministri degli Esteri della ***Ue*** hanno discusso del dossier libico.

È chiaramente una svolta, la prima da quando le truppe del generale Haftar hanno attaccato Tripoli ad aprile dell'anno scorso. Ed è il primo successo diplomatico da quando è scoppiata la guerra civile, un segnale che può aprire spiragli di pacificazione in vista della prossima Conferenza di Berlino, che dovrebbe tenersi fra qualche settimana e coinvolgere almeno 13 Stati che hanno interesse a una soluzione politica.

Giuseppe Conte ha dichiarato che «è il primo passo per perseguire una soluzione politica, c'è ancora tanta strada da percorrere, ma la direzione è quella giusta». Nell'incontro di ieri a Palazzo Chigi Fayez al Sarraj ha riconosciuto il ruolo dell'Italia e ha espresso «apprezzamento» per gli sforzi diplomatici del nostro Paese. Conte ha rivendicato in questo modo la nostra posizione: «L'Italia ha sempre linearmente, coerentemente lavorato per una soluzione politica, per contrastare l'opzione militare, ritenendo l'opzione politica l'unica prospettiva. Non abbiamo altri obiettivi, non abbiamo agende nascoste».

Al termine di tre ore di colloqui a Palazzo Chigi si è poi risanata, grazie anche alla mediazione dei Servizi, la frattura diplomatica di quattro giorni fa, quando Sarraj si era rifiutato di atterrare a Roma perché Conte aveva appena incontrato l'avversario Haftar. Subito dopo Conte ha avuto una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron nel corso della quale il premier italiano ha illustrato i contenuti dei suoi confronti con le due parti libiche. Conte e Macron hanno ribadito l'importanza di un coordinamento a livello ***europeo***.

Domani Conte sarà prima in Turchia, poi in Egitto, per ulteriori confronti con i Paesi che parteciperanno alla Conferenza di Berlino, mentre il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato che «nei prossimi giorni ci sarà una riunione di un tavolo che ho fortemente voluto tra Turchia, Russia e Italia, stiamo facendo squadra a livello ***europeo*** e ci saranno novità nei prossimi giorni». La prima, con la notizia della tregua, è arrivata in serata.

Al termine dell'incontro con Conte il premier libico ha rivendicato il diritto di difendersi, dichiarandosi pronto ad un cessate il fuoco, a patto che «Haftar ritiri le sue truppe». Il generale che controlla la Cirenaica non ha annunciato un ritiro, ma l'inizio di un cessate il fuoco e non è poco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Il 7 gennaio il ministro degli Esteri Di Maio annulla la missione in Libia, per le difficoltà riscontrate a livello ***europeo*** e sul terreno libico, e riprogramma la sua agenda andando

a Bruxelles, in Turchia, Egitto e Algeria

Il flop diplomatico a Palazzo Chigi

L'8 gennaio il tentativo di mediazione italiana si risolve in un pasticcio diplomatico: la scelta del premier Conte di ricevere Haftar e Sarraj, vedendo prima il generale, fa infuriare il premier libico che da Bruxelles salta Roma e vola a Tripoli

2

Appello congiunto di Russia e Turchia

Sempre nella giornata dell'8 gennaio, i presidenti di Russia e Turchia, Putin e Erdogan, (il primo pro Haftar, il secondo pro Sarraj) lanciano un appello per il «cessate il fuoco» in Libia.

3

L'incontro «pacificatore»

4

Ieri il premier Conte ha ricevuto a Palazzo Chigi il premier libico al Sarraj: tre ore di colloquio al termine del quale hanno concordato sulla necessità di una soluzione pacifica, concordata e immediata della crisi libica

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (93%); ***European*** Union (92%); Conferences + Conventions (84%); State Departments + Foreign Services (75%); Foreign Policy (71%); Disaster + Emergency Relief (67%); Human Rights Violations (65%); Embargoes + Sanctions (64%); Fines + Penalties (64%); Economic Policy (63%); Peace Process (61%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**

[***Manica larga; Il dibattito delle idee***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-91C6-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

LETTURA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTURA; Pag. 2.3

**Length:** 1677 words

**Byline:** manlio graziano

**Highlight:** Il canale che separa le isole britanniche dal continente è sempre stato più largo dei 34 chilometri (distanza minima) tra Dover e la Francia. Ma oggi, mentre si prepara l'atto finale della Brexit del 31 gennaio, si è molto ampliato per ragioni che hanno profonde radici nel passato di una ex potenza globale

**Body**

«Nebbia sulla Manica. Il continente è isolato». Così, secondo la leggenda, gli organi di informazione britannici usavano riferire alla popolazione le difficoltà in cui i capricci meteorologici mettevano la sventurata ***Europa***. La citazione è quasi certamente spuria; vera, invece, l'idea che i britannici avevano del loro isolamento: «splendido». Dove si trovano le radici di quell'idea, tornata a galla e impostasi nel referendum del 23 giugno 2016 e poi, di nuovo, nel trionfo elettorale di Boris Johnson il 12 dicembre scorso?

Una tesi diffusa è che si trovino innanzitutto nella natura, cioè nei privilegi dell'insularità. Le condizioni geografiche, però, non sono mai favorevoli o sfavorevoli in assoluto, ma a seconda di circostanze che dipendono tanto dalla natura quanto dalla storia. La storia, appunto, dimostra che l'insularità non è necessariamente un vantaggio (si veda il caso del Giappone, all'estremo opposto della massa eurasiatica), e che non è stata sempre un vantaggio per le stesse isole britanniche. Nel Medioevo, l'attuale Gran Bretagna era l'angolo più povero e desolato del continente ***europeo***; lo restò almeno fino alla conquista normanna (1066), che però mise fine - politicamente - all'insularità: per quasi quattro secoli, fino al termine della guerra dei Cent'anni (1453), infatti, non ci fu soluzione di continuità tra continente e isole, perché quel conflitto non fu, come spesso si crede, tra Francia e Inghilterra, ma tra casate francesi, acquartierate in parte sulle isole e in parte sul continente. Comunque sia, il suo esito «creò» l'Inghilterra, separata dal resto del continente. Fino al 1973, quando il Regno Unito entrò a far parte della Comunità ***Europea***.

Molti pensano che l'insularità implichi una «vocazione» marittima, e spiegano così la (presunta) estraneità dei britannici rispetto al continente. Ma anche quell'idea non è sempre suffragata dai fatti. I vichinghi, che venivano dalla terraferma, erano un popolo di navigatori, mentre i britanni loro contemporanei non lo erano affatto; i giapponesi furono forzati ad aprirsi al mare da un intervento militare americano a metà Ottocento; e gli inglesi non parteciparono che molto tardi all'avventura oceanica avviata da spagnoli e portoghesi a fine Quattrocento. Bisognerà aspettare la vittoria sull' Armada Invencible spagnola (1588) perché i vascelli di sua maestà comincino a solcare regolarmente gli oceani per poi affermarsi nella competizione coloniale.

Il vero punto di svolta fu, quasi due secoli più tardi, la vittoria inglese nella guerra dei Sette anni (1756-1763) che sancì definitivamente la scelta del «gran largo» come orizzonte geopolitico della Gran Bretagna. Mentre la Francia non seppe mai decidersi tra «vocazione ***europea***» e «vocazione ultramarina» (col risultato di fallire, storicamente parlando, su entrambi i fronti), l'Inghilterra imboccò decisamente la seconda, seguendo l'indicazione di Walter Raleigh, corsaro diventato baronetto, nel 1585 fondatore della Virginia in America: «Chiunque controlli il mare controlla il commercio; chiunque controlli il commercio del mondo controlla le ricchezze del mondo e di conseguenza il mondo stesso».

A partire dalla guerra dei Sette anni e, soprattutto, dalla sconfitta di Napoleone, l'***Europa*** fu dunque considerata solo come possibile minaccia alla supremazia mondiale inglese, e trattata come tale. Trattata politicamente, grazie ai delicati equilibri della balance of power architettata da William Pitt e messa in pratica da lord Castlereagh al Congresso di Vienna (1815): spostare i pesi dei vari Stati continentali in modo da costringerli a tenersi perennemente in scacco, facendo giocare a Londra il ruolo di bilanciere esterno in caso di rottura dell'equilibrio. Trattata psicologicamente, grazie a un crescente senso di superiorità che, da una parte, divenne un potente fattore morale di sostegno all'impero, ma che, dall'altra, portò a sottovalutare il rischio di una possibile sfida sui mari da parte di un Paese ***europeo***. Quella politica specifica che venne poi chiamata «splendido isolamento» (1881-1904) fu messa in atto proprio quando l'isolamento sembrava a repentaglio: Londra si appoggiò su due potenze continentali - Austria e Germania - per controbilanciare il crescente attivismo mediterraneo della Francia, in particolare dopo l'occupazione della Tunisia e l'accordo con la Russia. Si trattava, è vero, dell'applicazione del ruolo di bilanciere esterno assunto a Vienna, ma non era certo quell'indifferenza nei confronti delle vicende ***europee*** che di solito viene associata alla splendid isolation . Nel 1904, quando la minaccia principale sui mari era ormai rappresentata dalla Germania, Londra scelse la via dell' entente cordiale , cioè l'intesa con Parigi contro la crescente intraprendenza di Berlino: la stessa politica, ma con i partner scambiati.

La supremazia britannica sul mondo, però, non fu messa in crisi dagli ***europei***, ma dagli americani, che fecero propria la strategia di sir Raleigh: estesero progressivamente il loro controllo sui mari e distrussero tutti gli imperi coloniali ***europei***, il più importante dei quali era quello britannico. Il colpo di grazia arrivò con la crisi di Suez, nel novembre 1956: Washington ingiunse a Londra e a Parigi di ritirarsi immediatamente dall'Egitto, meno di un mese dopo il loro tentativo di impadronirsi manu militari del canale.

Suez rappresenta l'atto di decesso dell'Impero britannico. Da allora, il Regno Unito è entrato in una crisi di identità geopolitica: per più di due secoli, identità britannica e identità imperiale si erano sovrapposte fino ad apparire inseparabili; ora, l'identità imperiale scompariva definitivamente, rischiando di trascinare con sé la stessa identità britannica. L'impero apparteneva al passato, e il Paese doveva trovare una nuova ragione d'essere, una nuova identità geopolitica. La scelta - laboriosa, tutt'altro che unanime e, come dimostrato dal referendum del 2016, tutt'altro che definitiva - fu tentare di marciare su due stampelle: da una parte, visto che sembrava ormai impossibile opporsi agli Stati Uniti, consolidando la special relationship con loro; dall'altra, agganciandosi al processo ***europeo***. Il primo atto (1960) fu la creazione di un'area di libero scambio, l'Efta, con una serie di Paesi (Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera) che non desideravano o non potevano entrare nella Cee. Il secondo, già l'anno successivo, fu la domanda di adesione alla stessa Cee: il primo ministro conservatore Harold Macmillan raccolse il quasi unanime sostegno del suo partito, ma non dei laburisti, isolazionisti e protezionisti.

È noto che la Gran Bretagna dovette fare tredici anni di anticamera a causa del veto posto dalla Francia di Charles de Gaulle. Nel cercare di spiegare le ragioni della «Manica larga», si è sempre insistito sull'altezzosa freddezza dei britannici nei confronti del continente, ma molto meno sull'altezzosa freddezza del continente, segnatamente della Francia, verso i britannici. Non è da escludere che una delle ragioni della duratura diffidenza/ostilità britannica nei confronti dell'***Europa*** dipenda dal risentimento per essere stati tenuti così a lungo fuori dalla porta, e per di più proprio dai francesi. I negoziati per l'adesione del Regno Unito alla Cee iniziarono nel luglio 1970, quando de Gaulle non era più al potere ormai da un anno; ma, allora, il 55 per cento della popolazione britannica era contrario, e solo il 24 favorevole, secondo un sondaggio dell'epoca.

Dal 1973 a oggi, classe dirigente e popolazione hanno traccheggiato tra la convinzione che il legame con l'***Europa*** fosse vitale e la convinzione che il Paese potesse diventare di nuovo grande solo tornando allo splendido isolamento. Quando i laburisti giunsero al potere nel 1974, non si assunsero la responsabilità di ritirare il Paese dalla Cee, ma si affidarono, anche allora, a un referendum. Il Paese stava attraversando forse la più grave crisi della sua storia recente, e il premier Harold Wilson affermò che il risanamento dell'economia sarebbe stato «incommensurabilmente più difficile» fuori dall'***Europa***. La Comunità, insomma, si presentava sotto la migliore luce, quella che le ha garantito la popolarità nel corso dei decenni: come prospettiva di miglioramento delle condizioni di vita. Al referendum del 1975, i voti favorevoli si imposero per due terzi; i votanti, però, erano stati solo il 64 per cento, il che significa che più della metà della popolazione continuava ad essere ostile o indifferente all'***Europa*** (per la cronaca, i nazionalisti scozzesi votarono allora compattamente contro ).

Quel che è cambiato, tra il 1975 e il 2016, non riguarda tanto il Regno Unito quanto l'***Europa***. In quei 41 anni, il reddito pro capite dei britannici è più che raddoppiato in termini reali, passando da 19.401 dollari a 42.510 (valore costante 2011, dati Banca mondiale) e, rispetto alla media mondiale, dal 197 per cento al 406,5: pur sapendo che si tratta della media del pollo, è arduo sostenere che i sudditi di sua maestà stessero peggio nel 2016 che nel 1975. Anzi, è probabile che proprio il fatto di vivere così incomparabilmente meglio rispetto ad allora abbia spinto molti a pensare che quel miglioramento dipendesse non da un'***Europa*** in affanno economicamente e politicamente, ma dalle virtù della Gran Bretagna. Non grazie all'***Europa***, insomma, ma nonostante l'***Europa***. Il tutto in un contesto mondiale in cui la concorrenza è diventata più fitta e aspra e l'avvenire più nebuloso e incerto; un contesto che spinge molti (e non solo in Gran Bretagna) a volersene isolare, meglio se splendidamente.

Come in tutte le epoche di transizione e di confusione, anche oggi - alla vigilia di quel 31 gennaio che segna l'atto finale della Brexit - alla realtà si preferiscono i miti; e il mito dell'impero, dell'epoca gloriosa in cui era il mondo a prostrarsi ai piedi dell'Inghilterra, è un sogno che, nelle isole britanniche, offre a molti un senso di conforto e protezione. È un sogno, però. Che ha grandi probabilità di trasformarsi in incubo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (93%); ***European*** Union (87%); Globalization (75%); Immigration (73%); Territorial + National Borders (73%); Freedom Of Religion (62%); Gross Domestic Product (62%); National Debt (62%); Religion + Spirituality (62%)

**Industry:** Defense Industry (64%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**

[***Perché ha senso investire in Italia (e viverci); I NUMERI E LA RESILIENZA***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-9169-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 38

**Length:** 1195 words

**Byline:** Francesco Daveri e Gianmario Verona

**Body**

Quando l'economia

italiana arriva sotto i

riflettori lo fa spesso per le ragioni sbagliate. Giusto un anno fa, il New York Times titolava: «L'Italia cade di

nuovo in recessione,

alimentando paure globali».

Il giornale più famoso del mondo registrava che il Pil italiano era di nuovo sceso e per due trimestri consecutivi, alimentando il timore della terza recessione in undici anni. E in più ricordava anche che eventuali guai italiani potevano essere cattive notizie per il mondo intero. Non esattamente uno spot pubblicitario per il nostro Paese. Poi, nel corso dell'anno, si è scoperto che i timori di recessione erano sopravvalutati: negli ultimi due anni l'economia italiana è semplicemente rimasta più o meno ferma dov'era. Ma tant'è: dopo qualche mese, l' Economist - nel segnalare l'arrivo di «uno scorcio di buone notizie sul fronte economico» - ha comunque scelto di titolare: «L'Italia è fuori dalla recessione: ma per quanto tempo?».

Le conseguenze

L'incapacità dell'economia italiana di crescere a tassi decenti non è una novità. Dopo l'adozione dell'***euro*** e l'ingresso della Cina nel Wto (the World trade organization) la crescita dell'Italia è scesa a un magro 0,1 per cento all'anno, che si confronta con un 1,4 per cento per il resto dell'area dell'***euro*** nello stesso periodo di tempo. A sua volta, la scomparsa della crescita ha altre spiacevoli conseguenze. Un paese che non cresce è più facilmente tentato dalla scorciatoia di fare più debito pubblico. E infatti, nonostante i buoni propositi sempre dichiarati, i tanti governi italiani (ce ne sono stati 63 dal 1948, quasi uno all'anno) non sono riusciti a scalfire l'enorme debito pubblico del paese, ora al 135% del Pil. Una montagna di soldi da ripagare con inevitabilmente alte tasse e meno servizi pubblici erogati dallo Stato.

La fiacca crescita è anche associata a una minore capacità di rimborsare i prestiti bancari, a tanti fallimenti aziendali, al ristagno del mercato della casa e - lo ricordava ***Eurostat*** - a un alto numero di famiglie che non riescono a riscaldare la loro casa in modo adeguato. In più, il paese continua a essere diviso tra le regioni meridionali desertificate economicamente, in declino demografico e con i giovani in fuga dalla sottoccupazione, quelle centrali una volta prospere e oggi impegnate in una difficile transizione verso una rinnovata vitalità e le regioni settentrionali produttive che creano posti di lavoro e crescita, ma non abbastanza per beneficiare tutti nel resto del Paese.

La resilienza

Eppure, se osservata con attenzione, l'attenzione spesso usata dagli investitori stranieri, l'Italia non è condannata al declino ed è in realtà molto meglio di quanto si possa pensare.

È vero, i governi cambiano spesso. Ma un sistema di pesi e contrappesi conferisce al presidente della Repubblica il potere di garantire la stabilità richiesta a livello nazionale e internazionale anche quando il primo ministro è sostenuto da governi deboli. E così l'instabilità politica non si traduce automaticamente in instabilità delle politiche economiche effettivamente attuate. Tanto che anche in periodi in cui lo spread sul debito era alle stelle l'Italia ha continuato a onorare i suoi (gravosi) impegni di rimborso del debito. Anche la battagliera coalizione giallo-verde della Lega e del Movimento Cinquestelle ha finito per approvare una legge di Bilancio 2019 con un deficit solo di poco superiore al 2 per cento - un numero in linea con le aspettative della Commissione ***europea*** e dei mercati. E il governo ***europeista*** subentrato in settembre ha proseguito sulla stessa linea di condotta. Sembra instabilità, ma potrebbe essere letta come «resilienza».

Ed è vero - ha confermato l'Istat - l'industria ha smesso di crescere. Più da noi che altrove. Nei momenti più drammatici della crisi degli ultimi anni i consumatori hanno smesso di acquistare i prodotti di lusso italiani di fascia alta, mentre continuavano ad acquistare i più economici prodotti spagnoli come le scarpe di Camper o gli abiti di Zara.

Rimane però che, mentre la deindustrializzazione è un fenomeno comune a molti paesi avanzati, tanti segmenti del made in Italy - dal mobile alla meccanica, dall'alimentare al turismo - hanno sempre un grande potenziale che oggi vale già 650 miliardi di dollari di esportazioni l'anno. Non per caso l'Italia è l'ottavo esportatore al mondo dopo la Cina, gli Stati Uniti, la Germania, il Giappone, la Gran Bretagna, la Francia e la Corea del Sud, con un surplus commerciale vicino al tre per cento del Pil. In un mondo sempre più piatto, i produttori italiani dotati di caratteristiche speciali saranno meno spinti a cercare all'estero costi di manodopera più economici per resistere alla concorrenza dei paesi emergenti.

La selezione

Infine, le aziende italiane sono mediamente piccole e il «piccolo» non è più bello o lo è di meno di quanto fosse prima della rivoluzione di Internet. Tuttavia, i dati sulla ripresa italiana 2014-18 confermano che le imprese italiane di tutte le dimensioni (e non solo le medio-grandi) sono riuscite a crescere. Le piccole imprese spesso a conduzione familiare che si adattano ai cambiamenti sostituendo i vecchi metodi manageriali con quelli più moderni hanno dimostrato di avere più successo di altri, con risultati migliori in termini di flussi di cassa e di rendimenti sul capitale proprio. Anche al Sud: mentre falliva la mal gestita Popolare di Bari, il rapporto di Intesa Sanpaolo sui distretti italiani ricordava il duraturo successo dell'industria meccatronica di Bari.

Per concludere, la crescita dell'economia italiana è e probabilmente rimarrà contenuta anche negli anni a venire. Ma in giro per l'Italia, non mancano imprese di successo: di tutte le taglie e in molti settori. E, a ben guardare, la finanza pubblica italiana non è poi tanto influenzata dall'instabilità politica. Chi ci guarda da fuori ed è disposto a spendere un po' di tempo e denaro per selezionare con cura ha un'elevata probabilità di trovare buone opportunità di investimento (e di vita!) in Italia. Tutto considerato, nel gergo degli investitori, si potrebbe dire che l'Italia è un Buy, non un Sell. \*Direttore del programma Mba Sda Bocconi\*Rettore Università Bocconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola/1

Buy & Sell

In inglese «buy» significa comprare, e «sell» vendere. Si «compra» qualcosa, se crediamo che nel tempo acquisterà valore, anche se oggi può essere sottovalutato. E si vende qualcosa che immaginiamo perderà valore in futuro rispetto alla valutazione attuale. Sui mercati finanziari, quando un analisti dà un giudizio «buy» a un'azienda, consiglia di comprare le sue azioni in Borsa, al contrario del giudizio «sell»: vendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola/2

Legge di Bilancio

La legge di Bilancio è lo strumento, previsto dall'Articolo 81 della Costituzione italiana, attraverso il quale il governo, con un documento contabile di tipo preventivo, comunica al Parlamento le spese pubbliche e le entrate previste per l'anno successivo in base alle leggi vigenti. Il rendiconto consuntivo, è invece, un documento contabile nel quale sono elencate le reali entrate e le spese che si sono realizzate nell'anno finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); National Debt (92%); Public Debt (88%); Gross Domestic Product (84%); Economic Policy (61%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**

[***Essere ospitali Un legame debole rafforza le società; Antropologia Popoli come i Maori, i Sinti, gli Inuit non chiedono al forestiero di ripudiare la sua appartenenza né gli concedono facilmente la cittadinanza. Ma il diverso interessa perché allarga gli scambi e le relazioni. È chi pensa di bastare a sé stesso che esclude gli estranei***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XYM-WVR1-F13X-91D5-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 gennaio 2020 domenica

LETTURA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTURA; Pag. 8.9

**Length:** 1733 words

**Byline:** adriano favole

**Body**

Ricordo bene la scena. Io e il mio ospite polinesiano eravamo seduti su una stuoia di foglie di pandano, le gambe incrociate e inclinate verso il terreno. La sera prima gli uomini del villaggio mi avevano invitato per la prima volta a bere il kava , una bevanda dal gusto terrigno ricavata da una pianta della famiglia del pepe. Il giorno dopo a pranzo, la moglie del mio ospite mi aveva sporto una vecchia sedia dal colore blu consunto, che avevo rifiutato sedendomi come gli altri sulla stuoia. Setefano aveva guardato la moglie e, con il suo particolare accento francese, aveva detto: «È come noi!», apprezzando la mia disponibilità a condividere pratiche e tecniche del corpo locali, a cui non era estraneo il fatto di mangiare con le mani senza servirsi delle posate, peraltro disponibili nella casa. Fu, quello, uno dei momenti della ricerca sul campo in cui mi ero sentito «accolto» da quella piccola comunità polinesiana dell'isola di Futuna che ho cominciato a frequentare alla fine degli anni Novanta.

L'antropologo, quando svolge ricerche «lontano» da casa, fa esperienza dell'essere straniero. Sperimenta con il corpo, sulla pelle, la condizione di (iniziale) estraneità a un gruppo e la disponibilità di quest'ultimo a ospitare. Come vengono accolti e, eventualmente, incorporati gli antropologi nelle società che studiano? Stranieri per vocazione, essi danno vita, scrive Leonardo Piasere, a «esperimenti di esperienze» e mettono in gioco le relazioni sociali, tra cui spicca l'ospitalità. Su questo tema ruota un bel volume curato da Jos Platenkamp e Almut Schneider, Integrating Strangers in Society (Palgrave). Dodici antropologi e antropologhe (tra cui l'italiana Elisabeth Tauber) raccontano le loro esperienze di «integrazione» in società dell'***Europa*** (come i Sinti nell'Italia del Nord Est), dell'Artico canadese (Inuit), dell'Oceania (Kanak, Maori, Gawigl e Siassi di Papua Nuova Guinea), dell'Africa (Banyoro), dell'India (la città di Rourkela) e del Sud Est asiatico (i Lanten del Laos), componendo un mosaico di pratiche dell'ospitalità che sfida il modo, altamente etnocentrico, con cui la «questione» dello straniero è trattata di questi tempi. Spesso infatti ragioniamo come se i Paesi occidentali fossero gli unici a doversi confrontare con il tema dello straniero e gli unici ad avere elaborato riflessioni in proposito.

Come è noto, la parola xenos in greco indica lo «straniero», il «forestiero», con un accento su ciò che è in lui (o lei) «strano», «insolito», «sorprendente», e significa, al tempo stesso, l'«ospite», colui che è «legato con altri per vincoli di reciproca ospitalità». Colpisce, nella raccolta di Platenkamp e Schneider, il fatto che in nessuna delle società prese in esame la parola per «straniero» ha una connotazione negativa. In tutte le lingue citate esiste una coppia di espressioni per definire l'opposizione «noi» e gli «stranieri»: Sinti e Gagè, Inuit e Qallunaat, Lanten e Farang (Laos), Maori e Pakeha e così via.

Quello degli Inuit è l'unico caso in cui, per nessun motivo, uno straniero può divenire a pieno titolo «Inuit». Attraverso il linguaggio dello scherzo e dell'ironia reciproca, attraverso pratiche di lavoro in comune e soprattutto attraverso le attività rituali, i «bianchi» e altri stranieri possono vivere con e come gli Inuit, senza tuttavia la possibilità di un accesso definitivo all'umanità inuit - salvo ovviamente a partire dalla generazione successiva a un matrimonio misto. «Gli Inuit non si aspettano che i bianchi diventino Inuit e non intendono assimilare gli stranieri». Nonostante ciò, qallunaat , «stranieri», non ha in sé alcuna connotazione negativa, ma mette insieme categorie eterogenee di persone con cui, spesso, è auspicabile avere intensi rapporti sociali.

Altre società prevedono la possibilità di accedere al pieno statuto di appartenenti all'umanità locale, sempre tuttavia attraverso lunghi e complessi percorsi che passano attraverso l'adozione (nel caso Maori per esempio), l'attribuzione di un nome vezzeggiativo (l' empaako dei Banyoro dell'Uganda), la partecipazione a rituali (tra i Lanten del Laos l'antropologo diviene un «figlio-apprendista»). Nel caso dei Sinti, la piena partecipazione al «noi» viene garantita all'antropologa non tanto dal matrimonio con un Sinti, ma dalla successiva perdita di un bambino nato morto. È il fatto di avere antenati comuni e di prendersi cura della loro memoria a fare di una Gagè, di una «straniera», una Sinti in senso pieno.

Gli stranieri, nelle società indagate, non sono alieni , «alterità». Nella cosmologia dei Maori, ogni essere umano, risalendo le generazioni, può trovare antenati comuni. «Nella società tradizionale maori l'intero cosmo era considerato una gigantesca genealogia, con il cielo e la terra progenitori di tutti gli esseri e le cose, come il mare, le foreste, gli uccelli e gli esseri umani». Lo «straniero» non è l'altro assoluto: portatore di una ambivalenza mai dissolta, può assumere le sembianze del commerciante che apporta merci preziose, può divenire il «re straniero» e fondare una dinastia di capi, può rivelarsi un nemico oppure, come nel caso di molti antropologi, può divenire un trait-d'union con il mondo globale. La presenza dell'antropologo sul campo, il suo andare e venire verso centri di potere e sapere, viene interpretato e utilizzato da molte società indagate come una potenzialità di world enlargement (di «estensione» del proprio mondo), uno dei modi di trasformare l'isola in arcipelago, per così dire.

Divenire parte del «noi» è un processo lungo, pieno non tanto di «ostacoli» da superare, quanto di pratiche da condividere, come vivere insieme, mangiare gli stessi cibi, lavorare, praticare riti, conversare a lungo, chiedere l'elemosina con altre donne, fare progetti di sviluppo o chiedere fondi ad agenzie internazionali... In nessuna società frequentata dagli antropologi si richiede allo straniero, in via preliminare, di rinunciare alla sua appartenenza forestiera e in nessuna si concede subito loro piena cittadinanza. Perché è proprio il differenziale culturale e sociale a rendere interessanti, «meravigliosi» e pericolosi al tempo stesso, gli stranieri. È la provenienza e appartenenza estranea a consentire loro di farsi mediatori tra la società locale e un mondo più ampio, testimoniando a quest'ultimo i valori, le acquisizioni, le virtù del gruppo in questione. Insomma, gli stranieri divengono per la società locale un mezzo per chiedere «riconoscimento» sociale e culturale: solo quando una società si considera pomposamente bastante a sé stessa non ha bisogno di stranieri e di leggi dell'ospitalità e per questo finisce di circondarsi solo di «alterità» del tutto incompatibili con il «noi», magari relegandole in luoghi dai confini invalicabili. Viene in mente una bella citazione di Claude Lévi-Strauss: «L'unica fatalità, l'unica tara che possa affliggere un gruppo umano e impedirgli di realizzare pienamente la propria natura, è quella di essere solo».

È tempo, scrive Michel Agier in Lo straniero che viene (in uscita da Cortina), di rifondare a livello sociale e strutturale l'ospitalità. Nella nostra società si oscilla tra un diffuso fastidio e l'aperta ostilità verso gli stranieri confinati in una dimensione di perenne «alterità» da una parte, e dall'altra il richiamo a un'accoglienza eticamente fondata ovvero a una insostenibile «ospitalità incondizionata», come la definivano Jacques Derrida e Anne Dufourmantelle. Come ospitare allora? Ancora una volta è solo uno sguardo all'ampio spettro delle società umane, contemporanee o antiche, a fornirci modelli e forme della convivenza umana. Agier guarda, per esempio, all'Africa occidentale: da tempo immemorabile, gli Hausa hanno praticato commerci a lunga distanza, connettendo e legando tra loro gruppi sociali disparati, e persino fondando quartieri multietnici ( zongo ) in numerose città. I mercati, in gran parte dell'Africa, erano luoghi «neutri», buoni all'incontro con gli stranieri, luoghi in cui giocare all'aperto le dinamiche dell'ospitalità. Ma Agier guarda ugualmente alle tante esperienze di accoglienza ai confini realizzate in ***Europa*** nonostante e contro la pressione di molti settori dell'opinione pubblica.

Perché ospitare? Perché è attraverso la forza dei «legami deboli», come li chiamò Mark Granovetter, che possiamo estenderci «fuori» di noi, percorrere vie di fuga verso gli altri, intrecciare idee, valori, concezioni dell'umanità verso e con l'altrove. L'ospitalità è una questione di soglia, come ha scritto Francesco Spagna. Impaurita dal rischio di perdere i legami «forti» (famiglia, comunità, nazione), l'era globale si sta rivelando carente di «legami deboli» come l'ospitalità. La capacità di «fare società» risulta così indebolita e i «noi» (a livello famigliare e sociale) si chiudono e diventano sterili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JOS D. M. PLATENKAMP

ALMUT SCHNEIDER

(a cura di)

Integrating Strangers

in Society.

Perspectives

from Elsewhere

PALGRAVE

Pagine 229, $109,99

MICHEL AGIER

Lo straniero che viene.

Ripensare l'ospitalità

Prefazione di Adriano Favole

Traduzione di Diego Guzzi

RAFFAELLO CORTINA

Pagine 168, e 15

In libreria dal 30 gennaio

Bibliografia

Un libro sulle specificità della ricerca antropologica è L'etnografo imperfetto di Leonardo Piasere (Laterza, 2002). La questione dell'accoglienza nei riguardi degli estranei è affrontata dal famoso filosofo francese Jacques Derrida con Anne Dufourmantelle nel libro Sull'ospitalità (traduzione di Idolina Landolfi, Baldini & Castoldi, 2000). Da segnalare su questo argomento anche il volume di Francesco Spagna La buona creanza. Antropologia dell'ospitalità (Carocci 2013). Sull'importanza dei «legami deboli» un testo fondamentale è il saggio The Strenght of Weak Ties («La forza dei vincoli deboli), pubblicato nel 1973 sull'«American Journal of Sociology» (e poi più volte riproposto e aggiornato) dal sociologo statunitense Mark Granovetter. La citazione del grande antropologo francese Claude Lévi -Strauss contenuta nell'articolo di Adriano Favole è tratta dal suo saggio del 1952 Razza e storia , pubblicato in Italia nel volume Razza e storia ed altri studi di antropologia , a cura di Paolo Caruso (Einaudi, 1967). Lo studio monumentale di Arnold Wycombe Gomme

A Historical Commentary on Thucydides , in cinque volumi, uscì tra il 1945 e il 1981 da Clarendon Press. L'ultimo volume, postumo, fu completato da Antony Andrewes e Kenneth Dover

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (94%); Anthropology + Archaeology (80%)

**Load-Date:** January 12, 2020

**End of Document**



**Date and Time:** Thursday 14 January 2021 17:03:00 CET

**Job Number:** 134090358

**Documents (42)**

1. [*L'Ue: la Germania investa di più E la Bundesbank attacca Draghi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93RK-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

2. [*«La Terra non è dei ricchi Al mondo serve l'Ue forte»;L'intervista jeffrey sachs*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93SS-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

3. [*L'Europa avvisa la Germania;Conti e diplomazie Il debutto di Gualtieri all'Ecofin. Dombrovskis: sulla flessibilità decideremo caso per caso*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93R7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

4. [*L'Europa che aiuta di Janez Lenarcic;Facce nuove*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93T6-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

5. [*«Torna l'europeismo Ora un patto con le ong»;Sereni vice agli Esteri*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93RW-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

6. [*Berlino ha più surplus ma spende meno di Parigi (e la produttività scende);Lo scenario*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93RN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

7. [*Gradimento, sale Conte (meno il suo governo) E Salvini riprende quota;Scenari*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93RX-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

8. [*Il «centro» grato alla Lega;SETTEGIORNI*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93S1-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

9. [*La paura che frena L'unione*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93T5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

10. [*Forza Italia riparte dalla Lega «Alleati, ma pari dignità» Intanto la sede non c'è più*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93JR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

11. [*«A Francoforte Salone dimesso, brutto segnale»;L'imprenditore Alberto Bombassei*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93RP-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

12. [*Zanardi (Pd): «Il territorio sottovalutato»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93MD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 14, 2019 Fino a set 14, 2019 |

13. [*Alla generazione Greta mancano i voti;Su clima, tecnologia e debito i ragazzi pongono temi che creano conflitto tra generazioni Ma nell'Europa di oggi i giovani «pesano» nelle urne quasi dieci volte meno degli adulti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K06G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

14. [*D'Amato: Europa necessaria, ma ora deve cambiare*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K074-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

15. [*Della Vedova: «+Europa sopravviverà senza Tabacci»;Dopo la rottura*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K05K-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

16. [*Bossetti, dall'Europa altro no «Avvocato, andiamo avanti»;La decisione*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K00F-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

17. [*Cambia l'Iva, sconti e rincari;Conte: allarme dazi per il made in Italy. Le tariffe Usa pronte a colpire agricoltura e aerospazio europei*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K04S-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

18. [*Arriva la manovra, allarme dazi;Minaccia Usa. Conte: il made in Italy rischia. Zingaretti: stop all'evasione Scontro sull'imposta sui consumi. I renziani pronti al veto in Senato*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K052-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

19. [*«Disastrose le tariffe di Trump Il governo non taglierà le agevolazioni all'agricoltura»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K053-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

20. [*Il fisco non sbagli obiettivi;Le tasse da ridurre*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K051-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

21. [*Non date la colpa ai baby boomer*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K0DY-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

22. [*Berlusconi: i fascisti e la Lega senza di noi non sanno vincere*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K05H-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 29, 2019 Fino a set 29, 2019 |

23. [*Conte vuole la moratoria Ue Ma il Pd incalza: subito lo stop*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93W2-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

24. [*L'addio di londra fa salire l'export dopo soffriremo noi ;Finanza Politica appuntamento con la storia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-944G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

25. [*buone intenzioni in manovra (ma La svolta è rinviata)*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-944H-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

26. [*accendiamo il verde per continuare a crescere;del FUTURO*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-945N-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

27. [*il ruolo smarrito degli usa;Le scelte di Trump*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93XH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

28. [*LA TRAPPOLa dei tassi (senza la crescita);Economia Politica tra spesa e investimenti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-944R-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

29. [*Polonia in mano ai nazionalisti Hanno la maggioranza assoluta*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93WP-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

30. [*Borse d'Europa, attenti al mal di dazi;Investimenti scenari macro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-946D-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

31. [*Contro i dazi Usa solo l'Unione può fare la forza;di Cristina Pensa e Livio Romano\* Lettera dell'Industria*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-944T-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

32. [*Il futuro nero di Tokarczuk «Per il mio Paese un passo oltre i confini della democrazia»;Una voce contro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93WT-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

33. [*Frenata Brexit «C'è ancora molto da fare»;Settimana cruciale*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93WR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

34. [*E in Scozia torna il vento della secessione;Referendum*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93WS-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

35. [*Quanto rende il green deal di Berlino;Investimenti noi gli altri*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-946F-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

36. [*come siamo ridotti instabili e frammentati;Economia Politica i nostri vizi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-944V-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

37. [*corsa allo spazio 4.0 tra razzi e dati italia pronta al decollo;Innovazione intelligenze reali*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-9452-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

38. [*Banchieri e manager per la sfida verde dell'acciaio Avanti sulle alleanze;La nuova governance*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-944N-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

39. [*«Kaczynski è il potere I liberali non capiscono il suo genio populista»;L'intervista a Konstanty Gebert*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93WV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

40. [*La cena Grillo-Di Maio: avanti con il Pd*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93W3-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

41. [*Gli Usa ritirano tutti i soldati Bombe di Erdogan sui giornalisti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93VW-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

42. [*Napoli (Fi): «Con Draghi premier, Italia più forte»;Il deputato azzurro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-942X-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 14, 2019 Fino a ott 14, 2019 |

[***L'Ue: la Germania investa di più E la Bundesbank attacca Draghi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93RK-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 settembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 2

**Length:** 633 words

**Byline:** Ivo Caizzi

**Highlight:** Weidmann: mosse non necessarie. Gualtieri, clima e misure «verdi» fuori dal deficit

**Body**

HELSINKI

Il presidente della Bce Mario Draghi parte vincente nel contrasto con Germania, Olanda e gli altri Paesi nordici contrari ai suoi ulteriori stimoli monetari e a loro maggiori investimenti per la crescita economica. Nella riunione informale e riservata dell'***Eurogruppo***, a Helsinki, la maggioranza dei 19 ministri finanziari della zona ***euro*** e la Commissione ***europea*** lo hanno appoggiato sulla necessita di mettere sotto pressione Berlino e l'Aja per far rispettare le regole ***Ue*** sugli squilibri macroeconomici, che impongono a questi Paesi con surplus eccessivi nelle partite correnti di investire di più per frenare il ralle

ntamento dell'economia. Ma, agli annunci in questo senso del presidente portoghese dell'***Eurogruppo*** Mário Centeno e del vicepresidente lettone della Commissione ***europea*** Valdis Dombrovskis, sono seguite anche reazioni negative della banca centrale tedesca Bundesbank e di quella olandese, messe in minoranza da Draghi nella riunione Bce di giovedì scorso, dove ha fatto passare stimoli monetari da 20 miliardi al mese a tempo indeterminato.

«Gli Stati con spazio di bilancio lo devono usare per contrastare il rallentamento dell'economia», ha dichiarato Centeno al termine dell'***Eurogruppo***. «C'è preoccupazione per un rallentamento globale della crescita, rischi aggiuntivi potrebbero materializzarsi e la politica monetaria non può fare tutto da sola: chiediamo a chi ha spazio di bilancio di investire e a chi deve rafforzarsi di fare le riforme» ha confermato Dombrovskis riferendosi soprattutto a Germania e Olanda. «La crescita insufficiente è un problema politico», ha aggiunto il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, sollecitando di rispondere ai partiti estremisti rilanciandola e aumentando l'occupazione «con più investimenti di chi ha spazio di bilancio». Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, che esordiva all'***Eurogruppo***, ha sostenuto la linea Bce. «Ha oltrepassato il limite - è stata invece l'irritata replica a Draghi del presidente della Bundesbank Jens Weidmann -. Un pacchetto di tale portata non era necessario». Il suo omologo olandese Klaas Knot ha parlato di misure «sproporzionate». Il ministro finlandese dell'Ecofin Mika Lintila, tradizionalmente alleato con Berlino, non ha voluto commentare. Ma Dombrovskis ha confermato che Germania e Olanda violano «le regole ***Ue*** sugli squilibri macroeconomici eccessivi» con i loro maxi surplus non spesi.

Gualtieri, che da presidente della commissione economica dell'***Europarlamento*** aveva collaborato con quasi tutti i partecipanti all'***Eurogruppo***/Ecofin ha dialogato anche per far approvare il progetto di bilancio per il 2020, da consegnare a Bruxelles entro il 15 ottobre. Ha incontrato in bilaterale il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, Le Maire e Dombrovskis, trovando disponibilità e una prudente sintonia della Francia sulla proposta di scorporo degli investimenti «verdi» e sul clima dal calcolo del deficit.

Oggi nell'Ecofin conclusivo a 28 ministri si valuta una riforma del patto di Stabilità, che l'Italia vorrebbe con più flessibilità di spesa per alcuni investimenti produttivi. Ma, dopo le frizioni sulla linea di Draghi, condivisa da ***Eurogruppo*** e Commissione ***Ue***, ora Germania, Olanda e Finlandia potrebbero voler irrigidire la loro già prevista opposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La foto dei partecipanti all'***Eurogruppo*** (la riunione informale dei ministri finanziari dei Paesi dell'***Eurozona***) che si è tenuto ieri a Helsinki 1 Luis de Guindos, vicepresidente della Bce 2 Nadia Calviño, ministra spagnola dell'Economia 3 Olli Rehn, governatore della Banca centrale finlandese

4 Mika Lintilä, ministro finlandese delle Finanze

5 Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione

6 Mário Centeno, presidente dell'***Eurogrup***-po

7 Roberto Gualtieri, ministro italiano dell'Economia

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Central Banks (93%); Politics (83%); ***European*** Union (82%); Heads Of State + Government (77%); ***European*** Union Regulation + Policy (75%); Economic Policy (69%); Wages + Salaries (68%); Economic Conditions (67%); Monetary Policy (67%); Public Debt (65%); Economic Crisis (64%); Inflation (61%)

**Industry:** Budgets (88%)

**Load-Date:** September 14, 2019

**End of Document**

[***«La Terra non è dei ricchi Al mondo serve l'Ue forte»; L'intervista jeffrey sachs***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93SS-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 settembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 21

**Length:** 702 words

**Byline:** Paolo Conti

**Highlight:** Il professore al Cortile di Francesco: economia e politica siano più morali

**Body**

L ei, professor Jeffrey Sachs, è conosciuto come uno dei massimi esperti mondiali di sviluppo economico e lotta alla povertà. Parlerà al «Cortile di Francesco», nella terra del Santo di Assisi. Secondo lei, come è possibile combattere la povertà in un mondo che è tuttora dominato dall'economia di mercato?

«La Chiesa ha affrontato questa questione sin dalla grande enciclica di Leone XIII, Rerum Novarum , nel 1891. La Chiesa insegna che un'economia di mercato può essere sia efficiente che promotrice della libertà, ma che il mercato deve operare entro confini morali. I diritti di proprietà non sono inviolabili. Devono rispettare la dignità umana e le esigenze economiche. La ricchezza privata non deve abusare dei poveri o dell'ambiente. La Chiesa insegna la dottrina della Destinazione universale dei beni: la Terra e le sue risorse appartengono a tutti, per soddisfare i bisogni di tutti, non solo i capricci dei ricchi e dei potenti».

Che cosa pensa dell'insegnamento contro la povertà di Papa Francesco? Ritiene che negli Stati Uniti sia ascoltato dalla popolazione e dai politici?

«Papa Francesco è il leader morale più importante del mondo. Porta su di sé gli insegnamenti sociali della Chiesa, il suo personale splendore e una incredibile ispirazione pastorale. Raggiunge i poveri e loro lo seguono. Molti ricchi negli Usa sono perplessi, certo, ma alcuni stanno ascoltando. Negli Stati Uniti ci troviamo di fronte a una filosofia dell"l'avidità buona" perseguita da decenni e che ha portato il Paese alla sua attuale crisi morale. Dobbiamo ristabilire un quadro morale per l'economia e la politica».

«L'uomo e la terra. Un incontro sostenibile?». Questo è il tema dell'incontro ad Assisi il 18 settembre tra lei e Federico Fubini del «Corriere». Pensa che il futuro economico sia sostenibile per la Terra? E se sì, come?

«L'intera comunità mondiale, con i 193 stati membri delle Nazioni Unite, ha concordato il quadro dello sviluppo sostenibile in due accordi essenziali nel 2015. Cioè l'Agenda 2030, con i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile, e l'Accordo sul clima di Parigi. Gli Obiettivi di sviluppo sostenibili e l'accordo di Parigi sono realizzabili e fattibili, ma richiedono una nuova filosofia morale e nuovi modi di orientare la vita economica e politica».

E quali potrebbero essere i risultati concreti con questi nuovi orientamenti?

«Con le energie rinnovabili possiamo fermare i cambiamenti climatici causati dall'uomo. Con le nuove tecnologie intelligenti possiamo garantire assistenza sanitaria e istruzione per tutti. Ma dobbiamo anche costruire istituzioni politiche ed economiche che siano giuste, partecipative e veritiere, invece che società ed economie corrotte da grandi somme di denaro e ideologie dannose: come il nazionalismo estremo e il razzismo. Abbiamo soprattutto bisogno di istituzioni regionali solide, a cominciare da un'***Unione europea*** forte e unita, di una cooperazione globale all'ombra della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti umani. Sfortunatamente gli Stati Uniti sono caduti in una trappola della corruzione corporativa della politica americana. Però abbiamo la possibilità di cambiare e di rinnovare una forte cooperazione con l'***Europa*** e nel mondo, se saremo fortunati nel processo politico».

A cosa pensa che l'uomo moderno dovrà rinunciare per non esaurire le risorse della Terra?

«Dovrà imparare a domare l' avidità e la brama di potere. Aristotele ci ha già detto questo 2.300 anni fa: aveva ragione e non era un ingenuo. Papa Francesco ce lo ricorda di nuovo. Abbiamo la tecnologia, il know-how, la ricchezza e le conoscenze scientifiche per prosperare, per porre fine alla povertà estrema, salvare il Pianeta, aumentare il nostro tempo per la famiglia e gli amici. Ma dobbiamo mantenere i nostri orientamenti morali e far funzionare la politica per il bene comune. Dobbiamo superare la nostra terribile tendenza a odiare "l'altro" per poter cooperare a livello globale. Non sono semplici banalità ma approcci fattibili e pratici per un mondo che condivide bisogni comuni. Come ha scritto Papa Francesco in Laudato Si' : "L'interdipendenza ci obbliga a pensare a un mondo con un piano comune"».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Environment + Natural Resources (94%); Climatology (86%); Hunger In Society (78%); Economic Growth (65%); Food Crises + Shortages (63%)

**Load-Date:** September 14, 2019

**End of Document**

[***L'Europa avvisa la Germania; Conti e diplomazie Il debutto di Gualtieri all'Ecofin. Dombrovskis: sulla flessibilità decideremo caso per caso***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93R7-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 settembre 2019 sabato

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1

**Length:** 124 words

**Byline:** Federico Fubini

**Highlight:** «Chi può investa di più». E Weidmann (Bundesbank) attacca Draghi: superato il segno

**Body**

Nella riunione riservata

dell'***Eurogruppo***,

a Helsinki,

l

a maggioranza dei 19 ministri finanziari della zona ***euro*** e la Commissione ***europea*** hanno appoggiato Mario Draghi sulla necessità di mettere sotto pressione Berlino e l'Aja per fare rispettare le regole sugli squilibri macroeconomici, che

impongono a questi Paesi con surplus

eccessivi di investire di più per frenare

il ralle

ntamento dell'economia. L'***Europa*** a

Berlino: «Investite di più». Weidmann,

Bundesbank, attacca Draghi: «Ha oltrepassato il limite, un pacchetto di tale portata non era necessario». Ma Dombrovskis, vice

presidente della Commissione ***europea***,

conferma che Germania e Olanda violano

le regole ***Ue*** sui «surplus non spesi». Dietro

lo scontro tra i banchieri centrali il futuro

della Bce.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Central Banks (94%); Politics (84%); ***European*** Union (82%); Heads Of State + Government (80%); National Debt (78%); Wages + Salaries (74%); Economic Policy (63%); Public Debt (62%); Monetary Policy (61%)

**Industry:** Budgets (80%)

**Load-Date:** September 14, 2019

**End of Document**

[***L'Europa che aiuta di Janez Lenarcic; Facce nuove***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93T6-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 settembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTERE AL CORRIERE; Pag. 29

**Length:** 362 words

**Byline:** Paolo Lepri

**Body**

Erano altri tempi quando il Trattato di Nizza, ratificato nel 2003 dagli allora 15 membri dell'***Ue***, indicava l'obiettivo di una Commissione più agile: dopo i successivi allargamenti del club ***europeo*** si sarebbe potuto riesaminare il criterio di un rappresentante per ogni Paese. Le cose sono andate poi in un altro modo. Anche se Ursula von der Leyen ha ribadito, presentando la sua squadra, che i commissari «lavorano nell'interesse ***europeo***», le regole del gioco sono ormai diverse. Tutto questo non ha mai giustificato, però, la propaganda di quelli che invocavano la necessità di «andare a Bruxelles per difendere l'Italia». Non per cambiare le politiche dove è indispensabile (come su immigrazione, crescita, lavoro), ma per battere pugni immaginari su tavoli attorno ai quali la nostra sedia è spesso rimasta vuota.

La governance ***europea*** è molto più complessa degli slogan. Chi non avrà il problema, almeno sulla carta, di difendere gli interessi del proprio Paese è il commissario sloveno Janez Lenarcic, a cui l'ex ministra della Difesa tedesca ha affidato la «gestione della crisi» e il compito di guidare operazioni di emergenza, aiuti straordinari, protezione civile. Lo abbiamo scelto, tra i debuttanti della nuova commissione, anche perché non è un politico. Diplomatico di carriera, 51 anni, è stato rappresentante di Lubiana nell'Osce, poi segretario di Stato agli Affari ***europei*** nel governo di Miro Cerar. A Bruxelles lo ha mandato l'attuale premier, l'ex imitatore televisivo Marjan Sarec.

«Il numero delle persone che hanno bisogno di aiuto cresce enormemente per le conseguenze sempre più drammatiche dei cambiamenti climatici e dei conflitti violenti», ha detto Lenarcic, sottolineando che questi impegni richiedono un finanziamento adeguato ed efficiente. Secondo il neo-commissario sloveno, che nella prima settimana di ottobre sarà ascoltato a Strasburgo nel quadro del processo di approvazione della sua nomina, la risposta ***europea*** alle sfide globali richiede «una azione sostenibile, coordinata e innovativa dell'Unione e dei Paesi membri». È il mondo in cui viviamo, si potrebbe aggiungere, che bisogna «difendere».

@Paolo\_Lepri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%)

**Load-Date:** September 14, 2019

**End of Document**

[***«Torna l'europeismo Ora un patto con le ong»; Sereni vice agli Esteri***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93RW-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 settembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 5

**Length:** 175 words

**Byline:** Al. T.

**Body**

cortona Marina Sereni, viceministro degli Esteri: lavorare con Di Maio sarà facile?

«È una sfida per tutti. Il nuovo governo sarà in discontinuità rispetto ai 15 mesi precedenti. Abbiamo rischiato di essere isolati in ***Europa*** e di allontanarci dagli Usa. Ora, come ha detto il premier Conte, torniamo a una vocazione ***europeista***».

Salvini era per i Paesi di Visegrad, Di Maio filoputiniano.

«Ci sono stati momenti di sbandamento. Ma la scelta dei parlamentari M5S di votare Ursula von der Leyen è stato uno spartiacque».

Di Maio definiva le ong «taxi del mare».

«C'è stato uno schiacciamento sulla propaganda di Salvini e una criminalizzazione del concetto di solidarietà. Ora dobbiamo recuperare. C'è bisogno di un'alleanza con le ong».

I primi punti in agenda?

«Tra le priorità ci sono il Mediterraneo e il Medio Oriente, partendo dalla Libia, e attenzione all'America Latina. Ma la cosa più importante è che il ministro, i due viceministri e i due sottosegretari lavorino bene insieme, per presentarci con una sola voce all'estero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (93%); Politics (82%); Foreign Policy (78%); ***European*** Union (77%); Economic Policy (76%); Minority Groups (76%); Felonies (63%); Conferences + Conventions (62%)

**Industry:** Oil + Gas Industry (69%)

**Load-Date:** September 14, 2019

**End of Document**

[***Berlino ha più surplus ma spende meno di Parigi (e la produttività scende); Lo scenario***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93RN-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 settembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 917 words

**Byline:** Federico Fubini

**Highlight:** Dietro lo scontro tra banchieri centrali la futura politica monetaria della Bce Assist ai governi Dietro la scelta drastica di Draghi un invito ai governi: tassi a zero per favorire la crescita

**Body**

C'è un attimo della conferenza stampa di Mario Draghi l'altro ieri a Francoforte che spiega perché i rapporti con Jens Weidmann e Klaas Knot siano così tesi. Sono poche parole ma lasciano intendere che i dissapori fra il presidente della Banca centrale ***europea*** e i due, rispettivamente presidenti della Bundesbank e della Banca nazionale d'Olanda, non sono personali. Non solo, per lo meno. Vanno anche al cuore dell'identità dell'area ***euro*** nei prossimi anni.

Il problema è balenato a un cenno di Draghi l'altro ieri, quando l'italiano ha detto che le modifiche alla dichiarazione introduttiva della sua conferenza stampa erano state «concordate all'unanimità». Fra queste ce n'è una che riguarda direttamente Germania e Olanda, i paesi di Weidmann e Knot. È il passaggio in cui la Bce afferma: «Visti i rischi e l'indebolirsi delle prospettive, i governi con margini di bilancio dovrebbero agire per tempo e con efficacia».

In altri termini, la Banca centrale ***europea*** per la prima volta formalizza qualcosa che Draghi aveva già detto più volte: con i bilanci in surplus, un'enorme accumulazione di sempre nuovo risparmio, un costo sottozero dell'indebitamento e la crescita in frenata - la Germania è probabilmente già in recessione - per i governi di Berlino e dell'Aia è tempo di agire. Dovrebbero spendere di più per investire e aiutare così il resto d'***Europa***. Draghi ha risposto «decisamente sì» a chi gli chiedeva se il suo fosse un messaggio ai politici che «devono mettersi in gioco perché la Bce non correrà sempre al salvataggio».

L'italiano ha rivendicato con un filo di durezza il lavoro di questi anni, quasi sempre con i voti contrari di Weidmann: «Tutto ciò che vedete in ***Europa***, la creazione di 11 milioni di posti di lavoro in breve tempo, la ripresa, la crescita sostenuta: tutto è stato largamente il prodotto della politica monetaria della Bce. C'è stato ben poco di altro».

Poi, appunto, la stoccata: stavolta l'invito ai governi di Germania e Olanda a cambiare rotta e investire di più è arrivato da Francoforte «all'unanimità», cioè anche con l'assenso di Weidmann e Knot. Questa è la frase più spiazzante per il presidente della Bundesbank, perché lui in prima persona non ha mai preso posizioni del genere. Al contrario: benché i dati tedeschi dell'industria, dall'export e la fiducia delle imprese cadano sempre di più, per adesso Weidmann nel suo Paese sta dicendo il contrario. Resta sulla sua linea ortodossa: il governo di Berlino non deve reagire alla frenata dell'economia e vale il freno costituzionale al debito, che rende qualunque stimolo di bilancio simile a un errore di arrotondamento (0,4% del prodotto lordo la spinta cumulata degli ultimi anni, secondo l'economista tedesco Christian Odendahl). Weidmann non ha mai trovato nulla da ridire sul fatto che dal 2009 in Francia gli investimenti in totale superino del 25% del prodotto lordo quelli della Germania (e ormai la produttività francese cresca di più).

Il messaggio di Draghi dunque dev'essere stato avvertito da Weidmann come un'accusa: ipocrisia e scarso coraggio. Il tedesco sa che il suo governo deve cambiare strada - lo sottoscrive nei comunicati della Bce - ma non osa dirlo in pubblico perché per anni ha allenato l'opinione pubblica a un'altra verità. Qualcosa di simile deve avvertito anche Knot, che tra circa un anno dovrebbe lasciare Amsterdam per entrare a far parte dell'esecutivo Bce. Forse anche così si spiega la rivolta dei due ieri, simultanea e senza precedenti, lanciata solo ora che l'italiano non potrà restare a lungo a Francoforte per regolare i conti.

Dietro gli attriti personali, il cuore però è politico e riguarda il futuro dell'***euro***. Tassare sempre di più i depositi non investiti delle banche e intervenire in acquisto di titoli praticamente all'infinito - le ultime mosse di Draghi - sono scelte drastiche. Il presidente della Bce ha sottolineato che funzionano meglio in altri Paesi (pensa agli Stati Uniti) dove i bilanci pubblici hanno accompagnato «dai sei o sette anni» la ripresa. È un messaggio potente, recapitato all'incontro dei ministri finanziari in corso a Helsinki dove molti stanno mettendo sotto pressione la Germania proprio per lo stesso motivo (come prefigurato ieri dal «Corriere»). L'invito implicito è a una cooperazione più stretta in futuro fra banca centrale e governi: la prima tiene i tassi a zero, i secondi possono approfittarne per lanciare progetti comuni d'investimento a debito su ambiente, ricerca, difesa, infrastrutture.

Non è questa l'ortodossia con cui la Bce era nata vent'anni fa. La sua indipendenza fu garantita con tale forza da somigliare, per anni, a un muro di incomunicabilità con i governi.

Ma quello era un mondo senza rendimenti negativi (investitori che pagano i governi, pur di prestar loro denaro), senza un'inflazione sempre vicina a zero, senza guerre commerciali, senza debiti enormi e popolazioni che invecchiano in fretta. Il grado di cooperazione della Bce con i governi sarà il cuore della prossima presidenza, quella di Christine Lagarde. Quando gli hanno chiesto se credesse allo «helicopter money», la distribuzione di denaro ai cittadini, Draghi l'altro giorno ha risposto: «È un compito della politica di bilancio, non nostro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

La parola

Secondo le regole ***Ue*** sugli squilibri macroeconomici, la media triennale della differenza tra import ed export di beni e servizi deve essere compresa tra -4 e il +6% del Pil. La Germania ha sempre superato il limite e rischia una procedura d'infrazione

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (82%); Economic Growth (75%); Politics (74%); Central Banks (73%); Economic Conditions (71%); Inflation (69%); Monetary Policy (68%); Gross Domestic Product (64%); Economic Crisis (62%)

**Industry:** Budgets (67%)

**Load-Date:** September 14, 2019

**End of Document**

[***Gradimento, sale Conte (meno il suo governo) E Salvini riprende quota; Scenari***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93RX-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 settembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 6

**Length:** 808 words

**Byline:** Nando Pagnoncelli

**Highlight:** Balzo del premier a 57 (+5), l'esecutivo è a 43 (+2) Il leader della Lega dopo il calo recupera 4 punti I giudizi Il governo cresce solo tra gli elettori dei partiti di maggioranza. I no continuano a prevalere

**Body**

D opo aver ottenuto la fiducia in Parlamento, il neonato governo giallorosso fa registrare una lieve crescita di gradimento, passando dal 36% di giudizi positivi della scorsa settimana al 38% odierno. L'indice di gradimento aumenta di due punti salendo a 43. Nel complesso un italiano su due esprime una valutazione negativa e, d'altronde, va considerato che lo sconcerto determinato dalla improvvisa crisi politica agostana e dalla sorprendente genesi del nuovo governo ben difficilmente possono essere foriere di un largo consenso che, infatti, è circoscritto quasi esclusivamente all'elettorato delle forze della maggioranza. Le ***Europee*** hanno confermato uno scenario frammentato: i partiti di sinistra, centrosinistra e il M5S rappresentano circa 12,8 milioni di elettori, quelli di destra, centrodestra e le altre forze di opposizione circa 14 milioni e a costoro vanno aggiunti gli astensionisti (comprensivi di schede bianche e nulle) che ammontano a circa 22,6 milioni.

Le ipotesi sulla durata del governo fanno segnare un aumento di coloro che non sono in grado di esprimere un pronostico (da 17 a 22%), mentre si conferma la previsione prevalente già la scorsa settimana: durerà pochi mesi, al massimo un anno, secondo il 42% (in calo di 3 punti). Va osservato che tra dem e 5 Stelle diminuisce la fiducia che il governo possa durare per la parte restante della legislatura (rispettivamente di 5 e 6 punti) e per entrambi l'ipotesi prevalente è un lasso di tempo di due anni.

Nel sondaggio abbiamo voluto testare l'apprezzamento per il presidente del Consiglio Conte e, in assenza di vicepremier, per i due principali esponenti di M5S e Pd nell'esecutivo (Di Maio e Franceschini), nonché per i leader dei partiti.

Conte vede aumentare il proprio gradimento, confermandosi nettamente al primo posto: il 51% esprime una valutazione positiva e l'indice sale a 57 dal 52 di fine agosto. Il calo tra gli elettori leghisti è più che compensato da quelli della nuova maggioranza, tra gli astensionisti i positivi prevalgono sui negativi (42% a 34%) e tra gli elettori di FI e FdI, che pure sono all'opposizione, uno su tre si esprime positivamente sul premier.

Molto staccati tutti gli altri, compresi Di Maio (gradito dal 24% con un indice pari a 27) e Franceschini (gradito dal 16% con un indice pari a 21).

Dopo Conte, nel gradimento si colloca Salvini, uscito ammaccato dalla decisione di far cadere il precedente governo, ma in ripresa rispetto a fine agosto: oggi il 35% esprime un giudizio positivo, e l'indice di fiducia passa da 36 a 40. Per lui il consenso è tornato su livelli elevati presso il proprio elettorato (era il 63% oggi è l'84%) e tra gli elettori di FI e FdI (76%).

A seguire Giorgia Meloni, apprezzata dal 27% (indice di gradimento pari a 32, in calo di 1 punto), Nicola Zingaretti, gradito dal 19% (indice stabile, a 23) e Silvio Berlusconi con il 13% (indice 15, in calo di un punto).

Dunque per il nuovo governo il tema della popolarità si conferma un punto critico. Conte è riuscito a ritagliarsi un profilo «istituzionale» e gode di un consenso elevato ma, come abbiamo visto, prevalgono i giudizi negativi sull'esecutivo. Nel discorso di insediamento del premier, al di là di singole proposte, sono emerse alcune questioni importanti: la prima è quella del rinsaldato rapporto con l'***Europa***, testimoniato dalla nomina di Gentiloni a commissario ***Ue*** agli affari economici, ma non solo; la maggior parte degli italiani, pur critici nei confronti dell'Unione, auspicano un rapporto più sereno con Bruxelles. La seconda questione riguarda i tempi: puntare sulle riforme significa porsi obiettivi di medio-lungo termine, laddove gli elettori negli ultimi anni hanno manifestato l'aspettativa di misure immediate, come gli 80 ***euro*** di Renzi o la chiusura dei porti del governo gialloverde. Da ultimo lo stile comunicativo: Conte ha preso l'impegno di un lessico più sobrio e rispettoso. Si tratta di un cambiamento assai importante perché negli ultimi anni il linguaggio «forte» è andato per la maggiore, incontrando il favore di una larga parte di cittadini e ha favorito processi di identificazione con i politici che lo hanno adottato.

Forse è questa la sfida più difficile, perché la decantazione del clima aggressivo richiede un sussulto di resipiscenza dei cittadini.

@NPagnoncelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

La parola

È il termine con il quale si definisce il periodo in cui, specie nella prima fase, un nuovo governo beneficia di un ampio consenso da parte degli elettori. Il governo Conte I (dati Ipsos), all'insediamento, godeva di un consenso del 60%, mentre il Conte II è sceso fino al 41%. Quest'ultima rilevazione indica il dato peggiore dopo il governo Gentiloni, che dopo il giuramento godeva di un gradimento del 35%. Dal 2006, sempre secondo Ipsos, il massimo gradimento è stato del 63% per il governo Berlusconi, nel 2008

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Stock Indexes (94%); Business Forecasts (87%); Consumer Confidence (82%); Economic Conditions (81%); Prices (76%); Inflation (65%); Economic Growth (63%); Verdicts (61%)

**Industry:** Marketing + Advertising (75%); Retail + Wholesale Trade (69%)

**Load-Date:** September 14, 2019

**End of Document**

[***Il «centro» grato alla Lega; SETTEGIORNI***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93S1-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 settembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 826 words

**Byline:** Francesco Verderami

**Body**

È bastato solo l'annuncio di un ritorno al proporzionale che il centro ha preso a riempirsi. E la folla di aspiranti leader fa prevedere un ingorgo che nemmeno all'ora di punta .

Hanno tutti progetti diversi ma sono tutti devoti a Salvini. Perché se il leader della Lega non avesse aperto la crisi, oggi nessuno avrebbe sogni da coltivare. A partire da Conte, che per i suoi trascorsi nell'area post-democristiana non accetta di sentirsi dare del grillino ma si definisce un «centrista radicale». E come racconta il segretario dell'Udc Cesa, ***europarlamentare*** uscente, «a Bruxelles si accosta il suo nome a un'operazione centrista in Italia»: «Gli amici popolari tedeschi mi hanno parlato del rapporto di Conte con la Merkel, che lo ha assistito in alcune scelte delicate del nuovo governo».

Conte al momento è al centro di quello che i vecchi dc denominano «il triangolo andreottiano»: sta a palazzo Chigi con l'appoggio degli Usa, dell'***Ue*** e delle gerarchie ecclesiali. Il tempo dirà se è un'illusione ottica e l'ennesima meteora. Certo l'establishment non si fa irretire dai sondaggi, ma lo attende - come spiega un potente boiardo di Stato - nei prossimi passaggi politici, così come «nella gestione della Cassa depositi e prestiti e nella selezione delle nomine dell'anno prossimo, da cui si capirà se sarà in grado di trasformare quell'evento nell'atto di nascita di una filiera dirigenziale».

Il motto di Conte è «piano piano». L'otto agosto, quando Salvini gli toglieva la fiducia, stava serafico al telefono e da presidente del Consiglio prendeva appuntamento per il 14 ottobre ad Avellino, ad una manifestazione organizzata dalla Fondazione Sullo, che alla scuola diccì fu maestro dei De Mita, dei Bianco e dei Mancino. Infatti il mondo democristiano di Conte parla bene, come Berlusconi. L'incontro con il Cavaliere alle consultazioni di governo è durato un'infinità, e chi poi ha conosciuto i dettagli del colloquio riferisce che «senza l'intervento delle capigruppo di Forza Italia, se il colloquio fosse durato altri cinque minuti, "il dottore" avrebbe dato la fiducia all'avvocato Conte».

In questa corsa al centro il leader azzurro è decisivo, per quanto non più attore protagonista. La posizione del suo partito è strategica e chiunque voglia conquistare quell'area deve farci i conti, perché i precedenti insegnano che ogni nuovo disegno deve servirsi delle strutture pre-esistenti: come Berlusconi scese in campo riciclando pezzi della Prima Repubblica, Macron ha costruito En Marche sulle macerie dei socialisti e centristi francesi. Perciò Salvini - intuendo il rischio - è corso ieri dal Cavaliere, nonostante per 14 mesi avesse detto di non nutrire «nostalgia del passato». Cioè di Berlusconi.

Allo stesso modo, e per l'obiettivo opposto, Renzi guarda (anche) a Forza Italia per il suo progetto, convinto che «l'evoluzione del sistema in senso proporzionale apra spazi politici che il Pd non sarà capace d'intercettare». Di qui l'operazione in corso, piena di rischi e contraddizioni, con una serie di bozzetti per il simbolo, una quarantina di parlamentari al seguito e la ricerca di appoggi «nel mondo dell'industria e dell'impresa», noti ai piani alti di alcune Authority e aziende di Stato.

Semmai l'ex leader dem rompesse gli indugi, si troverebbe in competizione (anche) con un suo ex ministro: Calenda ha già fissato per il 9 dicembre la convention del suo nuovo Movimento, che si propone di essere «baricentrico nella politica italiana». Queste manovre, insieme ad altre, sono osservate con interesse dal pulviscolo delle forze post-democristiane. E vissute come una minaccia da chi conosce la Dc per averla frequentata. Franceschini, per esempio: la sua idea di allearsi coi grillini serve (anche) a contrastare la rinascita del centro, e la sua preveggenza è unanimemente riconosciuta nel Palazzo (anche) per via di un episodio. Il capodelegazione del Pd nel gabinetto Conte sedeva da ministro nel gabinetto Letta, e quando il premier alla prima riunione propose di tagliare la diaria di chi sedeva al governo, disse: «Enrico, va bene. Ma facciamolo solo per questo governo». Per guidare fino al centro bisogna aver preso prima la patente...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sistema

La riforma e il voto

Alle ultime Politiche del 2018 si è votato con il Rosatellum, un sistema elettorale varato negli ultimi mesi di legislatura e sostenuto tra gli altri anche da Pd, Forza Italia e Lega

1

I seggi e il metodo

Si tratta di un sistema misto in cui il 37% dei seggi è assegnato con i collegi uninominali. il 63% dei seggi è ripartito proporzionalmente tra chi ha superato le soglie di sbarramento

2

Le ipotesi giallorosse

Con la nascita del nuovo governo giallorosso il tema della riforma della legge elettorale è tornato centrale. M5S e Pd studiano le prime ipotesi e si parla di un proporzionale corretto

3

9 i giorni da cui è in carica il governo guidato da Giuseppe Conte e composto da M5S, Pd, Leu e Maie. Ha incassato la fiducia lunedì e martedì

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%)

**Load-Date:** September 14, 2019

**End of Document**

[***La paura che frena L'unione***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93T5-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 settembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 28

**Length:** 806 words

**Byline:** Lucrezia Reichlin

**Body**

L e misure annunciate dalla Banca centrale ***europea*** (Bce) giovedì danno un segnale fermo ai mercati. Confermano che l'istituto di Francoforte rimane impegnato a rispettare il suo obbiettivo di inflazione vicino, sebbene al di sotto, del 2% nel medio periodo. A luglio l'inflazione era data all'1.1% per il 2019, bene al di sotto del target. Se la Bce non si fosse mossa, il mercato l'avrebbe interpretato come un segnale che l'1% è tollerato, e avrebbe aggiustato le aspettative di conseguenza. Perché è così importante questo segnale? Le aspettative del mercato, dei cittadini e delle imprese condizionano la determinazione dei prezzi e l'inflazione si sarebbe ulteriormente indebolita. Questo è successo in Giappone negli anni 90: la conseguenza è stata che Tokyo non è più riuscito a sollevarla, nonostante un uso massiccio (ma tardivo) del quantitative easing (gli stimoli monetari) e del debito pubblico arrivato a oltre il 200% rispetto al Prodotto interno lordo. Il risultato è che la crescita ristagna. La maggiore arma di Mario Draghi contro chi vorrebbe attendere a rilanciare misure di stimolo all'economia è proprio basata sul mandato a combattere un'inflazione debole mirando alla stabilità dei prezzi.

L'inflazione debole è, d'altro canto, il motivo principale di preoccupazione per l'economia ***europea*** e non solo. Le previsioni dei mercati danno l'indice dei prezzi nell'***eurozona*** tra cinque anni ancora all'1.7% nonostante il messaggio forte di Draghi e la continuità che presumibilmente Christine Lagarde, che lo sostituirà dal primo novembre, darà alla politica monetaria della Bce.

Perché questa sfiducia? La ragione fondamentale è una profonda e persistente avversione al rischio da parte di chi investe. Le banche finlandesi erogano oggi mutui a tassi negativi. Questo vuole dire che sono disposte a pagare chi prende soldi in prestito per comprarsi una casa! Non solo, i titoli del Tesoro della maggior parte dei Paesi ***europei*** hanno oggi tassi negativi, e così è per oltre il 30% delle obbligazioni con un rating alto.

Le banche tedesche e francesi preferiscono essere tassate e parcheggiare i depositi sul conto della Bce piuttosto che prestare alle imprese e all'economia reale in genere. E questo perché la domanda di credito corretta con il rischio è bassa. Gli studi della Bce dimostrano che una buona parte di questa tassa viene scaricata sulle aziende, che, nonostante ciò, preferiscono tenere la liquidità eccedente in forma di depositi invece che investire. Il debito oggi è molto conveniente - ne sa qualcosa il settore pubblico italiano - ma chi lo può chiedere, perché ha un profilo a basso rischio, continua a mostrare «timidezza», mentre agli altri che presentano maggiori rischi le banche non lo danno.

Ci sono molte ragioni per questa avversione al rischio. In parte l'invecchiamento della popolazione, in parte l'incertezza dovuta a mutamenti tecnologici di cui non si capisce veramente la portata, e naturalmente l'incertezza legata a un ordine mondiale che fa i conti con la fine dell'egemonia esclusiva degli Stati Uniti.

In ***Europa*** c'è qualcosa in più. La crisi ha lasciato ferite e diffidenze reciproche. Questo fa sì che non riesca a beneficiare interamente delle opportunità del mercato unico e di un grande spazio finanziario integrato. La nuova commissione ***europea*** sta provando a dare un messaggio di fiducia, ma la sua credibilità dipenderà dalle politiche che si metteranno in campo e, naturalmente, dai governi dei Paesi membri. Nulla è scontato. Ma senza questa fiducia ogni bazooka della Bce potrebbe alla fine dimostrarsi inutile.

Sono due gli scenari possibili. Il primo - virtuoso - è un rilancio del progetto ***europeo*** che passi anche attraverso uno stimolo di tipo fiscale da parte dei Paesi come Germania e Olanda che hanno lo spazio per farlo o, ancora meglio, da parte di uno strumento federale che possa spendere a debito finanziandosi con un bond garantito da tutti i Paesi dell'***eurozona***. Attribuisco bassissima probabilità a questa seconda ipotesi, ma la prima non è impossibile. Se si verificasse, crescita e inflazione dovrebbero ripartire e il ruolo della politica monetaria potrebbe così ridimensionarsi.

Il secondo - pessimista - è che la Bce rimanga da sola a fornire lo stimolo necessario. In questo caso Christine Lagarde dovrebbe considerare politiche fin qui inesplorate: acquisti di titoli azionari, tassi ancora più negativi, trasferimenti di liquidità direttamente nelle mani dei cittadini. Forse ci si arriverà, ma sarebbe una strada piena di insidie in cui difficilmente il consenso che ha sostenuto - se pur difficilmente - la Bce in questi anni potrebbe durare. L'indipendenza della Bce sarebbe messa in discussione e dovremmo immaginare una nuova impalcatura dell'***euro*** in cui la Banca centrale di fatto farebbe sia politica monetaria che fiscale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Conditions (94%); Inflation (94%); Economic Growth (78%); National Debt (75%); Monetary Policy (71%); Politics (68%); Gross Domestic Product (67%); Public Debt (67%); Economic Crisis (62%)

**Load-Date:** September 14, 2019

**End of Document**

[***Forza Italia riparte dalla Lega «Alleati, ma pari dignità» Intanto la sede non c'è più***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93JR-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 settembre 2019 sabato

BERGAMO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 507 words

**Byline:** Fabio Paravisi

**Highlight:** In tanti alla prima uscita del commissario Alessandra Gallone

**Body**

Forza Italia riparte dall'alleanza con la Lega ma senza andare a trattare col cappello in mano. Intanto però perde la casa.

Da lunedì la sede provinciale forzista sarà chiusa. Il partito non ha rinnovato il contratto d'affitto delle due stanze di via Pitentino, 10 mila ***euro*** l'anno per 50 metri quadrati che occupava dal 2015. «Cercheremo qualcosa di più centrale o semicentrale - conferma la commissaria Alessandra Gallone -. Vorrei qualcosa che si veda, in cui la gente possa venire a parlare». Le due stanzette erano l'ultimo approdo del partito, che dopo la pionieristica sede di via Borfuro degli inizi, nel 1997 aveva aperto quella fantasmagorica di via Duzioni: 300 metri quadrati su due piani, due sale riunioni da 30 e 70 posti, tre dipendenti, 60 mila ***euro*** d'affitto pagati dal partito. Nel 2008 il primo trasloco in un vecchio edificio di via Frizzoni, 200 metri, le dipendenti sostituite dopo un po' dai volontari, canone di 30 mila ***euro*** pagato dai parlamentari. Infine il trasloco in via Pitentino.

Nel frattempo il partito cerca un rilancio, trovando una chiave come azionista di minoranza del centrodestra. Ieri Gallone ne ha parlato con il commissario leghista Giulio De Capitani. «Abbiamo concordato un rapporto di leale collaborazione: in passato non c'era pari dignità», ha chiarito nella sua prima uscita in una sala Galmozzi gremita. L'idea è quella di mettere dei paletti: «Si ritorna a un'alleanza - ha spiegato l'***europarlamentare*** Massimiliano Salini - in cui i numeri definiscono le posizioni, ma la dignità è uguale per tutti: senza Forza Italia il centrodestra non governa. Senza veti nemmeno a Toti, venga e ne parliamo». «In prima fila senza incertezze, esserci senza complessi, subordinati a nessuno - elenca il deputato Gregorio Fontana -. Chiusa l'esperienza passata, il centrodestra rinasca plurale».

Insomma, i numeri sono quelli che sono e pendono dalla parte della Lega. Quindi si cerca di conquistare spazi convincendo i leghisti (e anche se stessi) della propria indispensabilità. Ma anche sottolineando le differenze: «L'idea di sovranismo e autosufficienza si è conclusa col governo - spiega il consigliere Gianfranco Ceci -, ora serve un centrodestra con Forza Italia centrale». Salini scende nei dettagli: «L'identità italiana si esprime allargando le braccia e non tirando pugni. Rivendichiamo un'autonomia sana, senza capricci secessionisti. E il centrodestra non si esprime nella chiusura di un porto ma soprattutto a difesa della libertà e rivendicando l'importanza dell'***Europa*** che è il migliore investimento».

Gallone si rimbocca le maniche: «La nostra casa ha 25 anni e come ogni casa ha bisogno di ammodernamento. Anzi, di una strutturazione: nasceranno settori e dipartimenti, il movimento giovanile, quello per i seniores che sono le nostre radici. E per ogni persona un solo incarico. Faremo incontri periodici, discuteremo ma poi dovremo essere una testuggine verso l'esterno. Il principio base è la rettitudine: un partito dev'essere prima di tutto una comunità umana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Freedom Of Religion (73%); Tobacco + Health (73%); Tobacco Regulation + Policy (73%)

**Industry:** Health Care (67%)

**Load-Date:** September 14, 2019

**End of Document**

[***«A Francoforte Salone dimesso, brutto segnale»; L'imprenditore Alberto Bombassei***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93RP-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 settembre 2019 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 384 words

**Byline:** Fabrizio Massaro

**Body**

Alberto Bombassei, 78 anni, patron di Brembo, il colosso italiano dei freni per auto, è di ritorno dal Salone di Francoforte. La frenata di Berlino l'ha vista da vicino.

Come ha trovato la Germania, a partire proprio dal settore auto?

«Guardi, negli altri anni per esporre a Francoforte bisognava prenotare mesi prima; quest'anno il Salone è stato sotto tono, 19 case non erano presenti: non c'erano i francesi, di italiani c'era solo la Lamborghini, non c'era Toyota. Questo la dice lunga su un'economia generale in ribasso e in particolare sull'auto, sia come mercato interno, sia come export. E l'auto e il suo indotto valgono oltre il 25% del Pil tedesco. Anche gli stand dei gruppi tedeschi erano ridotti».

Segnali di ripresa ne ha colti?

«Un aspetto positivo delle presentazioni di Mercedes, Bmw, Audi, Porsche cui ho assistito sono i programmi molto impegnativi: significa che verranno investite masse di denaro molto grosse. Mi ha impressionato Mercedes: presenterà 21 nuovi modelli. E tutte le presentazioni sono state di auto elettriche, è un cambio di strategia».

La ripresa della Germania passa ancora dall'auto?

«Rispetto a Paesi come la Cina, per non parlare degli stessi Stati Uniti che pure hanno la Tesla, l'***Europa*** è indietro nell'auto elettrica e la ricerca e sviluppo nell'auto è una percentuale importante dell'economia tedesca. Mi pare che nei gruppi tedeschi ci sia volontà di impegnarsi, ma serve una spinta maggiore sulle infrastrutture. Nonostante l'annuncio della cancelliera Angela Merkel su una ripresa di massicci investimenti, bisogna fare di più. I lavori all'aeroporto di Berlino vanno a rilento da 10 anni, nelle ferrovie le tratte ad alta velocità annunciate sono solo parzialmente realizzate. Insomma, come l'Italia, qualche problema ce l'ha, a differenza di Spagna e Francia che hanno investito molto e le loro economie ne risentono positivamente».

La volontà politica c'è?

«Ci sono critiche all'attuale governo: perché per far partire l'economia bisogna investire molto, ma possono farlo senza compromettersi con i numeri in ***Europa***. Pure il taglio dei tassi Bce credo sia stato un messaggio forte alla Germania. È interesse di tutti che torni leader ***europeo***. Per noi italiani è ancora più importante, perché tante aziende sono legate al mercato tedesco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Automotive Sales (69%)

**Industry:** Motor Vehicles (94%); Automotive (71%)

**Load-Date:** September 14, 2019

**End of Document**

[***Zanardi (Pd): «Il territorio sottovalutato»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X21-6W61-F13X-93MD-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 settembre 2019 sabato

BRESCIA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 289 words

**Body**

«Un po' di rammarico c'è, anche perché ci abbiamo provato ad avere il sottosegretario». Parola di Michele Zanardi, segretario provinciale Pd.

Segretario, è davvero così importante avere un bresciano nel governo?

«Non è questione di bandierina ma non posso non registrare che ancora una volta il mio partito ha sottovalutato l'importanza del territorio bresciano. Abbiamo già le chiacchiere sul governo a trazione centrosud...».

Un po' è così...

«Sì, ma non è questione di luogo di nascita. Dal programma e dalle dichiarazioni emerge la consapevolezza dell'attenzione che deve avere il Nord. Noi, ad ogni modo, non mancheremo di far sentire la nostra voce».

Su quali temi?

«L'autonomia, che noi abbiamo sostenuto al referendum e su cui vogliamo risposte. E poi Tav e autostrada della Val Trompia, bonifiche, risorse al trasporto pubblico, collettamento del lago di Garda».

Regge la nuova alleanza o saranno troppi gli ostacoli?

«Questo governo deve durare fino alla fine della legislatura. Gli ostacoli ci saranno ma è compito della politica è fare sintesi e superarli».

Il banco di prova sarà la manovra, tra stop all'aumento dell'Iva e cuneo fiscale.

«Un buon punto di partenza ma non sufficiente. Serviranno scelte forti e radicali».

Sicurezza e immigrazione sono un nodo non da poco.

«Stiamo passando dal governo delle dichiarazioni al governo della concretezza. L'apertura della commissione ***europea*** su una distribuzione equa degli immigrati e l'azione incisiva e silenziosa dei ministri preposti è una vera e propria rivoluzione positiva. I cittadini chiedono sicurezza e stanno finalmente aprendo gli occhi sul nulla prodotto dal precedente ministro dell'Interno. Senza ***Europa*** è impensabile risolvere il problema». (t.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Immigration (76%); ***European*** Union (70%); Foreign Policy (62%)

**Load-Date:** September 14, 2019

**End of Document**

[***Alla generazione Greta mancano i voti; Su clima, tecnologia e debito i ragazzi pongono temi che creano conflitto tra generazioni Ma nell'Europa di oggi i giovani «pesano» nelle urne quasi dieci volte meno degli adulti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K06G-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 settembre 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 21

**Length:** 1001 words

**Byline:** Federico Fubini

**Body**

N on si può fare a meno di notare la reazione, quando Greta Thunberg prende la parola all'incontro delle Nazioni Unite sul clima. Fateci caso, in sala corre una risatina. Succede non appena la sedicenne pronuncia le prime parole: « We'll be watching you , vi terremo d'occhio». E mentre quella continua si sente che la sala non sa bene quanto prenderla sul serio, anche se applaude. Lei dice: «Mancate alle promesse, ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento. Vi rivolgete a noi per trovare speranza: come osate?».

« How dare you? ». Si potrebbe girarle la domanda: come osa lei? Greta avrà ispirato milioni di ragazzi a scendere in piazza per l'ambiente, da Milano a Sidney, ma i leader mondiali ai quali riserva tanto astio hanno dietro di sé centinaia di milioni di persone di ogni età. Sono stati votati, hanno vinto, rappresentano le maggioranze delle loro democrazie. Invece non è chiaro chi abbia delegato Greta a trattarli come fossero peccatori da redimere. Perché questa in fondo è la domanda che quella risata dalla platea di New York le rimanda indietro: chi ha titolo a decidere sul futuro remoto, chi ne ha più diritto?

Poche volte nella storia i Paesi ricchi sono stati assillati da tante scelte delle quali si sa già che le conseguenze dureranno decenni, se non secoli. Che sia così per l'ambiente è ovvio: i costi da affrontare per salvare il pianeta sono alti e immediati, i benefici li vedrà (forse) chi oggi è un bambino. Per il debito, la finanza e le nostre pensioni in fondo non è diverso: si vive al di sopra dei nostri mezzi facendo debito, lasciando spazio alle bolle speculative o alle promesse insostenibili, benché sia già chiaro che qualcuno domani dovrà subire i costi dei nostri comportamenti. Anche la rivoluzione tecnologica impone la stessa scelta tra il subito e il dopo: più si investe nell'intelligenza artificiale o nei robot, più in fretta il potere passerà da una generazione adulta a disagio nel controllare quelle macchine a una giovane che è cresciuta con loro; date i mezzi ai nativi digitali, e quelli vi spazzeranno via. Anche qui bisogna decidere chi si fa carico dei costi immediati, in vista di benefici futuri che non sono per tutti.

Questo è il senso dei quei quattro minuti di lacrime e rancore di Greta alle Nazioni Unite, una narrazione fatta di voi contro di noi, l'oggi contro il domani. Viene da pensare che la rivolta dei #FridaysForFuture si spieghi esattamente con questo conflitto. Non solo una guerra fra idee o fra generazioni. Anche fra tempi e fra numeri diversi.

Prendiamo l'***Unione europea***, che ha espresso Greta e va fiera di essere all'avanguardia nella lotta al cambio climatico. Nel blocco dei 28 Paesi vivono 512 milioni di persone, ma le diverse generazioni non hanno dimensioni paragonabili l'una all'altra. Ci sono i figli del baby boom di mezzo secolo fa e quelli del baby bust degli ultimi decenni, quando si è smesso di fare bambini in numero sufficiente a garantire la stabilità della popolazione. Ci sono 7,5 milioni di elettori cinquantenni e 5,4 milioni di elettori diciottenni: in un referendum sul clima o sul debito o sul ritmo della trasformazione tecnologica fra questi due gruppi, i cinquantenni vincerebbero senza sforzo se si votasse su base generazionale. E il problema è che spesso lo si fa. Noi che abbiamo una cinquantina d'anni vinceremmo con quasi il 60% contro di loro, i diciottenni. Siamo di più, ed è normale che in democrazia prevalgano la nostra visione e i nostri interessi.

Se si allarga lo sguardo, lo squilibrio si presenta ancora più profondo. Nell'***Unione europea*** la generazione fino ai 25 anni di età conta 137 milioni di teste e appena 39 milioni di elettori; persino se votassero anche i bebè, questa generazione sarebbe più piccola e più irrilevante nelle urne del gruppo fra i 26 e i 50 di età - che sono 171 milioni, tutti con il voto - o di quella fra 51 e 75 anni (153 milioni). Nelle urne i giovani perdono sempre e ora più che mai, perché non sono mai stati così pochi. Si sono diradati. Per trovare in ***Europa*** un'annata demograficamente tanto scarsa come quella che oggi ha meno di un anno, bisogna risalire ai settantunenni. Naturale dunque che divampino i #FridaysForFuture e che Greta si emozioni fino a piangere di astio. Lei e i suoi scelgono questo terreno asimmetrico di lotta - le piazze, i social network, le parole taglienti negli eventi pubblici - perché se invece si decidesse del futuro democraticamente le cose andrebbero in modo diverso: i giovani in ***Europa*** hanno dieci volte meno voti degli altri, e poco importa che le conseguenze delle scelte tocchino di più a loro domani e dopodomani.

Perché questo è l'altro aspetto. Se si smette di pensare ai cittadini come votati delle prossime elezioni, ma li si guarda per il patrimonio di vita futura che contengono, allora tutto appare diverso. I rapporti di forza fra generazioni cambiano, quando si pensa che l'aspettativa di vita in ***Europa*** è di circa ottant'anni e per i più piccoli sarà anche più lunga. La generazione ***europea*** che oggi è fra zero e i venticinque anni di età racchiude un patrimonio di vita futura di 9,3 miliardi di anni: da sola ha da vivere più di tutte le generazioni seguenti messe insieme, fino ai 75enni compresi.

In altri termini Greta e i suoi coetanei hanno meno teste e meno voti; ma pesano molto più di tutto il resto della popolazione se si pensa allo stock di anni da vivere che portano in sé. Di fronte a dilemmi come quelli sul clima, sulla finanza o sulla rivoluzione tecnologica, Greta e i suoi stanno ponendo una questione diversa: chiedono quanto deve contare un singolo voto in democrazia. Per loro, uno non vale uno. Non perché i più giovani pensino di essere (solo) più competenti, ma perché il loro patrimonio di vita è più vasto e dovrebbe contare di conseguenza. Dovrebbe contare di più. Può sfuggirci una risatina, a quella domanda polemica, #HowDareYou. Ma va dritta al cuore dei nostri sistemi politici messi di fronte ai grandi temi del secolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); Globalization (69%); Business Forecasts (68%)

**Load-Date:** September 29, 2019

**End of Document**

[***D'Amato: Europa necessaria, ma ora deve cambiare***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K074-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 settembre 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 30

**Length:** 385 words

**Byline:** Sergio Bocconi

**Highlight:** L'incontro dei Cavalieri del Lavoro. Il lungo applauso al presidente Mattarella

**Body**

NAPOLI «Oggi l'***Europa*** è in crisi più che mai e più che mai c'è bisogno d'***Europa***. Ma di un'***Europa*** diversa. E l'Italia ha un ruolo importante da svolgere per costruire un percorso più forte, consentire più crescita e unità politica». Antonio D'Amato, presidente dei Cavalieri del lavoro, ha concluso così ieri a Napoli il convegno nazionale 2019 della Federazione, al quale è stato presente il Capo dello Stato Sergio Mattarella, accolto da un lungo applauso.

Il dibattito, «***Europa***. Radici, ragioni, futuro», ha indicato le ragioni profonde della crisi dell'Unione e la necessità di costruire un futuro nuovo, anche perché, ha detto D'Amato, «nel mondo globalizzato l'***Europa*** è la dimensione minima alla quale dobbiamo guardare». Il nostro Paese «può contribuire autorevolmente se affronta le proprie contraddizioni, fa le riforme necessarie e riesce a ridare anche al Mezzogiorno una piena visione di integrazione in un processo che non può che essere tutto italiano per un'***Europa*** più forte e competitiva». Tutto italiano: «Le regioni da sole non possono farcela». D'Amato, che termina a fine ottobre il suo doppio mandato triennale alla presidenza, ha chiuso i lavori del congresso che si è svolto in tre fasi, introdotte dagli interventi di Ernesto Galli della Loggia, professore emerito di Storia contemporanea alla Normale di Pisa, Angelo Panebianco, già docente di Scienze politiche a Bologna, e Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di Economia politica alla Cattolica di Milano.

Sulle ragioni della crisi dell'***Europa***, che le analisi hanno indicato prioritariamente nella mancata valorizzazione delle diversità declinate negli Stati nazionali, i cavalieri del lavoro hanno chiamato a esprimersi anche Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, l'associazione delle banche. Il quale ha sottolineato come la risposta degli organismi ***europei*** alle crisi del 2007, 2008 e 2011 sia stata «emergenziale, non strategica, e quando è così si vedono sempre le conseguenze negative. È stato detto: facciamo regole identiche per la vigilanza sulle banche, e ciò ha scatenato conflittualità fra Stati, economie nazionali e istituti di credito». Patuelli ha poi preso in esame il sistema ***europeo*** di regole di bilancio: «Maastricht non è un dogma. Si deve verificarne il funzionamento per migliorarlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); National Debt (74%); Economic Policy (68%); ***European*** Union (68%)

**Load-Date:** September 29, 2019

**End of Document**

[***Della Vedova: «+Europa sopravviverà senza Tabacci»; Dopo la rottura***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K05K-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 settembre 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 243 words

**Body**

«Se dopo la sconfitta interna ha maturato l'idea di uscire,

mi dispiace ma ci sto. Quello che non ammetto invece sono le modalità con cui l'ha fatto, la caduta di stile e il linguaggio obliquo nei confronti di Emma». Benedetto Della Vedova, segretario di +***Europa***, replica a Bruno Tabacci che in un'intervista al Corriere ha annunciato di andarsene

dal partito col gruppo di Centro democratico. Della Vedova critica l'ormai «ex» per le parole su Emma Bonino, sospettata di non voler sostenere il Conte II, in accordo con la maggioranza del partito, perché non si sarebbe vista assegnare un ministero: «Che motivo c'era di sbattere la porta imbrattando la nostra immagine! Noi abbiamo deciso dopo quattro riunioni agostane della direzione di stare all'opposizione dopo aver constatato la mancanza di discontinuità del Conte II col precedente governo». Tabacci ha anche «diagnosticato» la morte di +***Europa***: «Non sarà così, sopravviveremo e ne daremo presto dimostrazione. La nostra sarà un'opposizione costruttiva, ***europeista*** e liberal-democratica. Saremo a favore di provvedimenti positivi ma non lasceremo

a Salvini e Meloni il monopolio dell'alternativa

al populismo a 5 Stelle». Il segretario ricorda l'epilogo della consultazione interna: hanno detto no alla proposta di stare all'opposizione 10 membri, altri 19 hanno detto sì, 4 gli astenuti. «Un

risultato limpido e condiviso, Tabacci dunque più semplicemente non voleva restare con noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Tobacco + Health (94%); Tobacco Regulation + Policy (63%)

**Load-Date:** September 29, 2019

**End of Document**

[***Bossetti, dall'Europa altro no «Avvocato, andiamo avanti»; La decisione***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K00F-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 settembre 2019 domenica

BERGAMO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 619 words

**Byline:** Giuliana Ubbiali

**Highlight:** La Corte ***europea*** dei diritti dell'uomo respinge il ricorso della difesa Salvagni gli ha fatto visita ieri a Bollate: ma qui non sta ancora lavorando

**Body**

«Sì, andiamo avanti». Massimo Bossetti ci crede ancora, ma non è più l'uomo con la cicca in bocca e il mezzo sorriso che a processo salutava il pubblico degli irriducibili innocentisti. Dopo 1.931 giorni da detenuto, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha perso lo spirito per fare qualche battuta con il suo difensore. «Come vuole che l'abbia presa, come tutti i condannati che vedono allontanarsi sempre più la sponda». L'avvocato Claudio Salvagni è andato a spiegarglielo ieri mattina, nel carcere milanese di Bollate. Prima, non poteva. La Corte ***europea*** dei diritti dell'uomo (Cedu) ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il carpentiere di Mapello l'ha saputo la sera prima, dalla trasmissione tv Quarto Grado .

«Il ricorso è stato preparato dal collega Stefano Marcolini, professore universitario. Certo, l'ho letto e condiviso. Presentarlo era una scelta dovuta - ne parla Salvagni -. Al centro, la violazione del diritto di difesa. Se la prova si forma prima del processo, l'imputato deve poter interloquire con le stesse armi. Non con una consulenza sulla consulenza». La perizia sul Dna, il mantra. La respinge il gip. Alla trentottesima udienza, ad aprile 2016, lo fa la Corte d'Assise di Bergamo: «L'approfondimento dell'istruttoria sul punto palesa come non decisivo ogni ulteriore approfondimento». Nelle 153 pagine di motivazioni, parla di «piena e perfetta corrispondenza e sovrapponibilità del profilo nucleare di Ignoto 1 e del profilo nucleare di Bossetti». I giudici di Appello, nella sentenza di 376 pagine, sull'identità tra il Dna di Ignoto 1 e di Massimo Bossetti scrivono che è stata raggiunta la «certezza del dato». Di conseguenza «è agevole rilevare che la richiesta di perizia genetica sia manifestamente infondata». In più, aggiungono: «Quello che è certo è che non vi sono più campioni di materiale genetico in misura idonea a consentire nuove amplificazioni e tipizzazioni». La Cassazione, altre 155 pagine, promuove come «perfettamente valida la complessa serie di attività compiute dal Ris».

Per tre gradi di giudizio e di fatto anche per la Cedu, dunque, la battaglia sul Dna è più che chiusa. Non per la difesa: «Stiamo lavorando per la revisione del processo. Abbiamo trovato conferme che il Dna sia sbagliato», non approfondisce o svela più di tanto Salvagni. Che usa parole forti, concetti più di altre latitudini: «Servirebbe, non dico un colpo di fortuna, ma che qualcuno spezzasse il muro di omertà. Ci sono evidenze che qualcuno finge di non vedere. Ho parlato a lungo con Bossetti, ha rinnovato la fiducia nella difesa e vuole andare avanti».

Nel carcere di Bollate non va come il carpentiere di Mapello vorrebbe. Aveva voluto il trasferimento da Bergamo per poter lavorare e mandare soldi a casa. «Lo ha chiesto anche per intraprendere un percorso più confacente alla sua pena - dice l'avvocato -, ma non è stato agevolato in questo nonostante non sia più in una sezione protetti ma in quella comune». Ma Bossetti non perde gli irriducibili sostenitori. Scrivono a lui o tramite il legale: «Mi sono arrivati numerosi sms di sostegno da riferire a Massimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe del processo

A Bergamo Il primo luglio 2016, Massimo Bossetti

viene condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise, per l'omicidio di Yara Gambirasio, come chiesto dal pm Letizia Ruggeri (foto)

A Brescia Il 14 luglio 2018, la Corte d'assise d'appello conferma la condanna. Da sinistra,

per i Gambirasio, il genetista Giorgio Portera,

gli avvocati Andrea Pezzotta ed Enrico Pelillo

A Roma Il 12 ottobre 2018, la Suprema corte

di Cassazione, quattro ore di camera

di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso della difesa: la sentenza diventa definitiva

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Sentencing (94%); Verdicts (65%); Criminal Offenses (63%); Lawyers (63%)

**Load-Date:** September 29, 2019

**End of Document**

[***Cambia l'Iva, sconti e rincari; Conte: allarme dazi per il made in Italy. Le tariffe Usa pronte a colpire agricoltura e aerospazio europei***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K04S-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 settembre 2019 domenica

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1

**Length:** 95 words

**Byline:** Lorenzo Salvia e Claudia Voltattorni

**Highlight:** L'ipotesi: aliquota più alta per chi paga in contanti e tagli per carte e bancomat

**Body**

Le mosse sull'Iva in vista della manovra. Per scoraggiare il «nero», allo studio l'ipotesi di una imposta più leggera per chi utilizza mezzi di pagamento elettronici e rincari, invece, per chi paga in contanti: salto dal 10 al 12% per chi paga cash, e giù al 9% per chi salda il conto con le carte. Ma questo provoca tensione nella maggioranza, con i renziani di Italia viva pronti a combattere qualunque tipo di rincaro. Tutto questo proprio mentre gli Stati Uniti annunciano 7 miliardi di dazi sui prodotti dall'***Europa***. Il premier Conte: «All'Italia farebbero molto male».

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Excise Tax (94%); ***European*** Union (87%); Mail Order + Internet Retailing (63%)

**Industry:** Alcoholic Beverages (82%); Fruits + Vegetables (69%); Payment Cards + Services (67%); Agriculture (62%)

**Load-Date:** September 29, 2019

**End of Document**

[***Arriva la manovra, allarme dazi; Minaccia Usa. Conte: il made in Italy rischia. Zingaretti: stop all'evasione Scontro sull'imposta sui consumi. I renziani pronti al veto in Senato***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K052-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 settembre 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 2

**Length:** 619 words

**Byline:** C. Vol.

**Highlight:** Domani il Cdm La manovra al consiglio dei ministri di domani L'***Ue*** concede 11 miliardi di sforamento

**Body**

Roma L'emergenza più grande resta l'aumento dell'Iva, da scongiurare con una manovra che il premier Giuseppe Conte vorrebbe «molto espansiva e coraggiosa». Ma all'orizzonte si avvicina l'incubo dazi degli Stati Uniti sui prodotti ***Ue*** che potrebbe, a dirla con le parole del capo del governo, «fare molto male al made in Italy». Indiscrezioni da Bruxelles parlano di 7 miliardi di ***euro*** il costo per l'***Europa*** al divieto voluto dal presidente Usa Donald Trump. Anche con questo il governo si trova a fare i conti in queste ultime 24 ore di lavoro per definire gli obiettivi fondamentali della prossima manovra di Bilancio che dovranno essere contenuti nella nota di aggiornamento al Def da inviare a Bruxelles: domani pomeriggio il documento dovrà essere licenziato dal Consiglio dei ministri.

Ma i nodi da sciogliere restano ancora molti. A partire dal rialzo dell'Iva, che agli italiani costerebbe 23 miliardi. Far quadrare i conti è difficile. Le richieste sono tante e trovare le risorse molto difficile. Perché se è già dato per acquisito uno sforamento di 11 miliardi con Bruxelles, mancano ancora molti fondi per coprire sogni e desideri dell'esecutivo. Dal taglio del cuneo fiscale alla riduzione delle tasse sul lavoro, primo degli obiettivi del Pd guidato da Nicola Zingaretti. Dalle risorse per sanità e scuola chieste dai titolari dei due ministeri, al miliardo per la famiglia voluto da Matteo Renzi. Oltre ai fondi per la Pubblica amministrazione che tra rinnovo dei contratti e nuove assunzioni richiede oltre 5 miliardi. Il tutto per arrivare ad una manovra da 30-32 miliardi.

Ecco perché lo stesso Conte pur ribadendo «l'impegno solenne di disattivare le clausole di salvaguardie», annuncia anche che il governo «sta lavorando a qualche modulazione, ma con beneficio per gli italiani». Una misura che potrebbe vedere ferma l'Iva al 22% ma rialzare quella del 10% al 13%. Un'ipotesi che però già agita la maggioranza a partire dal secco no dei renziani di Italia Viva che promettono il loro veto su qualsiasi aumento facendo pesare i loro numeri al Senato. Zingaretti invece promette che «il Pd si sottrarrà ad ogni tentazione o metodo di guerriglia politica», perché l'obiettivo con gli alleati «è discutere non per litigare ma per costruire: l'Italia ha pagato troppe volte il prezzo dell'instabilità, delle polemiche, dell'incertezza fondata sul prevalere dell'egoismo politico». Ora servono, «protezione e speranza a chi soffre e sostegno e fiducia a chi cresce».

Un'alzata di scudi arriva però anche da Confcommercio e Confesercenti che lamentando una «crescita zero dell'economia», temono «una stangata di oltre 5 miliardi di ***euro*** tra tasse sul contante, taglio delle agevolazioni sul carburante e incrementi selettivi dell'Iva». E Renato Brunetta, deputato di Forza Italia, spiega come Conte «abbia dato via libera alla rimodulazione delle aliquote che aveva studiato l'ex ministro Giovanni Tria che prevedeva di rivedere la lista dei beni e servizi assoggettati ai regimi agevolati, inserendoli nelle classi tassate con aliquota superiore: un gioco a somma non pari a zero, ma positiva per le casse dello Stato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tappe

Convocato per lunedì il Consiglio dei ministri che dovrà approvare la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e di Finanza (Nadef), fondamentale per la nuova Legge di Bilancio 2020 Il governo ragiona sulla Manovra, lavorando in particolare su alcuni provvedimenti anti-evasione, come la card unica per i pagamenti elettronici Nel frattempo arrivano da Bruxelles indiscrezioni sui dazi che gli Stati Uniti vorrebbero imporre ad alcuni prodotti ***europei*** (tra cui figurano anche vini e formaggi) per una cifra ipotizzata tra i 5 e i 10 miliardi di dollari

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Excise Tax (94%); Tobacco + Health (62%)

**Industry:** Budgets (69%)

**Load-Date:** September 29, 2019

**End of Document**

[***«Disastrose le tariffe di Trump Il governo non taglierà le agevolazioni all'agricoltura»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K053-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 settembre 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 2

**Length:** 640 words

**Byline:** L. Sal.

**Highlight:** Prandini (Coldiretti): l'export potrebbe crollare del 90%

**Body**

ROMA «Siamo preoccupati per i dazi che gli Stati Uniti potrebbero introdurre, in modo del tutto incomprensibile. Ma anche fiduciosi per le rassicurazioni che ci ha dato il presidente del Consiglio sulla legge di Bilancio». Ettore Prandini è il presidente di Coldiretti, la più grande associazione di rappresentanza dell'agricoltura italiana. A Bologna ha appena incontrato Giuseppe Conte, invitato per un evento della sua organizzazione.

Cosa avete chiesto al premier per la prossima legge di Bilancio?

«Potrà sembrarle strano ma non abbiamo chiesto nuove misure di sostegno. Abbiamo ottenuto delle rassicurazioni, però. E sono importanti».

Quali rassicurazioni?

«Il presidente Conte ci ha garantito che non ci sarà il taglio alla agevolazioni fiscali per il nostro settore, ad esempio sul diesel agricolo, di cui si era parlato nelle scorse settimane. Noi siamo i primi ad avere a cuore il nostro ambiente e l'agricoltura italiana ha un livello di emissioni più basso del 50% rispetto a quella degli altri Paesi ***europei***».

E sull'Iva? In questi giorni si parlato di aumenti selettivi, che potrebbero riguardare alcuni prodotti agricoli. Cosa vi ha detto Conte?

«Sì, si era parlato di possibili aumenti per la carne o per alcuni prodotti cerealicoli. Ma anche su questo Conte ci ha rassicurato: gli aumenti non ci saranno».

Ma lei è tranquillo, oppure teme che alla fine qualche aumento ci sarà?

«Mi fido di quello che ci ha detto il presidente. A preoccuparmi davvero sono invece i dazi che potrebbero essere introdotti dagli Stati Uniti».

Ecco, perché li definisce incomprensibili?

«Perché tutto nasce da un'accusa di concorrenza sleale nel settore aerospaziale che gli Stati Uniti muovono ai quattro Paesi ***europei*** che fanno parte del consorzio Airbus: Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna, che avrebbe danneggiato l'americana Boeing. Mentre la loro rappresaglia riguarda invece un settore, quello dell'agroalimentare, che con gli aerei non c'entra niente e nel quale noi siamo i primi esportatori tra i Paesi ***europei***».

Che effetti ci sarebbero?

«Un disastro. Le faccio solo un esempio: Parmigiano Reggiano e Grana Padano oggi pagano un dazio di 2 ***euro*** e mezzo al chilo. Finirebbero per pagarne più di 20. Si stima un crollo dell'export pari al 90%. E questo dopo che l'Italia si è contraddistinta in ***Europa*** nel sostenere la richiesta degli Stati Uniti di imporre i dazi verso la Russia, perdendo 1,2 miliardi di ***euro***. Una beffa. Abbiamo chiesto a Conte di parlarne con Mike Pompeo, il segretario di Stato americano che nei prossimi giorni sarà a Roma. Ci ha garantito il suo massimo impegno».

Un'ultima cosa, presidente. Il vostro evento di Bologna si chiude con l'ex vice premier Matteo Salvini. Meglio il governo Conte uno o il governo Conte due?

«Noi siamo per costruire un rapporto con le forze politiche indipendentemente dal fatto che siano al governo o all'opposizione. Con il presidente Conte abbiamo sempre avuto un buon rapporto. E siamo abituati a giudicare i governi dai fatti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

Rappresaglie dagli Usa «Dazi incomprensibili, nascono da un'accusa di concorrenza sleale di Airbus su Boeing e per rappresaglia colpiscono l'agroalimentare»

null

La parola

Si tratta di imposte che colpiscono le merci prodotte all'estero e importate da uno Stato. I dazi possono avere una ragione di bilancio, se puntano a produrre più entrate fiscali, o di tipo economico, quando l'obiettivo è tutelare la produzione nazionale. L'amministrazione Trump li ha adottati verso la Cina per aiutare l'industria Usa; per quelli minacciati contro la ***Ue***, si tratta di ritorsioni per ragioni industriali (concorrenza Airbus-Boeing)

Al vertice

Ettore Prandini, 47 anni, è il Presidente nazionale di Coldiretti. È stato eletto dopo aver ricoperto per quattro anni la carica di vice Presidente nazionale. Prima è stato

al vertice di Coldiretti Lombardia

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%)

**Industry:** Agriculture (69%)

**Load-Date:** September 29, 2019

**End of Document**

[***Il fisco non sbagli obiettivi; Le tasse da ridurre***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K051-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 settembre 2019 domenica

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.28

**Length:** 1159 words

**Byline:** Alberto Alesina e Francesco Giavazzi

**Body**

C i sono due luoghi comuni sul debito e sul deficit di uno Stato che è bene smentire. Non esiste un livello ottimale

(o pericoloso) del debito pubblico, uguale per tutti i Paesi. Dipende da chi possiede i titoli emessi dallo Stato e dalla credibilità della nazione. In Argentina, un Paese che più volte non ha ripagato i suoi debitori (cioè è andato in default) e dove circa metà del debito è detenuto all'estero, anche un indebitamento ben inferiore al 100 per cento del Pil preoccupa i mercati e basta una piccola scossa per scatenare una tempesta. All'opposto il Giappone, con un debito che ha superato il 250 per cento del Pil, ma che è posseduto in parte da agenzie governative e per

il resto dalle famiglie giapponesi, non preoccupa gli investitori internazionali. L'Italia è a metà fra questi due estremi. Il nostro debito, 134 per cento del Pil, è detenuto all'estero per circa un terzo: quindi, diversamente dal Giappone, gli investitori internazionali si preoccupano della sua sostenibilità e chiedono una politica di bilancio prudente che eviti il rischio di un default. Ecco perché aumenti del deficit coniugati con incertezza politica fanno balzare lo spread e quindi il costo del debito per i contribuenti.

Per quanto riguarda il deficit, il pareggio di bilancio sempre e comunque non è una buona regola.

Il deficit (e di conseguenza

il debito) deve salire durante una recessione, quando le entrate fiscali scendono e la spesa sociale aumenta, ad esempio per pagare sussidi ai disoccupati.

M a i deficit vanno compensati con attivi di bilancio quando l'economia va bene.

Questa norma di buon senso non è stata seguita in Italia. Il rapporto debito-Pil è quasi sempre salito, anche quando, ad esempio nella prima parte degli anni 2000, l'andamento relativamente favorevole dell'economia avrebbe consentito di sfruttare l'occasione per ridurre il debito: invece la spesa pubblica salì di un paio di punti di Pil. Così accadde anche negli anni 80 quando l'economia cresceva. Unica eccezione lo sforzo compiuto per entrare nell'***euro***, anche grazie ai ricavi incassati dalle privatizzazioni alla fine degli anni Novanta. Quindi, una delle conseguenze di un debito alto è che non possiamo permetterci di seguire la regola di buon senso descritta sopra. Cioè, un Paese con un alto debito, posseduto in parte significativa da investitori esteri, non può usare il deficit per evitare o attenuare una recessione.

Veniamo a oggi. Tutti i segnali concordano nell'indicare che l'economia dell'***eurozona*** è prossima a una recessione. In Germania la crisi dell'industria automobilistica, il cuore della manifattura tedesca, pare più profonda di un semplice rallentamento ciclico. Sarebbe quindi il momento, in ***Europa***, di seguire politiche di bilancio più rilassate, visto che i tassi di interesse non sono mai stati così bassi.

Il contributo antirecessivo delle politiche di bilancio non può però essere lo stesso in tutti i Paesi. Alcuni, come Germania, Austria, Repubblica Ceca, hanno bilanci pubblici in attivo che li aiuta a ridurre il debito: dovrebbero invertire la rotta, soprattutto la Germania. Altri, come l'Italia, dovrebbero seguire una politica fiscale neutrale, cioè mantenere stabili deficit e debito.

Nell'***eurozona*** segnali di rilassamento delle politiche fiscali si incominciano a vedere. La legge di bilancio varata la scorsa settimana dal Parlamento olandese, che pure continua ad avere un piccolo deficit di bilancio (ma il debito è solo il 53 per cento del Pil), prevede un minor peso fiscale sulle famiglie per circa tre miliardi di ***euro***. In Germania le richieste di abbandonare, almeno fin che dura la recessione, il pareggio di bilancio (che oggi in realtà è un surplus), si fanno più numerose, aiutate dalla forza politica dei Verdi: le misure espansive in discussione (fra i quali appunto i provvedimenti in difesa dell'ambiente) per ora valgono solo mezzo punto di Pil, ma durante la sessione di bilancio questa cifra potrebbe salire.

L'Italia, come abbiamo spiegato, non può aumentare il debito, ma può aiutare la sua economia tagliando contemporaneamente spese e tasse. L'evidenza empirica dimostra con un livello di certezza assai alto che tagli di spesa combinati con riduzioni equivalenti delle tasse, in Paesi a elevata pressione tributaria come il nostro, fanno salire il Pil. Dal lato delle imposte, queste vanno ridotte per tutti, eliminando le cosiddette «spese fiscali», cioè favori e agevolazioni concessi a quei settori o imprese che nel tempo sono riusciti, tramite le loro connessioni politiche, a ottenere vari regali. Molte di queste numerosissime spese fiscali sono relativamente piccole (ad esempio le agevolazioni ai battelli che trasportano i turisti, e qualche residente, da una sponda all'altra dei laghi lombardi) ma vanno in ogni caso abolite. Altre sono ingenti, come ad esempio l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio che vale, se confrontata con l'aliquota più elevata sulla benzina, 5 miliardi di minor gettito. Anche recuperare l'evasione per far pagare meno chi non evade si può fare, in altri Paesi ci sono riusciti: basta volerlo davvero.

Dal lato della spesa abbiamo più volte suggerito che un modo per cominciare è collegare il costo di alcuni servizi pubblici, come sanità e università, al reddito dell'utente. Una regola che oltre ad essere equa (oggi il sussidio che lo Stato concede a uno studente universitario di famiglia abbiente, cinque-seimila ***euro*** l'anno, è identico a quello che concede ai figli di famiglie relativamente povere) incentiva gli studenti a controllare la qualità dell'istruzione che ricevono. Un provvedimento che evidentemente richiede una seria lotta all'evasione. Quanto alle pensioni, non solo si dovrebbe eliminare «Quota 100»: bisogna, più in generale, riequilibrare il peso intergenerazionale che oggi favorisce gli anziani punendo i giovani e le generazioni future. Occorre anche rivedere la regola per cui i dipendenti pubblici, a parità di mansioni, percepiscono il medesimo stipendio al Sud e al Nord. Una regola che non solo è un sussidio permanente al Mezzogiorno, dove il costo della vita è significativamente inferiore rispetto al Nord, ma che, mettendo pressione sui salari delle aziende private, costituisce uno dei maggiori fattori di freno dell'economia del Mezzogiorno. Una ricerca di uno di noi (Alesina) pubblicata nel 2001 nella rivista del Fondo Monetario Internazionale (Imf staff papers) calcolava, sicuramente in modo imperfetto, che il potere di acquisto dei salari al Sud era circa il 25 per cento più alto che al Nord per analoghi livelli salariali.

La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che verrà pubblicata martedì è la prima occasione che ha questo governo per indicare un cambiamento di rotta e la volontà di agire, non di attendere gli eventi passivamente. Certo, un singolo documento non può risolvere d'incanto tutti i problemi di bilancio del nostro Paese, ma può segnare almeno un cambio di marcia .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (88%); Economic Growth (84%); Gross Domestic Product (83%)

**Load-Date:** September 29, 2019

**End of Document**

[***Non date la colpa ai baby boomer***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K0DY-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 settembre 2019 domenica

LETTURA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTURA; Pag. 11

**Length:** 1430 words

**Byline:** danilo taino

**Highlight:** Ci sono «sei miti perniciosi» dietro l'idea di conflitto tra giovani e vecchi , spiega la sociologa Jennie Bristow, e il primo è appunto la convinzione che gli interessi dei giovani siano in conflitto con quelli degli anziani. È un atteggiamento regressivo creare teorie infondate che indeboliscono l'impegno comune a migliorare il mondo

**Body**

Nel suo «assalto alla nonna», David Böcking fu tutto sommato moderato. «La gente contro le banche, il Nord contro il Sud e i ricchi contro i poveri? Mentre tutti questi conflitti possono essere reali - scrisse nell'agosto 2012 sul settimanale tedesco " Der Spiegel " - una delle maggiori questioni della crisi dell'***euro*** è raramente discussa: le persone più anziane vivono a spese dei giovani ed è davvero tempo che la prossima generazione scenda in strada per affrontare i suoi genitori». In un libro da poco uscito sulla presunta guerra tra generazioni, la sociologa Jennie Bristow cita l'articolo dello « Spiegel» per mostrare come l'idea dello scontro tra diversi gruppi di età sia arrivato, dai Paesi anglosassoni, sui media tradizionali dell'***Europa*** e di tutto l'Occidente.

Gli attacchi alle generazioni meno giovani vanno però molto al di là dello scritto del tedesco Böcking. La sociologa Bristow, che insegna alla Canterbury Christ Church University, cita una serie di libri sullo stesso tema e con lo stesso approccio, solo più radicale: Come i baby boomer si sono impossessati del futuro dei loro figli , di David Willetts; È tutta colpa loro (delle generazioni precedenti), un manifesto di Neil Boorman; Una generazione di sociopatici: come i baby boomer hanno tradito l'America , di Bruce Cannon Gibney; I barbari: come i baby boomer, l'immigrazione e l'islam hanno fottuto la mia generazione , di Lauren Southern; e via così. Ma c'è davvero una guerra generazionale? Gli anziani, in particolare la generazione nata tra il 1945 e il 1965, figlia del boom economico, è sul serio formata da sociopatici che rubano futuro a figli e nipoti?

Bristow ha scritto un libro per dire che tutto ciò non sta in piedi: Stop Mugging Grandma. The «Generation Wars» and Why Boomer Blaming Won't Solve Anything («Basta assalire la nonna. Le "guerre generazionali" e perché incolpare i boomer non risolverà nulla»), edito dalla Yale University Press. Anzi, la sociologa dice che questa lettura del mondo è lontana dalla realtà, falsa e fornisce la base sulla quale si costruiscono politiche che penalizzano tutte le generazioni.

Nei giorni scorsi, i giovani sono davvero scesi in piazza contro i loro genitori, come li invitava a fare Böcking: nelle grandi manifestazioni sul clima guidate da Greta Thunberg. Una delle accuse dell'attivista svedese è che gli adulti hanno portato a una situazione in cui «la casa sta bruciando». Il suo è un allarme sui cambiamenti del clima, ma l'accusa è alle generazioni precedenti, che non si sono interessate della questione. «Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia», ha scandito alle Nazioni Unite. «I giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento, gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi», ha aggiunto. Il seguito raccolto da Greta tra i giovani è alto ma quello che sorprende è il consenso che le è giunto dalle istituzioni, dai politici, dai media: da coloro che accusa. È forse il punto di maggiore successo mai raggiunto dalla teoria dello scontro generazionale.

Al di là delle dispute sui modi di affrontare i cambiamenti climatici, qui c'è davvero una mobilitazione giovane che è scesa in strada per dire che gli adulti hanno rubato il futuro. L'accusa non riguarda però solo i cambiamenti climatici e l'ambiente. A sostenere l'assalto alla nonna (e soprattutto al nonno, ma anche a padri e madri) è sostanzialmente l'idea che il domani sarà peggiore del passato e del presente a causa delle scriteriate appropriazioni di risorse da parte di chi oggi è adulto: la difficoltà dei giovani a trovare lavoro e comprare casa, il debito degli Stati che peserà sulle prossime generazioni, la stagnazione dei salari, la crisi del welfare state . Una piena disuguaglianza generazionale.

I problemi citati sono naturalmente reali. È l'idea che dipendano dall'avidità e dall'incoscienza di chi ha una certa età a zoppicare. Ognuno di essi ha ragioni serie sulle quali si interrogano economisti, sociologi, politici; ci sono errori del passato e del presente, così come ci saranno in futuro; ci sono fenomeni con enormi conseguenze, come la globalizzazione, che niente hanno a che vedere con malefatte generazionali. Accusare i protagonisti di ieri non risolverà i guai dell'oggi e del domani: probabilmente peggiorerà il mondo creando divisioni artificiali. Jennie Bristow, infatti, sostiene che la guerra generazionale non esiste: è un'invenzione diventata mainstream per l'apatia intellettuale prevalente.

La sociologa indica «6 miti pericolosi» alla base dell'idea di conflitto tra giovani e più vecchi, tra Millennial e Generazione Zeta da una parte (i nati negli anni Ottanta e dopo) e baby boomer dall'altra. Il primo è appunto la convinzione che gli interessi dei giovani siano in conflitto con gli interessi dei loro anziani: chi ha una minima idea di che cosa sia e come funzioni una famiglia e non ragioni per ideologie sa che non è così; il rapporto di solidarietà è evidente nelle due direzioni, i conflitti intra-famigliari ci sono oggi come sempre nella storia.

Il secondo mito è che siano i baby boomer i quasi esclusivi responsabili dei mali del mondo. Bristow sostiene che siano diventati il capro espiatorio perché formano la generazione che, in grandi numeri, sta andando verso il pensionamento in una fase di bassa crescita economica: l'impressione è che si stiano appropriando di risorse in modo illegittimo (il che giustifica il desiderio, anche da parte di numerosi governi, di togliere loro qualcosa). Inoltre non danno un'immagine di anziani bisognosi di assistenza nelle loro ampie case comprate al costo di tutto sommato pochi salari; sono edonisti, felici di calpestare i loro campi da golf.

Il terzo mito è l'idea che gli individui di una generazione siano sostanzialmente uguali. È vero che si cresce all'interno di uno spirito del tempo, ma ciò non significa che le generazioni siano gruppi omogenei. Ritenerle tali è un altro modo per rafforzare le tendenze identitarie a scapito dell'individuo.

Quarto , la convinzione che i giovani di oggi siano svantaggiati come nessun altro prima, destinati a essere più poveri dei loro genitori. Non è affatto detto: problemi sono esistiti in ogni epoca, la differenza è che oggi prevale un pessimismo creato dagli enormi cambiamenti geoeconomici e tecnologici dei decenni scorsi. Cambiamenti che in futuro non avranno necessariamente conseguenze negative, anzi.

Il quinto mito sostiene che la voce dei giovani sia regolarmente soffocata da una maggioranza di anziani al potere. Convinzione discutibile nei fatti, come si è visto nei giorni scorsi all'Onu, che parte dall'idea che solo i giovani abbiano un interesse e un'attenzione al futuro.

Il sesto mito è, secondo Bristow, «il più pernicioso»: dipinge i boomer come una generazione avida che ha creato i problemi odierni appropriandosi di una quota di risorse maggiore di quella che spettava a loro: ricchezza, potere, welfare. È un'idea pauperista che nega il desiderio, comune a ogni generazione, di aspettarsi di più delle sole necessità di base. «Nel fare dell'avidità dei boomer il focus dei loro attacchi - scrive la sociologa - i generali delle nuove guerre generazionali lanciano un assalto senza quartiere alle aspirazioni». Un conflitto figlio del disorientamento dell'Occidente (solo di esso).

Lo scontro di classe che ha dominato il XX secolo aveva basi strutturali e teorie forti a sostegno. Venuto meno quello, la guerra generazionale del XXI sembra più un'invenzione senza vere radici. A sostenerla è il pensiero debole, per alcuni versi trumpiano, di un gioco a somma zero, tu-vinci-io-perdo. Non c'è l'idea che una società debba puntare, pur tra conflitti, a una crescita della ricchezza: tutto si risolve in una lotta per la distribuzione di quel che c'è, nel prendere da un gruppo per dare a un altro. Qui sta la pericolosità regressiva dell'invenzione del conflitto tra generazioni: nel creare teorie e movimenti che non hanno fondamento nella realtà ma frustrano l'impegno comune a migliorare il mondo. No, non è Karl Marx.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JENNIE BRISTOW

Stop Mugging Grandma.

The «Generation Wars»

and Why Boomer Blaming Won't Solve Anything

YALE UNIVERSITY PRESS

Pagine 272, $ 25

L'autrice

Jennie Bristow, britannica, è stata giornalista alla fine degli anni Novanta. Oggi è senior researcher alla Christ Church University di Canterbury e direttore del programma di Sociologia e politica sociale. Tra l'altro ha pubblicato, per Palgrave Macmillan, Baby Boomers and Generational Conflict (2015) e The Sociology of Generations (2016), per Imprint Academic Standing Up to Supernanny (2009)

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); Business Forecasts (81%); Children (71%); Families + Children (71%); Minority Groups (68%); Economic Conditions (63%)

**Load-Date:** September 29, 2019

**End of Document**

[***Berlusconi: i fascisti e la Lega senza di noi non sanno vincere***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X57-T861-JDMV-K05H-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 settembre 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 604 words

**Byline:** Stefano Landi

**Highlight:** L'attacco agli alleati. Salvini: «Certe definizioni non hanno più senso nel 2019»

**Body**

Milano Cuore, cervello e spina dorsale. Senza non si vive. E nemmeno si vincono le elezioni. «Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare al governo, li abbiamo legittimati, costituzionalizzati. Siamo costretti a stare nel centrodestra, perché senza di noi sono incapaci di vincere». Silvio Berlusconi oggi compie 83 anni. Ha deciso di festeggiarli con qualche fuoco d'artificio ieri al teatro Manzoni di Milano al convegno dei «Seniores» di Forza Italia. Con uno degli zoccoli più duri del suo elettorato: i pensionati. Che lo acclamano con l'approccio ultras di sempre. La replica di Salvini però arriva subito: «Parlare di fascismo nel 2019 non ha più senso».

Girano santini, immaginette e bandiere stagionate. Un pubblico maturo venuto da tutta Italia. Si parla di pensioni, o meglio, di come «i comunisti mettono le mani nelle tasche dei pensionati». Che Berlusconi sia in forma si capisce subito dall'attacco a colpi di barzellette. Ricicla pure quella (tormentone) sul commendator Bestetti. Invita i giovani a imparare ad allacciare il bottone della giacca. Perché è a loro che chiede il primo sforzo per riguadagnare metri nella corsa alle prossime Regionali. «Pensavamo che bastassero le campagne televisive, ma su internet il 67% degli italiani forma la propria opinione politica». Così promette guerra alla Lega anche sui social network, con una svolta netta nell'approccio comunicativo: «Metteremo su anche noi le truppe giovani per aggredire la Rete». Ma siccome la platea ha i capelli bianchi torna sul terreno caldo e caro ai più: «Ci vorrà un po' per tornare al governo, dato che questi sono legati alle poltrone con lo scotch. Ma quando succederà faremo un ministero della terza età e daremo la pensione alle mamme casalinghe. Gli anziani votano per noi perché sono saggi e hanno esperienza di vita». Ovazione e cori da stadio. «Pensionati all'attacco», resta il grido di battaglia.

C'è poi tempo per svariare su tutto il fronte politico. Intanto per smontare la politica dei 5 Stelle, che restano più nemici degli altri: «Quota 100 è un palliativo e il reddito di cittadinanza non ha creato un solo posto di lavoro. Orlando e Bonafede stanno per scrivere un patto per le manette. Hanno cambiato la presunzione d'innocenza in presunzione di colpevolezza, in un Paese come il nostro che ha il record di lunghezza dei processi». Lui che ne ha fatti 88, sa di cosa parla.

Poi svolta a destra e ricorda come «il sovranismo sia un'idea politica stupida, una bufala da mettere da parte». Un occhio anche a sinistra, in particolare a Renzi, «l'uomo che ha sulla coscienza questo governo» e che potrebbe rosicchiargli l'elettorato: «Non ci ruberà voti, perché il suo è un partito di palazzo e non della gente». Qui invece il suo popolo scatta in piedi come nel parterre di certi concerti nei teatri. «Non credete a sondaggi fatti apposta per deprimere. Siamo ancora all'8 per cento». E si capisce che, nonostante il dato non sia un granché, vuole provare a considerarlo un punto di partenza rassicurante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola

centrodestra

Il centrodestra - la coalizione formata dalla Lega, da Forza Italia e da Fratelli d'Italia - corre unito alle Politiche

del 4 marzo 2018 ma poi Matteo Salvini va al governo con il Movimento Cinque Stelle. La coalizione resta unita a livello locale e vince tutte le Regionali dopo le Politiche, conquistando Molise, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Sardegna, Basilicata e Piemonte

49,5 la percentuale

ottenuta dal centrodestra alle ***Europee*** dello scorso 26 maggio: la Lega di Salvini ha preso il 34,3%; Forza Italia guidata da Berlusconi l'8,8%, Fratelli d'Italia di Meloni il 6,4%

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (70%)

**Load-Date:** September 29, 2019

**End of Document**

[***Conte vuole la moratoria Ue Ma il Pd incalza: subito lo stop***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93W2-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 5

**Length:** 467 words

**Byline:** Marco Galluzzo

**Highlight:** Di Maio: chiederò a Bruxelles. Anche Renzi e Leu per il blocco immediato delle armi

**Body**

ROMA L'Italia aspetta l'***Unione europea***, e a differenza di Francia e Germania e di altri Paesi intende chiedere l'embargo di armi alla Turchia sulla base di una decisione di tutti e 28 i Paesi dell'***Ue***. Operazione difficile, visto che potrebbe anche non esserci l'unanimità richiesta, ma che soprattutto suscita interrogativi proprio in Italia, dove praticamente tutto il Pd, a partire dal segretario Nicola Zingaretti chiede al governo di fare come Berlino e Parigi e di non attendere oltre.

Una richiesta che per ora cade nel vuoto. Una nota di Palazzo Chigi spiega che «il governo italiano è già al lavoro affinché l'opzione della moratoria nella vendita di armi alla Turchia sia deliberata in sede ***europea*** quanto prima possibile» e che tutti gli obiettivi «devono essere raggiunti attraverso il coordinamento ***europeo***».

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che sarà oggi a Bruxelles dove si svolge un Consiglio degli Affari esteri, promette che «l'Italia sarà categorica: la Turchia deve cessare questa azione militare ma soprattutto noi chiederemo come Italia di bloccare la vendita di armamenti ad Ankara. Prima della riunione avrò un bilaterale con il ministro degli Esteri francese», che però ha già deciso in modo unilaterale insieme a Germania, Olanda, Norvegia e Finlandia.

L'attendismo del governo viene sottoposto a un fuoco di fila di richiesta sia da parte del Pd, che di Leu e del partito di Renzi. In pratica i partiti che formano l'esecutivo vogliono l'embargo subito, chiedono a Giuseppe Conte di adottare una decisione immediata, ma non vengono ascoltati. Si comincia dallo stesso segretario del Pd, Nicola Zingaretti: «È giusto coinvolgere gli alleati e l'***Europa*** sulla vicenda dell'aggressione contro i curdi. Ma a nome del Pd chiedo al governo e agli altri partiti della maggioranza, oltre alle decisioni prese, di dare segnali ancora più netti a cominciare dallo stop immediato all'export di armi alla Turchia. Occorrono fatti e segnali. Subito».

«La legge parla chiaro, già oggi il governo può e deve vietare la vendita di armi alla Turchia», dice Andrea Romano, deputato del Pd e membro della Commissione affari esteri. E il senatore Andrea Marcucci (Pd) gli fa eco: «Bisogna bloccare la vendita di armi alla Turchia, il governo può passare dalle parole ai fatti?». L'elenco delle richieste è praticamente senza fine, è ironico Matteo Orfini, che fa notare che il Pd si trova al governo ma non viene ascoltato. Chiede l'embargo anche Silvio Berlusconi, mentre Salvini si dice disponibile a firmare qualsiasi documento che fermi in modo definitivo il processo di adesione della Turchia alla ***Ue***. Si fa sentire anche Matteo Renzi: «L'Italia deve bloccare le vendite di armi alla Turchia e l'***Europa*** deve imporre sanzioni alla Turchia subito. Chi tace è complice».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Embargoes + Sanctions (77%); Weapons + Arms (69%); Fines + Penalties (63%); Economic Policy (62%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***L'addio di londra fa salire l'export dopo soffriremo noi ; Finanza Politica appuntamento con la storia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-944G-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 2.3

**Length:** 1181 words

**Byline:** Ferruccio de Bortoli

**Highlight:** Per ora le conseguenze della paura giocano a nostro vantaggio Fino a luglio le esportazioni nel Regno Unito sono cresciute dell'8,9% Dopo potremmo patire dazi e un calo delle vendite altrettanto ampio Oltre ad avere meno chance per attirare banche ed aziende in fuga

**Body**

I più ottimisti ricordano l'ansia generale che accompagnò il passaggio del secolo. La paura del millennium bug. Ampiamente sopravvalutata. Il primo gennaio del 2000 i sistemi informatici non si fermarono. Il mondo non cadde nella buca di un presunto difetto dei computer. I meno ottimisti guardano alla data del 31 ottobre, se davvero il Regno Unito dovesse uscire, anche dopo un altro rinvio, senza accordo dall'***Unione europea***, come a una dolorosa cesura della storia.

Uno strappo che si rifletterà non solo sui rapporti politici tra Londra e le capitali ***europee*** ma inciderà in maniera tangibile sulla vita dei sudditi di sua Maestà. Porrà in pericolo - come ha affermato l'ex premier laburista Tony Blair - la stessa unità della nazione. Scenari persino apocalittici: scaffali vuoti dei supermarket, file di Tir alle frontiere, caos burocratico e amministrativo. E un ulteriore elemento di instabilità nei rapporti commerciali che non potrà non avere un impatto negativo anche sulla congiuntura internazionale, sulla crescita di tutti. Insomma, un Brexit bug. L'esplodere finale della contraddizione britannica nel lungo processo di costruzione dell'unità ***europea*** al quale Londra si aggiunse riluttante solo nel 1973. L'esito promettente dell'ultimo colloquio fra Boris Johnson e il premier irlandese Leo Varadkar ha comunque schiuso nelle ultime ore qualche spiraglio d'intesa con l'***Unione europea***. Una pronuncia del Parlamento obbligherebbe il governo di Boris Johnson a chiedere una proroga di almeno tre mesi. Usiamo il condizionale perché il pragmatismo insito in un ordinamento giuridico di common law, una virtù ammirata e invidiata, è oggi visto - ulteriore ironia della storia - come un limite, un moltiplicatore di incertezze se non una fonte di confusione giurisprudenziale. Al punto di trasformare la Camera dei Comuni nel palcoscenico di una commedia teatrale. Più avanspettacolo che spettacolo. Ma, nello stesso tempo, di registrare una rinnovata vitalità istituzionale del Parlamento davanti alle forzature dell'esecutivo, alle convulsioni del partito conservatore e all'ambiguità dei laburisti. L'ultima proposta di Johnson è stata respinta al mittente da Bruxelles. Non solo per la questione del confine nordirlandese cui è legato l'accordo di pace nell'Ulster del 1998. La mossa di Downing Street ha provocato reazioni ***europee*** stizzite, pregiudicato i rapporti personali. Aumentano i sospetti che una strategia no deal sia perseguita dall'ex sindaco di Londra anche in chiave elettorale. Un eventuale ricorso anticipato alle urne potrebbe essere messo in calendario per il 28 novembre. Gli altri 27 Paesi ***europei*** hanno mostrato una rara compattezza. Ma la soddisfazione di vedere quanto sia difficile per la riottosa Londra rinunciare ai vantaggi del mercato unico, in una tardiva rivalutazione dei principi comunitari, non nasconde le preoccupazioni di un'uscita disordinata, senza accordi. E, dunque, si tenterà fino all'ultimo di scongiurare un no deal .

I conti

Ma se dovesse accadere? Come sarà il prossimo primo novembre? Anche l'Italia fa i conti. E per ora la paura, alimentando il ciclo delle scorte è stata uno straordinario moltiplicatore degli affari. Ha avuto un effetto positivo sull'interscambio. Proprio così. Insomma, temiamo gli effetti della Brexit ma per ora ne godiamo le conseguenze del timore che accada. Nei primi sette mesi dell'anno le nostre esportazioni verso il Regno Unito sono cresciute, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, dell'8,9% mentre le importazioni sono diminuite dell'1,5%. C'è stato un autentico boom del farmaceutico: un balzo del 33% che, a livello globale, ha toccato il 27,9%. I mezzi di trasporto hanno fatto segnare un più 22,6%, con uno scatto rilevante del materiale rotabile. L'abbigliamento più 14,6%. L'avanzo commerciale con Londra nel 2018 (23 miliardi di export e 12 di import) è stato uno dei più elevati in assoluto. Anche la contabilità che riguarda i servizi, non solo finanziari, e il turismo sorride all'Italia. Il saldo di bilancia dei pagamenti era in passivo nel 2017. E' tornato in attivo nel 2018 per circa un miliardo di ***euro***. E rimane favorevole nei primi sei mesi dell'anno. Perfetto, ma guardiamo avanti. E se dovesse esserci un'uscita brusca come sembra persino augurarsi il premier Johnson? «Gli effetti negativi sull'export italiano deriverebbero da tre fattori --spiega Alessandro Terzulli, capo economista di Sace-Simest -. Prima di tutto sul lato della domanda con un deciso rallentamento del Regno Unito. Bank of England arriva a ipotizzare un calo del prodotto interno lordo fino al 10,5% in cinque anni. Poi sul versante dell'offerta. Un'ulteriore svalutazione della sterlina inciderà sul livello degli scambi. E, terzo fattore, il rischio di un ritorno dei dazi». Qui Terzulli riprende uno studio della Banca d'Italia secondo il quale con la hard Brexit , che riporterebbe il Regno Unito all'interno delle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto), le merci italiane rischierebbero di vedersi imposta una tariffa media del 5%. Ma con ampie differenze tra le varie tipologie di prodotto. Andrebbe bene per la meccanica strumentale che fa la parte del leone nell'interscambio:se la caverebbe con un 2%. L'abbigliamento, invece pagherebbe l'11 e l'alimentare il 13%. Comunque meno del 25% minacciato da Trump. Oltre ai dazi potrebbero essere reintrodotte nuove barriere di carattere non tariffario. Ma non è detto che Londra scelga questa strada che ovviamente si presta a ritorsioni e compensazioni. «Questi tre fattori - continua Terzulli - sono gli ingredienti di un mix esplosivo in caso di no deal ». Con quali conseguenze sulla tenuta delle nostre esportazioni? «Una diminuzione cumulata in due anni tra il 7 e l'8 per cento». Non solo, per alcuni prodotti soggetti a quote, come per esempio lo zucchero e il latte, vi potrebbero essere fenomeni di rarefazione dell'offerta e improvvisi rincari. La Brexit ridimensiona la piazza finanziaria di Londra. Molte banche e istituzioni finanziarie, in particolare americane e asiatiche, si sono già trasferite per non perdere il passaporto ***europeo*** e non dover soggiacere a controlli, limiti, aggravi di costi. Ne hanno beneficiato soprattutto Francoforte, Parigi. Meno Milano che poteva e potrebbe ottenere di più. Ma paga l'instabilità politica italiana, unita a una diffusa sensazione che le regole del business possano essere cambiate con troppa facilità. E la certezza del diritto sia un principio ancora fragile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prossime tappe

Con o senza accordo sulla Brexit, il Parlamento britannico si riunirà il 19 ottobre al termine del consiglio ***Ue***, considerato l'ultima possibilità di raggiungere un deal prima della scadenza del 31 ottobre. La data è immediatamente successiva al Consiglio ***Ue*** del 17 e 18 ottobre, nel quale Boris Johnson tenterà di far passare le sue nuove proposte sul confine irlandese; ed è anche il limite entro cui, secondo la legge anti-no deal, il premier inglese, in caso di mancato accordo, dovrebbe inviare a Bruxelles la richiesta di nuovo rinvio della Brexit

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Economic Growth (69%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***buone intenzioni in manovra (ma La svolta è rinviata)***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-944H-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 4

**Length:** 838 words

**Byline:** Francesco Daveri

**Highlight:** Cambiano i toni con l'***Europa***, le pressioni esterne si allentano, si rimuovono i pericoli. Resta nel cassetto la revisione della spesa. Se ne riparlerà nel triennio? Perché le pratiche migliori di una regione, provincia o comune non diventano un obiettivo per altre amministrazioni?

**Body**

Con l'arrivo del governo Conte bis sono subito scomparse dalla quotidianità politica le sfide all'***Europa*** che avevano invece caratterizzato l'azione del precedente esecutivo gialloverde. Al punto 2 del programma del nuovo governo si leggeva infatti che: «L'Italia deve essere protagonista di una fase di rilancio e di rinnovamento dell'***Unione europea***, intesa come strumento per ridurre le disuguaglianze e vincere la sfida della sostenibilità ambientale». Certo l'***Europa*** di oggi non soddisfa, tanto che: «Il governo si adopererà per promuovere le modifiche necessarie a superare l'eccessiva rigidità dei vincoli ***europei***, che rendono le attuali politiche di bilancio pubblico orientate prevalentemente alla stabilità e meno alla crescita» Ma un conto è non partecipare alle riunioni in cui si discute di come ricollocare i migranti e fare periodici riferimenti diretti e indiretti ai possibili effetti benefici dell'uscita dell'Italia dall'***euro***, un altro conto è parlare della necessità di «un'***Europa*** più solidale, più inclusiva, soprattutto più vicina ai cittadini».

La svolta verbale e di metodo nei rapporti con la ***Ue*** ha riagganciato l'Italia al trend di riduzione dei tassi di interesse sui titoli pubblici innescata dall'annuncio della ripresa di acquisti di titoli da parte della Bce e dai tagli di tassi cui Donald Trump ha obbligato la Federal Reserve americana già dalla fine di maggio. L'ulteriore discesa dei tassi sul debito italiano di circa 100 punti base dalla seconda metà di agosto regala circa 4 miliardi annui aggiuntivi al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, impegnato nella difficile ricerca delle risorse necessarie a evitare l'entrata in vigore degli iniqui e recessivi aumenti automatici dell'Iva già previsti nella legislazione vigente per il 2020. Il più basso spread associato a un più alto valore di mercato del debito italiano migliora anche la qualità dei bilanci delle banche commerciali (con troppi titoli pubblici nei loro attivi e afflitte da strutturali problemi di redditività) e contribuisce dunque a una maggiore stabilità finanziaria del sistema Italia.

Ma fare pace con l'***Europa*** non basterà all'Italia per crescere come l'***Europa***. Almeno dal 1996, in effetti, cioè da quando ***Eurostat*** calcola i dati, la dinamica del Pil dell'Italia continua a registrare un divario di sviluppo pari a circa un punto percentuale l'anno. Un divario che rimane più o meno costante negli anni di vacche magre come quello attuale (con crescita ***europea*** all'uno per cento annuo mentre da noi va a zero) e in quelli di vacche grasse (come gli anni precedenti il 2007 e il periodo di ripresa 2014-17). Per l'economia insomma, per colmare il gap ci vorrebbe una svolta. Ma per ora nei documenti ufficiali del nuovo governo la svolta è rinviata al futuro. La (giusta) disattivazione delle clausole di salvaguardia non è infatti un incentivo a crescere ma solo uno scampato pericolo. La promessa riduzione del cuneo fiscale (aumento dei salari netti in busta paga) ci sarà già nel 2020 ma ammonterà a 0,15 punti di Pil - circa 2,7 miliardi. E - si legge nei documenti ufficiali - la «complessiva e organica riforma dell'imposizione sui redditi personali» rimane da realizzare «entro il triennio di programmazione». Cioè dopo.

Per le imprese si riattivano agevolazioni varie all'investimento come iper e super ammortamento, ma ciò avviene senza una parola di commento sul se e come tali misure abbiano funzionato in passato. E poi nel decreto clima si aggiungono vari altri modesti incentivi e disincentivi (il Green New Deal) per favorire una svolta «verde» nelle abitudini di consumo delle famiglie. La morsa dei conti pubblici a parità di spesa pubblica evidentemente impedisce di fare di più: se tagli una tassa devi aumentarne un'altra per far quadrare i conti lungo il sentiero stretto della finanza pubblica italiana.

Perché l'Italia torni a crescere non c'è dubbio che deve arrivare anche qualche buona notizia dall'***Europa***. A cominciare da una semplificazione delle regole fiscali e dei vincoli algebrici del patto di Stabilità che lasci da parte entità metafisiche come il deficit strutturale e guardi invece ai livelli effettivi di deficit e debito dei paesi, depurati dagli investimenti green. Ma nel frattempo, a casa nostra, serve un nuovo giro di revisione della spesa pubblica che crei lo spazio per far fronte alle riduzioni di imposta.

C'è un modo semplice e apparentemente equo (in realtà iniquo e inefficiente) di ridurre la spesa pubblica, cioè il ricorso ai tagli lineari sul costo storico. L'alternativa è quella di trovare meccanismi perché le varie amministrazioni pubbliche imparino e trovino conveniente competere le une con le altre nel produrre i migliori risultati per i cittadini. Serve che le pratiche migliori sviluppate in una regione, provincia o comune diventino un obiettivo da realizzare per altre amministrazioni locali confrontabili. Se non siamo capaci di farlo, vivremo sempre infelici e scontenti con le nostre alte tasse e la nostra alta spesa pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Growth (86%); Public Debt (86%); Gross Domestic Product (81%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***accendiamo il verde per continuare a crescere; del FUTURO***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-945N-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 29

**Length:** 895 words

**Byline:** Francesca Gambarini

**Body**

«Con una crescita più lenta e le nuove tecnologie che trasformano rapidamente l'economia, è urgente fare riforme che spingano una crescita inclusiva e sostenibile», è stato il monito del segretario generale dell'Ocse Angel Gurría, al lancio del rapporto Going for growth 2019 . Nello studio si indicano priorità di investimento e linee guida per i governi, «perché il tempo delle riforme è adesso, per migliorare le nostre vite ora e per le generazioni future», ha aggiunto il segretario. Per la prima volta da quando viene redatta, l'analisi dell'Ocse sulla crescita dei Paesi mette quindi l'attenzione non solo su riforme strutturali o di mercato, ma prova a rispondere all'urgenza del cambiamento climatico e del rispetto degli Accordi di Parigi, analizzando le strategie di undici nazioni, più l'***Unione europea***, che hanno tra le loro cinque riforme prioritarie la «crescita verde».

La Cina, per esempio, sta spingendo sulla riduzione dell'inquinamento, l'Australia e il Vecchio Continente per mitigare il cambiamento climatico e sostenere allo stesso tempo l'economia, creando posti di lavoro e indirizzando gli investimenti. Per l'Estonia e la Polonia, gli obiettivi sono raggiungere l'efficienza e minori impatti sull'ambiente nel settore energetico, l'Indonesia ragiona sui sussidi per le fonti rinnovabili. Israele sta puntando sul trasporto pubblico per limitare l'inquinamento, mentre l'India deve focalizzarsi su infrastrutture e accessibilità, tanto di elettricità quando di acqua potabile. Per l'Islanda, la sfida è assicurare la sostenibilità ambientale di un settore che sta crescendo rapidamente sull'isola, il turismo. In Germania è appena stato approvato un maxi piano per gli investimenti nel clima; l'Italia insegue, con il (contestato) decreto clima.

Siamo di fronte a un cambiamento epocale di strategie, priorità, ricerca e tecnologie? E, soprattutto, siamo in tempo per aiutare «la nostra casa che va in fiamme», come ci ricorda Greta Thunberg? Il Fondo monetario internazionale avverte: «Il cambiamento climatico potrebbe esacerbare le disparità regionali in molte economie avanzate entro la fine del ventunesimo secolo», stimando per le regioni già più in difficoltà in Italia, Spagna e Stati Uniti un calo della produttività di 2-3 punti percentuali entro il 2100. «L'aumento delle temperature pesa sul lavoro e si farà sentire sull'agricoltura e l'industria. Visto che le regioni più in ritardo tendono a essere specializzate in questi ambiti, gli effetti del surriscaldamento sul lavoro potrebbero manifestarsi qui», osserva la nota contenuta nell'ultimo World economic outlook . Di contro, tutelarsi dal climate change conviene. Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione ***europea*** con delega al green deal , ha fatto sapere che «l'***Ue*** ha già ridotto le emissioni di gas serra del 22% rispetto al 1990, con una crescita del 58% nello stesso periodo. Abbiamo dimostrato che la lotta ai cambiamenti climatici non danneggia la nostra economia».

Da questo complesso scenario riparte il viaggio dell'E conomia nei percorsi del business del futuro. Tra finanza, smart cities, energia e mobilità, riciclo e alimentazione, un cammino editoriale più un evento (a Milano, in Triennale, il 14 novembre) per immaginare il mondo che verrà. Le storie, i personaggi, le aziende, che incontreremo ci spiegheranno come fare perché sia più sostenibile. Magari anche più equo e inclusivo. Se riusciremo, tutti insieme, a spegnere l'incendio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Energia

L'impegno dei grandi per la transizione green

Sono 300 le multinazionali, con ricavi totali di circa 5,5 trilioni dollari, più di 16 milioni di dipendenti in oltre 140 mercati nel mondo, che hanno firmato l'accordo RE100 initiative in base al quale si riforniranno di energia al 100% rinnovabile e trasporti elettrici al massimo entro il 2050.

300

30

Finanza Investimenti

Corsa ai portafogli sostenibili:

il business a impatto zero ripaga

Gli investimenti sostenibili crescono in tutto il mondo in modo costante, superando in valore assoluto ben oltre i 30 mila miliardi di dollari di asset nel 2018. Il trend, analizzato dalla Global Sustainable Investment Association , registra una crescita del 30% rispetto al 2016.

Riciclo

800

Materie prime, la sfida del riuso fa bene all'ambiente (e ai prezzi)

I Paesi più ricchi spesso impiegano più materia prima di quanto serva: in ***Europa*** utilizziamo in media 800 chili di acciaio, calcestruzzo, alluminio e sostanze chimiche per persona all'anno. Diminuire la quota e puntare sul reimpiego di materiali aiuterebbe ad abbassare non solo i prezzi, ma anche le emissioni di CO2.

Mobilità Smart cities

Cambiamo passo: l'onda pulita nelle nuove città intelligenti

nel 2018 le auto elettriche in tutto il mondo hanno superato i 5 milioni, crescendo di due milioni dall'anno precedente. Ma sono ancora meno del'1% di tutte le vetture in circolazione. Incoraggiare questa transizione è vitale per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

5

90%

Cibo Agricoltura

Gli hamburger «carbon free»? Per rispettare gli accordi di Parigi

Gli hamburger vegetali di Beyond Meat generano il 90% in meno di emissioni di gas serra rispetto a quelli ottenuti da carne di manzo. Se il 40% della popolazione entro il 2030 scegliesse una dieta più sostenibile, con minor consumo di alimenti di origine animale, si potrebbe contenere l'innalzamento della temperatura entro 1,5°.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Environment + Natural Resources (94%); Climatology (92%); Emissions (75%)

**Industry:** Energy + Utilities (73%); Alternative + Renewable Energy (63%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***il ruolo smarrito degli usa; Le scelte di Trump***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93XH-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 28

**Length:** 987 words

**Byline:** Angelo Panebianco

**Body**

R icordate l'imperialismo americano, la «sporca guerra del Vietnam», yankee go home, e il resto del repertorio? Adesso gli americani stanno andando sul serio a casa. E, come si vede in Medio Oriente, è un patatrac. Persino coloro che sono invecchiati inveendo contro gli arroganti «gendarmi del mondo», si rendono conto che se il posto di gendarme è vacante sono dolori, qualunque teppista può fare i danni che vuole. Donald Trump, con una telefonata, ha dato il via libera a Erdogan, alla sua agognata «soluzione finale» nei confronti dei curdi siriani, ossia di quelli che erano stati gli alleati principali degli Stati Uniti nella lotta contro lo Stato Islamico. Li ha ceduti (gratis) a uno che nemmeno lo ringrazierà. Trump ha subito dopo twittato un mezzo pentimento. Ma Erdogan non si è fatto impressionare (Trump, nel frattempo, è anche riuscito a dire: ma, insomma, dov'erano questi curdi mentre noi sbarcavamo in Normandia?): l'operazione militare nel Kurdistan siriano è in corso e non si fermerà fin quando gli obiettivi del dittatore turco non saranno raggiunti.

Non c'è bisogno di mescolare, come fanno tanti commentatori, morale e politica facendo affermazioni come «è scandaloso, immorale, che gli americani abbandonino i curdi». Oltre tutto, come ha osservato Paolo Mieli ( Corriere , 12 ottobre) se fatte dagli inerti e imbelli ***europei*** sono affermazioni ipocrite e ridicole. È sufficiente ragionare politicamente.

L'abbandono dei curdi è un disastro politico. Come la scelta americana di trattare con i talebani in Afghanistan. Nessun potenziale alleato degli occidentali, in qualunque area di crisi, potrà più fidarsi. È quella cruciale risorsa strategica che si chiama credibilità che è stata compromessa dalla politica di Trump. In un'epoca in cui la competizione per le sfere di influenza fra le grandi potenze è ricominciata con intensità in molte parti del mondo (***Europa*** inclusa), un'America che si gioca la credibilità offre, nei vari scacchieri, un insperato vantaggio alle potenze autoritarie siano esse grandi (Russia, Cina) o medie (Turchia, Iran).

L'invasione turca in corso dovrebbe fare riflettere su tre questioni: l'appartenenza della Turchia alla Nato, le sorti dell'***Unione europea***, la parabola dell'egemonia statunitense. Per quanto riguarda la Nato, non si potrà continuare ancora a lungo a fingere che la Turchia ne sia un membro come un altro. Qualcuno spera che prima o poi il regime inaugurato da Erdogan abbia fine e che la Turchia torni a essere il Paese amico degli americani e degli ***europei*** che è stato per decenni. Ma non è così probabile che la rottura, culturale prima ancora che politica, della Turchia con l'Occidente, in nome di una combinazione di islamismo e nazionalismo e del ripudio dell'eredità laica di Atatürk (il padre della Turchia moderna), possa essere riassorbita. Al momento ha ragione Daniele Raineri ( Il Foglio ): non è proponibile l'esclusione della Turchia dalla Nato per un'azione che è stata autorizzata dagli americani. Ma verrà un giorno, in un altro frangente, in cui l'organizzazione dovrà chiedersi: cosa abbiamo ancora in comune con la Turchia?

La seconda questione riguarda l'***Europa***. È sperabile, ma poco plausibile, che l'Unione riesca, in questa crisi, a smentire una convinzione diffusa: quella secondo cui non esisterà mai un'***Europa*** politicamente unita. Nessuna unità politica è infatti possibile se chi dovrebbe unirsi non riesce a essere credibile quando si tratta di agire per provvedere alla propria sicurezza. L'attacco turco ai curdi avvantaggia ciò che resta dello Stat o islamico e non è difficile immaginare che se quella organizzazione rialzerà la testa, se, ad esempio, centinaia di

foreign fighters

torneranno liberi, l'***Europa*** sarà di nuovo un bersaglio, una zona di guerra, un luogo pieno di nemici da colpire con attentati a catena. Contemporaneamente, c'è da fare i conti con la minaccia di Erdogan (che ha già estorto agli ***europei*** tanti soldi) di scaricarci addosso tre milioni e mezzo di profughi se oseremo dargli fastidio. «Biasimare e cond

annare» non serve a nulla. Urgono contromisure. Ma non si racconti alle opinioni pubbliche ***europee*** la favola secondo cui sarebbe sufficiente un embargo sulla vendita d'armi alla Turchia. Più in generale, vedremo se questa crisi obbligherà l'Unione a dotarsi di quella «visione geopolitica» che non ha mai avuto (Danilo Taino sul

Corriere

di ieri) e i mezzi e la volontà per sostenerla. O se, come è probabile, ben poco di sostanziale cambierà. Per ora ricordiamo che, come pensava Machiavelli, i «profeti disarmati» non hanno futuro politico.

Da ultimo, c'è la questione della parabola della potenza americana. Il suo declino è inevitabile? Forse sì e forse no. L'America continua a essere una società molto più dinamica e più capace di innovazione rispetto alle altre grandi potenze (Cina compresa: non è sicuro che nel lungo periodo una società chiusa possa davvero surclassare una società aperta). E ciò può continuare ad avvantaggiare gli Stati Uniti anche nella competizione internazionale. Ma anche ammesso - e non concesso - che il declino americano sia irreversibile, è certo che i tempi del processo possono essere accelerati o ritardati dalle scelte dell'Amministrazione. Trump, con la sua America first , sta accelerando il processo, ha picconato le istituzioni che hanno sorretto l'egemonia statunitense dal dopoguerra a oggi, ha minato la credibilità dell'America. A tutto vantaggio delle potenze autoritarie. In Medio Oriente e altrove. Non è facile essere ottimisti sulle prossime elezioni presidenziali. Il candidato che più incarna la continuità della politica americana, Joe Biden, è anziano e poco carismatico e le primarie democratiche potrebbero premiare qualche estremista di sinistra. Trump verrebbe allora rieletto trionfalmente. Come è sempre stato negli auspici dei nemici dell'imperialismo americano gli yankee tornano a casa. Si salvi chi può.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Foreign Policy (94%); Politics (82%); ***European*** Union (71%); Religion + Spirituality (69%); Treaties + Agreements (68%); Trade Treaties + Agreements (63%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***LA TRAPPOLa dei tassi (senza la crescita); Economia Politica tra spesa e investimenti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-944R-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 10

**Length:** 1005 words

**Byline:** Fabio Pammolli

**Highlight:** La riduzione dei rendimenti apre una finestra per aggiustare i conti pubblici e intervenire sul debito e, in parallelo, consentirebbe di avviare una riqualificazione della spesa pubblica in favore degli investimenti A parole tutti d'accordo. Allora perché grandi e piccole opere non decollano? L'ingorgo dei finanziamenti Va superata la logica dei prestiti a fondo perduto. Facendo le scelte giuste ogni ***euro*** può mobilitarne tra 5 e 8 di risorse aggiuntive I rendimenti negativi possono favorire l'arrivo di investitori istituzionali interessati a operazioni di lungo periodo

**Body**

N el volgere di poco più di un mese, l'Italia ha registrato una riduzione consistente dei tassi d'interesse, con immediato sollievo per i conti pubblici. Hanno pesato la formazione del nuovo governo e, a Bruxelles, della nuova Commissione. Decisivo, in realtà, è stato l'intervento della Banca Centrale ***Europea***, che prosegue le operazioni sul mercato secondario, avvia l'erogazione di nuovi prestiti straordinari alle banche e lancia un nuovo programma di acquisto di titoli per 20 miliardi al mese.

Ben venga la riduzione dei rendimenti sui titoli di Stato, specie se la lezione dovesse essere servita a insegnare il valore della stabilità e quello della compostezza. Ma l'Italia rimane fanalino di coda, unico Paese ***europeo*** in cui i tassi d'interesse nominali sul debito sono più alti del tasso di crescita nominale del Pil. Il costo del debito è ai minimi storici, ma poco possiamo gioirne, se la crescita langue. Né è facile immaginare nuovi, poderosi, moltiplicatori della spesa pubblica, mai visti nella storia patria. Ora che la politica monetaria ha sparato tutte le sue munizioni, il recupero di spazio fiscale richiederebbe un percorso credibile di riduzione del rapporto debito-Pil, tenendo il deficit sotto il 2 per cento e approfittando dei tassi bassi per allungare la scadenza media del debito.Non sembra un obiettivo a portata di mano, specie se la politica dovesse farsi incantare dalle sirene della liquidità per mantenere o promuovere programmi di spesa in deficit. È un errore che abbiamo già commesso quindici anni fa e di cui ancora paghiamo il prezzo.

Investire?

A parole, la ricomposizione della spesa pubblica a favore degli investimenti è priorità ampiamente condivisa, ribadita dalle previsioni dei decreti Crescita e Sblocca Cantieri, oltre che dalle modifiche dell'ultima Legge di Bilancio in materia di finanza locale. Sin dal 2014, i nuovi stanziamenti pubblici per investimenti hanno cubato oltre 150 miliardi su un orizzonte di quindici anni, a valere sia sui due fondi principali (Fondo Investimenti, Fondo Sviluppo e Coesione) in aree che vanno dal dissesto idrogeologico, agli interventi post terremoto, all'edilizia scolastica, alla mobilità sostenibile, al piano nazionale idrico. Eppure, agli stanziamenti non ha corrisposto l'incremento della spesa in conto capitale, ancora lontana dai livelli pre-2007.

Molti sono i fattori che pesano: l'incertezza sui tempi e sull'entità delle risorse effettivamente disponibili, l'impoverimento delle competenze tecniche di progettazione, scrittura dei contratti e valutazione nelle amministrazioni e nelle stazioni appaltanti, le disfunzionalità nei procedimenti amministrativi, i blocchi indotti dal contenzioso. I ritardi tra stanziamento e realizzazione sono tanto più forti quanto più alto è il valore dell'opera, sino agli oltre 15 anni per gli investimenti sopra i 100 milioni di ***euro***. Troppo spesso, la bassa qualità dei progetti si traduce in interruzioni e revisioni dei programmi dei lavori, con varianti in corso d'opera e ripetute riattivazioni delle procedure di autorizzazione.

Ispirandosi al modello di Cabinet Unit avviato da tempo nei principali paesi ***europei***, la legge di Bilancio del 2018 e un successivo Dpcm hanno inteso dare una risposta a queste difficoltà. Alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio è stata istituita una struttura di missione dedicata, Investitalia. La nuova struttura, in collaborazione con Invitalia, l'Agenzia per l'attrazione d'investimenti controllata dal Mise, è chiamata a svolgere una serie imponente di funzioni: dalla valutazione delle priorità d'intervento e dei programmi d'investimento, alla verifica degli stati di avanzamento dei progetti, sino all'affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani d'investimento. Un «vaste programme», rispetto al quale si tratterà di capire operatività effettiva e impatto della soluzione adottata.

Con i privati

È responsabilità della politica definire una governance e reclutare competenze che assicurino non solo il supporto alla predisposizione dei bandi di gara e dei contratti, ma anche la definizione delle convenzioni per le partnership pubblico privato e, più in generale, la progettazione degli strumenti di finanziamento per le diverse linee d'intervento.

Ed è proprio sulle soluzioni di finanziamento che occorrerebbe concentrarsi. Negli ultimi anni, l'esperienza del Fondo ***europeo*** per gli investimenti strategici ha introdotto un modello nuovo per il finanziamento delle infrastrutture di pubblico interesse, delimitando, integrando e in parte sostituendo i finanziamenti a fondo perduto. L'utilizzo di una garanzia dell'***Unione Europea*** ha consentito di mobilitare le risorse e le capacità tecniche e finanziarie della Banca ***Europea*** per gli Investimenti e di un'ampia varietà di operatori di mercato.

Si tratta di un modello a cui ispirarsi, per contenere l'intermediazione politica, facilitare la messa a punto di progetti di qualità e assicurare il coinvolgimento di investitori privati interessati a rendimenti stabili di lungo periodo su progetti di pubblico interesse: dal rinnovo delle flotte dei mezzi di trasporto per ridurre le emissioni, alle iniziative di rigenerazione urbana e di social housing, agli investimenti sulle reti, le infrastrutture sanitarie, i musei. Con l'obiettivo, tra l'altro, di consentire, per ogni ***euro*** di garanzia pubblica, di mobilitare tra i 5 e gli 8 ***euro*** di risorse aggiuntive.

In Italia, le garanzie pubbliche per il coinvolgimento di investimenti privati potrebbero concentrarsi utilmente proprio su quelle direttrici che, tradizionalmente, hanno visto il monopolio degli stanziamenti pubblici a fondo perduto.

Certo, serviranno valutazioni d'impatto accurate e non mancheranno i nodi da sciogliere. Ma è questa la strada da imboccare se si vuole fare buona spesa pubblica senza avventurarsi lungo il sentiero, che scopriremmo essere strettissimo e impervio, della spesa in deficit e della scommessa sulla benevolenza dei mercati e sulla stabilità dello spread.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Securities + Other Investments (90%); Public Debt (86%); Economic Growth (69%); Gross Domestic Product (63%); Public Housing (63%); Politics (62%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***Polonia in mano ai nazionalisti Hanno la maggioranza assoluta***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93WP-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 14.15

**Length:** 750 words

**Byline:** Elisabetta Rosaspina

**Highlight:** Ma in Ungheria alle amministrative smacco per i sovranisti: Orbán sconfitto a Budapest

**Body**

DALLA NOSTRA INVIATA

VARSAVIA La Polonia ha scelto. Conferma al governo il Pis, «Diritto e giustizia», il partito ***euroscettico*** di destra del leader Jaroslaw Kaczynski, che esce addirittura rafforzato (se gli exit poll saranno confermati dallo scrutinio finale) rispetto alle elezioni del 2015, con quattro seggi in più alla Camera, da 235 a 239 (su 460), e con il 43,6% dei consensi. Alle opposizioni non resta che sperare di riuscire ad affermarsi almeno al Senato, dove si sono presentate con una lista unica e i cento rappresentanti sono selezionati con sistema maggioritario.

Nelle stesse ore in Ungheria, le consultazioni amministrative sembrano riservare una cocente delusione a Viktor Orban che, man mano che procede lo spoglio, vede crescere il vantaggio dello sfidante del sindaco di Budapest, Istvan Tarlos, 71 anni del Fidesz-Unione Civica Ungherese, il partito del premier. La mappa del potere potrebbe quindi vedere le amministrazioni locali contro il governo, un po' come accaduto in Turchia dove l'Akp di Erdogan ha perso Istanbul in primavera, peggiorando la sua disfatta quando ha imposto di ripetere il voto.

In Polonia però non c'è stata partita. L'opposizione si è presentata divisa. Il blocco centro-liberale di «Coalizione civica», che include la Piattaforma civica fondata da Donald Tusk, attuale presidente del Consiglio ***europeo***, è al 27,4% e ottiene 130 deputati. La formazione, sotto il logo di Lewica, il cartello de «La Sinistra», è 11,9% (con 43 seggi) e il Psl, il «partito dei contadini», è quarto con il 9,6% (34 seggi). Konfederacja, o Coalizione nazionale, la preferita dalla destra estrema, chiude con il 6,4% oltre la soglia di sbarramento, fissata al 5%, e si assicura 13 deputati circa.

Almeno alla Camera bassa, il settantenne Kaczynski avrà ormai vita facile, grazie al premio di maggioranza che garantirà ai sovranisti una comoda autosufficienza e la possibilità di governare senza dover cercare appoggi o alleanze. In base ai primi risultati, il Pis sembra aver dunque catalizzato tutta l'opinione conservatrice polacca, sedotta da una campagna elettorale molto patriottica e ostile all'***Unione europea*** e alla Germania, in particolare. Ha ottenuto il mandato forte che aveva chiesto il suo capo e che preoccupa gli avversari, allarmati da una saldatura in chiave anti ***europea*** tra il governo polacco e quello ungherese.

Hanno pagato gli attacchi ai giudici, considerati troppo amici del potere finanziario, ***europeo*** ed ebraico. La difesa della famiglia tradizionale, un padre e una madre, contro le unioni civili e le coppie omosessuali. E hanno funzionato le promesse di Kaczynski di far sì che «i polacchi si sentano sicuri a casa loro», tutelati anche dall'immigrazione, presentata come una minaccia addirittura della salute pubblica. A favore del partito di governo ha giocato anche il buon andamento dell'economia, una delle più dinamiche in ***Europa***, oltre all'impegno di aumentare, in caso di vittoria, i salari minimi e di abbassare l'età pensionabile. Determinante è stato il programma «500 +» che stimola la crescita demografica premiando con 500 zloty, 130 ***euro*** mensili, ogni figlio oltre il primo.

L'affluenza insolitamente alta ieri alle urne era già stato un segnale significativo a metà giornata, con il 61% di votanti (su un elettorato di 30 milioni). Ma non è stata una sorpresa. Nei giorni precedenti si erano moltiplicate le domande di iscrizione alle circoscrizioni elettorali di residenza da parte di elettori convinti che questo appuntamento con le urne fosse davvero il più importante dopo la caduta del Muro. La mobilitazione era stata particolarmente forte nelle regioni occidentali e settentrionali, bacini di consensi per la sinistra e aveva quindi alimentato le speranze all'opposizione.

Kaczynski si è presentato ai suoi sostenitori dieci minuti dopo la chiusura delle urne, omaggiato da un enorme fascio di rose rosse e bianche, i colori della Polonia. Aveva chiuso il suo giro elettorale nelle zone rurali, le più tradizionaliste e le più inclini a sostenere le riforme giudiziarie che la Commissione ***europea*** tenta di contrastare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

«Nonostante un immenso fronte schierato contro di noi, siamo riusciti a vincere. La Polonia deve cambiare in meglio» Jaroslaw Kaczynski fondatore di Diritto e giustizia

Ieri si è votato alle municipali in vari comuni ungheresi: il partito di Viktor Orbán ha perso in molte città, fra cui la cruciale Budapest. Nella capitale, il candidato di centrosinistra ha vinto con il 50,1% dei voti

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (89%); ***European*** Union Regulation + Policy (70%); Foreign Policy (63%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***Borse d'Europa, attenti al mal di dazi; Investimenti scenari macro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-946D-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 44

**Length:** 796 words

**Byline:** Walter Riolfi

**Highlight:** L'export del Vecchio Continente vale quasi il 50% del Pil, mentre in Cina e Usa è sceso negli ultimi venti anni Oggi il rallentamento economico è più globale e le conseguenze del protezionismo sono difficilmente valutabili

**Body**

No. «Non siamo d'accordo con i mercati», sostengono (ora) i gestori della svizzera Unigestion, notando l'esuberante pessimismo sull'economia agitato dagli operatori dell'obbligazionario e quello presunto e dichiarato da parecchi dell'azionario. «La situazione macro non è così grave come molti pensano. Non prevediamo una recessione globale nei prossimi sei mesi», concludono. Concordano gli uomini di Goldman Sachs: «I nostri economisti continuano a pensare che la crescita abbia rallentato, ma non siamo prossimi alla recessione», sintetizza Peter Oppenheimer. E Brad Tank, capo degli investimenti di Neuberger Berman, pur non nascondendo i rischi, rassicura i propri clienti: «I timori di una totale recessione nei prossimi 6-12 mesi, possono probabilmente essere tenuti nel cassetto». La manifestazione di questo cauto ottimismo sorprende non poco se si pensa che arriva dopo la pubblicazione di indici manifatturieri che segnalano quasi ovunque una netta contrazione e indici dei servizi che hanno ormai intrapreso una pericolosa china al ribasso. Cominciamo dall'***Europa***.

Indici e discrepanze

Nell'elaborazione di Markit, i Pmi manifatturieri sono pressoché tutti sotto la soglia di contrazione: 47,8 per l'Italia, 47,7 Spagna, 46,3 Svezia, 41,7 Germania, cosicché il dato d'***Eurozona*** si fissa a 45,7, un decimale sopra la lettura di agosto, ma in ogni caso il dato più brutto dall'ottobre 2012. In compenso sono peggiorati i Pmi servizi, specie in Germania (48,5), e il risultato complessivo dell'area ***euro*** scende a 51,6, con l'indice composito a 50,1, come non si vedeva da giugno 2013. Paradossalmente, se quest'ultimo indicatore non è finito sotto la soglia dei 50 punti lo si deve al dato italiano, migliorato a 50,6 (50,3 ad agosto).

Negli Stati Uniti l'Ism Manufactoring è crollato a 47,8, a livelli che non si vedevano da fine 2009 e quel che più conta è stato vedere l'Ism servizi cedere ben 3,8 punti a 52,6, il minimo da agosto 20016. «Anche negli Usa la debolezza del manifatturiero sta contagiando i servizi che contano per oltre l'85% del pil», è il commento di Anthilia. Ma in America s'è cercato di minimizzare la cosa. Forse l'indice Ism è meno affidabile, hanno commentato in parecchi, facendo notare che quello manifatturiero di Markit è invece salito a 51,1, al massimo da aprile e dunque segnala espansione. Quale dei due indicatori è più attendibile si chiedono gli analisti di Bank of America, notando come, negli ultimi 12 anni, non sia la prima volta che mostrano segnali contrastanti? Non trovando una risposta convincente, concludono che è meglio tener conto di entrambi. E Neuberger, pur osservando che l'indice Ism sonda società di maggiori dimensioni e con un'esposizione globale più vasta (e dunque sarebbe più appropriato a stimare l'andamento delle società dell'indice S&P500), preferisce sposare la tesi del malessere passeggero dell'economia americana. Anche nel 2011-2013, sostengono, gli indicatori finirono sotto quota 50 e ancora tra il 2015 e il 2016: eppure non successe nulla di irreparabile. La spiegazione potrebbe suonare rassicurante se l'attuale situazione fosse comparabile alla minicrisi di 3-4 anni fa (innescata dai timori sulla crescita cinese e dal declino dei prezzi del petrolio) o dalla recessione nei paesi più deboli d'***Eurozona*** innescata dalla crisi dei debiti sovrani del 2012. Ma oggi il rallentamento economico è più globale e le conseguenze del protezionismo sono difficilmente valutabili. Ancora una volta è l'***Europa*** a pagare il prezzo più alto. Nel processo di «deglobalizzazione» in atto, l'area ***euro*** è il «tallone d'Achille del sistema», scrivono gli analisti di BofA. Negli ultimi 20 anni il peso dell'export sul pil è cresciuto di 15 punti percentuali in ***Eurozona*** e ora vale il 50% della crescita. A nessun altro paese la globalizzazione ha giovato tanto: poco in Giappone, quasi nulla in Uk, mentre il peso dell'export è calato sensibilmente in Cina e leggermente negli Usa. Sono le economie più aperte come quelle ***europee*** a soffrire maggiormente, dice BofA, indicando l'Olanda come quella più «connessa» col resto del mondo. E potremmo aggiungere l'economia tedesca e l'italiana che della prima è ancella. Non a caso, nelle ultime due settimane l'indice Stoxx ha perso il 2,64% contro il -1,2% dell'S&P che, a dispetto del conclamato pessimismo, non ha drammatizzato né la debolezza dell'Ism servizi, né la contrazione dell'indice manifatturiero. La borsa Usa resta in prossimità del record di luglio, pur con utili attesi in calo del 3,1% nel 3° trimestre (un anno fa li s'immaginava crescere del 12%) e con la prospettiva di vederli peggiorare: perché, se il settore manifatturiero conta solo poco più del 10% del pil, le società dell'S&P traggono da questo il 68% dei loro utili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); Small Business (90%); Business Forecasts (88%); Stock Indexes (88%); Economic Conditions (80%); Consumer Confidence (69%); Gross Domestic Product (68%)

**Industry:** Marketing + Advertising (75%); Oil + Gas Industry (63%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***Contro i dazi Usa solo l'Unione può fare la forza; di Cristina Pensa e Livio Romano\* Lettera dell'Industria***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-944T-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 11

**Length:** 421 words

**Highlight:** Danni alla filiera del latte. Ma nel nuovo ordine mondiale la risposta non può essere nazionale

**Body**

Salvo sorprese dell'ultima ora, per effetto dei nuovi dazi decisi dall'amministrazione Trump dal 18 ottobre una parte delle produzioni ***europee*** diventerà più cara per i consumatori e le aziende statunitensi. La mossa americana non è direttamente riconducibile alla guerra commerciale su larga scala scatenata da Washington nell'ultimo biennio, e che ha già colpito l'acciaio e l'alluminio ***Ue***. Si tratta infatti di una decisione legittimata dalla sentenza di ultimo grado emanata dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) all'interno della disputa decennale - e peraltro ancora in corso - tra Boeing e Airbus per aiuti di Stato incrociati.

E tuttavia, seppur legittima, questa decisione dovrebbe preoccupare non poco noi ***europei***, per almeno due ragioni. La prima è di natura politica e riguarda le modalità scelte per dare attuazione alla sentenza. Perché, da un lato, il non voler sedersi al tavolo negoziale con Bruxelles, nonostante tra pochi mesi vi sarà un'altra importante risoluzione dell'Omc potenzialmente a favore della ***Ue*** e contro gli Usa, dimostra come l'unilateralismo americano non riguardi solo i rapporti con la Cina e non sia destinato a esaurirsi a breve. E, dall'altro, perché la scelta di imporre dazi selettivi su specifici prodotti - per lo più slegati dal settore aerospaziale - provenienti da specifici paesi ***Ue*** di origine, punta, con il più classico dei divide et impera, a delegittimare, in questa fase delicata di passaggio politico tra la vecchia e la nuova Commissione ***europea***, il ruolo delle istituzioni comunitarie.

La seconda preoccupazione è economica. Perché al di là del danno diretto all'export (la lista ufficiale dei prodotti-paesi colpiti incide ad oggi sull'1,9% circa del valore delle produzioni ***Ue*** destinate agli Usa), questi nuovi dazi non fanno che ridurre ulteriormente la fiducia delle imprese ***europee***, già minata dalla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. E le cose potrebbero peggiorare, visto il rischio concreto di una spirale protezionistica. Non si è parlato di Italia fin qui, e non perché essa sia immune dai nuovi dazi (per alcune produzioni, soprattutto della filiera del latte, il danno non si annuncia marginale). Ma perché, come affermato qualche giorno fa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in questa contrapposizione politica, che contraddice lo spirito ***euro***-atlantico, l'unica prospettiva possibile per affrontare efficacemente la sfida aperta da Trump è quella ***europea*** e non quella nazionale.

Centro Studi Confindustria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Conferences + Conventions (70%); Nontariff Barriers (68%); Trade Treaties + Agreements (67%); Treaties + Agreements (67%)

**Industry:** Agriculture (75%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***Il futuro nero di Tokarczuk «Per il mio Paese un passo oltre i confini della democrazia»; Una voce contro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93WT-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 15

**Length:** 603 words

**Byline:** Irene Soave

**Highlight:** Il Nobel e gli appelli anti governo (che i polacchi non hanno ascoltato)

**Body**

«Un passo decisivo fuori dalla democrazia»; «l'uscita dalla civiltà occidentale»; «una scelta di campo». Così, in questi giorni, la scrittrice polacca premiata il 10 ottobre scorso con il Nobel per la letteratura ha tratteggiato l'esito del voto «più importante dal 1989»: cioè la riconferma al governo del partito «Diritto e giustizia» di Jaroslaw Kaczinski, ultraconservatore.

Ora che le previsioni sono diventate realtà, Olga Tokarczuk è in Germania, in un tour previsto da prima di ricevere il Nobel, in concomitanza con la Buchmesse di Francoforte

, che l'ha tenuta lontana anche dalle urne. Ha dedicato il Nobel, appena glielo hanno comunicato, «ai polacchi e a chi lotta per la democrazia»; in tutte le sue interviste ha contrapposto questa parola, democrazia, alla sigla del partito di Kaczynski.

***Europa*** e democrazia

In un'intervista al quotidiano Gazeta Wyborcza , la scrittrice aveva invitato a «votare per chi ci fa stare insieme, non per chi ci divide, per chi protegge i deboli e gli esclusi, crede che le donne abbiano diritti e che la religione sia libera». «Io non sono una scrittrice politica. Un romanzo è diverso da un manifesto e vorrei restare in questo registro». Ma si è detta anche «una cittadina preoccupata. La politica non è affare dei politici, ma di chi poi sopporta le loro scelte. Mi preoccupa la politicizzazione dei giudici, per esempio». O l'antieuropeismo di parte della politica nazionale, che fa sì che «siamo per la ***Ue*** un parente scomodo, ma dovremmo esserne cittadini».

«In ***Europa*** Centrale», ha detto al redattore del sito del Nobel, come da tradizione il primo a intervistarla, «abbiamo un annoso problema di democrazia. Stiamo cercando la ricetta per risolverlo ma non è facile. E penso che il Nobel possa darci ottimismo, sia un modo di dire al mondo che siamo vivi, che ci esprimiamo». Un «noi» che non specifica: e che adombra forse le «vecchie élites culturali» contro cui Kaczinski ha condotto la campagna elettorale? «È una lotta che mi preoccupa», ha detto Tokarczuk alla Gazeta Wyborcza .

Il gelo con il governo

Quella fra il partito appena riconfermato al governo e la scrittrice vegana, femminista, coi dreadlocks, non è solo antipatia epidermica. In questi giorni i giornali polacchi rilanciano in quota «strano ma vero» un'intervista al fondatore Jaroslaw Kaczinski, che nel 2016 aveva detto di amare i libri di Tokarczuk: «Vi sorprenderò», aveva riso, «ma non trovo male il suo Ksi gi Jakubowe ». Cioè la storia - non tradotta in italiano - dell'ebreo Jacob Frank che guidò la conversione forzosa dei suoi correligionari al cattolicesimo, nel XVIII secolo. «Una pagina della storia polacca che ero così ingenua da pensare di poter affrontare», ha detto la scrittrice di recente al Guardian . E invece. Il libro è del 2014. La casa editrice dovette pagarle una scorta, e i detrattori rispolverarono l'epiteto comunista targowiczanin , «traditrice». Lei da allora ripete che «la Polonia si è inventata tollerante, ma siamo stati anche schiavisti e antisemiti»: lo ha detto alla consegna del Nike 2016 (lo Strega polacco) e anche a quella di un'onorificenza poco prima del Nobel in Bassa Slesia. I consiglieri di Pis sono usciti.

Da sempre il ministro della cultura uscente (e, sembra, in via di riconferma) Piotr Glinski dice di «non aver mai letto i suoi libri». Che da anni sono usciti dalle liste dell'Istituto nazionale che incentiva la traduzione e la diffusione della letteratura polacca. Il giorno del Nobel una radio è riuscita a telefonare in diretta al ministro; lui ha espresso asciutte congratulazioni e promesso: «riprenderò la lettura».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Awards + Prizes (94%); Religion + Spirituality (82%); ***European*** Union (69%); ***European*** Union Regulation + Policy (62%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***Frenata Brexit «C'è ancora molto da fare»; Settimana cruciale***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93WR-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 14

**Length:** 93 words

**Body**

C'è «tanto lavoro da fare» prima di un accordo sulla Brexit. Dopo l'ottimismo dei giorni scorsi la frenata arriva sia da Londra che da Bruxelles. Il premier britannico Boris Johnson ne ha parlato al suo governo in vista del vertice ***europeo*** del 17 e del 18 ottobre e dell'eventuale voto di approvazione al Parlamento di Westminster sabato. L'intesa è lontana, anche se un portavoce di Downing Street dice che «una via all'accordo può essere trovata». Cauto Michel Barnier, capo negoziatore ***Ue***, per cui nonostante «i colloqui costruttivi» resta «molto da fare».

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (93%); ***European*** Union (89%); International Law (82%); Conferences + Conventions (77%); Trade Treaties + Agreements (77%); Treaties + Agreements (77%); ***European*** Union Regulation + Policy (69%); Foreign Policy (64%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***E in Scozia torna il vento della secessione; Referendum***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93WS-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 14

**Length:** 95 words

**Body**

Venti di secessione tornano a soffiare sulla Scozia: l'incertezza della Brexit e la possibilità di una separazione senza accordo dalla ***Ue*** rinnovano le spinte indipendentiste a Edimburgo, con una proposta di legge nel Parlamento autonomo per indire un secondo referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. A rilanciare il messaggio in questi giorni sono stati gli stessi scozzesi, scesi a migliaia per le strade della capitale con tanto di bandiera nazionale marchiata dalle stelle della ***Ue***. La battaglia per la secessione è portata avanti dal gruppo «All Under One Banner».

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Lobbying (86%); ***European*** Union (75%); Divorce + Dissolution (65%); Family Law (65%); Marriage Law (65%); Primary + Secondary Education (65%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***Quanto rende il green deal di Berlino; Investimenti noi gli altri***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-946F-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 46

**Length:** 814 words

**Byline:** Pieremilio Gadda

**Highlight:** Dalle infrastrutture locali ai servizi di costruzione e ingegneria, fino alle compagnie di software Chi può beneficiare di un ritorno della spesa pubblica tedesca. Che farebbe bene anche a Piazza Affari

**Body**

Un vento nuovo soffia sull'***Europa***, logorata dalla guerra commerciale e dal deterioramento della crescita globale. Nasce dalla consapevolezza diffusa che la terapia monetaria sia necessaria, ma non più sufficiente, ormai, a ridare ossigeno all'economia e a ripristinare la fiducia delle imprese. Che serva, cioè, una stampella di natura fiscale, fatta di nuovi stimoli e investimenti, per evitare che l'andamento claudicante del Vecchio continente degeneri in caduta. Mario Draghi lo va ripetendo da tempo. Il Fondo monetario è d'accordo. E per la prima volta la Germania, vicinissima a scivolare in recessione tecnica, sembra disposta a interpretare un ruolo da apripista.

«Se questa nuova tendenza troverà conferma, come credo, potrebbe portare a un'accelerazione della crescita ***europea*** per i prossimi cinque o dieci anni», osserva Fabrizio Fiorini, responsabile degli investimenti e vice direttore generale di Pramerica sgr. Quanto basta per chiedersi se l'inversione di trend possa tradursi in idea d'investimento, magari partendo dalla Borsa di Francoforte, visto che la Germania è già pronta a spendere. Ha appena annunciato un piano di investimenti da 54 miliardi in 4 anni, 100 miliardi entro il 2030, per la tutela del clima, con un focus su mobilità sostenibile, edilizia e infrastrutture. «A beneficiarne, anche sui mercati, saranno i settori dell'economia green e i veicoli elettrici», spiega Fiorini. Sul piatto c'è anche un investimento di 86 miliardi in 10 anni, suddiviso tra governo federale e Deutsche Bahn, per modernizzare la rete ferroviaria.

C'è chi però invita a ridimensionare la reale potenza del nuovo indirizzo di politica economica. «La Germania ha meno margine di manovra di quanto si creda - annota Thomas Angermann, gestore azionario di Ubs am -. Il piano sulle infrastrutture può contribuire a sostenere alcune imprese, ma non è risolutivo». Il quadro economico tedesco, infatti, rimane poco rassicurante, dopo 15 mesi consecutivi di calo degli ordini nel settore manifatturiero. «I piani annunciati produrranno una spinta quantificabili nello 0,1/0,2% del Pil, non sono in grado di controbilanciare la debolezza dovuta alla guerra commerciale, che penalizza soprattutto automotive, comparto chimico e industria - ricorda Tim Albrecht, responsabile azionario Germania, Austria e svizzera di Dws - né di innescare un rally delle azioni a Francoforte», in rialzo del 14,3% da inizio anno, poco meno del paniere ***europeo***. «La buona notizia - rassicura il manager - è che i consumi e il lavoro tengono». Per il vice dg di Pramerica vanno rifatti i conti per bene. «Bisogna ricordare anche il meccanismo virtuoso previsto dall'ultima Legge di Bilancio tedesca, che mette in campo una spesa dello 0,5% del Pil a fronte di una crescita inferiore di almeno un punto percentuale a quella programmata. Se il passo della Germania dovesse rimanere stabile nel trimestre in corso, come pare, farà scattare l'automatismo. Considerando la riduzione del surplus già messa a budget e lo spazio di manovra sul bilancio dello stato, si arriva a un impulso di 35 miliardi l'anno di nuova spesa», calcola Fiorini.

La discontinuità

D el resto, spiega il responsabile investimenti di Pramerica, il punto non è tanto l'entità degli stimoli messi in campo oggi, «quanto la netta discontinuità rispetto al recente passato. Senza dimenticare il fatto che da qui in avanti la Germania sarà disposta ad accettare, in sede comunitaria, una politica economica più espansiva anche da parte degli altri governi ***europei***, purché sia coerente con gli obiettivi di rilancio tedeschi, concentrati su ecologia e infrastrutture».

Il motivo della maggiore indulgenza teutonica è ovvio: non solo riflette lo stato di salute odierno dell'economia tedesca, che flirta sempre più pericolosamente con la recessione, ma anche le prospettive future sul piano geopolitico: «La guerra commerciale potrebbe durare 10 anni - avverte Fiorini -. Oggi la Germania ha molto più bisogno dell'***Europa*** rispetto a soli cinque anni fa».

I gestori interpellati dall'Economia suggeriscono comunque cautela sui settori ciclici, almeno finché ci sarà incertezza sul fronte dazi. «Il tema dei nuovi stimoli si può cavalcare, ad esempio, attraverso società di software e di servizi al settore costruttivo e operatori del comparto dell'ingegneria e delle infrastrutture, privilegiando i nomi che hanno un'esposizione locale», precisa Angermann (Ubs). Le banche tedesche restano in un vicolo cieco, schiacciate dai tassi negativi che sacrificano la redditività. «Le assicurazioni, invece, vantano un elevato rendimento da dividendi, bilanci solidi. Per noi valgono un sovrappeso», rileva Albrecht (Dws). Dal ritrovato sforzo espansivo, tedesco ed ***europeo***, possono trarre vantaggio però anche altri Paesi, forse più della Germania. «Piazza Affari - osserva Fiorini - è potenzialmente tra i maggiori beneficiari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Growth (90%); Economic Conditions (86%); Public Debt (82%); Business Forecasts (77%); Gross Domestic Product (63%); Economic Policy (62%)

**Industry:** Budgets (77%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***come siamo ridotti instabili e frammentati; Economia Politica i nostri vizi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-944V-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 13

**Length:** 991 words

**Byline:** Alberto Brambilla

**Highlight:** Viaggio nel malessere: negli ultimi 7 anni abbiamo votato 22 volte, cambiato cinque governi e impegnato 750 miliardi in più di spesa sociale accumulando nuovo debito pubblico per 222 miliardi. E siamo ancora qui con quasi tremila comuni su ottomila che hanno meno di 1.500 abitanti e circoscrizioni regionali che non trovano riscontro nel nostro tessuto produttivo. E poi ci accorgiamo che manca la crescita e le grandi opere non si fanno...

**Body**

T ra i tanti problemi che affliggono il nostro Paese e ne costituiscono un limite allo sviluppo e alla crescita, vale la pena di affrontarne almeno due: 1) la grande instabilità politica causata in parte dalle leggi elettorali, ma soprattutto dal perenne stato di campagna elettorale; 2) la bizantina, complessa e parcellizzata macchina amministrativa. Veniamo al primo punto: dal febbraio 2013 al prossimo gennaio 2020, (7 anni) nel nostro Paese si sono tenute ben 22 tornate elettorali tra ***europee*** (2), politiche (2) e amministrative (18) tra regioni, province e province autonome, cioè 3,14 campagne elettorali ogni anno (5 nel 2013 e 2018, 4 nel 2019; 3 nel 2014; 2 nel 2017 e una nel 2015-16) che hanno riguardato 218 amministrazioni centrali e periferiche, con esclusione dei comuni che nel periodo sono stati ben 12.875. In pratica, salvo il 2015 e 2016 ogni anno siamo stati sottoposti a 7 mesi medi di campagna elettorale e di discussione post elettorale.

E la spesa va

Ma nel contempo non ci siamo fatti mancare nulla, perché nello stesso periodo si sono avvicendati ben cinque governi (Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e 2): 5 governi in 7 anni non è poco. Giusto per memoria: in questi 7 anni la spesa sociale è passata da 92,7 a oltre 120 miliardi, con un incremento medio annuo del 5,3% di gran lunga superiore all'inflazione e al Pil e per un costo cumulato a carico della collettività di 750 miliardi, frutto delle innumerevoli promesse sia elettorali sia dei ministri che con grande velocità si sono avvicendati (e sulla cui professionalità e competenza, ma anche sulla semplice capacità di far di conto, ci sarebbe da discutere). Basti pensare a reddito e pensione di cittadinanza, Quota 100, flat tax, pensioni a mille ***euro*** al mese, assegno di 1.200 ***euro*** l'anno per ogni nato fino ai 18 anni, pensione di garanzia, 14° mensilità, taglio al fatidico «cuneo fiscale» (il nuovo mantra della politica), e così via.

E, nonostante i 90 miliardi risparmiati grazie a Draghi e al suo Quantitative easing, abbiamo accumulato ben 222 miliardi di nuovo debito pubblico: non male in 7 anni, definiti di «austerity» della politica. Pensate se non ci fosse stata l'austerity della «cattiva» ***Europa*** quanto debito avremmo lasciato da pagare ai nostri ragazzi.

Senza risultati

Domanda: è andato tutto bene per i politici? E la povertà, con tutti questi soldi, è diminuita (o addirittura abolita)? Per la politica non è andata bene; a livello nazionale negli ultimi 4 anni c'è stata una «volatilità elettorale» enorme, molto più intensa di quella dei mercati finanziari: il Pd è passato dal 40% di gradimento a meno della metà in brevissimo tempo; stessa cosa per il M5S, dal 34% a meno della metà, mentre la Lega ha in un anno più che raddoppiato i consensi.

Neppure alle elezioni è andata bene, perché su 209 elezioni ci sono stati ben 131 cambi di governo a livello centrale e locale; cioè nel 63% dei casi gli elettori hanno «mandato a casa», per usare un gergo molto in voga nella politica di oggi, quelli che governavano. È probabile che memori di questa situazione Pd, Leu e M5S abbiano preferito restare ai loro posti.

E come è andata per i cittadini, il «popolo» cui si appellano i politici per poter agguantare l'agognato scranno? A vedere i consumi, il Pil, il sentiment della popolazione, si direbbe che nonostante il ricorso a «panem et circenses» le cose non sono migliorate.

Che fare dunque, visto che questo stato di perenne campagna elettorale è così dannoso? Basterebbe accorpare, con un po' di tempo, le elezioni in due tornate ogni 5 anni; risparmieremmo tanti soldi e avremmo (forse) politici che anziché girovagare per il Paese promettendo tutto a tutti, starebbero al lavoro.

Comuni, enti e opere

Il secondo tema che frena l'attività amministrativa e quindi l'intervento pubblico in economia e quindi, keynesianamente, lo sviluppo è l'eccessiva parcellizzazione delle nostre amministrazioni locali, nonché l'ormai obsoleta definizione di regioni e province autonome, a statuto speciale, meritevoli (come Valle d'Aosta o le province di Trento e Bolzano) di mega trasferimenti a carico della collettività.

Su 7.978 comuni , quelli che hanno meno di 1.500 abitanti (meno di una microimpresa) sono 2.846 (il 35,7% del totale) con 2,51 milioni di abitanti (il 3,6% sul totale); da 1.500 a 3.000 (una Pmi) ci sono 4.825 comuni (il 60,5%) con oltre 31 milioni di abitanti. Sopra i tremila troviamo solo 307 comuni (il 3,8%) con oltre 27 milioni di abitanti (il 45% del totale). È così che i poli industriali (ogni «comunello» vuole il suo), le rotonde, le strade e così via restano divisi al confine, e grandi opere se ne vedono poche e sono lentissime.

Lasciamo pure i nomi dei comuni, ma o utilizziamo le ex province (in cerca d'autore) o predisponiamo consorzi di comuni da non meno di 20 mila abitanti. I poli amministrativi dotati di piani regolatori e di sviluppo, con un sindaco e uffici unificati, si ridurrebbero a meno di un terzo, con grande beneficio per l'efficienza e il costo della pubblica amministrazione e anche meno guerriglie elettorali.

Undici regioni?

Lo stesso discorso andrebbe fatto per le ex province, che non dovrebbero avere meno di un milione di abitanti; si ridurrebbero a meno di 55. E così arriviamo anche alle Regioni: che senso ha avere Valle d'Aosta (126.202 abitanti), Molise (308.493), Basilicata (567.118), Umbria, Trentino Alto Adige, Marche, Abruzzo, Liguria, Calabria? Regioni tanto piccole ma con gran parte dell'occupazione nella pubblica amministrazione. Si potrebbe arrivare, come un tempo aveva previsto la Fondazione Agnelli, a non più di 11 regioni. Ma con elezioni ogni 2 anni e mezzo al massimo e con una amministrazione più compatta, di quanto aumenterebbe il livello di sviluppo e di quanto diminuirebbe la litigiosità elettorale?

Sulla stabilità elettorale citofonare Portogallo, sul resto il beneficio sarebbe molto rilevante per i giovani e per le finanze pubbliche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***corsa allo spazio 4.0 tra razzi e dati italia pronta al decollo; Innovazione intelligenze reali***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-9452-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 20.21

**Length:** 981 words

**Byline:** Francesca Gambarini

**Highlight:** Le tecnologie usate in questo ambito hanno ricadute su settori come la tutela dei beni culturali, l'agricoltura, i trasporti. Fino al monitoraggio dei cambiamenti climatici

**Body**

Si chiama Spazio 4.0 ed è uno dei megatrend su cui gli analisti, i fondi e le superpotenze economiche puntano oggi, per avere grandi ritorni domani. Che la space economy sia un tema caldo lo dimostra l'attenzione che si guadagna, a suon di foto notizie e annunci, sui media globali. L'ultimo, in ordine di tempo, ha svelato il prototipo di Starship, il veicolo spaziale che dovrà portare l'uomo su Marte e nello spazio profondo, realizzato da SpaceX, di cui è amministratore delegato Elon Musk. Ma il visionario fondatore di Tesla, divenuta l'auto elettrica per eccellenza, è in buona compagnia: a investire su lanci, tecnologia satellitare e sulle frontiere dell'esplorazione dell'universo sono anche gli altri grandi noti come Jeff Bezos con Blue Origin o Paul Allen, cofondatore di Microsoft, o ancora i vertici di Google in Planetary Resources, che si occupa di space mining, l'industria mineraria spaziale. Il primo, a onor del vero, a scendere in campo fu Richard Branson, con Virgin Galactic, che aveva già fiutato l'affare del turismo spaziale.

Ma ad avere un ruolo nella grande torta da 350 miliardi di dollari circa (valore dell'industria dello spazio, secondo Morgan Stanley, nel 2017) non sono solo i titani della rivoluzione hitech firmata Silicon Valley. L'Italia, con un comparto da circa 250 aziende, soprattutto piccole e medie, e un nugolo di promettenti startup, con circa settemila addetti e il cui numero è cresciuto del 15% negli ultimi cinque anni, secondo quanto stima il presidente dell'ASI (Agenzia spaziale italiana) Giorgio Saccoccia, ha un ruolo decisivo. Il fatturato, certo, è più basso, ma tocca comunque i due miliardi di fatturato nel 2017. «Non solo giochiamo una partita da protagonisti in ***Europa*** - spiega Franco Bernelli Zazzera, professore di impianti e sistemi aerospaziali al Politecnico di Milano -, ma anche gli Stati Uniti guardano a noi con attenzione». Il perché lo si può leggere nelle storie che vi proponiamo come esempio di intelligenze reali che crescono nel Paese. Uno dei pochi, tra l'altro, a possedere una filiera completa, dai satelliti ai software. E con casi virtuosi come Avio, quotata in Borsa dal 2017 e grazie alla quale rientriamo tra i Paesi in grado di produrre un vettore spaziale completo.

Piani e ruoli

«Il comparto è in grande espansione e non è più appannaggio solo del pubblico: quando si parla di Spazio 4.0 si intende appunto l'investimento di privati che vedono lo spazio come un driver di sviluppo del proprio business, di norma legato alla tecnologia - spiega il docente -. Il fenomeno esiste da una decina d'anni e secondo alcuni studi può portare un ritorno economico fino al 300%».

Le tecnologie usate in ambito spaziale hanno ricadute a pioggia su settori strategici come la tutela dei beni culturali, l'agricoltura, i trasporti. Fino al monitoraggio degli effetti del climate change: i satelliti sono fra gli strumenti più importanti per comprendere come avanza e che effetti ha il riscaldamento globale da una parte all'altra del globo. «Una delle tecnologie di cui si sta studiando l'applicazione in campo spaziale è per esempio la stampa 3D - spiega Bernelli - che consente per esempio di fabbricare in orbita pezzi utili per la manutenzione delle stazioni». Ci si orienterà anche sulle tecnologie in grado di ripulire lo spazio dai detriti orbitali (in crescita): un settore, questo, tenuto sotto stretto controllo dagli analisti, che ne prevedono una crescita esponenziale. «La disponibilità di una moltitudine di dati raccolti dai satelliti rende possibile il loro sfruttamento per il miglioramento della vita sulla Terra - spiega il docente -. Se una delle prime applicazioni è stata la meteorologia, oggi si parla di numerose altre opportunità e si potrà sempre più sviluppare una "cultura dell'applicazione"», spiega il docente.

Ma se è vero che il ruolo dei privati sta crescendo, oggi l'intervento diretto del pubblico finanzia ancora il 60-70% dei progetti. A fine novembre l'ESA (Agenzia spaziale ***europea***) si ritroverà a Siviglia proprio per discutere il piano spaziale dell'Unione tra il 20121 e il 2027, che ha in budget una previsione di spesa di 16 miliardi di ***euro***. «Con quella cifra si possono fare molte cose, considerando che una missione importante ha il costo di circa 1,5 miliardi - spiega Bernelli -. L'Italia è storicamente tra i maggiori contribuenti dell'Esa con Francia e Germania (oltre a essere uno dei Paesi fondatori) e oggi resiste una comunità tecnico scientifica che fa pressione all'Asi perché questo impegno continui». Il motivo è semplice. «Sono investimenti che ritornano al Paese e alimentano un circolo virtuoso tra ricerca, industria e innovazione», nota il docente. Tra i progetti in corso, l'***Europametterà*** in orbita almeno 20 satelliti Sentinel entro il 2030, mentre il programma Galileo, che si basa su costellazioni di oltre 20 satelliti per permettere la geolocalizzazione a Terra, una sorta di «fratello evoluto» del Gps, sarà pronto nel 2020. Anche qui c'è lo zampino italiano: Leonardo sta infatti realizzando un orologio atomico per i satelliti del progetto, dopo essersi fatto conoscere a livello mondiale per le trivelle da esplorazione della cometa della missione Rosetta e quelle per l'esplorazione di Marte.

Intanto, cresce l'interesse dei giovani. «In cinque anni, nel mondo, è raddoppiato il numero di studenti di ingegneria aerospaziale», dice Bernelli. Al Politecnico, dove il 20% circa degli studenti vengono dall'estero, da India o Cina per esempio, è attiva da una decina di anni la laurea magistrale in Space Engineering , «in grado di formare ingegneri qualificati per svolgere e gestire attività connesse con la ricerca e la progettazione in ambito spaziale - conclude il docente -. Hanno capito le potenzialità del settore. Dove si può migliorare? Le donne sono "solo" il 15% a livello globale». Scommettiamo che cresceranno?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Space + Aeronautics Agencies (81%); Spacecraft (63%)

**Industry:** Telecommunications (94%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***Banchieri e manager per la sfida verde dell'acciaio Avanti sulle alleanze; La nuova governance***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-944N-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 7

**Length:** 808 words

**Body**

Non ha nemmeno trent'anni Giovanni Arvedi, classe 1937, quando si mette in proprio e apre due aziende (la Arvedi Commercio e la Ilta) alle porte di Cremona, in quel «campo verde», come lo chiama lui. Il campo al quale il primo gruppo italiano dell'acciaio intende idealmente tornare con un piano già avviato per rendere totalmente circolare l'attività siderurgica.

Per quanto cruciale, la sostenibilità ambientale non è l'unica novità che porta ad accendere in queste settimane i riflettori su palazzo Lodi-Zaccaria, sede di Finarvedi, proprietà tardo seicentesca celebre per i suoi magnifici affreschi , acquistata a suo tempo dalla famiglia di Luciana Buschini, moglie dello stesso Cavaliere. Storica può essere considerata l'apertura, a 56 anni da quel primo mattone posto nella campagna cremonese, del consiglio di amministrazione della holding a figure esterne alle famiglie di Giovanni e Luciana. Una coppia «inossidabile» che non ha avuto figli naturali ma si è spesa per tanti bambini e ragazzi in difficoltà dando vita tra le altre cose alla Fondazione Arvedi-Buschini. Mentre il nipote Mario Caldonazzo, già ceo di Finarvedi, è chiamato ad assumere gradualmente deleghe sempre più ampie, nel consiglio di amministrazione entrano gli «indipendenti»: Claudio Costamagna, Marco Mangiagalli, e Carlo Mapelli. A Costamagna, banchiere e manager di lungo corso, già presidente di Cassa depositi e prestiti, è stato affidato in particolare il settore delle operazioni di m&a e di finanza straordinaria. Mangiagalli, ex top manager Eni e consigliere di sorveglianza di Intesa Sanpaolo, fornirà secondo il nuovo schema il suo apporto in tema di finanza strutturata. Il professor Mapelli, ingegnere del Politecnico di Milano dove insegna siderurgia, si occuperà, infine, delle aree tecniche e tecnologiche.

Le figure interne designate in consiglio sono il chief financial officer Massimo Polli e il responsabile commerciale Fabio Baldrighi, oltre a Caldonazzo. Laureato in Economia, due figli, 53 anni, 27 dei quali già spesi in Arvedi, Caldonazzo è il manager che rappresenta come vicepresidente di ***Eurofer*** anche l'acciaio italiano a Bruxelles. Una fase assai complicata per tutti i produttori ***europei*** che stanno chiedendo alla Commissione e alla sua neo presidente Ursula von der Leyen, di poter competere a pari regole con gli attori extra ***europei*** spesso protagonisti di operazioni predatorie.

In azienda, Caldonazzo raccoglie un testimone non facile da Giovanni Arvedi. Un visionario che con le sue innovazione tecnologiche ha cambiato nel mondo i processi di produzione dell'acciaio, è anche forse l'imprenditore italiano, filantropo e mecenate, che ha ricevuto più premi e riconoscimenti anche a livello internazionale. Il lungo elenco comprende anche diverse lauree honoris, tra cui quella del Politecnico di San Pietroburgo.

A Mario Caldonazzo toccheranno le sfide non meno appassionanti, quelle della nuova rivoluzione industriale chiamata a coniugare lavoro e trasformazione digitale, sostenibilità ambientale e di bilancio, crescita economica, esportazioni. Le premesse ci sono: Arvedi è conosciuta su tutti i grandi mercati industriali per aver inventato il modo di produrre in poco spazio e basso consumo energetico l'acciaio sottile e arrotolabile. Il brevetto più noto porta il nome di Esp, endless strip production. Ma come la stessa società ha dichiarato nell'ultimo comunicato di bilancio il 2019 si presenta come un anno difficile, almeno «a livello prospettico». Le tempeste sul commercio mondiale e probabili rincari per le quote di emissione di C02, assicurano però a Cremona, non trovano il gruppo impreparato. La politica delle partnership internazionali continua, con l'idea che tali accordi tra imprese di diversi paesi possano portare ulteriore valore sia in termini economici che di esperienza e chissà anche offrire un argine alla spinta dei nazionalismi. Proprio quest'anno è stato siglato l'accordo con il gruppo americano Us Steel che di Arvedi ha adottato la tecnologia, mentre altre due licenze sono state cedute in Cina, aggiungendosi agli oltre 400 brevetti già diffusi nel mondo.

Né Arvedi, né Caldonazzo hanno mai smentito che possa arrivare il tempo di aprire oltre al consiglio anche il capitale della società, che per precisa scelta di rigore del Cavaliere non ha mai distribuito dividendi in tutta la sua storia. L'apertura agli investitori è il passaggio che potrebbe dare la spinta al futuro di un gruppo che investe oggi a un ritmo di 110 milioni all'anno, ha attività siderurgiche primarie con volumi di oltre 4,3 milioni di tonnellate, un fatturato consolidato di 3,1 miliardi nel 2018 (+9,5% sull'anno precedente), 3.600 dipendenti dei quali 2.400 solo nel territorio di Cremona. L'amatissima città della musica e dell'arte che Arvedi ha contribuito a rendere celebre nel mondo.

Pa. Pic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Manufacturing Facilities (94%); Company Strategy (88%); Executives (75%); Globalization (75%); Iron + Steel Markets (75%); Small Business (74%); Business Forecasts (73%)

**Industry:** Paints + Coatings (64%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***«Kaczynski è il potere I liberali non capiscono il suo genio populista»; L'intervista a Konstanty Gebert***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93WV-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 15

**Length:** 547 words

**Byline:** E. Ro.

**Body**

DALLA NOSTRA INVIATA

VARSAVIA Il quotidiano di opposizione Gazeta Wyborcza annunciava ieri la sua vittoria davanti al tribunale supremo contro il partito di governo, Diritto e giustizia (Pis), che lo aveva querelato per aver definito «mafiosi» i metodi del presidente Andrzej Duda. Il capo dello Stato aveva concesso la grazia all'ex capo dell'Ufficio centrale anticorruzione, Mariusz Kaminski, condannato in primo grado per abuso di ufficio, senza nemmeno aspettare il giudizio d'appello. I fatti «legittimano la qualifica di mafiosi, non è diffamazione» hanno stabilito i giudici, alla vigilia del voto che ha messo la Polonia davanti a un bivio. Direzione «Bruxelles» o «Ankara e Budapest»? Verso una democrazia ***europea*** o una deriva autoritaria?

La magistratura riesce dunque a mantenersi indipendente?

«Diciamo che il governo non controlla ancora tutti gli organi giudiziari», sottolinea Konstanty Gebert, scrittore ed editorialista di Gazeta Wyborcza . Negli anni 70 è stato uno degli organizzatori dell'Università volante, l'istituto clandestino di istruzione durante il comunismo e un membro di Solidarnosc. «Ma il partito di Jaroslaw Kaczynski procede in quella direzione. Per esempio, il testo per la riforma della Corte costituzionale è stato cambiato sette volte in 4 anni: la Cassazione può annullare le sentenze emesse negli ultimi 20 anni anche se passate in giudicato».

Perché la destra ***euroscettica*** è cresciuta così tanto?

«Il Pis è un partito paragonabile a Forza Italia sotto Berlusconi. Non è protofascista, ma rappresenta il potere, un po' come la Democrazia Cristiana degli anni 60 e 70 in Italia. Le lotte intestine sono simili. Solo che qui non si parla di correnti, ma di baronie. Il colpo di genio comunque è stato il programma 500+».

Il bonus bebè: 500 zloty, circa 130 ***euro*** al mese, per ogni figlio dopo il primogenito: un sistema di compravendita del consenso?

«Attenzione, non è un programma di assistenza sociale, e qui sta la genialità. Il contributo non tiene conto del reddito. È dovuto a chiunque, quindi riceverlo non è umiliante. Per la prima volta decine di migliaia di famiglie hanno potuto disporre di un ingresso extra con cui decidere se comprare un frigorifero o concedersi una vacanza al mare. Accusando la gente di essersi svenduta per 500 zloty, l'opposizione liberale ha sbagliato o non ha capito quel che è successo».

E gli scandali?

«L'opinione pubblica si è assuefatta. Ce n'è uno al giorno. L'ultimo riguarda il presidente della Suprema camera di controllo (l'equivalente della Corte dei conti, ndr ). Ha affittato un palazzo di sua proprietà a Cracovia ai tenutari di un bordello. Quando i giornalisti di una televisione privata, Tvn , l'hanno scoperto, ha detto che è casa sua e può fare ciò che vuole. Poi però si è dovuto autosospendere».

L'arcivescovo di Cracovia ha definito la comunità gay «la piaga arcobaleno», nessuno ha reagito?

«Qualche vertice ecclesiastico sì, ha protestato a titolo personale. Ma ufficialmente la Chiesa ha taciuto. Il governo tollera le manifestazioni dell'estrema destra, anche se non si può dire che sia antisemita. L'omofobia invece qui sta assumendo forme sempre più violente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Konstanty Gebert, 66 anni, scrittore ed editorialista di «Gazeta Wyborcza», il primo giornale polacco

~

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Sentencing (93%); Gays + Lesbians (88%); Politics (88%); Political Corruption (82%); Corruption (81%); ***European*** Union (76%); ***European*** Union Regulation + Policy (76%); Heads Of State + Government (75%); Marriage (75%); Weddings + Engagements (75%); Arrests (73%); Religion + Spirituality (63%)

**Industry:** Telecommunications (64%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***La cena Grillo-Di Maio: avanti con il Pd***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93W3-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 6

**Length:** 402 words

**Byline:** Emanuele Buzzi

**Highlight:** Il fondatore vede anche Fico. Il leader: noi ago della bilancia per altri 10 anni. Dai militanti spintoni a un giornalista

**Body**

napoli Dopo il palco, il confronto. Una cena, la cena di mezzanotte, per chiarirsi e tracciare l'orizzonte del Movimento. Luigi Di Maio e Beppe Grillo hanno parlato a lungo dopo la serata di sabato all'arena Flegrea. «Quest'esperienza di governo va bene, deve andare avanti», così il garante ha rassicurato il capo politico dei Cinque Stelle. «Gli attivisti? Capiranno, tira dritto». E poi si è parlato di temi, priorità. Una road map che Di Maio ha tracciato nel suo discorso conclusivo: acqua pubblica, conflitto di interessi, nomine della sanità. Il tutto con una forte impronta verde, ambientalista.

Era previsto anche un bis a pranzo, saltato all'ultimo. «Dove è Luigi?», chiedono due attiviste a Grillo nella hall dell'hotel. Il garante le rassicura. E si scopre mediatore tra le diverse anime del Movimento. Ricompattare sull'esecutivo con i dem è la linea. Pranza con Nicola Morra, Paola Taverna e Carlo Sibilia, la vecchia guardia sempre scettica. Nel backstage- dopo quello di sabato - ha un altro colloquio con Roberto Fico. Stavolta con i due c'è anche Virginia Raggi.

Ma la sindaca di Roma è suo malgrado al centro di uno dei casi di giornata: un parapiglia tra attivisti e cronisti, finito con i militanti che hanno insultato e spintonato i giornalisti. Nel mirino soprattutto Filippo Roma delle Iene. L'aggressione scatena le reazioni politiche. «Inqualificabile, rifletta chi vuole l'alleanza», commenta il capogruppo dem Andrea Marcucci.

Sul palco, invece, Raggi sale a sorpresa con Grillo che esorta: »sostenete la nostra guerriera».

Ma i riflettori sono per Luigi Di Maio che ipotizza una tassa «verde» che disincentivi la plastica, torna sull'idea di riformare il titolo V della Carta e sostiene: «I prossimi 10 anni saranno 10 anni al governo. Vi assicuro che ormai è difficile tornare indietro. Il M5S sarà sempre l'ago della bilancia di ogni governo».

C'è tempo anche per parlare di Regionali («Non proporremo alleanze regionali con il Pd, ma al massimo proporremo patti civici») e lanciare la selezione dei «facilitatori». Il percorso si chiuderà entro fine anno. Ed entro fine anno potrebbero esserci novità sul fronte ***europeo***. «Con i Verdi c'è una interlocuzione in corso. Ci siamo già visti tre volte e abbiamo superato già alcuni nodi come il tema dell'immigrazione su cui ci siamo chiariti e su cui siamo d'accordo», dice Tiziana Beghin, capodelegazione M5S in ***Europa***.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (84%); Immigration (82%); Surveillance (64%)

**Industry:** Telecommunications (77%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***Gli Usa ritirano tutti i soldati Bombe di Erdogan sui giornalisti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-93VW-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 2

**Length:** 568 words

**Byline:** Giuseppe Sarcina

**Highlight:** I turchi lanciano l'ultimo assalto. Da una prigione fuggono 800 prigionieri Isis. Assad invia le truppe

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

WASHINGTON In Siria gli Stati Uniti fanno un altro passo indietro dalle conseguenze potenzialmente devastanti. Il Segretario alla Difesa, Mark Esper, ha annunciato «il ritiro di tutte le forze americane», circa un migliaio di soldati, dal Nord del Paese. Esper, intervistato dalla Cbs , non ha chiarito se il contingente Usa lascerà la Siria o se, come fanno sapere informalmente fonti del Pentagono, ripiegherà verso Sud, asserragliandosi nella base di Tanf, non lontano dal confine con Iraq e Giordania. Un dato però è chiaro, come spiega uno dei tweet di Donald Trump: «È stata una decisione intelligente non farsi coinvolgere negli intensi scontri lungo il confine turco... I curdi e i turchi si combattono da anni. La Turchia considera il Pkk i peggiori terroristi in circolazione. Altri vogliono intervenire e fiancheggiare gli uni o gli altri. Lasciamoli fare. Noi monitoriamo la situazione da vicino. Guerre senza fine!». A questo punto oggettivamente non è facile orientarsi. Prima Trump smantella i presidi militari al confine, lasciando mano libera a Recep Tayyip Erdogan. Poi sostiene di «voler monitorare la situazione», in una posizione di apparente neutralità. Infine annuncia di «essere al lavoro» con i parlamentari repubblicani e democratici per imporre «pesanti sanzioni economiche» ad Ankara.

Esper ha aggiunto che «lo scenario stava diventando insostenibile»: «Nelle ultime 24 ore abbiamo appreso che i turchi probabilmente intendono estendere il loro attacco più a sud e più a ovest di quanto pianificato all'inizio. Inoltre sempre nelle ultime 24 ore abbiamo visto che le Forze democratiche siriane (in maggioranza curde, ndr ) stanno cercando di raggiungere un accordo con i siriani e i russi per contrattaccare i turchi nel Nord. I nostri militari rischiavano di essere presi nel mezzo». In effetti da Damasco arriva la notizia che Bashar al Assad ha deciso di inviare l'esercito alla frontiera, per aiutare i curdi a proteggere la cittadina di Kobane. Nel vuoto lasciato dagli americani, cresce l'influenza di Vladimir Putin, sponsor di Assad, ma anche interlocutore privilegiato di Erdogan.

Il capo del Pentagono, ieri, è apparso come rassegnato: «I turchi hanno mobilitato 15 mila soldati, non c'è modo di contrastarli». I raid investono la popolazione civile, con circa 130 mila profughi in marcia verso sud. Colpiti anche i giornalisti: due reporter uccisi, forse quattro secondo fonti di agenzia: un curdo e tre stranieri. Massimo allarme per i terroristi dell'Isis, in fuga dalle carceri. L'ex Segretario alla Difesa, il generale James Mattis avverte: «Se non manteniamo alta la pressione, l'Isis rialzerà la testa in Siria».

I margini di intervento sembrano veramente ridotti. La diplomazia, la politica sono in grave ritardo. Il presidente francese Emmanuel Macron sta studiando «un'iniziativa» comune con Angela Merkel. La Cancelliera ieri ha telefonato a Erdogan, chiedendogli di fermarsi. E i due Stati ***europei*** hanno annunciato la sospensione della vendita di armi ad Ankara. L'arsenale della Turchia, però, è già formidabile. Secondo uno studio della Heritage Foundation, dispone di 355 mila soldati in «prontezza operativa»; 250 tank da battaglia, modello Altay, 350 pezzi di artiglieria sofisticata e 50 elicotteri d'attacco T-129. Per ora la risposta di Erdogan è netta: «Le minacce non ci spaventano, noi andiamo avanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Weapons + Arms (94%); Chemistry (84%); Terrorist Organizations (81%); Foreign Policy (73%); Riots (69%); Chemical + Biological Weapons (64%); Civil Rights (62%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**

[***Napoli (Fi): «Con Draghi premier, Italia più forte»; Il deputato azzurro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5X8D-BFN1-F13X-942X-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

14 ottobre 2019 lunedì

TORINO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI TORINO; Pag. 6

**Length:** 243 words

**Body**

«C'è un solo ostacolo oggettivo, a parte i suoi convincimenti personali, sulla strada che porterebbe Mario Draghi a palazzo Chigi: come potrebbe accettare di essere il premier di uno schieramento o di una parte politica contro l'altra? Non è nella natura dell'uomo essere divisivo o partigiano.

L'ipotesi rilanciata dal presidente Silvio Berlusconi (vi accenna spesso, da almeno un paio d'anni) potrebbe però essere meno remota di quanto suggerisce la realtà. Non si può negare che la figura di Mario Draghi restituirebbe autorevolezza e peso a un Paese in grave affanno sul piano della credibilità ***europea*** e internazionale». Così Osvaldo Napoli, parlamentare piemontese del direttivo di Forza Italia alla Camera sull'ipotesi di premiership per l'ex governatore della Bce . «L'attuale maggioranza è a corto di ossigeno neanche due mesi dopo la sua nascita - aggiunge l'esponente azzurro -. I conti pubblici sono alla deriva e la legge di bilancio rischia di diventare una lugubre antologia di torture fiscali senza neanche una sola riga dedicata ai tagli delle spese. Draghi, però, non sarebbe il salvatore del nostro futuro a prezzi scontati, saprebbe, probabilmente, imporre agli italiani quella cura drastica per risanare i conti che le forze politiche non hanno mai trovato il coraggio di imporre. Certo, in una eventuale maggioranza a suo sostegno non ci sarebbe posto né per sovranisti né per populisti. Se sono rose fioriranno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Heads Of State + Government (86%); National Debt (80%); Central Banks (63%); Public Debt (62%)

**Industry:** Budgets (67%)

**Load-Date:** October 14, 2019

**End of Document**



**Date and Time:** Thursday 14 January 2021 13:43:00 CET

**Job Number:** 134073191

**Documents (94)**

1. [*Bilancio europeo: i vizi da correggere*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1KD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

2. [*LE TENTAZIONI POPULISTE E LA GAFFE EUROPEA DI KRAMP-KARRENBAUER;Il corsivo del giorno*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1M6-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

3. [*Per la prima volta l'Ue introduce la protezione dei «whistleblower»;Offshore*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1WV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

4. [*I vessilli delle Madamine, dalla Tav all'Europa;Piazza San Carlo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1SH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

5. [*Tutta l'Europa è Paese con le aziende ospitali*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1X1-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

6. [*Gandolfini e Fratelli d'Italia nasce l'intesa per le Europee;Family day*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1K2-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

7. [*investire di più poi il resto*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1JG-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

8. [*Tria accelera sul «pacchetto» investimenti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1K3-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

9. [*le pericolose relazioni cinesi dal lusso ai farmaci il made in italy sa difendersi?*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1VF-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

10. [*i soldi alle pmi li prestiamo noi;Imprese l'alternativa al credito*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1WT-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

11. [*Telethon L'impresa del bene ci fa crescere;Imprese ricerca fondi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1WY-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

12. [*Gli effetti (inattesi) del salario minimo: per colf e badanti fino al 230% in più di retribuzione;Le simulazioni*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1K4-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

13. [*Mediaset stringe i tempi per l'espansione all'estero: «Prima si fa meglio è»;Intervista pier silvio berlusconi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1K5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

14. [*regole (adeguate) e digitale una sfida alle piccole banche;Finanza dibattiti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1VV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

15. [*La voragine nell'Erario tra ticket e doppi lavori*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1K1-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

16. [*Fed e Bce, la normalità dell'allerta;Investimenti scenari macroeconomici*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1XR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

17. [*Flat tax, Salvini corre e Di Maio frena Il Tesoro: costerebbe 59 miliardi \**](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1JP-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

18. [*I nomadi digitali a caccia di startup per le multinazionali*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1TF-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** atleast2(unione europea) OR atleast2(ue) OR atleast2(euro\*) OR atleast2(eu)

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 18, 2019 Fino a mar 18, 2019 |

19. [*L'appello anti sovranisti di Prodi «Dobbiamo rianimare l'Europa»;La politica*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4YR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

20. [*Dall'austerity alla moneta unica Duello (al veleno) Monti-Borghi;L'economia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4YS-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

21. [*Sostenibilità e impatto zero La strategia dell'Europa;Incontro in Statale*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4WN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

22. [*il doppio bluff di malta sui migranti;Un viaggio in 100 giorni Dall'Africa giovani uomini sbarcano a Lampedusa, poi con un traghetto o un aereo raggiungono La Valletta, da «turisti» dell'area Schengen Il risultato è che migliaia di non registrati sono impiegati nelle costruzioni ai limiti della schiavitù. Ben visibili per il business, «fantasmi» per lo Stato*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K501-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

23. [*Europee, M5S: non ci sarà alcun bresciano;Europarlamentarie*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4VC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

24. [*Gli investitori preoccupati;il pil sottozero*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4YB-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

25. [*Tria nel mirino, vertice con Conte Stretta sui rimborsi del caso banche;Il retroscena*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4YC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

26. [*La politica vorace e gli argini;Alcuni scenari*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K50S-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

27. [*Le condizioni di Di Maio sul Def: pacchetto famiglia o non lo votiamo;Il retroscena*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4YJ-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

28. [*Le primarie dei «moderati» incoronano un avvocato*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4WR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 02, 2019 Fino a apr 02, 2019 |

29. [*PER CHE COSA VOTIAMO QUANDO VOTIAMO PER L'UE;Domani in edicola*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K06J-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

30. [*Jihad e ritorno così molenbeek cura le ferite;Un viaggio in 100 giorni Amore, startup, realtà virtuale e riabilitazione dei detenuti Dopo gli attentati del 2016, il Belgio ha iniziato a percorrere la strada della prevenzione per evitare nuove ondate di radicalizzazione Ma sul rientro dei foreign fighter e dei loro figli non ha ancora una risposta*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K069-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

31. [*Il realismo è la vera morale;Anteprima Una sintesi della prefazione di Panebianco e Belardinelli che apre il loro volume sul futuro dell'Ue (il Mulino)*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K07S-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

32. [*Il populismo e le elezioni Ue al Festival dell'Economia;La Lente*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K078-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

33. [*«Noi in risalita. Sulla Capitale il Carroccio fa solo autogol»;Il ministro M5S Fraccaro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K05T-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

34. [*«Raccontare l'Europa» Platea di amici e colleghi per Cinzia Th Torrini;Off Off*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K0BF-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

35. [*Europee, sette candidati bresciani ma solo Lancini è in pole position*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K029-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

36. [*Tocca ai «signori» delle preferenze Da Berlusconi a Pisapia, ecco le sfide*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K060-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

37. [*Federalismo;La parola*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K06B-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

38. [*Il leader leghista all'attacco su tutto «I soldi per Roma se li scordano»;Il retroscena*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K05V-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

39. [*Greta piange: «La casa crolla agite presto »;A Strasburgo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K068-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

40. [*Scontro sulla direttiva anti migranti L'ira della Difesa: Salvini sconfina*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K05K-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 17, 2019 Fino a apr 17, 2019 |

41. [*Giudici, avvocati e docenti di diritto: un pool allargato per il Tribunale Ue*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-9071-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

42. [*Europee, il M5S di lotta ora è moderato Il referendum sulla moneta? Non c'è più \*;L'analisi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908R-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

43. [*precauzione;L a parola*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-9094-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

44. [*Moavero: «Ue, servono riforme»;Il ministro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-9090-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

45. [*«Lavoro, clima e migranti» +Europa, corsa da outsider;Verso il 26 maggio*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-9073-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

46. [*Sangalli: il voto europeo? Per la ripresa, investimenti fuori dal calcolo del deficit;Intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-90BB-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

47. [*«Matteo assieme a noi in Europa? Spazzatura»;L'intervista Elmar Brok*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908M-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

48. [*Dutch Nazari, rap per l'Europa;Monk*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-90FD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

49. [*La mossa- spartiacque dei 5Stelle contro la Lega;Scenari Il benservito che il premier Conte ha dato al sottosegretario Siri rappresenta la prima vera sconfitta di Salvini in questa campagna elettorale europea*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-909W-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

50. [*La guerra di cifre sugli irregolari Ecco perché sono (almeno) 600 mila;il dossier i numeri DeGLI «INVISIBILI»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-909J-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

51. [*La «mano» di Viktor, l'interesse di Merkel: messaggi al Carroccio*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908N-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

52. [*L'impegno di Mattarella e Macron: amicizia eterna tra Roma e Parigi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908Y-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

53. [*Salvini vola in Ungheria da Orbán «Speriamo che nel Ppe vinca lui»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908K-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

54. [*Lega e 5 Stelle, duello anche sui conti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908P-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

55. [*Tutti i veleni e i sospetti nel governo Ma la crisi resta ancora congelata;Il retroscena*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908F-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

56. [*Industria 4.0, «competence center» a Torino e Bologna;La Lente*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-90B8-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 03, 2019 Fino a mag 03, 2019 |

57. [*casa per tutti così a vienna si vive meglio;Un viaggio in 100 giorni Sei viennesi su dieci usufruiscono di abitazioni ad affitto agevolato. Merito di una tradizione sociale che risale al 1919: «Facciamo in modo che in ogni zona della capitale possano vivere persone di tutte le classi». Un modello messo ora in discussione del governo conservatore del cancelliere Kurz*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2R9-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

58. [*La guerra all'Europa è finita?;Alcune domande*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2PC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

59. [*Debito, il richiamo dell'Europa Scontro tra Roma e Vienna*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2SD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

60. [*«Serve accelerare la crescita, non aumentare l'Iva»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2SF-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

61. [*Il governatore: Asti-Cuneo ferma Bertola: basta con le fake news;Scontro tra i candidati*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2XC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

62. [*DA FARAGE AI GILET GIALLI ALLA RICERCA DI UN ALLEATo;Risponde Aldo Cazzullo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2S8-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

63. [*La spinta di Bankitalia sulle scelte;Conti pubblici*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2SJ-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

64. [*Le nomine nella Legnano leghista «Promette i voti, posto alla figlia»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2PV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

65. [*Matteo vede «nemici potenti»;il retroscena*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2PT-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

66. [*«Noi alleati dei 5 Stelle? Sarebbe un tradimento Non faremo l'Unione bis»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2R4-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

67. [*Proteste anti Salvini, scontri a Napoli A Milano i «cantieri» degli striscioni*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2PY-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

68. [*Scorciatoie pericolose;L'errore dei partiti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2S5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 17, 2019 Fino a mag 17, 2019 |

69. [*L'Europa non può tollerare che il dollaro governi il mondo;L'ago della bilancia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K06D-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

70. [*Arriva Trump e benedice Boris «Meghan? Cattiva»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K06F-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

71. [*«Danni al negoziato con la Ue Il testo era provvisorio, Castelli non doveva averlo»;l'INTERVISTA giovanni tria*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K060-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

72. [*Nel governo è caccia al colpevole;Lega convinta che la fuga di notizie sulla lettera Ue sia colpa del M5S E Salvini sfida Bruxelles: «Vedremo chi ha la testa più dura»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K05X-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

73. [*De Castro: «Ora l'Europa riapre la partita agricola Roma, fondi per 7 miliardi»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K080-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

74. [*Cgia di Mestre: «Ancora troppi i 53 miliardi di debito della PA»;La Lente*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K07Y-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

75. [*Giungla fiscale, la beffa dei tagli*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K084-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

76. [*Il mio futuro è nella mia Africa*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K0F3-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

77. [*«Se vinciamo i ballottaggi la Provincia spetta a noi In città? La Lega è pronta»;L'INTERVISTA l'assessore regionale FABIO ROLFI*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K01W-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

78. [*Conte prova a uscire dal bunker: siano tutti responsabili, a partire dai due vicepremier;Il retroscena*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K05Y-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

79. [*E se fossimo più consapevoli?;Italians*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K07T-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

80. [*In campagna si muore di burocrazia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K074-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

81. [*Plastica, boom differenziata Ma il vero riciclo è difficile*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K020-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

82. [*L'errore più grave della sinistra: ha dimenticato i «penultimi»;Visioni Il saggio di Federico Rampini (Mondadori) sul perché questa parte politica ha perso il popolo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K088-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 02, 2019 Fino a giu 02, 2019 |

83. [*Perché per la Ue è importante non appiattirsi sulla Difesa Usa;L'ago della bilancia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94J4-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

84. [*Il governo di Maia Filorussi a braccetto con gli europeisti;La premier*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94J5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

85. [*Conte lima la lettera alla Ue, i paletti dei vicepremier*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94HN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

86. [*L'arte di gettare ponti Il filosofo del dialogo;Percorsi Biografie*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94WM-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

87. [*Il futuro del lavoro;Il dibattito delle idee*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94S4-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

88. [*Opportunità Perdute (con l'Europa);Le scelte del governo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94H5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

89. [*LO DICO AL CORRIERE*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94KD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

90. [*Alt di Salvini: Sea Watch fuorilegge Sbarcano malati e donne incinte*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94HM-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

91. [*«Il vostro debito pubblico è una spada di Damocle Ma l'Italia ha punti di forza»;L'intervista Il vicepresidente della Bce*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94HR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

92. [*La Hollywood tedesca va a destra? Appello delle star: «Votate bene»;La storia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94J7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

93. [*parla galperti : SCORIE SICURE SOTTO Le strade;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94CN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

94. [*Le nostre piazze della politica;Italians*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94KB-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 16, 2019 Fino a giu 16, 2019 |

[***Bilancio europeo: i vizi da correggere***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1KD-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 12

**Length:** 1164 words

**Byline:** Milena Gabanelli e Luigi Offeddu

**Highlight:** stipendi in crescita, benefit per tutti, indennità all'addio a maggio Parlamentari e commissari ***ue*** vanno all'incasso non prima di essersi garantiti un «supporto» per il futuro

**Body**

grafico="311.0.104852389.pdf" XY="6012800" Croprect="601280074836700" di Milena Gabanelli e Luigi Offeddu Questo sarà un anno impegnativo per i conti dell'***Unione Europea***. Prima la Brexit (se ci sarà), con l'esodo degli ***eurodeputati*** britannici, poi le elezioni ***europee***: tutti in partenza, e tutti passeranno alla cassa a ritirare l'«indennità di fine mandato», ovvero una mensilità per ogni anno di servizio, fino a un massimo di 24 mensilità. Lo stipendio mensile è di 8.757 ***euro*** lordi, escluse le indennità (come 320 ***euro*** al giorno per spese di vitto e alloggio per ogni giorno di effettiva permanenza a Bruxelles, Strasburgo o Lussemburgo). Ufficialmente l'indennità di fine mandato, sulla quale non è stato trattenuto un ***euro*** dalla busta paga, serve a garantire una «sicurezza finanziaria» fino al reinserimento in un altro lavoro. Un privilegio ingiustificato, secondo i critici, perché in genere un deputato ha potuto avere contatti sufficienti a trovare facilmente un nuovo impiego. E ancor di più un Commissario ***europeo***: nel 2016 José Manuel Barroso, dopo essere stato per 10 anni presidente della Commissione, fu assunto da Goldman Sachs come presidente non esecutivo e advisor della sezione ***europea***. Una petizione di protesta lanciata dai dipendenti ***Ue*** raccolse quasi 140mila firme.

Indennità di fine mandato

per tutti

Le indennità di fine mandato per i 27 membri della Commissione ***Europea*** figurano nel bilancio 2019 con 690.000 ***euro***. I loro stipendi lordi totalizzano 12.658.000 ***euro***, circa tre milioni in più rispetto al 2017. Secondo calcoli riferiti a un regolamento del Consiglio per le alte cariche ***Ue*** il presidente Jean-Claude Juncker riceve oggi circa 27.000 ***euro*** mensili lordi, a cui vanno aggiunte le indennità e tolto un «prelievo di solidarietà» del 7%, più un'imposta pro-***Ue***. «Guadagna il 138% in più rispetto al funzionario ***Ue*** di più alto grado mentre chiede agli Stati lacrime e sangue» protesta il deputato grillino Ignazio Corrao. «Io mi indigno: se vuoi indicare agli altri una vita sobria, devi farla anche tu...». Forse non sa che a fine mandato Juncker incasserà altri 324.000 ***euro***, e probabilmente nuovi benefit. Secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine i commissari ***europei*** discutono già i «servizi» da garantirsi dopo il congedo per «altri due anni»: un ex-presidente avrebbe diritto per tre anni ad «un ufficio, un'auto ufficiale, un autista a tempo pieno, un collaboratore». Gunther Oettinger, commissario al Bilancio, ha smentito, ma un documento riservato di cui il Corriere è in possesso, firmato proprio da Oettinger lo scorso 17 luglio, ammette: fra i commissari vi sono state «discussioni interne sullo status e su un supporto amministrativo per gli ex membri della Commissione, e per quelli designati o candidati». Nessuna decisione ufficiale, assicura Oettinger, ma «certamente il prossimo anno (cioè nel 2019, ndr), la Commissione si occuperà di questi argomenti». Per gli «addii» di maggio degli ***europarlamentari*** invece sono stanziati 20.690.000 ***euro***. Finora, che si sappia, un solo membro delle istituzioni ***Ue*** non ha beneficiato di questa possibilità: Antonio Tajani, presidente del Parlamento, nel passare dalla Commissione al nuovo incarico rinunciò all'indennità di fine mandato pari a 468mila ***euro*** come «prova di sobrietà in un momento di grande difficoltà per gli ***europei***».

I sovranisti usano i contributi

per regalare champagne

Ci sono però anche soldi che tornano indietro. Per esempio, il Parlamento ha trattenuto 554.500 ***euro*** dai contributi dovuti per il 2018 al gruppo ENF, composto dal Rassemblement National di Marine Le Pen, dall'Afd tedesca, dalla Lega e da altri gruppi sovranisti. La Commissione di controllo dei bilanci la spiega così: alcuni fondi del 2016 e 2017 «non erano stati rendicontati secondo le regole». L'ENF ha smentito tutto, in particolare la Lega ha escluso ogni suo coinvolgimento. Ma un rapporto compilato dalla Commissione di controllo dopo un auditing esterno non ha mostrato molta comprensione: «pasti da 400 ***euro*** a persona non sono compatibili con una sana amministrazione finanziaria, quindi sono inaccettabili. Lo stesso per 110 regali natalizi da 100 ***euro*** ciascuno...Il gruppo ENF deve comunicare chi sono i beneficiari di 228 bottiglie di champagne, e di altre 6 bottiglie del valore di 81 ***euro***». La Commissione conclude che «i gruppi politici non devono offrire ai propri membri doni pagati dai fondi ***europei***».

Benefit anche ai licenziati

per inattitudine

Per i benefit legati agli «addii», e per nuovi investimenti su occupazione, agricoltura e sicurezza, il bilancio ***Ue*** 2019 impegna 5,7 miliardi in più rispetto al 2018, un aumento del 3,2%, nonostante i tagli apportati in vari settori. Totale odierno, 165,8 miliardi di ***euro***. Siamo 508 milioni di cittadini, e il bilancio è fatto da migliaia di pagine in cui si trova di tutto: buone regole, esempi di ottima amministrazione, ed altri più sconcertanti. Ad esempio, fra le «retribuzioni e indennità» destinate dalla Commissione ***Europea*** ai suoi funzionari, c'è anche la voce «indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine». Il periodo di prova è di 9 mesi, l'indennità di licenziamento per «manifesta inattitudine» va da uno a tre mesi di stipendio base. Il Parlamento stanzia per quest'anno elettorale 50 milioni a favore dei partiti politici ***europei*** e 19,7 per le Fondazioni: «è necessario - raccomanda - garantire che l'utilizzo sia rigorosamente controllato». Ci sono 7.675.000 ***euro*** per le «strutture per l'infanzia», gli asili riservati ai figli dei funzionari e deputati ***Ue***: una voce che vuole garantire a mamme e papà più tempo per lavorare bene. Poi 240.000 per le «relazioni sociali fra i membri del personale».

15 anni per costruire

una nuova sede

La Commissione assegna invece 22.429.000 ***euro*** a conferenze e riunioni che comprendono anche i «costi per eventuali rinfreschi o colazioni, serviti in occasione di riunioni interne». Altri 27.010.000 ***euro*** per «missioni e spostamenti del personale fra i 3 luoghi di lavoro» (Bruxelles e Strasburgo, dove ci si riunisce 4 giorni al mese, e Lussemburgo). In Lussemburgo, dove gli uffici ***Ue*** sono 139, la Commissione deve costruire una seconda sede, la «JMO II» per 3.600 suoi dipendenti. Ne aveva già una, evacuata per la scoperta di asbesto nelle sue strutture, «in livelli superiori al previsto». Si tratta di un torre di 23 piani e un palazzo di 7, con un budget previsto di 526,3 milioni. Un rapporto speciale della Corte dei conti ***europea***, datato 5 dicembre 2018, ne racconta la genesi. In sintesi: decisione iniziale nel 2009, consegna prevista fra il 2016 e il 2019, oggi slittata al 2023-2024. E nel frattempo, la Commissione pagherà centinaia di milioni per affittare altri stabili. La Corte precisa che «la Commissione include nelle sue note alle autorità di bilancio un'analisi costi-benefici dei nuovi progetti. Non abbiamo trovato alcuna traccia di quest'analisi nei documenti per il progetto JMO II».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); ***European*** Union Regulation + Policy (74%)

**Industry:** Budgets (71%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***LE TENTAZIONI POPULISTE E LA GAFFE EUROPEA DI KRAMP-KARRENBAUER; Il corsivo del giorno***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1M6-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 30

**Length:** 352 words

**Byline:** Paolo Valentino

**Body**

La tentazione populista può giocare brutti scherzi a chi è in politica. Non ultimo quello di lasciarsi sedurre da una fake news. Ne sa qualcosa Annegret Kramp-Karrenbauer, alias AKK, che ha preso il posto di Angela Merkel alla guida della Cdu e ambisce a esserne l'erede anche come cancelliera.

Ambizione confermata la scorsa settimana, quando AKK si è presa la briga, lei non Merkel, di formulare l'attesa risposta tedesca a Emmanuel Macron e al suo progetto di rilancio dell'***Europa***. Non entriamo qui nel merito della sua visione, al cui fondo sembra esserci un solo imperativo: qualsiasi riforma della ***Ue*** non dovrà chiedere alla Germania, quanto a sovranità e risorse, nulla in più dello status quo. Tra le proposte diciamo così ad effetto di AKK, oltre a quella di una portaerei ***europea***, strana per un Paese ricco e potente che rifiuta di spendere il famoso 2% del Pil per la Difesa, spicca quella che in futuro i funzionari della ***Ue*** paghino le tasse sul reddito, come tutti gli altri cittadini comunitari. Applausi sui social media, eco positiva nelle forze politiche sovraniste. Peccato però per un dettaglio: i funzionari ***europei*** pagano già le tasse sul reddito. Paradosso vuole che a ricordarlo a AKK sia il commissario tedesco Guenther Oettinger, cioè un suo compagno di partito, che in una lettera personale alla leader della Cdu, ricorda che i cosiddetti ***eurocrati*** sono «soggetti a tassazione a beneficio del bilancio ***Ue***». Più precisamente, hanno un prelievo alla fonte medio del 38%, con l'aliquota marginale sulla porzione più alta del salario che arriva al 45%, in linea con la media dei Paesi ***Ue***. In più c'è una tassa di solidarietà tra il 6% e il 7%. La ragione per cui le tasse dei funzionari ***Ue*** sono versate al bilancio comune è che altrimenti a beneficare del gettito sarebbero soprattutto Belgio e, in misura minore, Lussemburgo, dove hanno sede quasi tutte le istituzioni. Nella lettera, Oettinger si dichiara disponibile per «future discussioni su temi politici ***europei*** rilevanti». In altre parole, prima di dire sciocchezze, consultate il vostro commissario a Bruxelles. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Economic Growth (71%); ***European*** Union (71%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***Per la prima volta l'Ue introduce la protezione dei «whistleblower»; Offshore***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1WV-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 35

**Length:** 345 words

**Byline:** a cura di Ivo Caizzi , [*icaizzi@corriere.it*](mailto:icaizzi@corriere.it)

**Body**

I negoziatori del Consiglio dei governi e dell'***Europarlamento*** hanno raggiunto l'accordo per introdurre in tutti i Paesi ***Ue*** - per la prima volta - una legislazione comune a tutela dei whistleblower, quelli che «fischiano» l'allarme dall'interno di entità pubbliche o private su illegalità e anomalie varie. Il provvedimento riguarda evasione fiscale, riciclaggio di denaro sporco, appalti pubblici, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute o protezione dei consumatori e dei dati personali. Secondo uno studio della Commissione ***Ue*** questa normativa può consentire di recuperare tra 5,8 e 9,6 miliardi all'anno solo negli appalti pubblici.

Con le nuove regole una versione ***europea*** del whistleblower Usa, Edward Snowden, che rivelò lo spionaggio di massa informatico dei servizi segreti degli Stati Uniti (e si è dovuto rifugiare in Russia per non essere arrestato nel suo Paese), non dovrebbe correre rischi. A chi denuncia illegalità dall'interno dovrebbero essere garantiti massima protezione personale, anonimato e riservatezza su quanto rivelato. Questo anche se ritenesse urgente far rendere pubbliche dai media le sue accuse per avvertire la collettività. A questo proposito la normativa ***Ue*** tutela anche i giornalisti investigativi interlocutori dei whistleblower.

Le autorità giudiziarie del Lussemburgo, così, non potrebbero più processare il reporter francese Edouard Perrin, che rivelò lo scandalo dei favoritismi fiscali alle multinazionali straniere (moltiplicatisi nel Granducato da quando era premier Jean-Claude Juncker, ora presidente della Commissione ***Ue***) comunicatogli da due consulenti finanziari . Anche Julien Assange di Wikileaks non dovrebbe più restare da anni in una stanzetta dell'Ambasciata dell'Ecuador a Londra per aver diffuso i documenti riservati fornitigli dal militare Chelsea Manning, a sua volta incarcerato a lungo negli Stati Uniti. Per la conclusione del procedimento serve ora il via libera degli ***eurodeputati*** della commissione Affari legali al testo già approvato dai 28 ambasciatori ***Ue***.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Criminal Offenses (93%); Government Departments + Authorities (93%); Human Rights Violations (80%); Consumer Protection (77%); Product Safety (75%); Spousal Support (69%); Multinational Corporations (67%); Fraud + Financial Crime (65%); Larceny + Theft (65%); Associations + Organizations (64%); Money Laundering (64%); ***European*** Union (63%); ***European*** Union Regulation + Policy (63%); Food + Beverage Regulation + Policy (62%); Food Safety (62%)

**Industry:** Computing + It Regulation + Policy (86%); Information Security + Privacy (86%); Professional Services (64%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***I vessilli delle Madamine, dalla Tav all'Europa; Piazza San Carlo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1SH-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

TORINO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI TORINO; Pag. 5

**Length:** 147 words

**Body**

Bandiere ***europee*** da appendere ai balconi in occasione della festa dell'***Europa*** il 21 marzo. Ieri le madamine di «Sì Torino va avanti» in piazza San Carlo hanno distribuito le bandiere ***europee*** per dire «Sì all'***Europa***». «Mettiamo l'***Europa*** sui nostri balconi» è l'invito delle madamine. «Proprio il 17 marzo 1861 veniva proclamato il Regno d'Italia: un evento storico quasi miracoloso - ricordano - in pochi anni, da banale espressione geografica, come diceva con disprezzo il cancelliere austriaco Metternich, l'Italia è diventata una grande nazione, con sempre più influenza sulla scena ***europea***. Che cosa c'è di meglio per festeggiare l'anniversario italiano che dare una mano perché anche l'***Europa*** possa un giorno pensare davvero con una testa sola nell'interesse di tutti i suoi cittadini? Non solo lo spirito italiano, ma anche quello ***europeo*** va coltivato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union Regulation + Policy (94%); Civil Rights (80%); ***European*** Union (73%); Economic Crisis (63%); Conferences + Conventions (62%)

**Industry:** Agriculture (88%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***Tutta l'Europa è Paese con le aziende ospitali***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1X1-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 39

**Length:** 634 words

**Byline:** Alessandro Zollo\*

**Highlight:** La soddisfazione nelle Best Workplace tricolori è paragonabile a quella rilevata all'estero Ma i nostri migliori manager vincono in un ambiente sociale ed economico più difficile Il gap di fiducia italiano tra le imprese al top e la media è di 37 punti, mentre in Norvegia la distanza è 20

**Body**

Le imprese che quest'anno si aggiudicano il premio Best Workplaces 2019 evidenziano livelli estremamente alti dell'Indice di fiducia: 81,17%. In queste cinquanta imprese quattro collaboratori su cinque ci dicono che si fidano dei propri capi, fanno un lavoro piacevole ed hanno buone relazioni con i propri colleghi. Ma come si comportano queste 50 aziende nel confronto con le migliori aziende ***europee***? Sono assolutamente paragonabili. Infatti, la distanza tra Polonia o Turchia (79%) e Danimarca (90%) non è così elevata: 11 punti percentuali. La media ***europea*** è 84% e testimonia come ottimi ambienti di lavoro sono abbastanza simili in tutta ***Europa***.

L'analisi

Quest'anno però, ci si è chiesto anche quanto la cultura manageriale di un Paese aiuti le aziende a far meglio. Per fare ciò abbiamo approfondito le analisi su alcuni dei più importanti raccogliendo campioni statistici della popolazione di Italia, Regno Unito, Francia, Svezia, Austria, Svizzera, Germania, Danimarca e Norvegia. L'obiettivo è capire il livello di fiducia dei dipendenti dell'azienda media in questi Paesi ***europei*** e confrontarli tra loro.

I risultati: i Paesi scandinavi hanno una cultura organizzativa e manageriale maggiormente evoluta, seguono quelli di ceppo linguistico tedesco e infine i latini accompagnati dal Regno Unito. In questa speciale classifica, purtroppo, l'Italia è buona ultima a un distacco alquanto marcato sia dai Paesi nordici (24 punti), sia dalle proprie aziende migliori (37 punti). Infatti, mentre in Italia la metà dei lavoratori è insoddisfatta, tra le aziende dove si lavora meglio i lavoratori soddisfatti sono 4 su 5.

Le origini

Ci siamo chiesti da dove venga questa arretratezza culturale nella gestione d'impresa. Per rispondere a questa domanda abbiamo provato a confrontare due indici internazionali con la media della fiducia appena discussa. L'indice di Sviluppo umano è calcolato dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e sintetizza il reddito pro capite, il livello di scolarizzazione e l'aspettativa di vita. Confrontando questo indice con l'andamento della media nazionale della fiducia all'interno dei luoghi di lavoro, notiamo come i due indici si assomiglino molto (correlazione 0,76). L'Italia purtroppo è ultima anche in tale classifica mentre i Paesi scandinavi risultano i più sviluppati. Stesso discorso vale per l'Indice di felicità che misura il reddito pro capite, il supporto sociale dello Stato, l'aspettativa di vita in salute, la libertà di scelta, la generosità e la percezione di corruzione. Esaminando gli stessi 9 Paesi notiamo, anche in questo caso, che le curve sono molto simili (correlazione 0,86).

Cosa ci dicono queste due misure? Che, con tutta probabilità, le condizioni economiche, sociali e ambientali italiane sono molto più difficili per le nostre aziende che per quelle norvegesi o danesi. Inoltre, ci dicono che le migliori aziende riescono a controbilanciare in maniera più che proporzionale questa distanza di sviluppo sociale ed economico. Infatti, mentre il gap di fiducia italiano tra la media nazionale e le migliori aziende è di 37 punti percentuali, quello della Norvegia è di soli 20 punti. Infine, le analisi statistiche ci confermano che le motivazioni del successo dei Best Workplaces italiani deriva dalla migliore leadership, dal bilanciamento del tempo dedicato alla famiglia e al lavoro, e dal livello di innovazione. Si può quindi asserire che i manager delle migliori aziende italiane abbiano uno stile di leadership più moderno, più innovativo e più inclusivo. Senza dimenticare che questi manager conducono aziende che mediamente crescono nel 2018 del 13,81% annuo mentre i loro colleghi nostrani si devono accontentare dell'1,2%. Che abbiano ragione i primi?

\*Amministratore delegato

Great Place to Work® Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Wages + Salaries (93%); Human Resources + Personnel Management (88%); Labor + Employment (88%); Recruitment + Hiring (88%); Economic Growth (87%); Teaching + Teachers (84%); Business Forecasts (81%); Outsourcing (74%); Executives (73%); Income Distribution (69%); Company Strategy (68%); Company Activities + Management (63%); Consumer Confidence (63%); Internet Social Networking (63%)

**Industry:** Marketing + Advertising (63%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***Gandolfini e Fratelli d'Italia nasce l'intesa per le Europee; Family day***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1K2-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 6

**Length:** 128 words

**Body**

«Noi riconosciamo che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni stanno portando avanti una politica a vantaggio della famiglia, per la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e per la libertà educativa dei genitori, assolutamente coerente rispetto al Family day e alle nostre iniziative. Per questo alle prossime elezioni ***europee*** sosterremo i candidati di FdI». Così il presidente del Family day, Massimo Gandolfini, si era espresso due giorni fa a Firenze a margine dell'evento «Più famiglia, più Italia», organizzato da FdI. E ieri Giorgia Meloni lo ha voluto «ringraziare per le importanti parole. Difesa della vita, centralità della famiglia naturale, libertà educativa e la lotta all'ideologia gender: sono le istanze che condividiamo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Minority Groups (94%); Adolescents (81%); Families + Children (77%); Marriage (69%); Gays + Lesbians (67%); Marriage Law (63%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***investire di più poi il resto***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1JG-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.30

**Length:** 731 words

**Byline:** Francesco Giavazzi

**Body**

L e ragioni indicate dal governo per spiegare i benefici di un accordo commerciale con la Cina - maggiore apertura del mercato cinese alle nostre esportazioni e possibilità di investimenti di Pechino in Italia - tradiscono una scarsa conoscenza della situazione macroeconomica del nostro Paese. L'Italia ha un «eccesso di risparmio» pari a circa 45 miliardi di ***euro*** l'anno. Questo vuol dire che nel 2018 le famiglie italiane hanno risparmiato circa 45 miliardi di ***euro*** più di quanti ne siano stati impiegati dalle imprese per investire e dallo Stato per finanziare il deficit pubblico. Questi 45 miliardi li abbiamo investiti all'estero acquistando imprese e attività finanziarie in altri Paesi. Insomma, poiché in qualche modo il risparmio va utilizzato, se investiamo poco in Italia significa che dobbiamo investire di più all'estero.

I numeri quindi dicono che ci sono molti motivi per cui i nostri investimenti ristagnano e che la questione non è la scarsità di risparmio. Una situazione, la nostra, molto diversa, ad esempio, da quella degli Stati Uniti dove c'è un difetto, non un eccesso di risparmio: questo porta gli Usa a indebitarsi con il resto del mondo, l'anno scorso per una cifra pari a quasi 500 miliardi di dollari.

U n modo diverso di vedere la stessa cosa - cioè che risparmiamo più di quanto ci serva per investire e coprire il buco dei conti pubblici - è che il valore delle nostre esportazioni supera il costo delle importazioni di circa 40 miliardi di ***euro*** l'anno. Non abbiamo quindi una problema di scarsità di esportazioni. Potremmo, certo, esportare di più ma questi maggiori incassi andrebbero ad aumentare il nostro avanzo commerciale e quindi l'eccesso di risparmio. In sintesi: il nostro problema è che investiamo troppo poco. E questo problema non lo si risolve facendo pagare i nostri investimenti ai cinesi. Se ciò accadesse, aumenterebbero semplicemente i nostri investimenti esteri per compensare i maggiori investimenti di Pechino in Italia.

Diverse le ragioni per cui investimenti pubblici e privati sono fermi. Nel caso degli investimenti privati, gli imprenditori lamentano il costo dei prestiti, salito da dieci mesi in qua a causa dello spread e della grande incertezza politica, e soprattutto sono spaventati dal rischio che l'incapacità di fermare la crescita del debito pubblico (in rapporto al Pil) renda necessaria a un certo punto un'imposta patrimoniale pesante. Gli investimenti pubblici, invece, non partono non per carenza di risorse (ci sono oltre 100 miliardi di ***euro*** già «spendibili» in quanto previsti da precedenti leggi di bilancio approvate dall'***Unione europea***), ma per l'incapacità delle amministrazioni pubbliche di fare i progetti e appaltare le opere. Il ministro Tria è ben cosciente del problema, ma dopo dieci mesi di governo poco o nulla si è mosso.

Che significa tutto questo rispetto alla trattativa che il governo sta conducendo con la Cina? Innanzitutto che dobbiamo trattare da una posizione di forza perché noi siamo molto diversi dai Paesi dell'Africa e dell'America Latina con i quali la Cina è abituata a trattare (in quei Paesi di risparmio ce n'è poco e senza finanziamenti dall'estero non si investe). Se invece il problema è aprire i porti italiani alle navi cinesi, i nostri porti già lo sono e le navi cinesi sono da sempre benvenute. Se si tratta infine di investire per attrezzare la banchine e scavare i fondali, ad esempio nel porto di Taranto, non c'è bisogno di vendere il porto ai cinesi, come hanno fatto i greci (altro Paese con scarso risparmio) con il porto del Pireo. Lo si può fare con una quota di quei 100 miliardi mantenendo italiana la gestione del porto - il che non impedisce che alcune banchine vengano date temporaneamente in concessione in cambio di lavori.

A maggior ragione non c'è bisogno di chiedere che siano i cinesi a costruire le nostre reti di telecomunicazione, ad esempio per il 5G. Come osservava Eugenio Cau sul Foglio (del 21 novembre 2018) «c'è un passaggio esplicito della legge nazionale sull'Intelligence approvata da Pechino l'anno scorso, secondo il quale organizzazioni e cittadini [cinesi, ndr ] devono, conformemente alla legge, sostenere, cooperare e collaborare con il lavoro dell'intelligence nazionale». Zte e Huawei sono due aziende indipendenti, ma chi può escludere che un giorno il governo di Pechino non pretenda una prova di lealtà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); Securities + Other Investments (89%); National Debt (86%); Public Debt (86%); Economic Conditions (77%); Manufacturing Facilities (75%); Prices (70%); Business Forecasts (69%); Emerging Markets (63%)

**Industry:** Telecommunications (62%); Oil + Gas Industry (61%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***Tria accelera sul «pacchetto» investimenti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1K3-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 8

**Length:** 380 words

**Byline:** Mario Sensini

**Highlight:** Nel piano sgravi alle imprese, cessione di immobili pubblici e cartolarizzazioni. Il confronto con Conte

**Body**

ROMA Rafforzamento del sisma bonus e delle detrazioni per l'efficienza energetica delle abitazioni, tasse ridotte per l'acquisto di edifici da demolire e ricostruire, ma anche il ritorno delle cartolarizzazioni per la cessione del patrimonio pubblico e la dismissione degli immobili degli enti locali. Emergono nuovi elementi nel piano messo a punto dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, per il rilancio della crescita, consegnato venerdì scorso al premier, Giuseppe Conte. Il piano dovrebbe accompagnare il Documento di economia e finanza a metà aprile, ed esclude ogni ipotesi di manovra correttiva sui conti pubblici.

Tra le misure del pacchetto, che scommette sull'attivazione degli investimenti pubblici già finanziati, spunta adesso anche un nuovo possibile intervento per accorciare i tempi di pagamento delle imprese da parte della pubblica amministrazione, insieme a un'ulteriore riduzione dei premi Inail, già ridotti quest'anno. Nel piano sono previsti nuovi incentivi fiscali per le imprese che investono nei macchinari, con il possibile rafforzamento della Legge Sabatini dotata per il 2019 di 480 milioni, e la riapertura del regime del «super ammortamento», che scadrebbe a giugno, un nuovo credito di imposta per le spese di ricerca e sviluppo.

Per riattivare gli investimenti pubblici Tria propone una misura shock a titolo sperimentale: alzare per un anno ai 5 milioni di ***euro*** della direttiva ***Ue*** la soglia per tutte gli appalti semplificati, senza il ricorso alla procedura ***europea***, lunga e farraginosa, che in Italia si usa anche per gare molto più piccole. Tra le proposte di Tria c'è anche un intervento per limitare e chiarire la responsabilità degli amministratori pubblici per il danno erariale e l'abuso d'ufficio, sempre connessi agli appalti. Nelle intenzioni ci sarebbe anche la revisione di compiti e procedure delle Sovrintendenze nella ristrutturazione di beni artistici e architettonici. La prima verifica sul pacchetto Tria, con Conte e i due leader della coalizione di governo, potrebbe esserci mercoledì, quando in Consiglio dei ministri dovrebbero arrivare un decreto e una legge delega per la riforma del Codice degli appalti cui stanno lavorando lo stesso premier e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Property + Housing Regulation + Policy (84%); Public Contracting (77%); Purchasing + Procurement (76%); Economic Growth (75%); Gross Domestic Product (75%); National Debt (73%); Public Debt (73%); Public Housing (70%); Securities + Other Investments (64%); Government Departments + Authorities (62%); Tax Law (62%)

**Industry:** Real Estate (93%); Budgets (70%); Nonresidential Building Construction (70%); Residential Construction (70%); Construction (65%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***le pericolose relazioni cinesi dal lusso ai farmaci il made in italy sa difendersi?***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1VF-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 5

**Length:** 927 words

**Byline:** Dario Di Vico

**Highlight:** Macchine per l'industria, tecnologie nucleari, chimica e auto: la sfida del Celeste Impero alle produzioni nazionali è già nel piano al 2025 lanciato dai vertici del partito-Stato. Ma anche nelle produzioni italiane più tipiche (e redditizie) la svolta delle politiche commerciali del gigante asiatico promette di essere un importante stress test per il vantaggio competitivo delle nostre aziende. Che non si può pensare sia acquisito per sempre Il nuovo effetto sostituzione non sarà più sulle mollette da bucato, ma su lavorazioni ad alto valore aggiunto come la chimica di qualità È in netto calo l'investimento in ***Europa***: dai 37 miliardi del 2016 ai 17 del 2018. L'***Ue*** oggi è più cauta. Ma ci sono stati prodotti valorizzati, vedi cantieri Ferretti

**Body**

I n un tempo di cambiamenti veloci niente rimane uguale a se stesso per troppo e anche i rapporti economici tra Cina e Italia subiscono lo stesso destino. Una volta l'ex commissario ***europeo*** Olli Rehn ebbe a dire che i due sistemi industriali si somigliavano molto e che di conseguenza noi avremmo pagato a duro prezzo la concorrenza di un Paese con costi del lavoro (ed esternalità) non paragonabili. La facile profezia del commissario si è in gran parte avverata e sui prodotti a basso valore aggiunto negli anni della Grande Crisi il sistema manifatturiero cinese ha mandato fuori mercato migliaia di Pmi tricolori. Ora con tutta evidenza siamo in un'altra fase segnata dagli upgrading dei rispettivi sistemi industriali, movimento che però non ha certo dato - e non poteva dare - risultati omogenei. Ma forse per capire meglio le discontinuità conviene partire propria da una puntuale ricognizione dei flussi di merci tra Italia e Cina e viceversa.

Concorrenza diretta

Le principali tre voci delle nostre esportazioni nel Paese di Confucio riguardano macchinari e tecnologie nucleari, prodotti chimici e mezzi di trasporto. Ebbene questi tre segmenti di produzione fanno tutti parte del piano China 2025 lanciato a suo tempo dal presidente Xi Jinping e che, nonostante la sordina di oggi, sta procedendo rafforzando la presenza cinese nelle lavorazioni a più alto valore aggiunto. Ai nostri fini ne consegue il rischio di un nuovo effetto di sostituzione che non sarà più sulle borse dell'acqua calda, le mollette per il bucato, le candeline dei compleanni e così via, bensì su meccanica e chimica di qualità. E come spiega Filippo Fasulo coordinatore scientifico della Fondazione Italia Cina, «il rischio di sostituzione non riguarda solo quelle che sono oggi esportazioni italiane in Cina ma anche la presenza su mercati terzi». Che fare di fronte a questa prospettiva? L'unica strada o soluzione la si voglia chiamare è quella di riuscire, da parte italiana, a conservare/innovare il vantaggio competitivo. La forza dei macchinari e dei sistemi made in Italy non è «per sempre» e quindi l'errore più grave da evitare è «sedersi sugli allori», ammonisce Fasulo.

Se dai settori per così dire «pesanti» come meccanica e chimica passiamo a quelli «leggeri» tipici dello stile italiano di vita come moda e design ci troviamo di fronte a un altro tipo di problemi. Non è tanto il rischio-sostituzione ma è la debolezza dei canali commerciali italiani, della nostra grande distribuzione a limitare le performance.

Le strade del vino

Caso di scuola il vino, dove siamo al quarto posto tra gli esportatori in Cina e siamo costretti a inseguire non solo i francesi ma anche cileni e australiani. Ci mancano i «binari» per poter correre più velocemente e se è vero che si può sviluppare una forte presenza online per bypassare i punti di vendita fisici, ci sono almeno due problemi: è l'integrazione offline/online che sembra garantire in Cina i migliori risultati e comunque sulla rete esistono problemi di contraffazione che si possono superare solo chiedendo e ottenendo garanzie ai vari Alibaba e al governo di Pechino.

Da questa prima ricognizione emerge così una contraddizione. Avendo Xi Jinping sostenuto nell'ultimo China International Import Expo di Shanghai che nei prossimi 15 anni Pechino importerà 30 mila miliardi di beni di alto livello qualitativo si dovrebbero aprire delle praterie per noi, anche grazie all'attenzione dei consumatori cinesi per il made in Italy. Ma nessuno in verità ci regalerà nulla. Torniamo - ad esempio - a design e moda, settori nei quali siamo ovviamente ben posizionati, basti pensare al Salone del Mobile di Milano che ha figliato un'analoga esposizione annuale a Shanghai: occorre tener conto del fatto che il consumatore cinese sta cominciando a sviluppare un suo gusto e una sua estetica. E solo percependo quest'altra discontinuità si potranno evitare gaffe come quella del famoso video di Dolce&Gabbana.

Quando vengono da noi

C'è, infine, un terzo canale di business che si può rivelare interessante e riguarda la farmaceutica e i servizi sanitari. Anche la Cina è un Paese che ormai sta invecchiando e i consumi sanitari dei cittadini sono in rapida crescita. Nell'interscambio di medicine siamo ancora indietro (la quota del 3% è bassa) ma abbiamo delle eccellenze che non siamo stati ancora capaci di «scaricare a terra» in Asia ed esiste anche la fondata speranza di vendere non solo farmaci e strumenti diagnostici ma anche soluzioni organizzative. Vale la pena anche ricordare come diversi gruppi italiani non esportino più in Cina ma siano andati a produrre direttamente lì per essere più vicini geograficamente e culturalmente al mercato. Un ultimo capitolo che vale la pena sottolineare è quello che riguarda - in senso inverso - le acquisizioni cinesi in ***Europa***. Gli investimenti, nonostante si pensi il contrario, sono in netto calo: dai 37,2 miliardi di ***euro*** del 2016 si è passati ai 17,3 miliardi dello scorso anno. La spiegazione è doppia: da una parte è finita la febbre espansiva dei gruppi asiatici e dall'altra c'è maggiore cautela («screening») da parte dei Paesi ***europei***. Ma questa è storia dei nostri giorni con i pronunciamenti in sede ***Ue*** e il dibattito - a tratti aspro - che sta precedendo la visita di Xi Jinping in Italia. Gli addetti ai lavori consigliano però un approccio caso per caso, ci sono esperienze - come quella dei cantieri Ferretti - in cui l'avvento di capitali cinesi ha rafforzato l'azienda senza comprometterne in nulla l'immagine di prodotto made in Italy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Manufacturing Facilities (93%); Business Forecasts (77%); Clothing + Accessories (77%); Globalization (77%); Economic Growth (76%)

**Industry:** Fashion + Apparel (69%); Budgets (62%); Alcoholic Beverages (61%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***i soldi alle pmi li prestiamo noi; Imprese l'alternativa al credito***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1WT-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 35

**Length:** 669 words

**Byline:** Pieremilio Gadda

**Highlight:** Niente banche, ma fintech che raccolgono il denaro dai privati e lo girano alle piccole e medie aziende. Come la francese October. Si può partecipare ai finanziamenti anche con 20 ***euro***. E ottenere fino a 5 milioni. Fenomeno in crescita Erogati 38 milioni in due anni. Tasso medio 5-5,5%

**Body**

S e i piani individuali di risparmio hanno un difetto, anche dopo il restyling un po' pasticciato voluto dal governo, è quello di canalizzare poche risorse a favore delle piccole e medie imprese. «Mettendo insieme le società negli indici mid e small cap di Piazza Affari e nel segmento Aim si arriva a 300 nomi - dice Sergio Zocchi, ceo di October, diventata leader nei prestiti sociali alle Pmi, e presidente di ItaliaFintech -. Ma il tessuto produttivo italiano è fatto di cinque milioni di piccole imprese. È questo il nostro target». October è una società nata in Francia alla fine del 2014 con il nome di Lendix. Nel 2017 ha avviato l'attività in Spagna e Italia (dove dal primo gennaio 2017 sono in vigore le disposizioni della Banca d'Italia sulla raccolta del risparmio dei soggetti non bancari). E a fine 2018 ha inaugurato la sede olandese.

La piattaforma di peer-to-peer lending alle imprese dichiara di avere erogato 254 milioni di ***euro*** attraverso 555 prestiti in ***Europa***. Lo scorso giugno aveva raccolto 32 milioni da Idinvest, Allianz, Cir e dai soci storici, per sostenere l'ulteriore espansione nel Vecchio continente. A febbraio ha superato la soglia dei 100 milioni rimborsati ai prestatori e investitori, sotto forma di rimborsi mensili, che includono quote di capitale e di interessi.

In Italia, in meno di due anni, October ha finanziato circa 70 progetti per un totale di oltre 38 milioni di ***euro***, di cui 28 erogati nel 2018: + 144% in un anno. «Facciamo credito a società con fatturato da 250 mila ***euro*** a 200-300 milioni, di solito è tra 5 e 10 milioni», precisa Zocchi. Ogni richiesta di finanziamento è valutata dal team di October, composto da 100 collaboratori, 20 in Italia. Se ottiene parere favorevole, viene pubblicata sulla piattaforma.

I prestatori della community (circa 15 mila in tutto, di cui tremila nella Penisola) possono contribuire individualmente con piccole somme, a partire da 20 ***euro***. La parte rimanente - circa il 75% dell'importo totale, che varia da 30 mila ***euro*** a 5 milioni per ogni finanziamento - è coperta dai capitali messi a disposizione da investitori professionali e istituzionali attraverso un Eltif : i fondi chiusi a lungo termine istituiti da un Regolamento ***europeo*** del 2015, che consentono di investire nelle Pmi non quotate, o con una capitalizzazione inferiore ai 500 milioni di ***euro***, attraverso azioni, debito e prestiti diretti erogati dal fondo. Prestatori e investitori non pagano alcun costo, i ricavi della società derivano dalle commissioni sostenute dalle imprese che ricevono il prestito, incorporate nel tasso d'interesse.

Per le aziende che si sono finanziate in Italia è in media del 5-5,5%. «I tassi sono un po' più alti dei finanziamenti bancari tradizionali, ma il paragone è improprio, perché offriamo un prodotto diverso - dice Zocchi -. Le imprese ci scelgono per la rapidità: diamo risposta in 48 ore e, se è affermativa, l'accredito della somma avviene entro sette giorni. Non chiediamo garanzie reali e finanziamo anche investimenti di natura immateriale, come l'acquisizione di una licenza o le spese per la ricerca e sviluppo».

October dichiara un rendimento medio per i prestatori del 4-4,5%, al netto dei tassi di default attesi, tra l'1 e l'1,5% (i prestiti non sono garantiti, se qualcosa va storto con i rimborsi la società si occupa di avviare la procedura di recupero crediti), e della fiscalità. Che, grazie alla precedente Legge di Bilancio è stata equiparata al 26% previsto sulle rendite finanziarie: prima gli interessi percepiti erano tassati in base all'aliquota dello scaglione Irpef di riferimento. La fiscalità resta una nota dolente. Se il legislatore, istituendo i Piani individuali di risparmio, ha previsto l'esenzione fiscale su rendite finanziarie e imposta di successione, per incoraggiare l'investimento a lungo termine delle famiglie italiane convogliandolo sull'economia reale, gli eltif non godono dello stesso trattamento: «Auspichiamo che abbiano beneficio analogo», dice Zocchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Small Business (94%); Securities + Other Investments (81%); Company Revenues (65%)

**Industry:** Commercial Banking (82%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***Telethon L'impresa del bene ci fa crescere; Imprese ricerca fondi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1WY-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 37

**Length:** 904 words

**Byline:** Enrica Roddolo

**Highlight:** Montezemolo chiama in squadra Lupo Rattazzi, nipote dell'Avvocato, economista ***europeista*** al timone di Neos che parla anche di trasporti e Brexit

**Body**

C ome per sua madre - Susanna Agnelli - ora nella vita di Lupo Rattazzi c'è anche Telethon. Dieci anni esatti dalla scomparsa di «Suni», il presidente di Telethon, Luca di Montezemolo gli ha chiesto di entrare nel cda, con Andrea Munari, l'ad di Bnl-Bnp Paribas. «Telethon è una delle principali charity biomediche italiane nata nel 1990: ricordo che lei iniziò a parlarmene a fine anni '80, dopo aver incontrato dei pazienti con distrofia muscolare, pensando di portare dagli Usa anche in Italia la raccolta fondi grazie alla tv», dice Rattazzi che dal 2009 presiede già la fondazione Il Faro. L'«impresa del bene», come quella tradizionale, deve trovare linfa grazie a pratiche economiche virtuose, anche se Rattazzi - quinto figlio di Susanna Agnelli e Urbano Rattazzi, laurea alla Columbia a New York - confessa a

L'Economia

di non aver nulla da insegnare perché «Telethon ha una raccolta fondi consolidata, funzionale, efficiente: sarà difficile per me dare consigli a una squadra di professionisti guidati poi da Montezemolo che in queste cose è un asso».

Un «asso» delle relazioni e degli affari, «compagno di classe di mio fratello, e per Luca ho grande stima». Ma tra gli amici del neo consigliere Telethon, classe 1953, ci sono anche Luigi Gubitosi, nuovo capitano di Telecom «capace, determinato, manager perfettamente in grado di guidare quell'azienda», e il numero uno del Coni Giovanni Malagò che lavora per i Giochi 2026 Milano-Cortina. «I grandi eventi sono occasioni da cogliere, come ha fatto Milano con l'Expo. Non capisco le polemiche».

Anche la Brexit non piace affatto a Rattazzi. «La parola sovranista mi fa impressione, so che cosa abbia significato per l'Italia essere parte dell'***Europa***, quanto abbia voluto dire per noi appartenere a una grande area di stabilità monetaria che ha comportato, certo, avere vincoli di stabilità forti. Ma ci ha messi al riparo da tante crisi valutarie», dice l'imprenditore con un passato di economista, mentre Londra aspetta il Consiglio ***europeo***.

Tanto ***europeista*** da essersi esposto con una lettera aperta a Movimento 5 Stelle e Lega sulle conseguenze di un ventilato «Piano B» di Italexit (uscita dell'Italia dall'***euro***) caro all'economista vicino alla Lega, Paolo Savona. Lo stesso che portò un giovane Lupo Rattazzi nel Centro studi di Confindustria: «Io ero ad Harvard, lui aveva rapporti con l'Mit...era il pupillo di Guido Carli, quanto di più ***europeista***, per questo mi ha ferito la proposta anti-***euro***. Oggi però mi rassicura vedere nel Paese una solida e crescente maggioranza contraria all'uscita dall'***euro***, rispetto a un anno fa. Ma temo certi atteggiamenti dei 5 Stelle: il flirt con Maduro e le frange estreme dei gilet jaunes in Francia, l'atteggiamento anti-impresa, lo stop ai cantieri».

A proposito di cantieri, a fine mese il presidente cinese Xi Jinping arriva in Italia per siglare accordi sulla nuova Via della Seta (e degli affari con Pechino). E gli americani, con il presidente Trump schierato in una guerra dei dazi (e non solo) con la Cina, hanno alzato le barricate, mettendo in guardia l'Italia. Che ne pensa? «Siamo un Paese fragile, abbiamo bisogno di trovare occasioni di business, non possiamo fare gli schifiltosi, né salire sul ring come un pugile con le mani legate. Tanto più che Cina vuol dire opportunità in territori come le infrastrutture dove i cinesi hanno sviluppato know how, competenze e hanno capitali da investire». L'ingresso cinese nei porti di Genova e Trieste, dopo il Pireo in Grecia? «Non possiamo non fare affari con Mosca per le sanzioni, o con Pechino. Poi da atlantista dico che il rapporto con Washington va tutelato». Si capisce che l'economia italiana preoccupa l'imprenditore passato per la City di New York in Salomon Brothers e Lehman Brothers.

«Mi aspetto una pesante manovra di correzione in autunno. C'è un clima economico di preoccupazione, lo vedo anche nel mio business, il trasporto aereo con Neos». Dopo aver fondato Air ***Europe***, ha guidato l'Associazione operatori e piloti, l'Ente nazionale di assistenza di volo e Assaereo. Proprio il trasporto aereo oggi sotto la lente per il Boeing 737 Max 8. «Anche Neos aspetta ad aprile il primo 737 Max, ma prima di allora credo ci sarà una risposta e una soluzione ai guai tecnici». Aerei, e auto. Nel futuro c'è l'intelligenza artificiale: l'auto senza guidatore? «In Arizona hanno iniziato a tirare sassi alle auto a guida autonoma, dopo un incidente mortale. Abbiamo sottovalutato la possibile ribellione dell'uomo verso la tecnologia». Fiat, Fca, gli Agnelli, per l'imprenditore nipote di Gianni, fino al 2018 con un posto nel board della holding di famiglia Exor NV, sono molti i ricordi. «Dopo la morte di Marchionne mi resta la tristezza per la perdita di un uomo unico, sia umanamente che come tecnico. L'Avvocato? Il legame con mia madre era speciale, poche cose legano come la guerra...ho in casa una loro foto a Sabrata in Libia». Sua madre Suni, e l'avo Urbano Rattazzi, presidente del Consiglio nel 1862 e 1867, non hanno esitato a «scendere in campo». Susanna Agnelli è stata anche la prima (e unica) titolare «rosa» della Farnesina. «Se scenderò in campo, io? Credo di dovermi interessare delle sorti del Paese, poi lo si può fare in vari modi. Alla fine dipenderà dagli schieramenti».

L'hanno accostata a un «fronte» Montezemolo poi a Calenda. «Mi sta a cuore la prospettiva di un'alternativa di centro, democratico-liberale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Trade Treaties + Agreements (94%); Treaties + Agreements (94%); Politics (93%); Foreign Policy (92%); Economic Growth (86%); Entrepreneurship (84%); Globalization (82%); Marketing + Advertising Regulation + Policy (75%); National Debt (71%); Hunger In Society (70%); Minority Groups (69%); Business Ethics + Corporate Citizenship (68%); Families + Children (68%); Mergers + Acquisitions (67%); Wedding Industry (67%); Estate, Gift + Trust Law (65%); Food Crises + Shortages (65%); Manufacturing Facilities (65%); Business Forecasts (63%); Genetic + Molecular Medicine (63%); Research + Development (63%); Securities + Other Investments (63%); Small Business (63%); Sweatshops (63%)

**Industry:** Pharmaceuticals + Biotechnology (65%); Oil + Gas Industry (64%); Private Banking (63%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***Gli effetti (inattesi) del salario minimo: per colf e badanti fino al 230% in più di retribuzione; Le simulazioni***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1K4-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 8

**Length:** 570 words

**Byline:** Rita Querzé

**Highlight:** I datori di lavoro «Introdurre il salario minimo in questo settore vorrebbe dire incentivare il "nero"»

**Body**

Vita difficile per le 860 mila famiglie italiane che mettono in regola colf e badanti. Molte meno del milione e 100 mila che - si stima - abbiano un collaboratore domestico in nero. Evitata (per ora) la colf tax, cioè l'obbligo di trattenere il 15% dello stipendio ai domestici per poi girarlo allo Stato sotto forma di tasse, con tutte le complicazioni amministrative che ciò comporta, il problema rischia di diventare il salario minimo. In alcuni casi pagare il collaboratore domestico 9 ***euro*** lordi l'ora vorrebbe dire triplicargli la paga.

All'esame del parlamento ci sono due disegni di legge, uno targato M5S è uno Pd. Il problema è che il contratto del lavoro domestico prevede paghe orarie molto più basse di 9 ***euro*** l'ora. Assindatcolf, associazione delle famiglie datrici di lavoro, ha fatto una stima di quanto bisognerebbe sborsare in più. Per una colf convivente sarebbe necessario aggiungere allo stipendio 1.300 ***euro***, per una baby sitter convivente 1.230 ***euro***, 1.120 per una badante. Il tutto per arrivare ai 2.100 ***euro*** mensili che consentirebbero una paga oraria di nove ***euro***. Con aumenti delle retribuzioni fino al 230%. Da considerare: la stima di Assindatcolf non ha tenuto conto del valore di vitto e alloggio che andrebbe in qualche modo messo in conto alleggerendo l'esborso aggiuntivo.

Se si passa a considerare le colf impegnate a ore, i maggiori oneri per le famiglie non sono certo trascurabili. Si va dal 10 per cento di aumento per un badante con formazione ad hoc al raddoppio della paga per il collaboratore domestici inquadrato ai livelli più bassi.

«È evidente che l'imposizione del salario minimo al nostro settore vorrebbe dire spingere al nero molte famiglie che non potrebbero più permettersi un dipendente regolare - lamenta il vicepresidente di Assindatcolf Andrea Zini -. Oggi sono irregolari sei lavoratori su dieci. Domani potrebbero sfiorare la totalità».

Intanto Cgil, Cisl e Uil hanno richiesto il riconoscimento erga omnes sotto forma di salario minimo delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali firmati dalle associazioni maggiormente rappresentative. E qui sta il punto. Perché tra i quasi 900 contratti depositati al Cnel ce ne sono numerosi firmati da organizzazioni sconosciute che fissano retribuzioni da 4-4,5 ***euro*** l'ora. Certo, il contratto del lavoro domestico è però firmato dai confederali.

In alcuni Paesi, però, determinate categorie di lavoratori sono in realtà escluse dal salario minimo. Accade per gli apprendisti, i giovani sotto i 24 anni, i disoccupati di lungo periodo. Ma anche i lavoratori domestici e quelli dell'agricoltura.

«I problemi del nostro settore andrebbero affrontati con più serietà e in modo organico - rivendica Zini -. Il sistema è tale da spingere le famiglie al nero. Le agevolazioni legate a chi assume un lavoratore con reddito di cittadinanza potevano convincere qualche famiglia a mettere in regola i loro collaboratori ma gli emendamenti che consentivano questa possibilità sono stati bocciati. La colf tax e il salario minimo per le colf possono essere il colpo di grazia. E trasformare l'irregolarità nella norma».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il salario minimo esiste in 22 Paesi della ***Ue***. L'Istat ha detto che la proposta M5S renderebbe quello italiano (9 ***euro***) tra i salari più alti, dopo Lussemburgo (11,97), Francia (10,03), Irlanda (9,80), Belgio (9,41), Olanda (9,33), Germania (9,19). Ne beneficerebbero 2,9 milioni di lavoratori

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Wages + Salaries (94%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***Mediaset stringe i tempi per l'espansione all'estero: «Prima si fa meglio è»; Intervista pier silvio berlusconi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1K5-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 1381 words

**Byline:** Daniele Manca

**Highlight:** Il vicepresidente: soddisfatto dei conti, l'utile è il doppio delle attese

**Body**

«Con un Paese in recessione tecnica, con una produzione industriale in netto calo e con un mercato della pubblicità che arretra, c'è di che essere orgogliosi per il bilancio 2018 che abbiamo appena approvato. E se il governo non dico ci stesse a fianco, non dico ci sostenesse, ma almeno non ostacolasse le poche grandi aziende rimaste italiane, il Paese potrebbe trarne giovamento in termini di sviluppo e occupazione». Pier Silvio Berlusconi nel quartier generale di Cologno Monzese è cauto ma diretto come sempre. Ormai da vent'anni si trova a capo di uno dei maggiori gruppi tv in ***Europa***. E sa che il mercato dei contenuti è uno dei più difficili e globali. Non solo per la concorrenza dei colossi internazionali qui in ***Europa***, basti pensare alla battaglia tra le due americane Comcast e Disney per la conquista di Sky, ma anche ai nuovi entranti come Netflix e Amazon Prime senza dimenticare giganti come Facebook, Google che controlla anche YouTube, e Apple che sta per entrare nel mercato dello streaming e che ha una cassa di qualche centinaio di miliardi di dollari.

Non siete un po' spaventati, intimoriti da dover competere con chi vale dieci, venti volte Mediaset?

«Spaventati no, siamo consapevoli che se vogliamo avere un futuro di sviluppo è indispensabile cambiare passo, cambiare dimensione. In realtà è più preoccupante la situazione economica italiana e il conseguente calo del mercato pubblicitario. Detto questo, noi non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a spingere e oggi siamo più solidi che mai. Nel 2018, in un mercato che è calato ancora, i nostri ricavi pubblicitari sono cresciuti e abbiamo raggiunto il 39% di quota. E oggi per un editore italiano aver realizzato 471 milioni di utile netto e dimezzato l'indebitamento è una soddisfazione incredibile. Ma so già quale sarà la sua prossima domanda».

Vediamo: utili sì ma grazie alle plusvalenze...

«Ecco, immaginavo. E allora togliamole quelle plusvalenze, togliamo tutte le poste straordinarie: i profitti sono stati comunque circa 100 milioni, il doppio di quello che avevamo garantito nell'ambizioso piano presentato a Londra nel 2017. Tanto che abbiamo deciso di condividere questo momento positivo con tutti i nostri lavoratori, riconoscendo loro un consistente premio extra».

Di quanto?

«Consistente».

Restano le cessioni, tipo Premium.

«Più che cessioni direi che l'accordo con Sky ha garantito a Premium un futuro con una veste più adeguata ai tempi digitali e senza impatti sull'occupazione. Nel frattempo abbiamo acquisito un'altra radio, Radio Montecarlo, lanciato due nuovi canali tematici e l'innovativa piattaforma digitale MediasetPlay, trasmesso con grande successo un Campionato del mondo di calcio al quale nessuno credeva...»

Venduto Ei Towers...

«No, non è così. Avevamo il 40% di Ei Towers e ora, grazie all'Opa e alla partnership con il fondo F2i, abbiamo concretizzato del valore creato industrialmente. E comunque mantenuto il 40% di una nuova società diventata operatore indipendente, status che la rende molto più agile per sviluppi futuri».

E cioè perseguite ancora il progetto delle torri di trasmissione che volevate lanciare con l'Opa su Rai Way?

«Ecco, quello è stato l'esempio perfetto di "governi che ostacolano". All'epoca fu Renzi a bloccare l'operazione come se tralicci e terreni fossero strategici. Ma un conto sono le frequenze tv in mano ai singoli operatori, un conto sono le reti telefoniche che trasportano dati e informazioni, nel nostro caso invece erano infrastrutture fisiche, torri metalliche... Di cosa stiamo parlando?».

E quindi?

«Quindi occasione persa per noi, per la Rai e per le casse dello Stato. Ma chi fa impresa veramente sa che si devono trovare sempre nuove strade. E oggi EiTowers ha garantito un futuro di sviluppo e Mediaset può pensare a investire su attività più vicine al core business, anche in ambito internazionale».

È per questo che non avete distribuito dividendi, per mettere fieno in cascina in previsione di una crescita all'estero?

«La questione non è solo investire e con quale impostazione economico-finanziaria, il grande lavoro sta nel riuscire a costruire un nuovo modello industriale, un modello di business da media company internazionale che crei valore e sviluppo facendo di Mediaset l'unico broadcaster free paneuropeo... Già siamo leader in due paesi, Italia e Spagna».

Lasciate l'Italia?

«Al contrario. Una dimensione ancora più internazionale ci permetterà di aumentare gli investimenti in Italia e in Spagna, dove siamo radicati, dove vogliamo restare contribuendo ad allargare ulteriormente l'industria dei contenuti».

Ma lo farete da soli o con altri partner?

«Ripeto: quello che è fondamentale è trovare la quadra industriale per creare sviluppo, occupazione e valore. Certo, conta la solidità finanziaria ma è fondamentale anche avere alle spalle un azionista stabile come Fininvest».

Ma avete trattative in corso?

«Ovviamente si parla con tutti».

Ma quando potrebbe concretizzarsi l'operazione?

«Prima si fa, meglio è. I competitor non aspettano».

Avete in mente dei Paesi precisi, la Germania, la Gran Bretagna?

«Noi siamo già in Italia e Spagna, non è difficile immaginare quali altri Paesi potrebbero fare la differenza».

Quindi battaglia a tutto campo contro Netflix, Amazon...

«No, noi facciamo un lavoro diverso. Siamo tv gratuite, calde, in diretta, costruiamo prodotti nazionali su misura per i singoli paesi. Per investimenti pubblicitari, per numero di spettatori e per peso editoriale, la tv generalista rimarrà sempre centrale».

Ma i colossi come Google e Facebook si muovono a tutto campo.

«E pure senza regole. Le do qualche cifra. Il mercato della pubblicità in Italia, prima della crisi era arrivato a 9 miliardi di ***euro***. Oggi è calato a poco più di 6 miliardi. A cui però vanno aggiunti circa 2,5-3 miliardi, che sono i ricavi search e social, cioè dei colossi di Internet. Investimenti pubblicitari italiani sottratti agli editori italiani».

È il dramma di tutti gli editori.

«È la globalizzazione, d'accordo. Ma se almeno i nuovi soggetti creassero occupazione e pagassero le tasse nei singoli paesi... È anche per questo che noi ***europei*** e noi italiani possiamo difenderci solo crescendo. Ma i governi devono stare al fianco delle imprese nazionali».

Anche Vivendi è ***europea***...

«La fermo subito. Vivendi ci ha fatto un danno enorme. E probabilmente, visto come stanno andando le cose in Italia, l'ha fatto anche a se stessa. Ma io, come avrà capito, preferisco guardare avanti».

Che significa, che vi state parlando?

«No. Significa che se ci dovesse essere un accordo proficuo per tutti, io ne sarei contento. Ma per ora siamo in causa».

E quindi storia finita anche con Tim?

«L'Italia ha perso l'attimo. Avrebbe avuto molto senso un decennio fa o almeno prima dell'arrivo dei grandi concorrenti internazionali, sia nella telefonia sia nell'offerta streaming».

Pensando all'Italia, l'espansione all'estero può significare anche diversificare il rischio Paese?

«Prima di tutto contano le dimensioni, è innegabile che in Italia la situazione politica è in forte movimento, ma lo è anche in Gran Bretagna e in tutta ***Europa***, Francia compresa. Diversificare il rischio comunque aiuta».

Ma in Italia in particolare, il governo vede una maggioranza singolare e assolutamente imprevista prima delle elezioni del 4 marzo...

«Le ripeto: a noi basta che i governi non ci ostacolino. Con l'Opa Rai Way avremmo dato 1 miliardo di ***euro*** allo Stato. Rifiutati. E oggi la Finanziaria prevede 3 miliardi di ***euro*** di privatizzazioni, di cui per ora non c'è traccia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo

Mediaset ha registrato nel 2018 un utile record di 471 milioni, in forte rialzo dai 90 milioni del 2017, con ricavi per 3,4 miliardi e un indebitamento finanziario sceso a 736 milioni Senza poste straordinarie, cioè senza la plusvalenza della vendita della quota in Ei Towers (la società delle torri, per 498 milioni) e, in negativo, senza riallineamento contabile degli asset pay di Premium, l'utile sarebbe comunque di 97 milioni Il gruppo controllato dalla Fininvest della famiglia Berlusconi ha deciso di non staccare il dividendo per avere capitali da usare in eventuali acquisizioni future all'estero. La decisione potrà comunque essere rivista a luglio. Sarà votata in assemblea anche l'introduzione del voto maggiorato a favore dei soci storici

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Company Revenues (93%); Manufacturing Facilities (77%); Business Forecasts (74%); Globalization (65%); Multinational Corporations (63%)

**Industry:** Marketing + Advertising (83%); Internet + Www (82%); Broadcasting Industry (81%); Telecommunications (74%); Oil + Gas Industry (61%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***regole (adeguate) e digitale una sfida alle piccole banche; Finanza dibattiti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1VV-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 15

**Length:** 1406 words

**Byline:** Ignazio Visco

**Highlight:** Nella prefazione al volume di Rainer Masera, il governatore di Bankitalia segnala la necessità in sede ***europea*** di modelli di risoluzione delle crisi locali proporzionati. L'esperienza Usa va valutata con attenzione. La spinta sui temi del credito alla imprese di minori dimensioni e sulla svolta tecnologica degli intermediari

**Body**

A oltre dieci anni dall'avvio della crisi finanziaria globale si sta completando il vasto processo di riforma della regolamentazione bancaria intrapreso a livello internazionale. Sono stati notevolmente innalzati i requisiti di capitale, in termini sia di quantità sia di qualità, introdotti presidi sulla trasformazione delle scadenze, riviste le procedure di gestione delle crisi con l'obiettivo di ridurre gli oneri per le finanze pubbliche, adottati nuovi strumenti di vigilanza quali gli stress test. In ***Europa*** la crisi dei debiti sovrani ha indotto ad affiancare all'unione monetaria un'unione bancaria, benché ancora incompleta.

Si tratta di cambiamenti epocali i cui effetti sui sistemi finanziari e sulle economie reali sono destinati a manifestarsi per un lungo periodo di tempo. È quindi estremamente importante che la valutazione di questi effetti sia aperta all'analisi degli esperti e al pubblico dibattito per apportare correzioni e integrazioni. Il contributo di Rainer Masera si inserisce in questo ambito affrontando la questione delle ripercussioni della regolamentazione sulla struttura di mercato dell'industria bancaria in ***Europa*** e negli Stati Uniti.

Il modello americano

Le pagine che seguono argomentano, con ricchezza di dati e di riferimenti alla letteratura, in favore del principio di proporzionalità nell'applicazione della regolamentazione bancaria in ***Europa***. In particolare, il modello proposto è quello adottato negli Stati Uniti secondo il quale le banche sono raggruppate in classi e la severità dei vincoli regolamentari è direttamente proporzionale alla dimensione. In questo modo si eviterebbe che gli oneri necessari per adempiere agli obblighi posti dalla normativa («le diseconomie di compliance a regole sempre più complesse»), molti dei quali hanno la natura di costi fissi, producano un vantaggio, date le economie di scala, per le banche più grandi a scapito di quelle minori.

Il modello degli Stati Uniti non è l'unico possibile per evitare i costi non necessari della regolamentazione, ma la tesi va valutata con attenzione.

La questione fondamentale è quella di mantenere aperti e concorrenziali i mercati bancari, evitare che la regolamentazione introduca barriere all'entrata e all'uscita non giustificate dalle finalità della stabilità finanziaria. Nel testo viene correttamente ricordato come una differenza fondamentale tra gli Stati Uniti e l'***Europa***, in particolare l'area dell'***euro***, risieda, oltre che nella natura di Stato federale del primo, anche nella gestione delle crisi delle banche piccole. La generosa copertura offerta dall'assicurazione dei depositi e l'ampia gamma degli strumenti a disposizione delle autorità fanno sì che negli Stati Uniti l'uscita dal mercato delle banche piccole sia un fatto fisiologico e non ponga problemi per la stabilità finanziaria. L'esperienza, seppure ancora limitata, dell'applicazione delle nuove regole adottate in ***Europa*** testimonia invece di un sistema che necessita ancora - come abbiamo sottolineato più volte, anche nelle sedi istituzionali - di integrazioni e miglioramenti. (...)

Piccole

banche

È indubbio altresì che molto occorre ancora fare per garantire che le soluzioni di crisi bancarie abbiano luogo in «modo ordinato, rapido ed efficiente». Con le riforme regolamentari degli ultimi anni (dalle modifiche interpretative sulla disciplina degli aiuti di Stato all'istituzione del Meccanismo di risoluzione unico) è stata di fatto eliminata una fase precedente la soluzione delle crisi dedicata all'individuazione dei modi più idonei a evitare l'uscita traumatica di un intermediario dal mercato e preservare il valore dei rapporti creditizi. Questo vale sicuramente per le banche piccole e medie di cui tratta lo studio di Masera. Con il venir meno della possibilità di usare risorse private quali quelle immesse dagli schemi di garanzia dei depositi (possibile con il limitato ricorso a fondi pubblici e solo in casi eccezionali) e in mancanza di soluzioni di mercato rapidamente attuabili, alla dichiarazione di «dissesto o rischio di dissesto» fa immediatamente seguito l'avvio, per le banche di «interesse pubblico», della risoluzione e, per le altre, la liquidazione, che è molto difficile prevedere «ordinata» e che può comportare costi economici e sociali rilevanti anche quando investe banche minori.

Come nota inoltre Masera, l'approccio one size fits all prescelto a livello comunitario comporta la costituzione di riserve di passività (Mrel), con l'emissione di strumenti da collocare sul mercato (non al dettaglio), in grado di assorbire le perdite in caso di crisi. Per evidenti motivi (legati questi sì alla scala, oltre che alla diversificazione degli attivi) ne possono derivare oneri più difficili da sostenere per le banche di minori dimensioni. In questo contesto la revisione del quadro normativo dovrebbe mirare a rendere gestibile l'uscita di intermediari dal mercato, anche con l'intervento, in situazioni di crisi, dei fondi di garanzia dei depositi. L'esperienza statunitense in questo campo merita senz'altro di essere considerata con la dovuta attenzione.

Gli Stati

Quanto all'uso di risorse pubbliche, è vero che la Commissione ***europea*** può autorizzare gli Stati membri a sostenere una procedura di liquidazione anche con l'uso di risorse pubbliche, ma si tratta evidentemente di casi eccezionali, non facilmente generalizzabili e con rischi elevati per quanto riguarda l'orizzonte temporale entro cui intervenire per evitare una soluzione disordinata della crisi (una liquidazione «atomistica»). Come osserva Masera, bisognerebbe rendere le procedure di liquidazione delle banche di minore dimensione (non solo le piccolissime, come previsto dallo schema approvato di recente dalla Commissione) tali da ridurre le perdite di valore, proteggere i creditori al dettaglio e preservare la fornitura di servizi essenziali a livello locale. Infine, nel considerare la possibilità di interventi pubblici (e anche dei fondi di garanzia dei depositi) nella prevenzione e nella soluzione delle crisi vanno distinte con cura le misure volte a favorire soluzioni di mercato ed evitare potenziali pericoli per la stabilità finanziaria (non limitati, dati anche i rischi di contagio, alle banche di grande dimensione) dagli aiuti di Stato effettivamente distorsivi della concorrenza.

Le imprese

Se le esigenze finanziarie delle imprese medio-grandi, innovative e attive sui mercati internazionali non possono essere soddisfatte solo per il tramite del credito bancario, quest'ultimo continuerà a rappresentare la principale fonte di finanza esterna per le imprese minori. Proprio la fragilità finanziaria di tali imprese ha contribuito ad accrescerne la vulnerabilità nei difficili anni che hanno fatto seguito alla crisi finanziaria globale. Mentre molte di esse ancora stentano a riprendersi, osserviamo oggi la nascita di nuove piccole imprese in grado certamente di competere e crescere. Alla loro domanda di credito e di assistenza finanziaria le banche dovranno rispondere con procedure di valutazione del merito di credito basate su criteri rigorosi, con il contributo degli strumenti resi disponibili dalle nuove tecnologie e tali da compensare le limitazioni che certamente verranno dall'introduzione delle nuove misure regolamentari sul trattamento dei crediti deteriorati.

Infine, la sfida per mantenere aperti alla concorrenza i mercati bancari non riguarda soltanto gli operatori già insediati, ma anche i potenziali entranti portatori di innovazione. Gli intermediari tradizionali, piccoli e grandi, devono confrontarsi con la rivoluzione delle tecnologie digitali che innescano nuove dinamiche competitive dentro e fuori i confini dell'industria bancaria. È un tema importante sollevato nel libro di Masera, con il quale ogni riflessione sulla configurazione del settore bancario dovrà necessariamente confrontarsi.

La digitalizzazione si sta oggi espandendo all'industria finanziaria e ad attività che erano esclusivamente svolte dalle banche. Investendo nell'innovazione, queste ultime dovranno attrezzarsi per mettere a frutto le risorse che possiedono, le informazioni sulla clientela e la fiducia che deriva proprio dall'essere (bene) regolate e vigilate. Saranno quindi fondamentali la qualità della gestione e la visione degli amministratori, dei grandi gruppi come delle più piccole banche locali - le community banks - alle quali Masera dedica, in questo libro, la giusta attenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (93%); Economic Crisis (92%); Public Debt (88%); Economic Growth (69%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***La voragine nell'Erario tra ticket e doppi lavori***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1K1-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 6

**Length:** 712 words

**Byline:** Fiorenza Sarzanini

**Highlight:** Il danno allo Stato supera i 6 miliardi La Finanza avverte: «Rete dei controlli quasi inesistente» Truffe previdenziali Falsi invalidi e pensioni incassate anche se il titolare è morto: l'Inps è «sotto attacco»

**Body**

Roma

Ci sono le visite mediche da 20 minuti che diventano 40 e i corsi di formazione mai organizzati. Ci sono gli appalti truccati e le pensioni percepite nonostante i titolari siano morti. E poi i docenti universitari con il doppio lavoro e i ticket sanitari non pagati da chi si è finto povero presentando un Isee truccato proprio per godere delle agevolazioni. Il rapporto riservato che dà conto delle ultime attività del Nucleo speciale della Guardia di Finanza e della Corte dei Conti elenca gli illeciti compiuti in materia di spesa pubblica. Il danno per l'Erario supera ormai i sei miliardi di ***euro***, migliaia sono i dipendenti pubblici finiti sotto inchiesta e chiamati dai giudici contabili a risarcire una vera e propria voragine nei conti. E adesso i controlli sono stati intensificati per incidere in quei settori - dal bonus cultura al reddito di cittadinanza - dove altissimo è il rischio di nuove truffe. Gli ultimi dati ufficiali diffusi nel giugno scorso parlavano di 8.400 tra funzionari e impiegati «colpevoli» degli sprechi, ma a leggere i nuovi report appare evidente come questo numero sia destinato a crescere notevolmente.

Spese sanitarie

e terapie doppie

Secondo gli investigatori i reati nel settore della Sanità possono essere compiuti anche per «una diffusa inefficienza organizzativa del controllo da parte degli Organi preposti, i quali svolgono un'azione carente o addirittura inesistente». Gli illeciti più frequenti sono «la sovrafatturazione di prestazioni (per esempio una terapia di 20 minuti fatturata come se fosse di 40 minuti); i «pacchetti» di analisi di laboratorio fatturati separatamente; le terapie di gruppo fatturate come individuali». Nel corso dei controlli negli ospedali e nei laboratori è stato scoperto che ad alcuni pazienti «sono stati chiesti pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie a cui hanno diritto oppure sono state date indicazioni per sottoporsi a prestazioni private, magari funzionali alla successiva erogazione di prestazioni cliniche da parte dello stesso specialista in strutture pubbliche».

La falsa «mobilità»

e i finti sordi

Nell'ultimo anno «continuano ad essere accertati casi di truffa ai danni dell'Inps, per un ammontare complessivo pari a 4,5 milioni di ***euro***» che riguardano in particolare due settori. Il primo è legato «all'evasione contributiva da parte di aziende correlata all'avviamento delle cosiddette procedure di mobilità». In particolare è stato scoperto che molte aziende non versano il «contributo di ingresso» e poi spostano una parte dei dipendenti «in aziende facenti capo ai medesimi gruppi di imprese, con il verosimile scopo di usufruire di indebite agevolazioni contributive legislativamente previste proprio per il riassorbimento di personale in mobilità». L'altro riguarda invece «l'indebito beneficio erogato, nell'ambito delle indennità per invalidità, a soggetti che hanno dichiarato di essere affetti da sordità e dunque hanno diritto all'indennità di comunicazione, alla pensione non reversibile e all'indennità frequenza». A questo naturalmente si aggiungono i casi di persone che continuano a percepire la pensione dei familiari morti, ma anche di chi non ha dichiarato di essere residente all'estero e ha ottenuto il contributo per anni» .

Corsi di formazione

e contratti fantasma

Quella dei corsi di formazione che in realtà non vengono organizzati è una delle truffe più frequenti per l'erogazione dei fondi ***europei*** per decine di milioni, ma i controlli sulle piccole imprese hanno consentito di accertare illeciti con una «indebita percezione» di oltre 90 milioni di ***euro*** attraverso i «contratti di programma» gestiti dal ministero dello Sviluppo Economico negli anni passati e adesso verificati. Su 44 ispezioni, ben la metà ha dimostrato che il lavoro non era mai stato svolto.

Se l'operazione Magistri ha consentito di individuare 337 docenti universitari che hanno preso quasi 58 milioni di ***euro*** senza averne titolo perché svolgevano un doppio incarico nonostante i divieti, le verifiche nel settore della sanità pubblica hanno consentito di stanare dottori e parasanitari che risultavano in servizio pur lavorando nelle strutture private, compresi numerosi addetti al servizio di guardia medica.

[*fsarzanini@corriere.it*](mailto:fsarzanini@corriere.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Fraud + Financial Crime (94%); Larceny + Theft (81%); Health Care Professionals (75%); Nurses + Nursing (75%); Chronic Diseases (74%); Government + Public Administration (70%); Health Care Policy (67%); Health Care Regulation + Policy (67%)

**Industry:** Health Care (70%); Marketing + Advertising (70%); Sponsorship (67%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***Fed e Bce, la normalità dell'allerta; Investimenti scenari macroeconomici***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1XR-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 49

**Length:** 795 words

**Byline:** Walter Riolfi

**Highlight:** Wall Street è risalita del 20% per il congelamento dei tassi. Ma se l'economia soffre ha senso festeggiare? Il nuovo Tltro della Bce non è finalizzato all'acquisto dei titoli di Stato, le banche non saranno costrette a liquidarli in perdita

**Body**

P er Donald Trump, la rapida inversione della politica monetaria è il doveroso riconoscimento della Fed per aver sbagliato, prima, nel rialzare troppo i tassi d'interesse. E così la pensa buona metà degli operatori. Per altri è stata semplicemente una manna dal cielo. Ma, secondo Bank of America, il cambiamento di rotta della Fed è motivo di seria «preoccupazione» e, unito alla decisione della Bce di lanciare una nuova operazione per rifinanziare le banche, lasciando pesantemente sottozero il tasso sui depositi, è fonte di «inattese conseguenze» per i mercati e l'economia.

Ancor più drastico il giudizio della californiana Tcw: l'attuale «fragilità» e il «disordine» provocato dalla politica monetaria negli Stati Uniti è l'evidente conseguenza degli errori passati: l'aver mantenuto «i tassi a breve vicini allo zero per 87 mesi, da settembre 2008 a dicembre 2015» e aver permesso ai mercati «di gonfiare il valore dei titoli ben più di quanto fosse necessario a contenere la crisi del 2008». Comunque la si giudichi, la politica monetaria delle grandi banche centrali è di volta in volta motivo d'inquietudine o ragione di tranquillità e il rapido alternarsi di umori differenti lascia intendere la precarietà nel rispondere alle contingenti fluttuazioni dell'economia. Oppure, come sostiene BofA, questa politica è troppo «concentrata sugli ultimi dati macro», senza una visione di lungo termine.

Altre ipotesi

Può essere, come sostiene Larry Summers (ex segretario al Tesoro Usa), che il rischio di ripetuti squilibri faccia parte dell'attuale scenario economico e per questo le banche centrali siano costrette vivere a lungo in uno «stato di elevata allerta». In fin dei conti, il cosiddetto tasso neutrale, quello che né surriscalda e né danneggia l'economia, sarebbe adesso 3 punti più basso di un tempo, ossia a zero. Ma può essere che questa precarietà sia anche il risultato di inusitate politiche monetarie operate dopo il 2008.

A ogni modo non può sfuggire che, con la smisurata crescita dell'indebitamento globale, gli effetti della politica monetaria siano diventati più sensibili sui mercati che sull'economia reale e le banche centrali, rispondendo sempre più spesso ai ricatti degli investitori, abbiano sancito il predominio della finanza sulle attività produttive.

«La stabilità nella politica monetaria, come l'avevamo sperimentata per decenni, potrebbe rivelarsi non più tale», osserva Lewis Alexander, capo economista di Nomura. Tuttavia, vi sono differenze sostanziali tra America ed ***Europa*** e l'accondiscendenza della Fed verso il mercato poco si concilia con un'economia che continua a crescere a buon ritmo, sebbene non quello, drogato dai tagli fiscali, dello scorso anno.

Le ragioni

La decisione di congelare il rialzo dei tassi e di porre fine fra qualche mese al quantitative tightening (la vendita dei titoli in portafoglio) è la sola ragione per cui Wall Street è rimbalzata del 20% dal minimo di dicembre e ora dista meno del 4% dal record. C'è un insanabile paradosso nei festeggiamenti della Borsa, come s'è visto anche mercoledì, quando, al positivo dato sugli ordinativi («le cose non vanno così male come si temeva», ha commentato un operatore), l'S&P è salito di un punto percentuale, mentre il rendimento dei Treasury è addirittura sceso. Se le cattive notizie (per l'economia s'intende) diventavano buone per la Borsa (la Fed resterà sempre più paziente e semmai taglierà i tassi, come segnalano le scommesse sui Fed Fund al Cme), perché mai quelle positive che adesso stanno arrivando sarebbero considerate altrettanto buone?

In ***Europa***, la sola cosa positiva sembra essere quella annunciata 11 giorni fa da Mario Draghi: il nuovo rifinanziamento alle banche (Tltro 3°) si farà a settembre e i tassi d'interesse resteranno fermi per un altro anno. Le Borse e soprattutto i titoli di Stato, già al rialzo in simpatia con Wall Street, sono ulteriormente cresciuti.

Tuttavia, il nuovo Tltro non è stato concepito per far piacere ai mercati, quanto per assicurare liquidità al sistema bancario che da giugno avrebbe dovuto restituire alla Bce la prima tranche del precedente prestito. Per le sole banche italiane si sarebbe trattato di rimborsare 240 miliardi in 18 mesi, osserva Kairos. Sebbene l'operazione non sia mirata a favorire gli acquisti di titoli di Stato (come in passato), quanto meno le banche non saranno costrette a liquidare parte dei bond in portafoglio e un tasso sottozero è buona cosa per le aziende d'***eurozona***.

Se in tutto ciò Bank of America ha letto la volontà di rendere «infinito il quantitative easing», la decisione della Bce s'impone per lo meno come risposta a condizioni economiche prossime all'emergenza. Il guaio è, semmai, che questa emergenza è diventata da noi una quasi normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Conditions (94%); Inflation (86%); Economic Growth (82%); Business Forecasts (71%); Economic Crisis (69%); Monetary Policy (69%); Emerging Markets (68%); Securities + Other Investments (68%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***Flat tax, Salvini corre e Di Maio frena Il Tesoro: costerebbe 59 miliardi \****](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1JP-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 2.3

**Length:** 576 words

**Byline:** Marco Galluzzo

**Highlight:** Nuovo fronte nel governo. Il leader dei 5 Stelle: ci accorderemo, ma no a promesse alla Berlusconi

**Body**

ROMA Matteo Salvini la ritiene a portata di mano, nonostante i costi: «Noi non abbiamo smesso di lavorare sulla flat tax giorno e notte. Con questa manovra economica siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani, partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori: nel 2019 vogliamo entrare anche nelle case delle famiglie dei lavoratori dipendenti italiani».

Eppure quello della flat tax per il lavoro dipendente rischia di essere motivo di nuovo scontro all'interno della maggioranza, tanto che il Mef poche ore dopo la promessa di Salvini, bollata come «illusoria e demagogica» dalle opposizioni, fa circolare lo studio di un mese fa sul costo della misura: 59 miliardi di ***euro***, in pratica tre Finanziarie. E Luigi Di Maio avverte: «Troveremo una soluzione insieme alla Lega, come abbiamo sempre fatto. L'importante è non fare facili promesse alla Berlusconi, non dobbiamo mai dimenticarci di avere delle responsabilità nei confronti dei cittadini».

Con questo prologo si apre una delle settimane più calde per la maggioranza. Si inizia con il caso Diciotti, da domani in Senato, e sono previste scintille: per essere processato occorre la maggioranza assoluta dei senatori, cosa assai improbabile, dunque Salvini verrà quasi certamente graziato dall'Aula, nessuna autorizzazione al processo per sequestro di persona contro gli immigrati. Eppure sarà un dibattito carico di incognite: quanti 5stelle si sfileranno, dopo aver espresso le loro perplessità?

Altro caso, sempre domani, Conte in Parlamento: per illustrare i lavori del prossimo Consiglio ***europeo***, ma anche per rispondere alle domande sulla firma del Memorandum con la Cina. Sarà un fuoco di fila di accuse e interrogativi, per la maggioranza un'occasione di testare la reale unità fra Lega e Cinque Stelle. Uno dei tanti nodi sul tappeto: le telecomunicazioni resteranno fuori dall'accordo, come chiede la Lega?

Caso Diciotti, Cina, sfiducia al ministro Toninelli, sblocca cantieri, Golden power, le elezioni in Basilicata. Da oggi sino a domenica prossima è una calendario fittissimo. Non solo la visita di Xi Jinping terrà banco, con il suo Memorandum, l'irritazione degli americani, le decine di accordi commerciali e istituzionali che verranno firmati. Il giorno prima dell'arrivo di Xi, mercoledì, Conte dovrebbe portare in Cdm due provvedimenti fondamentali: lo sblocca cantieri, e una riforma della normativa sulla Golden power, regole che proteggono gli asset strategici del nostro Paese in caso di acquisizioni e potrebbero essere estese alle gare d'appalto e dunque alla gara che si è fatta per le reti 5G (una vinta dai cinesi di Huawei).

Sui cantieri il braccio di ferro è sulla figura di un Supercommissario: lo vuole la Lega per individuare una figura con superpoteri, ma pure - dicono i maligni - per decurtare il potere di Toninelli. E poi a Salvini non va giù che ci siano troppi cantieri al sud.

Sabato e domenica riflettori puntati sulla Basilicata: Salvini punta a conquistare anche questa Regione, i 5 Stelle cercano un riscatto. Insomma una settimana di fuoco che si apre oggi con la discussione generale alla Camera sul Decretone che deve trasformare in legge quota 100 e reddito di cittadinanza. Mentre giovedì, sempre al Senato, toccherà invece al ministro Toninelli affrontare le mozioni di sfiducia presentate da Pd e Forza Italia. In questo caso saranno i grillini a osservare con attenzione il comportamento dei colleghi leghisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

2

3

4

5

6

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Riots (86%); National Debt (84%); Excise Tax (82%); Heads Of State + Government (75%); Tobacco + Health (75%)

**Industry:** Budgets (67%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***I nomadi digitali a caccia di startup per le multinazionali***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VNM-MF81-JDMV-K1TF-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

18 marzo 2019 lunedì

IMPRESATORINO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IMPRESA TORINO; Pag. 15

**Length:** 881 words

**Byline:** Laura Siviero

**Highlight:** La tecnologia va veloce: ma le grandi corporate sono troppo lente e le startup troppo piccole: Silvia Fierro e Max Brigonzi sono gli angeli custodi dell'innovazione aziendale E per conto di Mind The Bridge vanno a scovare quei talenti che servono ai Big Mettono in contatto la ricerca con l'industria Silicon Valley-Italia La società fa da ponte tra imprese e giovani innovatori. Così l'hitech scala le multinazionali

**Body**

Incrociare domanda e offerta nel mondo delle startup e dell'innovazione fa parte di quelle nuove professionalità di cui tanto si parla quando si tengono convegni sui lavori del futuro. Max Brigonzi e Silvia Fierro sono atterrati a Mind the Bridge - una innovation advisory firm fondata nel 2007 dal manager di Google Marco Marinucci - e si sono guadagnati una reputazione nel trovare quello di cui le multinazionali hanno bisogno: il futuro.

Silvia e Max lavorano sotto la stessa egida ma non sotto lo stesso tetto. Lui a Milano e lei a Torino, appoggiati ai co-working delle due città. Ma il posto mobile è un dettaglio: a parte i collaboratori inseriti nelle sedi di Varese e San Francisco, tutti gli altri, da Cagliari, Pavia, Londra, Bruxelles, Barcellona, i due lavorano da remoto in spazi condivisi: sono i cosiddetti «nomadi digitali».

Prendiamo Silvia: scova le startup in giro per il mondo, fiuta dove sta l'innovazione, come si muovono le tendenze, che cambiano da un anno all'altro. Giovani aziende, molto sbilanciate sul cambiamento, che però hanno necessità di capitali per crescere. E dall'altra parte ascolta i bisogni delle multinazionali: cerca gruppi di giovani che abbiano sviluppato un'idea per risolvere il loro problema.

«Io sono la persona che contatta le startup - spiega Silvia - e che cerca di capire quale prodotto software stanno sviluppando, come potrebbero crescere, essere più competitive sul mercato anche introducendole ai nostri clienti. Allo stesso tempo sono colei che traduce i bisogni delle grandi aziende e trova la startup adatta alla loro esigenza». Le multinazionali tendono ad assorbire lentamente i cambiamenti e l'innovazione, perciò si trovano a dover inseguire mutamenti che vanno a velocità vorticose, al di là delle loro possibilità. Hanno bisogno invece di strutture snelle, centri di ricerca e sviluppo esterni, fidati, a cui poter delegare parte dei processi.

Ecco il lavoro che svolge Mind the Bridge: non solo fa da ponte tra domanda e offerta, ma ci mette «testa» e «pensiero». Con l'obiettivo di stimolare e offrire nuove rotte all'innovazione delle grandi aziende.

Tra i loro clienti e casi di successo, ad esempio, c'è Mediolanum che ha scelto di adottare la piattaforma di model risk management della società belga Yields.io: una soluzione che permette di utilizzare algoritmi di intelligenza artificiale per la validazione dei modelli di rating. E poi c'è il caso di Acciona che ha scelto la piattaforma blockchain della scaleup catalana FlexiDAO per tracciare le proprie energie rinnovabili.

Il gruppo piemontese Cornaglia, invece, ha finalizzato con Alleantia un primo progetto Industria 4.0. Iniziativa che possono cambiare la vita di una fabbrica. Per Cornaglia l'intesa con Alleantia prevede l'interconnessione al nuovo sistema di manifattura digitale nei tre stabilimenti italiani.

Ma se non si è super esperti di open innovation è difficile scegliere la startup giusta. È qui, in questo vuoto, che si innesta Mind the Bridge, che con Max Brigonzi fa un passo in più e rende scientifico il processo.

«Il collegamento tra me e Silvia è lo scouting - dice Brigonzi -. L'attività di ricerca ci aiuta a individuare i grandi trend dell'innovazione. Oggi si parla tanto di Intelligenza Artificiale e di specifici sottosettori come l'IoT, il deep learning o l'utilizzo di conoscenze note in mercati nuovi ad esempio la trasformazione digitale applicata al mondo delle costruzioni. Lo scouting intercetta i trend e noi poi andiamo a mappare le startup».

Max dirige ricerche qualitative e quantitative promosse dalla Commissione ***Europea*** come quelle atte a individuare quante multinazionali sono presenti nei grandi hub innovativi di San Francisco e Israele.

O in ***Europa***, dove hanno rilevato una concentrazione di scaleup con un certo livello di sviluppo nelle grandi città, mentre altre zone risultano molto promettenti, (e tra queste c'è anche Torino) ma che per svariati motivi, mancati investimenti, scarso appoggio di un sistema, non riescono a sviluppare veri hub dell'innovazione e dell'industria digitale.

Max e Silvia hanno dovuto adattare i loro profili professionali per agganciare il cambiamento hitech e ne sono usciti vincenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Come

han fatto

Max Brigonzi e Silvia Fierro hanno entrambi 30 anni, il Piemonte nel cuore e una formazione scientifica, lui in Economia e Management e lei in ingegneria del cinema, ma ciò che li accomuna è San Francisco la vera spinta che li ha fatti cambiare. Max ha vinto una borsa di studio all'Università del Piemonte Orientale che gli ha permesso di andare nella Silicon Valley e incontrare Mind the Bridge, lei una borsa della Fondazione CRT che l'ha portata sempre a San Francisco e sempre a conoscere Mind the Bridge. Per Max la scossa è stata la competizione interna con i partecipanti al progetto. «È stata la spinta a liberare il talento che c'è in me - racconta Brigonzi - poi l'incontro con Marco Marinucci e Alberto Netti, che dirige attualmente un corso di studi a Varese dedicato all'economia dell'innovazione, ha fatto il resto». Anche Silvia ha subito il fascino di San Francisco e di Mind the Bridge. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Mind the Bridge assiste ogni anno circa 20 multinazionali. A loro mette a disposizione un database tecnologico di circa 2 mila startup

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Recruitment + Hiring (78%); Copyright (75%); Intellectual Property (75%); Executives (74%); Multinational Corporations (74%); Nanotechnology (74%); Business Forecasts (70%); Labor + Employment (70%); New Products (69%); Spacecraft (62%)

**Industry:** Movie Industry (93%); Computer Equipment (80%); Internet + Www (68%); 3D Printing (63%); Rubber + Silicone (62%)

**Load-Date:** March 18, 2019

**End of Document**

[***L'appello anti sovranisti di Prodi «Dobbiamo rianimare l'Europa»; La politica***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4YR-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 aprile 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 515 words

**Byline:** Claudio Bozza

**Highlight:** Il Professore: a loro 170 seggi su 700, la sfida giusta è tra socialisti e democristiani

**Body**

Milano

«Ora ci vuole qualcuno che dialoghi alla pari con Donald Trump e con Xi Jinping, e per riuscirci deve avere una forza popolare dietro». A meno di due mesi dalle ***Europee***, con l'Unione in profonda crisi, Romano Prodi prende in mano il pallottoliere e fa una previsione decisa: «I sovranisti prenderanno 170 seggi su 700. Noi dobbiamo fare in modo che si arrivi alla battaglia tra un socialista francese e un democristiano tedesco: solo così potremmo rianimare lo spirito di questa ***Europa***». L'ex presidente della Commissione ***Ue***, che bacchetta anche l'occasione mancata di Emmanuel Macron per il suo piglio neo gollista a fronte di aspettative ben diverse, è arrivato quasi no-stop dalla Cina al Teatro Parenti di Milano per presentare

***Europa*** nonostante tutto

(Nave di Teseo), volume in cui Piergaetano Marchetti, Antonio Calabrò, Maurizio Ferrera, Alberto Martinelli e Antonio Padoa-Schioppa tirano fuori cinque riflessioni e proposte per rilanciare l'Unione.

Marchetti, presidente della Fondazione Corriere della Sera, nell'introduzione al libro spiega gli intenti: «Questo non vuole essere un saggio sui problemi della ***Ue***. Vuole essere l'avvio del dialogo che ciascuno di noi quotidianamente può, e forse deve, condurre, se già non lo intrattiene, con amici, parenti, colleghi e semplici conoscenti fortemente critici sull'***Europa***, pronti a far propri slogan, luoghi comuni e giudizi sommari oggi alla moda».

Barbara Stefanelli, vicedirettrice vicaria del Corriere , in veste di moderatrice lancia subito un video della caduta del Muro di Berlino, con i giovani e meno giovani che lo scavalcano per abbracciarsi. Rivedere quelle immagini, a quasi trent'anni da quella storica notte, in sala accende una forte emozione. «Cosa sarebbe successo se non avessimo allargato i confini di questa ***Europa***? Avremmo avuto la pace?», dice Marchetti. E Prodi risponde secco: «Ai ragazzi della pace non gliene frega niente. E questo bellissimo video sulla caduta del Muro che abbiamo appena visto, alla nuova generazione non suscita niente. Dobbiamo dare una nuova emozione alla generazione di oggi. C'è una perdita di memoria impressionante».

Il Professore analizza poi, più a fondo, le cause di questa lunga impasse: «In questa globalizzazione le persone non si sentono protette, ma dobbiamo far capire che questa sensazione non la si può superare con un singolo Paese, bensì con l'***Europa*** - riflette Prodi -. La sensazione negativa verso l'***Europa***, quando abbiamo iniziato a sentirla come estranea, è iniziata quando l'***Europa*** ha smesso di fare. L'emozione per l'arrivo dell'***euro*** fu grandissima. Poi è stato il maledetto referendum francese sulla Costituzione ***europea*** a fare da punto di svolta in negativo. L'emozione per l'***Europa***, lo dico un po' così, la stanno risvegliando Trump e la Brexit. Ci rendiamo conto?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

elezioni ***europee***

~

~

Si terranno nei 27 Stati dell'***Unione Europea*** tra il 23 e il 26 maggio. In Italia si voterà il 26 maggio.

Lo spoglio inizierà in simultanea in tutta l'***Ue*** alle 23 del 26. È la nona votazione per il Parlamento ***europeo***, la prima si è tenuta nel 1979.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European Union*** (94%); Politics (70%); ***European Union*** Regulation + Policy (62%)

**Load-Date:** April 2, 2019

**End of Document**

[***Dall'austerity alla moneta unica Duello (al veleno) Monti-Borghi; L'economia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4YS-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 aprile 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 559 words

**Byline:** Pierpaolo Lio

**Highlight:** Il leghista: il suo governo dannoso. L'ex premier: certe idee pesano sullo spread

**Body**

Milano Il professore bocconiano super ***europeista***, ex premier e oggi senatore a vita, contro l'ideologo leghista che sogna l'addio alla moneta unica. Mario Monti e Claudio Borghi, uno di fianco all'altro, sul palco di «Una serata per l'***Europa***» all'Istituto Leone XIII di Milano, si confrontano sul futuro del vecchio continente a due mesi dalle elezioni ***europee***. Con loro ci sono anche Benedetto Della Vedova, segretario di +***Europa***, l'***eurodeputato*** forzista Massimiliano Salini e la collega del Pd Patrizia Toia. Ma il confronto è tra i due «professori» agli antipodi. In passato le schermaglie tra loro non sono mancate: sull'economia, in generale, e sul tema delle banche, in particolare. E anche ieri, davanti a studenti e cittadini, le due visioni si sono scontrate.

Il primo ad attaccare è il presidente leghista della commissione Bilancio della Camera. Nel suo excursus sugli errori ***europei*** degli ultimi venti anni, «dopo la Comunità ***europea***», Borghi arriva al 2011 e al governo guidato dall'attuale senatore a vita. «Quando Monti ha preso il potere - dice, scatenando un sorriso sul volto dell'ex premier - ha distrutto la domanda interna, con dodici trimestri consecutivi di recessione». «Ma l'***Europa*** dell'austerità non porterà mai a risultati: dopo i sacrifici non ci sarà ricompensa». E quindi propone la sua alternativa: «Adottare lo schema giapponese e cioè dotarsi di una banca centrale che finanzia interventi pubblici, un modello che in ***Europa*** non credo porti rischi inflazionistici». La prima risposta del senatore Monti, a sorpresa, è l'ammissione di un punto di contatto con l'ideologo No ***Euro***: «Devo dire che anche a me è sempre piaciuto di più il concetto di comunità, piuttosto che di unione». Eppure, sottolinea, è proprio alla Cee che si devono alcune «ingerenze» denunciate dai sovranisti: dai controlli sugli aiuti di Stato alle vituperate direttive. È solo una pausa nello scambio dialettico. L'ex premier elenca i titoli delle pubblicazioni anti-moneta unica del Borghi «selvaggio - scherza -, prima dell'esperienza nella maggioranza di governo» e quindi conclude: «Le scelte del popolo italiano di mandare in posizione di governo persone con questi curricula è costato molto in termini di spread».

Il duello tiene banco, raccoglie applausi dalla platea per entrambi i contendenti, e in un certo senso raccoglie l'invito di Patrizia Toia . L'***europarlamentare*** del Pd invoca «il bisogno di recuperare un po' di amore per l'***Europa***» e di proseguire nella strada dell'integrazione tra Stati. E mentre Salini spera in un ritorno alla formula delle origini, alla visione di De Gasperi-Adenauer-Schuman, in vista della campagna elettorale Della Vedova ricorda alla platea i rischi economici che stanno correndo gli inglesi con la Brexit e lancia l'allarme: «In Italia troppo spesso l'***Unione europea*** è usata come capro espiatorio, è un po' come buttare la palla in tribuna; evitiamo di continuare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

Monti

al potere ha distrutto la domanda interna

con dodici semestri di recessione Claudio Borghi

~

La scelta

del popolo italiano

di mandare

al governo certa gente è costata molto Mario

Monti

La parola

zona ***euro***

Si tratta dell'insieme degli Stati membri dell'***Unione europea*** che adottano l'***euro*** come valuta ufficiale. La zona ***euro*** comprende 19 Stati e le politiche monetarie sono regolate esclusivamente dalla Banca centrale ***europea***

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European Union*** (94%); Economic Growth (82%); Politics (73%); Gross Domestic Product (69%); National Debt (65%); Economic Policy (63%)

**Load-Date:** April 2, 2019

**End of Document**

[***Sostenibilità e impatto zero La strategia dell'Europa; Incontro in Statale***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4WN-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 aprile 2019 martedì

MILANO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI MILANO; Pag. 7

**Length:** 169 words

**Body**

Dalla Commissione ***europea*** alla Statale. Trascinato dall'«onda verde» degli studenti milanesi, Raffaele Mauro Petriccione, direttore generale di Climate Action della Commissione ***Europea***, è stato il protagonista dell'incontro «Obiettivo emissioni zero» di ieri in via Festa del Perdono. In Aula magna Petriccione ha spiegato la strategia dell'***Unione europea*** per rendere il Vecchio Continente un'area a impatto climatico zero entro il 2050. A «scomodare» il dg per farlo passare da Milano è stato il gruppo studentesco «Statale a impatto zero», nato in seno all'ateneo per promuovere politiche e pratiche sostenibili. «Abbiamo chiesto aiuto a un docente - dice Michele Lissoni, 22enne iscritto a Fisica -, così si è avviato un domino fino a Petriccione. E lui ha accettato». Non è l'unico impegno che i giovani hanno in programma. «Vogliamo promuovere l'uso di borracce al posto delle bottigliette di plastica in ateneo e parteciperemo al Festival della sostenibilità a fine maggio». (s. bet.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Environment + Natural Resources (94%); ***European Union*** (82%); ***European Union*** Regulation + Policy (70%); Emissions (67%); Teaching + Teachers (67%); Climatology (63%)

**Load-Date:** April 2, 2019

**End of Document**

[***il doppio bluff di malta sui migranti; Un viaggio in 100 giorni Dall'Africa giovani uomini sbarcano a Lampedusa, poi con un traghetto o un aereo raggiungono La Valletta, da «turisti» dell'area Schengen Il risultato è che migliaia di non registrati sono impiegati nelle costruzioni ai limiti della schiavitù. Ben visibili per il business, «fantasmi» per lo Stato***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K501-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 aprile 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 14.15

**Length:** 1416 words

**Byline:** a La Valletta (Malta) Goffredo Buccini

**Highlight:** chi arriva «di nascosto» SPINGE il boom dell'isola (E IL PIL CRESCE DEL 7%)

**Body**

A sinistra i bastioni di Sant'Elmo, dove quattro secoli e mezzo fa i cavalieri cristiani resistettero ventotto giorni filati al bombardamento dei mori. Di fronte le grandi cisterne dell'acqua, da sempre preziosa qui sull'isola della croce a otto punte, e le mura medievali: che un po' gli fanno paura, perché sembrano respingerlo. Ma lui lo sa, entrando in porto, che stavolta non andrà così, che un posto deve pur esserci: e sarà questo.

Gliel'hanno detto altri profughi quando, dopo sei mesi, è stato buttato fuori da un centro per migranti di Pantano, periferia di Roma, ventesimo chilometro della Casilina: «Lascia perdere l'Italia, Abdallah, vattene a Malta, lì una fatica onesta la trovi, fratello». È un passaparola potente tra fratelli di disperazione, spesso abbastanza da tentare quest'ultimo salto nel buio: a Malta si lavora. E lo è per Abdallah Abdi quando a metà 2017, confuso nella calca, sbarca dal catamarano della Virtu Ferries, un'ora e 45 da Pozzallo per 72 ***euro***, piccolo patrimonio messo insieme in due anni italiani di fame e notti per strada.

Ingresso dalla finestra

«Così non ce la facevo più, da voi non funzionava. Qui non mi hanno chiesto niente, il terzo giorno mi hanno tirato su con un pick up e mi hanno portato al cantiere: tre, pure quattro ***euro*** l'ora, ti pare poco? Beh, io mando perfino i soldi a casa in Somalia», si vanta nel suo inglese precario. Da noi era venuto in boat people, fino a Lampedusa, scappando dall'inferno in patria e dalle torture degli schiavisti libici. Qui ci è arrivato quasi da turista Schengen. Tecnicamente è un «movimento secondario», politicamente la prova incarnata di un grande bluff sulla pelle dei migranti. Invisibile era e invisibile è ancora, ma adesso si sente un invisibile quasi ricco, niente foto e niente video, please. Ha 27 anni sotto una faccia da quarantenne. Zainetto con gli stracci della sua vita fuggiasca, staziona davanti al centro di Hal Far (la Città dei Topi), file infinite di bianchi container roventi d'estate e umidi d'inverno nella campagna che pare Sicilia profonda a mezz'ora dai localini di Valletta, sotto la gestione dell'agenzia governativa Awas; sei migranti per container nei letti a castello, un anno per giocarsi il futuro, poi ti arrangi. I centri per migranti maltesi in passato avevano fama di lager, sono stati condannati da mezza ***Europa***; ora sono aperti per gli ospiti (la detenzione non esiste più) ma non per la stampa, e la Awas pare avere ancora qualcosa da nascondere se ci cancella un permesso a mezz'ora dalla visita. Il ministro degli Interni Michael Farrugia ci assicura che «stanno ristrutturando tutto, entro due o tre anni». Rivendica «eccellenti rapporti con la ministra Trenta», giura che «siamo sulla stessa barca» sorridendo della metafora. Ha lanciato contro Matteo Salvini accuse di fuoco («ci bullizza!») al tempo della crisi dell'Aquarius che è ormai crisi endemica tra Italia e Malta. Ma che, vedremo, è pure crisi fasulla, buona per i rispettivi elettorati.

Laboratorio di schizofrenia

Perché Abdallah non è solo. E Malta è un piccolo laboratorio di schizofrenia. Con una normativa fiscale molto accomodante ha attratto miliardi di ***euro*** su un'isola poco più grande dell'Elba e poco più popolosa di Bologna; per creare una società qui bastano due giorni: ne sono nate 70 mila. Per comprarsi un passaporto maltese «bastano» 650 mila ***euro***... Un po' tanti per Abdallah ma spiccioli per magnati e padrini di mezzo mondo desiderosi di una loro Tortuga nel Ventunesimo secolo: su queste storie indagava Daphne Caruana Galizia quando l'hanno fatta saltare con una bomba. Tanti soldi hanno reso popolarissimo il premier Muscat (ha stravinto le ultime elezioni nonostante le accuse di Daphne, i maltesi lo chiamano «il nostro Joseph») e catapultato Malta in controtendenza rispetto al resto d'***Europa*** con ritmi da tigre del Mediterraneo: Pil in crescita tra il 6 e il 7 per cento l'anno, disoccupazione al 4 e, soprattutto, una bolla edilizia fatta di gru a ogni angolo. Nei cantieri gente che sgobba senza pretese come Abdallah pare mandata dal cielo più che dall'Italia. Il boom, che giornalisti avveduti come Herman Grech guardano con scetticismo («può afflosciarsi in un attimo»), si regge anche su una quota di forza lavoro appena un gradino sopra la schiavitù. «Chi ha un permesso italiano qui non può lavorare», ci contraddice Farrugia, scantonando sui numeri: «Difficile dire quanti siano». Martine Cassar, giovane commissaria governativa per i rifugiati, è la prima ad avere il coraggio di parlarci degli invisibili, «che sono sotto i nostri occhi, da maltese non posso non accorgermene, ma per la mia istituzione è molto difficile venire in contatto con loro», e del flusso dei «dublinanti» somali, «un venti per cento dall'Italia». Il clima non sembra idilliaco al ministero: il colloquio con lei è registrato da un'occhiuta impiegata.

Le porte girevoli

Così per arrivare al punto bisogna incontrare un personaggio trasversale come il ghanese Ahmed Bugri, pastore evangelico, primo avvocato nero a Malta, trait d'union tra le ambasce governative non dichiarate e le sofferenze degli ultimi. «Trent'anni fa c'erano solo tre immigrati neri a Malta: io ero uno di loro», ridacchia: «I maltesi non ce l'hanno con la pelle ma con la religione, i problemi sono cominciati con gli immigrati islamici, e ora è islamico l'80 per cento dei nuovi arrivati». Con circa novemila rifugiati, anche a Malta spuntano i primi partitini xenofobi a tendenza neonazista. «Ma la questione maggiore - sostiene Bugri - sono i migranti che arrivano dall'Italia: tra i quattro e i seimila, non registrati qui e dunque sconosciuti, lavorano nelle costruzioni. L'economia maltese ne ha bisogno. Sono ben visibili per il nostro business ma invisibili per Stato e sistema sanitario: il 90 per cento degli africani che trovi adesso nei cantieri viene dall'Italia».

Da qui, il braccio di ferro sui rispettivi porti chiusi sembra solo una porta girevole: il governo maltese mostra i muscoli ai propri elettori spaventati esibendo lo slogan "arrivi zero", quello italiano fa altrettanto, poi i migranti passano comunque per l'Italia (non è vero che non ci siano sbarchi) ma l'Italia è ben felice che defluisca a Malta da turista chi non trova lavoro e a questo punto i maltesi, zitti zitti, gli spalancano braccia e cantieri.

Gli invisibili

Bugri sta assistendo un operaio del Burkina malato di cancro: «Qui da noi lavorava sulle gru, il suo permesso di soggiorno a Napoli sta scadendo. Quando si è sentito male gli hanno dato cure d'emergenza ma avrebbe bisogno di terapie che non può avere perché non esiste per la sanità maltese. Non ha nessuno e l'ospedale me l'ha affidato. Io sto facendo appello al presidente della Repubblica». I suicidi tra questi lavoratori aumentano: 11 nel 2018 sono un grande numero in rapporto alla popolazione immigrata. Le identità sono spesso fittizie, all'obitorio per cinque corpi di operai si cerca ancora un nome per la sepoltura e una famiglia lontana da avvisare.

Così, alle rotonda di Marsa, lungo viale Aldo Moro, decine di migranti come Abdallah Abdi attendono dalle sei del mattino padroncini che li portino in furgone ai cantieri. Invisibili solo per chi non vuol vederli e tuttavia anonimi, quasi inconoscibili. «Solo conoscendo si supera la paura», dice l'arcivescovo Charles Scicluna, citando la felice esperienza del centro di Balzan, dove l'integrazione col quartiere è molto forte. Ma a Balzan ci sono famiglie, mamme e bambini, nomi e facce. Gli invisibili dei cantieri sono giovani africani dal nome incerto, al tempo stesso preziosi e pericolosi per i maltesi. Pure Bugri pensa che l'identità, da cui deriva la conoscenza, sia tutto: «Due mesi fa ho sepolto un operaio ghanese venuto da Napoli in aereo. Si faceva chiamare David Blax. Ma il suo vero nome era Kwabena Yeboha. Lo scriva bene, se lo meritava» .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Verso le ***Europee***

Un viaggio in 28 tappe nei Paesi della ***Ue*** verso le ***Europee*** del 26 maggio. Prima di Malta, siamo stati in Danimarca, Regno Unito, Bulgaria, Lussemburgo, Polonia, Irlanda, Repubblica Ceca, Grecia, Olanda, Svezia e Germania, passando per Bruxelles e Strasburgo. Su Corriere.it tutti i web reportage, con video e approfondimenti

~

Chi ha un permesso italiano qui da noi non può lavorare. È difficile dire quanti siano... Michael Farrugia ministro degli Interni

~

I maltesi non ce l'hanno con la pelle ma con la religione, i problemi sono cominciati con gli immigrati islamici. Ahmed Bugri pastore evangelico e avvocato

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (94%); ***European Union*** (65%)

**Load-Date:** April 2, 2019

**End of Document**

[***Europee, M5S: non ci sarà alcun bresciano; Europarlamentarie***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4VC-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 aprile 2019 martedì

BRESCIA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI BRESCIA; Pag. 6

**Length:** 289 words

**Byline:** T.B.

**Body**

Le elezioni ***europee*** si svolgeranno fra un mese e mezzo ma di certo non ci saranno bresciani eletti per il movimento Cinque Stelle. A stabilirlo è stato il primo turno delle «***europarlamentarie***» svoltesi nei giorni scorsi a livello nazionale attraverso la piattaforma Rousseau.

Gli aventi diritto al voto (37.256 quelli che lo hanno fatto a livello nazionale) potevano esprimere fino a cinque preferenze. I candidati selezionati a livello regionale dovranno ora passare il vaglio di una ulteriore selezione per definire le liste definitive nelle quattro grandi circoscrizioni nazionali. Tra loro, come detto, non ci sarà nessun bresciano. Giorgio Grassi, che i rumors interni al movimento davano tra i papabili, ha dovuto accontentarsi di 87 preferenze, risultando l'undicesimo dei non promossi alla seconda fase. Tra i bresciani tagliati fuori c'è anche Samuele Sorial, primo dei bresciani non eletti con 111 preferenze, fratello minore di Giorgio Sorial, già parlamentare Cinque Stelle ora stretto collaboratore di Luigi Di Maio. Nei primi posti tra i non eletti anche Davide Scala (90 preferenze) e Omar Legrenzi (33). Nessuno, come risulta evidente, è una macchina da preferenze, ma le votazioni interne del Cinque Stelle riservate agli iscritti non hanno mai fatto grandi numeri. Scelta che, comunque, il M5S rivendica come unica democratica: «Siamo l'unica forza politica che fa partecipare alla scelta delle candidature tutti i suoi iscritti - si legge nel blog -. Gli altri partiti li decideranno come sempre in qualche segreta stanza». Dieci i lombardi che hanno passato la prima fase, insieme a 14 del Piemonte, 14 della Liguria e 2 della val d'Aosta. Da questi 40 uscirà la rosa dei candidati definitivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Politics (67%); Education Systems + Institutions (63%)

**Load-Date:** April 2, 2019

**End of Document**

[***Gli investitori preoccupati; il pil sottozero***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4YB-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 aprile 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 2

**Length:** 747 words

**Byline:** Federico Fubini

**Body**

L

a recessione in un solo Paese della ***Ue***, del G7, del G20 e delle 34 democrazie avanzate dell'Ocse è l'esperimento che, suo malgrado, l'Italia vive da nove mesi .

Neanche l'***Europa*** lascia però tranquilli, ora che il commercio mondiale ha rallentato esponendone la fragilità. Un sistema che punta quasi tutto sulla domanda dei propri prodotti dal resto del mondo si affida alle scelte autocratiche della Pechino di Xi Jinping e ai capricci di Donald Trump. Questa strategia di molti governi dell'***euro*** nel 2018 ha smesso di funzionare. Dev'essere per questo che, poco prima dell'ultimo Consiglio direttivo della Banca centrale ***europea*** in marzo, Mario Draghi avrebbe fatto un viaggio a Washington che non prevedeva apparizioni pubbliche. La visita del presidente della Bce nella capitale federale americana non viene ufficialmente confermata dai portavoce della Banca centrale i quali, a una domanda in proposito, rispondono con un «no comment».

Di certo a Washington, oltre alla Federal Reserve, risiedono due personalità molto vicine a Draghi dagli anni degli studi comuni al Massachusetts Institute of Technology: l'ex presidente della Fed Ben Bernanke e l'ex capoeconomista del Fondo monetario internazionale Olivier Blanchard. Quest'ultimo da mesi fa circolare idee su una maggiore spesa pubblica per investimenti, specie nell'area ***euro***, di cui di recente sembrano trasparire riflessi anche nelle parole dei leader della Bce. Subito dopo l'ultimo Consiglio il 7 marzo, Draghi ha detto che una politica di bilancio «appropriata» sarebbe in grado di «aiutare la ripresa» e «la convergenza dell'inflazione sul sentiero del nostro obiettivo» (in sostanza, più investimenti ben scelti contribuirebbero ad allontanare il rischio di una deflazione). Pochi giorni fa anche Benoît Coeuré, il francese che siede nell'esecutivo dell'***Eurotower***, ha fatto un velato accenno alla rigidità con la quale la Germania mantiene i suoi surplus: «Se le preferenze di politica di bilancio contribuiscono alle preoccupazioni sulla disinflazione - ha detto - allora contrastano con gli sforzi della politica monetaria». Il senso è chiaro: oggi l'***Europa*** è l'anello debole dell'economia globale e i governi che hanno risorse per reagire investendo di più, dovrebbero farlo. Non è un invito all'Italia. Dato il deficit e il debito in aumento, far salire la spesa pubblica nel 2019 per uscire dalla recessione è stato come pensare di sollevarsi da terra tirandosi per le stringhe.

Ieri a Roma Marco Buti, direttore generale della Commissione ***Ue*** per economia e finanza, ha mostrato perché: l'Italia è rimasto l'ultimo Paese ***europeo*** nel quale il costo medio del debito, dovuto agli interessi, è nettamente più alto della crescita dell'economia. In altri termini l'onere del debito si sta espandendo per inerzia più in fretta di quanto non riesca a rafforzarsi la struttura che dovrebbe sostenerlo. Il Paese è entrato in un equilibrio sempre più precario, alla lunga impossibile da mantenere. Una delle missioni implicite della campagna di interventi della Bce (il quantitative easing ) era di far salire la crescita complessiva del reddito, inflazione inclusa, sopra al costo del debito e far scendere così quest'ultimo in proporzione. Nella prima metà del 2018 l'Italia era finalmente tornata a quella soglia, l'equivalente del tornare a galla dopo una lunga apnea. Poi è iniziata questa recessione che continua nel 2019, innescata da due fattori: la frenata del commercio globale, che ha affossato l'export ***europeo***, più la nebbia scesa sulle intenzioni, le azioni e le dichiarazioni dei politici al governo in Italia. «Un ingrediente è stato ciò che è accaduto a livello mondiale», nota Joachim Fels, direttore generale e advisor globale di Pimco. Ma il manager del colosso del mercato dei bond aggiunge: «L'altro fattore è stato l'aumento improvviso degli interessi sul debito italiano, che ha reso le condizioni finanziarie del Paese più difficili». Ridurre lo spread dovrebbe dunque essere la priorità di un governo che volesse ritrovare la crescita. Per questo però servirebbe una fiducia verso l'Italia fra gli investitori che la continua recessione e il caos della politica tornano a erodere sempre di più. «Questo episodio mostra come la fiducia sia facile da perdere ma molto dura da riconquistare, in molto tempo e con tanto impegno». Per ora invece a Roma si vedono solo continue schermaglie fra governanti e nessuna visione del futuro. «Noi sull'Italia restiamo cauti», conclude Fels.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Growth (90%); Economic Conditions (84%); Public Debt (83%); Inflation (80%); Gross Domestic Product (75%); Politics (63%)

**Load-Date:** April 2, 2019

**End of Document**

[***Tria nel mirino, vertice con Conte Stretta sui rimborsi del caso banche; Il retroscena***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4YC-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 aprile 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 1041 words

**Byline:** Marco Galluzzo

**Highlight:** Giovedì la misura per i truffati. Le pressioni sul ministro per la vicenda della consulente Bugno

**Body**

ROMA

Nel giorno in cui l'Ocse pubblica un rapporto che vede nero sull'economia italiana, causando non poco disorientamento nel governo, a fine giornata è un incontro fra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a registrare il punto di tensione politica più alta.

Se l'Ocse con la sua analisi ha causato qualche cortocircuito in seno all'esecutivo, in serata, a Palazzo Chigi, le divergenze sembrano allargarsi al rapporto fra Tria e il resto dell'esecutivo. Il ministro dell'Economia viene ricevuto da Conte per i decreti attuativi sui rimborsi ai truffati delle banche, misure che potrebbero finire giovedì prossimo nel decreto Crescita che dovrebbe essere approvato dal Cdm, ma anche per dare delle spiegazioni su un caso personale, legato al suo staff nel Mef.

Poco prima delle otto di sera Giovanni Tria va a Palazzo Chigi inseguito dalle voci della Lega e da quelle dei 5 Stelle che lo additano di ritardare la firma di misure chiave, in primo luogo quella sul rimborso ai truffati delle banche.

Nel ruolo di capo espiatorio il ministro si è trovato spesso in questo primo anno di governo gialloverde ma questa volta la pressione è salita più che in altri casi anche per una storia personale, un familiare assunto nell'azienda del marito della consigliera dello stesso ministro, Claudia Bugno. Un episodio su cui i 5 stelle chiedono «chiarezza e trasparenza», sia con Gianluigi Paragone che con il sottosegretario Stefano Buffagni: «Aspettiamo dei chiarimenti dal ministro, il quadro non è coerente con il governo del cambiamento».

Tensioni che si sommano al ruolo stesso della Bugno, nominata di recente dal Mef come proprio rappresentante nel board StMicroelectronics. Una scelta che per i trascorsi aziendali e bancari della stessa Bugno sarebbe ora sotto la lente anche di Palazzo Chigi. Di sicuro Conte ne ha chiesto conto a Tria, insieme al presunto rapporto ruvido che la stessa Bugno avrebbe con alcuni funzionari del Mise, a cominciare dal dossier Alitalia, altra azienda nella quale la Bugno ha lavorato.

Insomma fra caso personale e di staff e ritardo ormai cronico delle due misure simbolo, il decreto sulla crescita e quello sui truffati dalle banche, c'è stata molta carne al fuoco.

Sin dalla mattina era stata la relazione dell'Ocse a tenere banco: «Hanno dimenticato qualcosa. Non hanno calcolato gli effetti espansivi sul Pil delle nostre misure, che difenderò in prima persona con Gurría, così come sto facendo con tutti gli interlocutori internazionali». La reazione di Conte era arrivata dopo quasi mezza giornata, segno che a Palazzo Chigi non l'hanno presa bene: la demolizione articolata e quasi sistematica delle politiche economiche del governo gialloverde ha creato disorientamento, affanno, persino qualche cortocircuito.

Se Di Maio dice che non accetterà altra austerity da parte di nessun organismo internazionale, proprio il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che addirittura vede più luci che ombre nel rapporto dell'istituto che ha sede a Parigi, dice in modo candido che di austerity non c'è traccia nella relazione che ha letto.

Qualcuno nello staff di Conte la mette giù anche con una battuta che può apparire maldestra, «Gurría era amico di Renzi, avevano un gran feeling», il sottosegretario Stefano Buffagni lo dice in chiaro senza peli sulla lingua, «quelli dell'Ocse facevano parte del governo precedente con i loro dirigenti», forse con un riferimento all'esperienza professionale dell'ex ministro Padoan, ma non cambia la sostanza.

I due vicepremier reagiscono contrattaccando, mentre la parte più istituzionale del governo appare in difficoltà, in primo luogo lo stesso Tria, costretto a dire che «il deficit programmato sarà rispettato», mettendo in luce i dati positivi del rapporto, in un modo che le opposizioni definiscono surreale, visto che se anche gli italiani sono più in salute di qualche anno fa, o hanno più tempo libero, non sono di certo questi i dati rilevanti formulati dall'analisi, a tratti impietosa, dell'Ocse.

Oggi Conte vedrà lui stesso Gurría, che dirige l'organismo dai tempi di Berlusconi, che ha delegato ad un italiano, Mauro Pisu, capo economista per l'Italia, di stendere il rapporto biennale sulle prospettive del Paese. Pisu non ha usato i guanti, ha giudicato spropositato il quantum del Reddito di cittadinanza, almeno in una media ***Ue***, ha giudicato la misura sbagliata nelle modalità di applicazione, capace di creare povertà invece che ricchezza, lavoro nero invece che crescita. E questo in aggiunta ad una bocciatura senza mezze misure della Quota 100.

«Hanno dimenticato di dire che è tutta l'economia ***europea*** che va rallentando, e anche mondiale», ha abbozzato il presidente del Consiglio con il suo staff, visibilmente contrariato da quella stima sul Pil che è la più bassa fra quelle in circolazione negli osservatori internazionali. Un meno 0,2 nel 2019 di Prodotto interno che significa recessione e che fa gridare le opposizioni, da Forza Italia al Partito democratico, al fallimento conclamato dell'esecutivo, che starebbe portando al disastro il Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola

ocse

L'Organizzazione

per la cooperazione e

lo sviluppo economico, composta da 35 Stati,

è un punto di riferimento per i Paesi aventi in comune un governo democratico e un'economia

di mercato. I principali compiti dell'Ocse, che ha sede a Parigi, sono di favorire

una crescita sostenibile, nello sviluppo dell'occupazione e del benessere.

Il segretario generale è Ángel Gurría

I nodi

Il summit a Palazzo Chigi

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria si sono incontrati in serata a Palazzo Chigi. In discussione le pressioni M5S sui fondi per i truffati delle banche e sul «caso Bugno»

1

La soluzione nel dl Crescita

I Cinque Stelle lamentavano il fatto che, a loro dire, Tria ritardasse la firma sui decreti per i truffati delle banche Ora i fondi destinati ai risparmiatori saranno inseriti nel testo del dl Crescita, oggetto giovedì del Consiglio dei ministri

2

La consulente contestata

Il M5S ha nel mirino Claudia Bugno, consulente al Mef. A Tria viene contestato di aver fatto assumere il figliastro nell'azienda in cui

il compagno di Bugno è ad e

di aver nominato Bugno nel board di StMicroelectronics

3

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); Gross Domestic Product (75%); Economic Conditions (63%)

**Load-Date:** April 2, 2019

**End of Document**

[***La politica vorace e gli argini; Alcuni scenari***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K50S-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 aprile 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 24

**Length:** 1022 words

**Byline:** Angelo Panebianco

**Body**

A nche se è un evento raro, accade, di tanto in tanto, che in una democrazia, in virtù di regolari elezioni, il governo cada in mano a forze rivoluzionarie, propense a cambiare radicalmente i «fondamentali»: dalla collocazione internazionale del Paese ai rapporti fra politica ed economia, alle stesse regole del gioco (costituzionali) su cui si regge la democrazia rappresentativa. Il «governo del cambiamento» insediatosi dopo le elezioni del 4 marzo 2018 ha questa natura. Ma esso incontra, nella sua azione, la resistenza di figure istituzionali il cui compito consiste nel difendere quei fondamentali. Coloro che le incarnano sono stati scelti, nella stagione politica precedente, per quello scopo, non per assecondare il desiderio dei «rivoluzionari di governo» di mandare a gambe all'aria il tavolo. Per inciso, non è sicuro che le attuali, quotidiane baruffe fra Lega e 5 Stelle preannuncino una imminente crisi di governo. Il potere esercitato qui e ora ha un odore e un sapore inebrianti e una crisi di governo si sa come comincia e non si sa come finisce. In ogni caso, anche se il governo cadesse, nulla capiremmo del nostro futuro prima di conoscere i risultati delle prossime elezioni politiche. Se stiamo ai fatti anziché alle supposizioni, dobbiamo constatare che al momento il governo del cambiamento è bilanciato soprattutto da una figura istituzionale: il presidente della Repubblica.

N on c'è ambito nel quale le forzature tentate dal governo giallo-verde non abbiano incontrato la resistenza del presidente. Chiariamo: ciò avviene nel rispetto dei poteri che la Costituzione assegna alla presidenza. Chi, ad esempio, pretende che Mattarella non firmi questa o quella legge regolarmente approvata da una maggioranza parlamentare, gli sta chiedendo di arrogarsi poteri che non ha. Ma, nel rispetto dei limiti che la Costituzione pone alla sua azione, il presidente opera in difesa dei fondamentali. Si pensi alla collocazione internazionale del Paese e a quanto salato in termini di spread - come Francesco Giavazzi ha chiarito sul

Corriere

di ieri - sia il conto che paghiamo a causa delle posizioni del governo. L'antieuropeismo e l'antiatlantismo ampiamente presenti, se non dominanti, nella maggioranza di governo, vengono oggi tenuti a bada, per quel che gli compete, solo dal presidente Mattarella. Lo testimoniano, ad esempio, la sua azione di ricucitura al momento della improvvida crisi diplomatica fra Italia e Francia e i paletti che ha cercato di mettere, a nostra futura garanzia, in occasione dell'accordo Italia- Cina.

Oppure si pensi all'opera di difesa della indipendenza di Bankitalia contro la volontà della maggioranza, o di settori di essa, di riportarla, dopo decenni, sotto il controllo della politica. Un'opera che ha una doppia valenza: sovranazionale e interna. Sovranazionale perché su quella indipendenza si fonda la nostra appartenenza all'***Europa*** monetaria. E interna perché svolta in difesa di una continuità e una stabilità istituzionale necessarie per garantire che la ricchezza nazionale, e i risparmi degli italiani, non vengano dilapidati da un «panpoliticismo» che tutto vuole divorare. Un panpoliticismo, aggiungo, proprio di forze che devono il loro successo all'aver cavalcato la cosiddetta antipolitica. Il panpoliticismo, checché se ne dica, non è «in contraddizione» con l'antipolitica: ne conferma piuttosto l' inconsistenza, teorica e pratica.

Si consideri anche quanto sta accadendo in questi giorni. Il presidente ha dovuto firmare la legge istitutiva di una Commissione di inchiesta sulle banche. Ma ha anche chiarito, con la sua lettera, che la Commissione non potrà travalicare i suoi poteri, non potrà mettere le mani della politica nei più delicati ingranaggi del sistema del credito, non potrà essere il cavallo di Troia delle suddette pulsioni panpoliticiste. Chi pensa che il governo sia agli sgoccioli spera che fra non molto l'opera di difesa dei fondamentali in cui è impegnato il presidente non sia più necessaria. C'è chi immagina che presto si tornerà a una «normale» dialettica fra centrodestra e centrosinistra e che, anche nel caso che un centrodestra a trazione leghista vinca, il governo non avrà più comunque la carica rivoluzionaria che oggi possiede. C'è da dubitare che quella «normale dialettica» fra destra e sinistra si ricostituisca. Essa appartiene a un'epoca finita: l'epoca del maggioritario. Siamo tornati alla proporzionale e in regime di proporzionale la cosiddetta normale dialettica è di altro tipo. È vero che il centrodestra e il centrosinistra esistono ancora sul piano locale e regionale. Ma ciò accade perché localmente e regionalmente perdurano meccanismi maggioritari. Se così è, non dobbiamo chiederci se alle prossime elezioni vincerà il centrosinistra o il centrodestra. Dobbiamo chiederci se ci sarà ancora in Parlamento, quale che sia la futura distribuzione delle forze, una maggioranza nazional-populista (detta «sovranista»), una maggioranza che di nuovo punterebbe a rimettere in discussione le antiche collocazioni e le antiche regole. Magari, tale maggioranza potrebbe avere le sembianze di un leghismo più forte di oggi (anche se forse non tanto quanto dicono i sondaggi) e un movimento 5 Stelle ridimensionato ma non del tutto. C'è una circostanza che potrebbe giocare a favore della ricostituzione - magari dopo una confusa fase intermedia - di una maggioranza nazional-populista in Italia (e del successo di gruppi simili in altre parti d'***Europa***): è possibile che Donald Trump ottenga un secondo mandato. Ciò favorirebbe i suddetti gruppi.

Nel 2022 scadrà il settennato di Mattarella. In politica tre anni sembrano un'eternità ma non lo sono. Se in quel momento ci sarà in Parlamento una maggioranza non troppo dissimile dall'attuale, quali che ne siano gli equilibri interni, allora quella maggioranza «si prenderà» la presidenza e non ci sarà più nessuna forza di bilanciamento. Ciò dovrebbe chiarire quale sia la vera futura posta in gioco. Le prossime elezioni politiche non serviranno solo a decidere come sarà composto il nuovo governo. Decideranno anche le sorti della democrazia italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%)

**Load-Date:** April 2, 2019

**End of Document**

[***Le condizioni di Di Maio sul Def: pacchetto famiglia o non lo votiamo; Il retroscena***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4YJ-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 aprile 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 6

**Length:** 594 words

**Byline:** Emanuele Buzzi

**Highlight:** Vertice con lo stato maggiore. E il M5S prepara i paletti alla legittima difesa Le proposte L'idea di un fondo da 100 milioni per le giovani coppie che acquistano la casa

**Body**

MILANO

Uno scontro doppio: da una parte con Matteo Salvini (e la Lega), dall'altra con il ministro Giovanni Tria. Luigi Di Maio è pronto al braccio di ferro. Sul tavolo anzitutto il disegno di legge Pillon e le misure per la famiglia. Che le acque (del governo) siano mosse lo si vede fin dalla prima mattina. I rumors di un braccio di ferro tra i vicepremier sono forti, ma il capo politico del Movimento rifugge i dualismi con il leader leghista. La linea è quella della fermezza: «Non mi interessa, a casa mia mi hanno insegnato che chi alza la voce ha sempre torto, dice. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Davide Casaleggio, che in una dichiarazione all'

Adnkronos

rilanciata poi da altri media, liquida il ministro dell'Interno con un «Qui comandano gli italiani».

Nel tardo pomeriggio il leader pentastellato riunisce lo stato maggiore del Movimento. Con lui gli uomini chiave pentastellati per decidere la strategia: Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede, Stefano Buffagni, Vincenzo Spadafora, i capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. «Mi preoccupa il disegno di legge Pillon», spiega Di Maio. Il vicepremier dice ai suoi che è d'accordo sul lavoro per una maggiore tutela dei padri separati, che vuole rispettare il contratto di governo ma questo disegno di legge «non è un buon punto di partenza», anzi, «va riscritto completamente, bisogna cambiare l'impianto: i bambini praticamente vengono trattati come oggetti e i bambini non sono un diritto da dispensare alla madre o al padre, bisogna che la legge si focalizzi sulla loro tutela e salvaguardia».

Il focus dei Cinque Stelle rimane sulla famiglia, con un'attenzione sempre maggiore dopo le proposte annunciate sul dimezzamento delle rette degli asili nido, sconto sui pannolini e il coefficiente familiare. Di Maio sta lavorando «a una introduzione di un fondo di 100 milioni a sostegno delle giovani coppie per l'acquisto della prima casa», filtra dai vertici. E proprio sul nodo famiglia si rischia lo scontro istituzionale, con il Mef che frena. Il vicepremier, invece, vuole assolutamente inserire il «Capitolo famiglia» (come è stato ribattezzato nel Movimento) nel Def: «Se non ci sarà il capitolo famiglia il def non lo votiamo, sia chiaro. Qui bisogna lavorare, non chiacchierare». Anche l'abbassamento delle tasse, ad esempio, secondo Di Maio «va modulato secondo il coefficiente familiare». Nel braccio di ferro con Tria, il leader gioca la sua carta, cercando di inserire nel dl crescita fondi per i truffati dalle banche.

Non c'è solo il leader a muoversi: nei confronti del Carroccio c'è anche un lavoro del M5S per fermare possibili effetti indesiderati della legittima difesa, con una legge allo studio in Senato per vigilare sul porto d'armi per quei soggetti che riscontrano problemi psichici. «Hai il porto d'armi, vai in depressione, allora la legge prevede che il medico stili un'anagrafe dei suoi pazienti a rischio e lo comunichi alla polizia affinché poi l'autorità intervenga per una sospensione del porto d'armi», spiegano nel Movimento.

Intanto, prosegue anche a tappe forzate l'iter per la selezione dei candidati (dopo la prima scrematura da 2600 a 200 aspiranti ***europarlamentari***) e la preparazione della campagna elettorale in vista delle ***Europee***. La selezione dovrebbe vivere la sua «seconda fase» nei prossimi giorni. Nel giro di una settimana le liste potrebbero assumere una connotazione «quasi» definitiva. E anche il programma è pronto per essere varato. Proprio per questo motivo, Di Maio sta mettendo a punto un altro blitz oltre confine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Minority Groups (94%); Families + Children (88%); Hunger In Society (69%); Weapons + Arms (68%); Family Law (63%); Marriage Law (63%)

**Load-Date:** April 2, 2019

**End of Document**

[***Le primarie dei «moderati» incoronano un avvocato***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VSV-1N91-JDMV-K4WR-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 aprile 2019 martedì

MILANO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI MILANO; Pag. 8

**Length:** 399 words

**Byline:** Andrea Senesi

**Highlight:** Eletto il coordinamento di Piattaforma Milano. Parlamentarie M5S, solo 4 mila votanti in Lombardia

**Body**

«Il Pd si è spostato a sinistra, c'è un pacchetto di voti che è possibile riconquistare all'area moderata». Stefano Parisi ex candidato sindaco del centrodestra e oggi «semplice» consigliere comunale d'opposizione, ne è convinto: «Come area popolare e liberale vogliamo tornare a guidare la città per combattere l'immobilismo che c'è oggi a Milano sui grandi progetti».

Tanta speranza nasce da un piccolo evento a suo modo storico: i «non sovranisti» del centrodestra (oltre a Forza Italia formazioni cattoliche e autonomiste) hanno deciso di riunirsi sotto l'egida di un logo unico - Piattaforma Milano - e di eleggere congiuntamente un coordinamento politico. Per farlo hanno celebrato quelle che passeranno alla cronaca come le prime primarie della storia del centrodestra cittadina. Alla fine, nel ruolo di coordinatore cittadino, è stato eletto per un soffio con 1.980 voti Carmelo Ferraro, direttore generale dell'ordine degli avvocati, seguito da Matteo Forte (consigliere comunale di Milano Popolare di estrazione ciellina) con 1946 preferenze. «Il primo dato straordinario - spiega Stefano Parisi - è che hanno votato 5mila persone. È la prima volta che avviene questo e crediamo sia la base per la rigenerazione della politica. Non coordinatori calati dall'alto o dai partiti, ma scelti da un voto popolare diffuso. Per una città così importante come Milano questa rappresenta sicuramente una pietra miliare per la ricostruzione dell'area liberale e popolare».

Da una primaria all'altra. Si è concluso anche il primo turno della parlamentarie dei Cinque stelle che hanno determinato i dieci aspiranti ***europarlamentari*** che accederanno alla seconda fase della selezione. Attraverso la piattaforma Rousseau hanno votato 4mila attivisti (sui 10mila iscritti lombardi); in pratica meno della metà degli aventi diritto, anche se il voto lombardo rappresenta comunque più del dieci per cento del totale nazionale (37mila i voti nelle 20 Regioni italiane). Confermati i pronostici della vigilia, coi tre volti più noti regolarmente eletti nella decade: l'***europarlamentare*** uscente Eleonora Evi e gli ex consiglieri regionali Eugenio Casalino e Paola Macchi. Il Movimento cinque stelle ha deciso di non render noto il numero di voti raccolti dai dieci della «short-list» per non influenzare il secondo turno che dovrà determinare i 21 candidati della circoscrizione Nord-Ovest.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Communities + Neighborhoods (84%); Campaigns + Elections (70%); Tobacco + Health (62%); Tobacco Regulation + Policy (62%)

**Industry:** Budgets (69%)

**Load-Date:** April 2, 2019

**End of Document**

[***PER CHE COSA VOTIAMO QUANDO VOTIAMO PER L'UE; Domani in edicola***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K06J-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 21

**Length:** 587 words

**Byline:** Beppe Severgnini

**Highlight:** La costruzione ***europea*** non può essere somma di egoismi nazionali Cina Attraversare Pechino in bicicletta Cinema Magrelli e la rivalità con Nanni Moretti

**Body**

N el 2009 mi ero inventato il Five Million Club. Il pezzo sul

Corriere

iniziava così: «Quanti quotidiani si vendono ogni giorno in Italia? Più o meno cinque milioni. Quanti italiani entrano regolarmente in libreria? Più o meno cinque milioni. Quanti sono gli abbonati a

Sky

? Più o meno cinque milioni. Quanti sono i visitatori dei siti d'informazione? Più o meno cinque milioni. Quanti guardano i programmi d'approfondimento in televisione? Più o meno cinque milioni. Il sospetto è che siano sempre gli stessi. Cinque milioni. Chiamiamolo Five Million Club, visto che molti iscritti dicono di sapere l'inglese».

Cos'è cambiato, in dieci anni? Tutto, in politica. Molto, nella società. Tanto, in tv (c'è Netflix!). Poco o niente, invece, dal punto di vista dei numeri. Il 26 maggio cinque milioni di italiani voteranno dopo essersi informati: quali i progetti ***europei*** dei partiti, quali le alleanze nell'***Europarlamento***, quali i rischi. Questi italiani hanno idee diverse: il Five Million Club - di cui anche voi fate parte, poiché mi state leggendo - è politicamente trasversale. Gli estimatori della strategia ***europea*** del Movimento 5 Stelle meritano rispetto (anche per aver capito qual è, cosa non facile). Così gli elettori di Forza Italia, cui Silvio Berlusconi ripropone lo stesso ritratto del 1994 (vota Dorian Gray!). Così i sostenitori della Lega di Matteo Salvini e dei suoi vivaci compagni di strada ***europei***, sui quali ragiona Viviana Mazza. Così gli elettori del Partito democratico, che punta a dimezzare i voti del 2014: dal 40% al 20% (una strana concezione del successo, diciamolo).

Ma il Five Million Club è formato, ovviamente, da 5 milioni di persone. Gli elettori italiani sono molti di più: 51 milioni, e tutti hanno gli stessi diritti e la stessa importanza. La scelta di chi si asterrà è rispettabile come quella di chi voterà in base a valutazioni nazionali. Niente di nuovo: accade da cinquant'anni, ogni volta che gli elettori vengono chiamati a scegliere l'***Europarlamento***. Il voto ***europeo*** serve anche a regolare i conti in casa: è normale.

Resta un fatto: dal 23 al 26 maggio circa 400 milioni di ***europei*** dovranno scegliere i propri rappresentanti a Bruxelles e Strasburgo (perché due sedi? Boh!). Una grande affermazione dei sovranisti segnerebbe la fine di questa ***Ue***. La costruzione ***europea*** non può essere, infatti, la somma degli egoismi nazionali; è invece una consapevole cessione di sovranità. Un progetto lungimirante, che ha portato nel continente settant'anni di pace dopo tremila anni di guerre; ma non è semplice da comunicare. Gridare «Prima gli italiani!» (gli spagnoli, i francesi, i polacchi, etc) è più facile e fa presa sugli ingenui. Ma è un inganno, spiega Enrico Letta, intervistato da Vittorio Zincone. Molti dei ragazzi di cui parla Edoardo Vigna nel suo libro ***Europa***. La meglio gioventù -in libreria dal 16 maggio (un'anticipazione nelle nostre pagine) - l'hanno capito, per fortuna.

Anche grazie a loro, le cose si mettono meglio del previsto. I sondaggi sulle intenzioni di voto sono rassicuranti. Salvo imprevisti - sempre possibili - popolari, liberali, socialisti e verdi sembrano in grado di assicurare una maggioranza ***europeista*** all'***Europa***. Ma la storia degli ultimi tre anni - da Brexit in poi - l'ha dimostrato: bisogna stare in guardia, informarsi, votare e difendere ciò che abbiamo conquistato. L'***Europa***, infatti, non è solo la nostra casa. È una stella luminosa nel cielo agitato del mondo. Farla implodere sarebbe assurdo. E piuttosto stupido. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); ***European Union*** (80%); Economic Growth (69%); National Debt (68%); Religion + Spirituality (63%)

**Industry:** Nuclear Energy (73%); Retail + Wholesale Trade (70%)

**Load-Date:** April 17, 2019

**End of Document**

[***Jihad e ritorno così molenbeek cura le ferite; Un viaggio in 100 giorni Amore, startup, realtà virtuale e riabilitazione dei detenuti Dopo gli attentati del 2016, il Belgio ha iniziato a percorrere la strada della prevenzione per evitare nuove ondate di radicalizzazione Ma sul rientro dei foreign fighter e dei loro figli non ha ancora una risposta***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K069-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 18.19

**Length:** 1491 words

**Byline:** dalla nostra inviata a Bruxelles (Belgio) Marta Serafini

**Highlight:** DALLE CARCERI AGLI ORTI, A BRUXELLES si tenta di andare oltre il terrore «Sono un umanista, non riesco a vedere l'altro come un pericolo» Mohamed El Bachiri il 22 marzo 2016 ha perso sua moglie nell'attentato dell'Isis alla metro della capitale El Bachiri su quegli stessi vagoni ha lavorato per anni come conducente

**Body**

«Io sono un umanista, non riesco a vedere l'altro come un pericolo, non fa parte della mia cultura». Mohamed El Bachiri il 22 marzo 2016 ha il giorno libero, porta i bambini a scuola. Alle 9:11 Khalid El Bakraoui si fa saltare in aria alla stazione di Maalbeek. Mohamed sente le news, controlla il telefono: sua moglie non si connette a WhatsApp dalle 9:10. «L'ho capito subito». Qualcuno lo chiama: «Loubna è morta. Nella metro». El Bachiri su quegli stessi vagoni ci ha lavorato per anni. «Ero il conducente».

Avanti veloce di tre anni. Sesto piano dell'ex birrificio Belvue, trasformato in un hotel eco-friendly . El Bachiri, 38 anni, guarda dall'alto il canale di Molenbeek. Le vittime e il kamikaze. Mohamed, Khalid e Loubna sono tutti di origini marocchine, la quarta nazionalità più diffusa in Belgio, dopo olandesi, francesi e italiani. «Mi manca tutti i giorni mia moglie». El Bachiri inizia a scrivere. Pensieri, ricordi, poesie. Ne esce fuori «Jihad for Love», un testo semplice, quasi ecumenico: amore, riconciliazione, perdono. Oggi El Bachiri legge il suo messaggio ai giovani, nella speranza di lasciare un segno. «Amo la storia, i condottieri medievali, Leonardo da Vinci. Lo dico dal basso della mia poca conoscenza: la haine - l'odio - può solo distruggere la nostra civiltà».

«Molenbeek è cambiata». Tre chilometri dal centro. È qui che Salah Abdeslam, la mente degli attacchi di Parigi, è stato catturato. Il «Belgistan», il covo della Jihad descritto sulle prime pagine di tutto il mondo come il luogo a più alto tasso di radicalizzazione, oggi si sta «gentrificando». E i venditori di kebab iniziano a lasciare spazio ai localini hipster. Veronique Loute si appoggia la bastone. Quando suo figlio Sammy Djedou, classe 1989 e nome di battaglia Abou Moussa, parte per la Siria, lei ha un lavoro da impiegata. Per lui viene spiccato un mandato di cattura: l'intelligence lo ritiene il reclutatore degli attentatori di Parigi. Per Veronique l'accusa è invece di aver inviato 65 mila ***euro*** al figlio e di aver così finanziato gli attacchi del Bataclan.

Nei mesi successivi il nome di Sammy salta fuori di continuo: anche dai computer degli attentatori di Bruxelles. Poi il 4 dicembre 2016, fine della corsa. Sammy viene ucciso da un drone a Raqqa insieme ad altri due belgi, vicini ad al-Adnani, il portavoce di Al Baghdadi.

«In fondo anche noi genitori siamo vittime». Veronique non lavora più. Le restano una figlia, la pensione di invalidità e l'attesa per il verdetto per l'accusa di finanziamento all'Isis. Insieme ad altre madri e padri ha creato il gruppo «Les parents concernés». A Molenbeek c'è anche chi, ancora, spera. Genitori che sognano di riabbracciare i figli. Nonni che aspettano i nipoti nati in Siria o portati via che erano ancora troppo piccoli per capire. Secondo l'unità di analisi di rischio dell'antiterrorismo (Cuta), sono almeno 162 i bambini legati al Belgio che a maggio 2018 si trovavano in Siria. Ma solo 20 di loro sono tornati a casa.

Padri e figli

Tra chi lotta per questi minori, c'è Mohamed Ozdemir. Lo hanno definito l'avvocato dei jihadisti. Dal suo studio di Gand, 60 chilometri a nord di Bruxelles, sono passati in tanti. «Ho difeso dei criminali, è vero. Ma ho fatto il mio lavoro. E sto aiutando anche bambini e donne che non si sono macchiati di nessun reato e vogliono solo tornare a casa», sostiene. Ozdemir è di origini turche. Ora sta seguendo due figli di una belga, fuggita a Raqqa nel 2017 e poi finita in cella in Turchia, e di un jihadista dell'Isis morto in Siria. Un caso simile a quello di tanti altri. A dicembre Ozdemir ha cantato vittoria: «La corte aveva deciso che questi due bambini sarebbero potuti andare a vivere con la nonna». Il governo però ha fatto ricorso. «Le autorità federali avevano stabilito che sarebbero potuti rientrare tutti i bambini al di sotto dei 10 anni. Poi, di fatto, non è stato fatto nulla per agevolare i rimpatri».

Il futuro e il passato. In una vecchia fonderia trasformata in un museo, la storia resiste tra attrezzi arrugginiti e lampadari di bronzo. «A fine dell'800 Molenbeek è stata la piccola Manchester. Ci lavoravano i fiamminghi nelle fabbriche di birra lungo il canale. Dopo la Seconda Guerra mondiale sono arrivati gli italiani», recita la guida. La prima grande ondata di immigrazione musulmana inizia nel 1964, quando il Belgio firma accordi con la Turchia e il Marocco per importare forza lavoro. Oggi Molenbeek è il secondo comune più povero del Belgio, dove il reddito medio è 776 ***euro*** al mese. Ventisei volte meno il salario di un commissario ***europeo***. «Dobbiamo per forza definire qualcuno? Gay, musulmano, hipster, bianco, con la barba o senza. E se alla fine il problema fosse proprio l'ansia di trovare un'etichetta?». Samuel Vandrveken, classe 1982, è un artista. È fiammingo. Insieme a Nabil Fallah, un 23enne musulmano di Molenbeek, ha partecipato al progetto di un'amica comune, Shirin Mirachor, artista di Rotterdam e fondatrice di Get Me . «L'idea è che un giovane hipster e un giovane musulmano si scambino gli abiti dimostrando quanto in realtà gli stereotipi favoriscano l'alienazione alla base dei processi di radicalizzazione».

Moschee e rapporti con i sauditi

Alla Grand Mosque, a 500 metri dal Parlamento ***europeo***, un cartello sponsorizza una petizione: «Dalla fine del mese la gestione della Moschea viene sottratta al controllo del Centre Islamique et Culturel de Belgique (Cicb) perché lo Stato vuole coinvolgere l'Esecutivo dei Musulmani (interlocutore del ministero della Giustizia, che gestisce i finanziamenti dei culti, ndr), dobbiamo far sentire la nostra voce». La decisione di estromettere il Cicb è stata presa l'anno scorso, dopo che una commissione d'inchiesta parlamentare ha individuato in questa moschea uno dei focolai di radicalizzazione più pericolosi, in quanto espressione della corrente wahhabita saudita dell'Islam. I rapporti tra Riad e Bruxelles però sono duri a morire. E risalgono al maggio 1967. Fu allora che i sauditi versarono denaro alla città ottenendo in cambio le chiavi della Grand Mosque.«Le ondate di radicalizzazione jihadista in Belgio non sono certo una novità ma questa è sicuramente fuori dal comune», spiega Thomas Renard, ricercatore dell'Egmont Royal Institute for International Relations. Pochi ricordano come Mehdi Nemmouche, autore dell'attacco al Museo ebraico di Bruxelles (e recentemente condannato all'ergastolo) sia considerato il primo returnees dell'Isis e faccia parte di una fase precedente di reclutamento, ossia quella del 2012/2014. «Ecco perché lavorare su un rientro controllato rappresenta l'opzione più conveniente».

Nei palazzi della Federazione Vallonia-Bruxelles, Rachid Madrane, ministro francofono della gioventù e dello Sport, si sistema la cravatta. Origini marocchine, socialista e un passato da giornalista, è il capofila di Cesure, progetto di deradicalizzazione nelle prigioni di Marche-en-Famenne, Lantin e Andenne. «Si tratta di sottoporre alle sedute 20 uomini tra i 18 e i 45 anni condannati per reati di terrorismo, che aderiscono al progetto su base volontaria», spiegano dal suo staff. Poi «grazie all'aiuto di realtà virtuale e tecniche di ipnosi, i detenuti visualizzano quale potrà essere la loro vita futura». Finora «abbiamo individuato 7 candidati e proprio in questi giorni gli operatori stanno entrando nelle carceri». Il progetto «è in sperimentazione anche in Italia e in Francia». Il ministro Madrane spiega come è stato finanziato: «I fondi arrivano dall'***Unione europea***, dall'Università di Liegi e dalle istituzioni belghe. Ho visitato le prigioni e sono franco: sono terribili. Noi preferiamo dare la possibilità ai detenuti di ricostruirsi una vita. E così proteggiamo la società da nuove ondate di radicalizzazione».

Un bacio e un arcobaleno

A Molenbeek il sole sta per tramontare. In Rue Fin, Fadma Amin e Fadel Lahoussine dell'associazione «L'Espoir» aprono il cancello del Jardin Majorelle, un orto comunitario in cui tutti possono venire a curare ortaggi e piante. Qui, in piccolo cortile, tra i palazzoni popolari, Fadma e Fadel si danno un bacio. «Abbiamo lasciato Agadir nel 2000 e ci siamo trasferiti qui con i nostri figli. Molenbeek è un buon posto in cui vivere, ma lo possiamo rendere ancora più bello». Poi Fadma alza gli occhi e guarda il condominio grigio che le sta di fronte. «Presto lo faremo colorare con un arcobaleno».

Fuori dall'orto un amico passa a salutare. Si mette una mano sul cuore. Viene dalla Siria. Vive a Molenbeek da decenni. «Ma ad Aleppo, da quando è iniziata la guerra, no, non ci sono mai tornato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso le ***Europee***

il progetto

Un viaggio in 28 tappe nei Paesi della ***Ue*** verso le elezioni del 26 maggio. Prima del Belgio siamo stati in Spagna, Croazia, Romania, Estonia, Malta, Danimarca, Regno Unito, Bulgaria, Lussemburgo, Polonia, Irlanda, Repubblica Ceca, Grecia, Olanda, Svezia e Germania, passando per Bruxelles e Strasburgo. Su Corriere.it tutti i webreportage

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Families + Children (94%); Terrorist Organizations (84%); Muslims + Islam (78%); Prisons (69%); Religion + Spirituality (68%); Hunger In Society (64%); Economic Growth (63%); Minority Groups (63%)

**Load-Date:** April 17, 2019

**End of Document**

[***Il realismo è la vera morale; Anteprima Una sintesi della prefazione di Panebianco e Belardinelli che apre il loro volume sul futuro dell'Ue (il Mulino)***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K07S-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CULTURA; Pag. 34

**Length:** 911 words

**Byline:** Angelo Panebianco e Sergio Belardinelli

**Highlight:** Più senso di responsabilità per salvare i valori liberali e cristiani dell'***Europa*** Concretezza Non si possono eliminare del tutto i conflitti e le ingiustizie ma si può fare moltissimo per alleviarne gli effetti negativi

**Body**

Siamo consapevoli del fatto che le analisi e le interpretazioni presentate nel nostro libro All'alba di un mondo nuovo (il Mulino) potrebbero prestare il fianco all'accusa di avere proposto un quadro eccessivamente fosco delle condizioni dell'***Europa***. Non ignoriamo affatto che il Vecchio continente disponga tuttora di grandi risorse ed energie. Se ci si guarda intorno in ***Europa*** non se ne contano solo gli acciacchi e le rughe, si scorge anche tutto ciò che invita ad avere fiducia nel futuro.

Pur consapevoli di ciò, abbiamo scelto di evidenziare soprattutto problemi, aspetti critici e rischi. La complessità dei processi storici è tale che non è dato mai di sapere in anticipo se lo studioso delle vicende sociali e politiche, rendendo pubblici i risultati del suo lavoro, stia contribuendo a peggiorare o a migliorare le situazioni da lui descritte. Si può solo sperare che risulti vera la seconda eventualità.

Se religione e processi culturali sono l'oggetto del contributo di Belardinelli, e se le dinamiche politiche lo sono di quello di Panebianco, al lettore non dovrebbe sfuggire il fatto che i due saggi condividano la stessa prospettiva.

Max Weber, seguendo i suoi maestri neokantiani, parlava di «relazione al valore»: grazie a essa l'osservatore dei fatti della storia è in grado di dare un senso ai dati raccolti e indagati. La relazione al valore implica, insieme, una scelta valoriale e un'opzione metodologica. Nel nostro caso, valori e metodologia convergono dando luogo a una piattaforma teorica che possiamo definire «realismo liberale».

Condividiamo, in primo luogo, l'idea che la civiltà liberale, con i suoi principi, le sue istituzioni, le sue regole, sia il più importante «dono» dell'***Europa*** moderna al mondo. Per entrambi, si tratta del frutto maturo della tradizione cristiana. È nata in ***Europa***, e poteva nascere solo in ***Europa***, proprio in ragione delle sue origini cristiane. La civiltà liberale non ha mai trovato piena realizzazione, nemmeno nella sua culla ***europea***. L'***Europa*** resta ben lontana dall'avere dato compiuta attuazione a quell'insieme di ideali e istituzioni. Tuttavia, pur con tante e gravi imperfezioni e limiti, l'***Europa*** - unitamente a quel mondo occidentale che ne è una diretta filiazione - ha dato comunque vita, ispirandosi a quegli ideali, a società più vivibili di altre, ove «libertà» e «dignità» non sono solo parole vuote.

Condividiamo la tesi di quei filosofi secondo i quali, nell'età moderna, solo un ordine liberale può diventare un ordine politico legittimo, sostenuto dall'approvazione e dal consenso dei più.

La seconda fondamentale componente della prospettiva che ci accomuna è il realismo. Nel realismo sono presenti due dimensioni (inestricabilmente connesse), una normativa/prescrittiva e una descrittiva/interpretativa. Sul piano normativo, realismo non significa affatto, come troppi ancora credono, «cinismo». Implica invece (e al contrario) l'idea che solo osservando la realtà per come essa è, e non per come ci piacerebbe che fosse, si possono evitare fughe nell'irresponsabilità. Inteso dal punto di vista normativo, il realismo comporta responsabilità verso gli altri, significa non eludere i problemi, non voltare le spalle di fronte alla loro durezza, non illudersi né illudere che le soluzioni siano tutte semplici e tutte a portata di mano. Normativamente parlando, il realismo, insomma, è una forma di moralità.

Ma il realismo ha anche una dimensione descrittiva e interpretativa. Applicato ai fatti umani comporta che non si chiudano gli occhi di fronte a tutti quegli aspetti della realtà che talvolta si tende a considerare solo brutture e aberrazioni, ma che sono, invece, molto umani. Aspetti che appartengono più alla fisiologia che alla patologia del vivere sociale. Ci riferiamo all'incessante competizione per il potere a cui danno vita fra loro gli uomini e le donne, alle gerarchie sociali, spesso contestate, che sono proprie degli aggregati umani, con la loro faccia luminosa (il contributo che tali gerarchie danno al mantenimento dell'ordine sociale) e la loro faccia oscura (le iniquità e le ingiustizie che vi sono spesso associate). Lotte potestative, competizione per risorse scarse, conflitti per lo status, scontri fra differenti identità collettive assumono, purtroppo, con grande frequenza, nella storia umana - e per quel che qui ci riguarda nella storia d'***Europa*** - modalità violente di espressione. Descrivere nel modo più obiettivo possibile i continui conflitti (violenti e non) e indagare sulle loro cause, materiali e spirituali, sono i compiti principali dello studioso di ispirazione realista.

Attingendo al patrimonio di principi, idee e istituzioni liberali non è possibile sopprimere i conflitti né rimediare per sempre alle ingiustizie (queste sono possibilità precluse agli esseri umani). Se ne possono però attenuare le conseguenze più negative, si possono rendere meno aspri i modi delle lotte fra persone e gruppi, si può fare leva su quei principi, idee e istituzioni nella speranza di renderne meno distruttivi gli esiti.

Se ci guardiamo intorno, sul piano politico, culturale o religioso, tutto sembra dirci che stiamo assistendo all'alba di un mondo nuovo, del quale nessuno può prevedere quali saranno i precisi contorni. Molto dipenderà dal realismo con il quale la nostra e le generazioni che seguiranno sapranno affrontare le sfide che incombono. È anche questo un modo per rimanere fedeli agli ideali della civiltà ***europea***.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Ethics (94%); Religion + Spirituality (90%); Politics (78%); Freedom Of Religion (73%)

**Load-Date:** April 17, 2019

**End of Document**

[***Il populismo e le elezioni Ue al Festival dell'Economia; La Lente***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K078-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 28

**Length:** 220 words

**Byline:** Claudia Voltattorni

**Body**

Più ospiti stranieri che italiani per parlare di argomenti più che mai attuali: «Globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza». Il Festival dell'Economia di Trento si prepara alla edizione numero 14 al via il prossimo 30 maggior fino al 2 giugno. Ci saranno decine di incontri, dibattiti, letture, film e libri. E si parlerà molto di ***Europa***, promette il direttore scientifico del Festival Tito Boeri, proprio all'indomani delle elezioni ***europee***: «Dimostreremo che esiste una opinione pubblica ***europea***, a dispetto dei nuovi sovranismi e nazionalismi». Ma è la globalizzazione la principale protagonista della tre giorni. Con i suoi effetti sulle economie mondiali e soprattutto sulle persone: «Dalle ondate migratorie alla scomparsa delle religioni al cambiamento di fisionomia degli stessi partiti», riflette Boeri. Si parlerà di politica, anche, perché, dice Giuseppe Laterza, l'altro ideatore del Festival, «la politica non è solo dei politici anche se questo non vuole essere né sarà mai un festival della politica, ma un festival di apertura e confronto che punta all'analisi rigorosa dei dati». Tra gli ospiti, economisti come Raghuram G. Rajan, Joel Mokyr, Elhanan Helmpman e Oliver Blanchard, il Premio Nobel Michael Spence. Il tema del primo incontro? «Cosa si può fare del populismo»?.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Awards + Prizes (94%); Immigration (88%); Politics (83%)

**Industry:** Entertainment + Arts (68%); Publishing (64%)

**Load-Date:** April 17, 2019

**End of Document**

[***«Noi in risalita. Sulla Capitale il Carroccio fa solo autogol»; Il ministro M5S Fraccaro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K05T-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 12

**Length:** 526 words

**Byline:** Emanuele Buzzi

**Highlight:** Noi non pensiamo alle polemiche ma a lavorare Avanti con i referendum senza quorum

**Body**

Ministro Fraccaro adesso sui porti continuerete a scontrarvi con la Lega?

«La linea del governo è chiara: vogliamo fare la nostra parte per una soluzione del conflitto in Libia che eviti nuove ondate migratorie. È per il bene del popolo libico, per la sicurezza dei nostri confini e per tutelare gli interessi dell'Italia. Polemizzare su questi temi non porta a nulla di buono, anche la Lega sarà d'accordo».

L'autonomia è nel contratto e ci sono già delle bozze. State pensando di tirarvi indietro?

«Non si sono mai ottenuti risultati così concreti sul tema come ora che c'è il M5S al governo. Siamo a favore delle richieste di maggiore autonomia che vengono dai territori. Vogliamo anche garantire che la coesione nazionale non sia messa in discussione e che il Parlamento possa partecipare attivamente».

Salvini ha attaccato Roma...

«Le critiche di Salvini su Roma finiscono per rivelarsi un autogol perché rinvigoriscono l'azione della sindaca Raggi, che ha e continuerà ad avere il sostengo di tutto il M5S».

Non c'è il rischio se la Lega sale e voi calate che il governo cada dopo le ***Europee***?

«Gli ultimi sondaggi ci danno di nuovo in crescita, ma io guardo ai risultati concreti ottenuti da questo governo e agli impegni mantenuti. Gli italiani ci chiedono di continuare per cambiare il Paese».

Il Parlamento rallenta...

«Il Parlamento sta lavorando a pieno regime. Abbiamo approvato una manovra economica che prevede reddito di cittadinanza e quota 100, i 900 milioni di ***euro*** ai Comuni, il taglio dei vitalizi regionali e nazionali e così via. Noi non pensiamo alle polemiche ma a lavorare per il bene dei cittadini».

Le audizioni sul Def mostrano preoccupazione per il quadro macroeconomico.

«Il nostro impegno per la crescita dà già i suoi frutti nonostante il contesto internazionale. La spesa per investimenti è aumentata dell'84% nelle Regioni e del 21% nei Comuni. La maggiore aspettativa di domanda interna è alla base del + 2,7% registrato dalla produzione industriale e del + 19,4% dell'indice Ftse Mib, pari a circa 100 miliardi. Sono dati importanti».

Lei è stato in visita in Svizzera per approfondire il tema della democrazia diretta. Avete proposto di recente il referendum ***europeo***.

«L'***Ue*** deve fondarsi sempre più sul consenso popolare, con il referendum ***europeo*** avvicineremo cittadini alle istituzioni per costruire un futuro condiviso. Vogliamo rafforzare l'iniziativa dei cittadini ***europei*** e introdurre referendum abrogativo e referendum consultivo. Solo così i cittadini potranno contare davvero».

Il progetto del referendum senza quorum è stato ampiamente criticato.

«In democrazia decide chi partecipa e il quorum partecipativo scoraggia la partecipazione. La nostra proposta sul referendum propositivo prevede invece un quorum approvativo che garantisce un ampio sostegno dal basso ma evita la strumentalizzazione dell'astensionismo. L'esperienza svizzera dimostra che gli strumenti di democrazia diretta aumentano la legittimità delle decisioni, contribuiscono alla coscienza civica e saldano il rapporto tra istituzioni e cittadini. Vedo pericoli nella limitazione dei diritti democratici, non nel loro rafforzamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European Union*** Regulation + Policy (94%); Labor + Employment (73%); Economic Growth (64%); ***European Union*** (64%); Labor Unions (63%); Food + Beverage Regulation + Policy (62%)

**Industry:** Budgets (73%); Telecommunications (69%); Energy + Utilities (63%); Nuclear Power Plants (62%)

**Load-Date:** April 17, 2019

**End of Document**

[***«Raccontare l'Europa» Platea di amici e colleghi per Cinzia Th Torrini; Off Off***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K0BF-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

ROMA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** TEMPO LIBERO; Pag. 17

**Length:** 144 words

**Byline:** Paola Medori

**Body**

Parterre di amici e giovani attori all'Off/Off Theatre di Via Giulia per la regista Cinzia Th Torrini, tornata dietro la macchina da presa per dirigere sette cortissimi che spiegano cosa vuol dire far parte dell'***Europa***, alla vigilia delle prossime elezioni. «L'obiettivo è evidenziare i successi, sfatando i falsi miti intorno all'***Ue***», ha detto la Torrini durante la serata organizzata con Beatrice Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione ***Europea***, e condotta da Livia Azzariti. A salutarla con affetto Giorgio Panariello, protagonista della nuova fiction della regista «Pezzi unici», insieme alle colleghe Carolina Sala e Anna Manuelli. E ancora Elisabetta Pellini, Margherita Tiesi, Lucrezia Massari, Lidia Vitale, Giulio Berruti e Ralph Palka, compagno di Cinzia. Per poi brindare tutti insieme nel bistrot del teatro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Artists + Performers (94%); Theater + Drama (83%); Film (67%)

**Load-Date:** April 17, 2019

**End of Document**

[***Europee, sette candidati bresciani ma solo Lancini è in pole position***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K029-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

BRESCIA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI BRESCIA; Pag. 3

**Length:** 1031 words

**Byline:** Thomas Bendinelli

**Highlight:** Per tutti gli altri pare una sfida dura. E Torli (Sinistra) deve superare il 4%

**Body**

Chiuse le liste, oggi è l'ultimo giorno per depositarle, la truppa dei candidati bresciani alle elezioni ***europee*** è abbastanza folta ma con speranze di elezioni decisamente diverse. Nelle fila della Lega i bresciani sono due: l'***eurodeputato*** uscente ed ex sindaco di Adro Danilo Oscar Lancini e la ex vice sindaco di Salò Stefania Zambelli. Se per il primo le possibilità di riconferma il prossimo 26 maggio sono piuttosto elevate, per la seconda la partita sarà più complicata, nonostante i sondaggi prevedano comunque un grande successo elettorale per la Lega (e quindi di candidati eletti: sette un'ipotesi realistica). Nel Pd altri due candidati (erano tre, ma l'***eurodeputato*** uscente Luigi Morgano si è tirato fuori) bresciani: Pier Luigi Mottinelli e Caterina Avanza, il primo candidato di territorio in tutti i sensi, la seconda scelta dalla direzione nazionale come ponte tra socialisti e forze liberaldemocratiche (la Avanza ha fatto parte fino a pochi giorni fa dello staff del presidente francese Macron). Per entrambi la partita sarà dura: gli eletti nel Pd nel collegio Nord Ovest saranno quattro, cinque se va bene, e i big in lista sono tanti (Pisapia, Toia, Bresso, Morando, Tinagli, Majorino). Di sicuro, e questo è il tentativo che sta facendo Mottinelli, per prendere voti bisognerà caratterizzarsi per costruire reti territoriali (e quindi fare una campagna sul campo Comune dopo Comune). Il Cinque Stelle non avrà invece bresciani in lista perché il meccanismo di selezione interna attraverso la piattaforma Rousseau ha preferito altri candidati (oltre ai capilista decisi dai vertici del movimento nelle cinque circoscrizioni). Mauro Parolini sarà il candidato bresciano di Forza Italia.

Per lui non sarà semplice: stando ai sondaggi attuali i possibili eletti di Forza Italia nel Nord Ovest saranno due, tre nella migliore delle ipotesi. Il primo sarà sicuramente Silvio Berlusconi, il quale opterà per un altro collegio (è capolista in tutta Italia), poi bisognerà incunearsi tra big quali Lara Comi, l'***eurodeputato*** uscente Massimiliano Salini e il consigliere milanese (molto sostenuto dai vertici del partito) Pietro Tatarella. Un bresciano anche in Fratelli d'Italia: si tratta di Giuseppe Romele, ex Forza Italia, finito da qualche mese nel partito di Giorgia Meloni. «Non bisogna porre limiti alla provvidenza», ha dichiarato ma, detto questo, che possa arrivare a Strasburgo è molto difficile (a meno di exploit del partito). Infine La Sinistra, che in lista ha anche Cristina Torli, educatrice professionale alla Fobap Anffas. Più che per lei, la sfida in questo caso sarà superare la soglia di sbarramento del 4 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In corsa

Oggi ultimo giorno per depositare le liste. Per la Lega corrono Lancini e Stefania Zambelli, Pier Luigi Mottinelli e Caterina Avanza per il Pd, Mauro Parolini (FI), Giuseppe Romele (FdI) e Cristina Torli (Sinistra)

Mauro Parolini è il candidato bresciano di Forza Italia alle ***Europee***. Un ritorno a casa, dopo una breve parentesi in qualche cespuglio vicino (nel movimento «Noi con l'Italia»): «Per la mia sensibilità è l'unica realtà da cui ripartire - afferma -. Per dare un riferimento all'area moderata e alla società civile. Posso mettermi in una coalizione con Lega e FdI ma lì non mi ritrovo». Il suo programma? «Attenzione alle persone, alle famiglie e ai corpi sociali». La campagna elettorale? «Curerò soprattutto Brescia e la Lombardia, ma andrò anche in Piemonte e Liguria». Temi? «All'interno del quadro che ho detto: sicuramente sono candidato di territorio oltre che di partito». L'altra sera - racconta - ha partecipato a un dibattito con Nando Pagnoncelli: «Sono rimasto colpito dalla distanza tra realtà e percezione delle persone su economia, politica e altro. Ho chiesto se non c'è speranza che la politica torni a occuparsi della realtà per cambiarla? Mi ha detto che è necessario, ma sarà molto dura e ci vorrà tempo. Ecco, questo è l'approccio che vorrei avere». (t.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dicono che ci sarò anch'io, sì». Scherza Giuseppe Romele, una lunga militanza e qualche legislatura in parlamento per Forza Italia ora approdato nei Fratelli d'Italia e per questo partito candidato all'***europarlamento***. «La mia è una candidatura di servizio - spiega - per contribuire al progetto che guarda a una nuova centralità nel centrodestra e per permettere così a Salvini di abbandonare i Cinque Stelle». Romele si pone come figura moderata, utile a dare nuovi equilibri al popolo di centrodestra un po' in crisi «e senza riferimenti». «La mia candidatura, come quella di Alberoni e altre, servono a questo». Un progetto che guarda alla situazione interna (l'alleanza con Salvini) e, su basi diverse, all'***Europa***: «L'obiettivo è spostare l'asse, fare in modo che i popolari si alleino con Fratelli d'Italia e le altre forze alleate in ***Europa***. e abbandonino così la storica alleanza con i socialisti». La campagna elettorale la farà soprattutto nel bresciano, forse in qualche provincia limitrofa, ma non di più: «Più che per me, dirò di votare per Giorgia Meloni e Daniela Santanché». (t.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo slogan ufficiale della campagna non c'è ancora ma Pier Luigi Mottinelli pensa a qualcosa tipo: «La tua provincia in ***Europa***». Dalla valle (Camonica) in ***Europa*** per far contare di più i territori, il candidato Pd prepara la campagna da mesi forte del sostegno di dieci presidenti di Provincia lombardi e piemontesi e di 120 sindaci bresciani. «Dare voce all'altra Lombardia - spiega -, che significa tutti i lombardi esterni alla città di Milano». La sua intenzione è fare campagna in tutto il collegio, per cui anche in Piemonte e Liguria, portando alcuni temi forti. Tra questi il vincolare parte dei fondi infrastrutturali alle zone non città capoluogo e l'ambiente, per mettere in campo politiche adeguate contro i cambiamenti climatici. E ovviamente l'***Europa***, che deve essere «nuova ma lontana dal sovranismo e dal nazionalismo». Candidato di provincia, rivendicato, con l'ambizione di scalzare i big del partito che ci sono in lista: «I venti ***europarlamentari*** uscenti del collegio Nord ovest sono tutti di città», osserva. Mottinelli. (t.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Politics (64%)

**Load-Date:** April 17, 2019

**End of Document**

[***Tocca ai «signori» delle preferenze Da Berlusconi a Pisapia, ecco le sfide***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K060-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 14

**Length:** 730 words

**Byline:** Giuseppe Alberto Falci

**Highlight:** Oggi il termine per le liste. Carfagna chiede di correre, un caso in Forza Italia I capolista Salvini e Meloni in tutte le circoscrizioni. Tajani al Centro per FI. Cinque donne con i 5 Stelle

**Body**

ROMA

Sfide tra i capilista, colpi a sorpresa dei «signori» delle preferenze e l'incognita del voto di genere. Stasera scade il termine per la presentazione delle liste alle elezioni ***europee***. Ieri sono arrivati i nomi della Lega, il Pd si era già portato avanti come avevano fatto anche Fratelli d'Italia e il M5S. Manca solo Forza Italia che ha vissuto ore ad altissima tensione: la disponibilità a candidarsi al Sud dietro il capolista Berlusconi, offerta da Mara Carfagna, è stata letta con sospetto da alcuni esponenti azzurri (rimasti anonimi) come un «tentativo di rottamare» il leader. Poi tutto (almeno per ora) è rientrato.

La sfida tra i capilista del centrodestra (Salvini, Berlusconi, Meloni) si gioca in 4 circoscrizioni su 5: al Centro toccherà al presidente dell'***Europarlamento*** tenere alta la bandiera di Forza Italia ma, sui temi ***europei***, per Antonio Tajani potrebbe innescarsi anche un match imprevisto con Emma Bonino (+***Europa***).

Nel Nord Ovest, il Pd punta su Giuliano Pisapia (che prese 315 mila voti quando fu eletto sindaco nel 2011 a Milano) che però gareggerà contro lo squadrone del centrodestra. Qui la Lega schiera due donne in vista, l'ex presidente della provincia di Cuneo Gianna Gancia (coniugata Calderoli) e Silvia Sardone, ex FI e «miss preferenze» al Pirellone. Il M5S valorizza, nel tentativo di arginare i big degli altri partiti, Mariangela Danzì (indagata a Brindisi in qualità di ex subcommissario del Comune pugliese) e le deputate uscenti Tiziana Beghin (22 mila preferenze) ed Eleonora Evi (18 mila).

Nel Nord Est potrebbe nascere una singolare sfida interna al Pd, tra il capolista Carlo Calenda e il campione di preferenze Paolo De Castro (87 mila voti nel 2014). Inoltre nel regno del governatore Luca Zaia, il «capitano» Salvini ha voluto pochi big veneti in lista preferendo quelli emiliani con un occhio alle Regionali. Intrigante, infine la gara tra l'ex grillino Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, e la giornalista Sabrina Pignedoli capolista M5S.

Al Sud, oltre alla sfida tra i big, la guerra è soprattutto tra i signori delle preferenze. Raffaele Fitto, forte dei sui 284 mila voti personali del 2014, ora corre con Fratelli d'Italia. Il democristiano Lorenzo Cesa porta in dote agli azzurri 57 mila voti: «L'unica cosa che so fare è prendere preferenze», ripete agli amici. In Campania il Pd conta anche sui pacchetti di preferenze di Massimo Paolucci (118 mila) e di Andrea Cozzolino (115 mila). Tocca a due eredi di Mussolini, Alessandra (FI) e Caio Giulio Cesare (FdI), intercettare anche i voti dei nostalgici. Senza dimenticare Vincenzo Sofo (Lega) che sfilerà al Sud con la fidanzata Marion Le Pen.

E poi c'è il caso delle Isole. In Sicilia, Salvini non ha rinunciato ad Angelo Attaguile, ex presidente del Catania nonché ex presidente dell'Istituto case popolari della città etnea: la sua posizione era diventata ingombrante (in seguito a un'indagine per voto di scambio) ma alla fine ha pesato il pacchetto di voti assicurato dagli autonomisti di Raffaele Lombardo. Caterina Chinnici del Pd (134 mila preferenze) sfida il capolista M5S Ignazio Corrao (71 mila). Mentre FI, oltre a Giuseppe Milazzo e a Giovanni La Via, schiera Saverio Romano: «Che - per dirla con Totò Cuffaro - potrebbe prendere 60 mila preferenze».

Dino Martirano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Nord Est Carlo Calenda, 46 anni, ex ministro dello Sviluppo economico e promotore del manifesto «Siamo ***Europei***», sarà capolista per il Pd nel Nord Est. A sfidarlo la giornalista Sabrina Pignedoli, 35 anni, una delle 5 capolista M5S candidate in tutte le circoscrizioni

Centro Antonio Tajani, 65 anni, presidente del Parlamento ***Ue*** uscente e vicepresidente di Forza Italia, è capolista al Centro (unica circoscrizione in cui Berlusconi non corre al primo posto). In lista per la Lega Susanna Ceccardi, 32 anni, sindaca di Cascina (Pisa)

Sud Sfida tra i discendenti del Duce al Sud: in lista per FI c'è Alessandra Mussolini, 56 anni, ex deputata ***Ue*** ed ex parlamentare, mentre per FdI correrà Caio Giulio Cesare Mussolini, 50 anni, pronipote di Benito Mussolini (figlio di Vittorio, cugino di Alessandra)

Isole La Lega candida in lista Francesca Donato, 49 anni, avvocatessa, presidente di Progetto Eurexit. Per Fratelli d'Italia la capolista della circoscrizione Isole (e di tutte le altre quattro) sarà la presidente del partito Giorgia Meloni, 42 anni, deputata dal 2006

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (93%); Discrimination (84%); Gender Equality (84%); Tobacco + Health (83%); Divorce + Dissolution (78%); Marriage Law (78%); Politics (77%); Executives (73%); Company Activities + Management (69%); Tobacco Regulation + Policy (69%); Family Law (68%)

**Load-Date:** April 17, 2019

**End of Document**

[***Federalismo; La parola***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K06B-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 19

**Length:** 348 words

**Byline:** Angelo Panebianco

**Body**

I l sogno di un'***Europa*** federale ci accompagna fin dall'avvio, negli anni Cinquanta, del processo di integrazione ***europea***. Ma intorno al termine «federalismo» sono sorti molti equivoci. Federalismo è parola che si riferisce tanto a una dottrina che a un modo di organizzazione dei poteri pubblici. Il federalismo non va confuso né con la confederazione né con lo Stato moderno (un tipo di organizzazione nato in ***Europa*** e poi diffusosi nel resto del mondo). Le confederazioni sono esistite anche nell'antichità. Sono patti fra entità autonome (ad esempio, città-stato) che danno vita a un coordinamento stabile, di solito per difendersi da un nemico comune. Nella confederazione ciascun membro mantiene la propria autonomia e ha facoltà di recedere dal patto. Il federalismo (che è un fenomeno moderno), a differenza della confederazione, implica una aggregazione assai più stringente fra le entità sub- federali. Non è contemplato, per lo più, il diritto a uscire dalla federazione.

Il federalismo si distingue anche dallo Stato sia per i modi di legittimazione che per quelli di organizzazione dei poteri pubblici. Si pensi al principio, che è giuridico, ideologico e organizzativo, della sovranità. Nello Stato di derivazione ***europea*** la sovranità è dipinta come «una e indivisibile» ( è esercitata da chi controlla gli organi centrali di governo). Nella federazione, invece, vige la sovranità «divisa»: il governo federale è sovrano in certe materie, le entità sub-federali (vengano chiamati Stati, cantoni o Lander) sono, a loro volta, sovrani in altre.

Per il pensiero federalista la Federazione è l'antitesi dello Stato. Alla luce di quel pensiero, quindi, l'espressione «Stato federale» è una contraddizione in termini. È una ambiguità che perseguita, e divide, anche i fautori dell'unificazione ***europea***. Alcuni dicono federalismo ma in realtà pensano a una qualche forma di super- Stato. Altri, invece, fedeli alla dottrina federalista, immaginano una unione politica «liberata», dal loro punto di vista, dai vincoli, organizzativi ed ideologici, della statualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); ***European Union*** (92%); National Debt (81%); ***European Union*** Regulation + Policy (69%)

**Industry:** Budgets (77%)

**Load-Date:** April 17, 2019

**End of Document**

[***Il leader leghista all'attacco su tutto «I soldi per Roma se li scordano»; Il retroscena***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K05V-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 12

**Length:** 669 words

**Byline:** Marco Cremonesi

**Highlight:** Le accuse sui provvedimenti bloccati. E rilancia su Orbán: vado a trovarlo a maggio Dopo le ***Europee*** Il timore è che Di Maio non riesca più a controllare i nemici del patto con la Lega

**Body**

MILANO

«I soldi per Roma? Se li possono scordare... ». È una battuta lanciata lì, parlando con i suoi parlamentari, senza che Matteo Salvini articoli il concetto più di tanto. Eppure, il senso è chiaro: le risorse necessarie per trasferire allo Stato il debito della Capitale, che dovrebbero essere incluse nel «decreto crescita», sono tutt'altro che scontate.

Salvini viene descritto dai suoi come di consueto: tranquillo e lungi dall'essere anche soltanto innervosito dalla lotta continua dentro il governo. Certo è , però, che il leader leghista continua nella sua strategia contro tutto e tutti. La giornata si apre con la sua «intimazione» indirizzata ai vertici di Polizia, Guardia di finanza, Guardia costiera e Difesa riguardo alla nave Mar Ionio. È la direttiva che accenderà, poco più tardi, un duro scontro con la ministra Trenta, che addirittura parlerà di «vaneggiamenti», sia pure senza nominare Salvini.

Ma la giornata si apre anche con le notizie, raccolte dal Sole 24 ore , sull'irritazione del Quirinale perché i decreti «Sblocca cantieri» e «Crescita», nonostante la loro approvazione in Consiglio dei ministri, ancora non si vedano. Salvini, qui, butta la palla nel campo del premier Giuseppe Conte: «Invitate Conte e chiedeteglielo» è la risposta del capo leghista a Giovanni Floris su La7 : «Il decreto in Cdm è arrivato, noi lo abbiamo approvato e Conte starà analizzandolo. Abbiamo fatto il nostro». Il fatto è che i due decreti, entrambi approvati «salvo intese», restano ancora privi d'intesa tra le forze politiche». E su questo si accende un nuovo focolaio con Luigi Di Maio. Quest'ultimo, parlando di Alitalia (che dovrebbe essere inclusa nel decreto Crescita), non resiste: «Mi fa piacere che tutti vogliano vedere i fatti, peccato che quelli che vogliono vederli parlano soltanto». Un riferimento difficile da non collegare con il salviniano «dalle parole ai fatti».

Poi, arriva la notizia delle dimissioni della governatrice umbra Catiuscia Marini. La decisione è presa in un secondo: e oggi alle 17.30 il leader leghista sarà a Perugia. Perché «l'unico errore che non possiamo permetterci è dare per scontato il consenso che è solo nei sondaggi».

In ogni caso, Salvini con i suoi parlamentari ostenta la massima tranquillità sul destino del governo a dispetto delle polemiche pluri quotidiane. Un deputato la sintetizza così: «Avete visto i sondaggi? Noi in crescita al 32.3%, i 5 stelle in crescita al 22.5%. Entrambe le forze di governo crescono, mentre il Pd scende di mezzo punto, al 21.5%. Quello che conta è questo: il governo cresce, il Pd cala».

Per questo il richiamo di Salvini ai parlamentari leghisti è sempre lo stesso: «La gente odia i litigi. Stiamo lavorando, continuiamo a farlo, non abbiamo tempo per inutili polemiche». La preoccupazione è che dopo le ***Europee*** Di Maio non riesca più a controllare i nemici dell'alleanza con la Lega. Ma anche qui, Salvini prosegue diritto. Di Maio ha criticato il presidente ungherese Orbán? Il leader leghista annuncia: «Andrò a Budapest i primi di maggio». Quanto all'altra partita che sta cuore ai leghisti, Salvini taglia corto: «Sulle Autonomie ci sono i dubbi di qualche ministro 5 Stelle. Speriamo passino in fretta» .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I duelli

Regioni, i dubbi sull'autonomia

L'autonomia regionale di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto ha contrapposto la Lega, fortemente favorevole, ai Cinque Stelle che hanno espresso dubbi riguardo la possibilità che si creino troppe differenze con le altre regioni

1

Le condizioni per la flat tax

Sulla flat tax, la Lega vorrebbe un'aliquota del 15% fino a 50 mila ***euro*** di reddito, mentre il M5S ha espresso perplessità sul fatto che la riforma non aiuti la classe media. «La flat tax si deve fare ma non deve aiutare i ricchi», ha detto Di Maio

2

Tensioni sui porti chiusi ai migranti

Divisioni anche in materia di migranti. Matteo Salvini ha ribadito di voler tener duro sulla scelta dei «porti chiusi». «Non basta», hanno detto ieri il premier Giuseppe Conte e il ministro Danilo Toninelli

3

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (94%); Riots (92%); Heads Of State + Government (82%); Campaigns + Elections (80%); Politics (69%); ***European Union*** (64%); Tobacco + Health (62%)

**Load-Date:** April 17, 2019

**End of Document**

[***Greta piange: «La casa crolla agite presto »; A Strasburgo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K068-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 17

**Length:** 99 words

**Byline:** I.C.

**Body**

«La nostra casa crolla e i nostri leader devono iniziare ad agire perché per ora non lo stanno facendo». La 16enne svedese Greta Thunberg, all'***Europarlamento*** di Strasburgo in quanto simbolo della protesta dei giovani per la difesa dell'ambiente, ha fatto appello ai politici ***europei*** per esortarli a intervenire. Nella Commissione Ambiente ha riscosso applausi da tutti i partiti. Arrivata dalla Svezia in treno, per ridurre le emissioni inquinanti, è poi ripartita per Roma, dove è attesa da Papa Francesco, in Senato e venerdì a una manifestazione dei giovani per il clima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); ***European Union*** (89%); Environment + Natural Resources (82%); Emissions (80%); ***European Union*** Regulation + Policy (74%)

**Load-Date:** April 17, 2019

**End of Document**

[***Scontro sulla direttiva anti migranti L'ira della Difesa: Salvini sconfina***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5VX1-KC31-JDMV-K05K-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 aprile 2019 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 10

**Length:** 650 words

**Byline:** Alessandro Trocino

**Highlight:** Di Maio: non fermi così 800 mila persone. Il leghista: scelta doverosa e legittima I vertici Il documento del Viminale inviato anche ai vertici di Marina e Guardia di finanza L'attacco Trenta polemica con il capo della Lega: non ho tempo di vaneggiare come fanno altri

**Body**

ROMA

L'unico che si chiama fuori, con una certa dose di ironia, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti: «Porti aperti o chiusi? Non so, io mi occupo di sport». Ma lo scontro sulla questione migranti, e sulle relative competenze, cresce di ora in ora. In poche ore il titolare del Viminale Matteo Salvini viene attaccato dal ministro M5S Danilo Toninelli e dalla collega Elisabetta Trenta (a sua volta criticata) ed emana una direttiva sui migranti che viene contestata da Luigi Di Maio. Direttiva che provoca però anche un violento scontro politico-diplomatico con la Difesa, con accuse di sconfinamento di poteri e la protesta del Pd che parla di «pressioni sui vertici del ministero» e di un «atteggiamento degno della peggior dittatura».

La questione porti chiusi o aperti, dopo i casi Diciotti e Sea Watch , si è fatta cruciale con la situazione libica, che rischia di provocare un esodo di persone in fuga dalla guerra. E, insieme a loro, si teme, anche di persone poco raccomandabili e perfino di affiliati all'Isis. Ieri il ministro Salvini - mentre la nave Mare Jonio salpava da Lampedusa seguendo «il faro dell'umanità» - emanava una direttiva con indicazioni alle forze di polizia e ai capi di Marina e Guardia di finanza di «vigilare» affinché il comandante e la proprietà della Mare Jonio (della Mediterranea Saving Humans ) «non reiterino condotte in contrasto con la vigente normativa in materia di soccorso in mare». La tesi di Salvini è che l'attività di salvataggio delle ong non faccia che incentivare gli attraversamenti. Tesi respinte dalla Mare Jonio , che parla di «propaganda» e ricorda come la Libia sia «teatro di indicibili orrori».

Il premier del governo di salvezza nazionale libico Sarraj ha detto al Corriere che «dalla Libia sono pronti a partire 800 mila disperati verso l'Italia». E il vicepremier Maitig aggiunge, in un colloquio con Salvini, che ci sono 500 terroristi detenuti a rischio di scappare. L'approccio di Salvini è quello di chiudere i porti e impedire l'arrivo dalla Libia di chiunque, negando lo status di «rifugiato». I 5 Stelle la vedono diversamente.

Il guardasigilli Alfonso Bonafede spiega che questo fenomeno «non può pesare solo sugli italiani, se ne deve occupare l'***Europa***». La stessa tesi del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che contesta la linea di Salvini: «Se dovessero arrivare migliaia di richiedenti asilo, non può bastare l'approccio porti chiusi». Il ministro annuncia un possibile «innalzamento della sicurezza dei porti». La collega Trenta risponde a brutto muso al titolare del Viminale: «Mettiamo fine a questa storia ridicola, non ho mai detto di aprire i porti, ho evidenziato quel che può succedere con l'inasprimento del conflitto. Non ho tempo di vaneggiare come fanno altri». Alla Difesa l'irritazione è altissima anche per il presunto «sconfinamento»: «È stata superata una linea rossa». Perché la direttiva è stata inviata a polizia, carabinieri, Guardia di finanza e costiera, ma anche al capo di stato maggiore della Difesa. Di qui le accuse di sconfinamento, che Salvini nega: «Siamo tranquillissimi perché il Viminale è la massima autorità per la sicurezza interna. Quindi la direttiva è doverosa, oltre che legittima». E fa sapere che la legge «dispone dell'uso di navi della Marina. Ingerenze? Io ho il diritto-dovere di decidere in quale porto sbarca tizio o caio».

Duro anche Luigi Di Maio: «Se abbiamo il problema di 800 mila migranti in Italia, di certo non li fermi con una direttiva. Se vogliamo aiutare l'Italia, molliamo i Paesi che non accolgono i migranti, invece di allearci con loro, da Orbán in giù». Allusione, naturalmente, a Salvini. Il premier Giuseppe Conte prova a mediare: «Porti aperti sì o no, è una semplificazione bellissima per il pubblico, ma chi la segue può scoprire che la politica italiana sull'immigrazione è molto più complessa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Coastal Areas (94%); Immigration (73%)

**Load-Date:** April 17, 2019

**End of Document**

[***Giudici, avvocati e docenti di diritto: un pool allargato per il Tribunale Ue***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-9071-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

MILANO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI MILANO; Pag. 7

**Length:** 541 words

**Byline:** Giuseppe Guastella

**Highlight:** Brevetti, primo vertice con Tavassi e Nardo

**Body**

Milano gioca d'anticipo e, prima ancora che siano stabiliti modi e tempi con i quali si dovrà proporre la candidatura della città per la sede della divisione centrale del Tribunale ***europeo*** dei brevetti, magistrati, avvocati, politici ed esperti fanno le prove generali per concordare una strategia comune che eviti che si ripeta la delusione provata con l'assegnazione ad Amsterdam dell'Agenzia per il farmaco.

La storia della città dimostra come in passato i più importanti risultati siano stati ottenuti quando tutte le forze si sono unite in nome dell'interesse comune. Basti pensare al successo di Expo 2015, nato da un'azione partita e costruita dall' impegno dell'allora sindaco di centrodestra Letizia Moratti, gestito e portato a termine dal successore Giuliano Pisapia, centrosinistra, con l'apporto decisivo della Regione azzurro-leghista, ma anche delle organizzazioni di categoria e di tutti gli altri enti intermedi.

Non è da escludere che sia proprio questa la motivazione che ha spinto il presidente della Corte d'Appello di Milano Marina Tavassi e il neo presidente dell'Ordine degli avvocati Vinico Nardo a convocare a Palazzo di giustizia un tavolo tecnico, che però sa molto anche di politica, intorno al quale si sono seduti il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala e molti esperti del settore dei brevetti, come Cesare Galli, titolare della cattedra di diritto industriale all'università di Parma, ma anche rappresentanti della Camera di commercio, di Assolombarda e dell'università, a partire dal rettore del Politecnico Ferruccio Resta.

La questione è strettamente legata alla Brexit. Quando la Gran Bretagna sarà fuori dall'***Unione Europea***, la divisione centrale del Tribunale dei brevetti dovrà lasciare Londra. Si tratta di una delle tre sedi dell'organismo, le altre si trovano Parigi e a Monaco di Baviera.

Indicare Milano come sede del Tribunale ***europeo*** «non è un favore che si fa alla città, ma una scelta obbligata» secondo Tavassi. «Stiamo studiando con quale modalità fare la domanda», spiega il magistrato che è tra i maggiori esperti giuridici nella materia brevetti in Italia e che, però, precisa che sulla questione candidatura «non hanno per il momento preso posizione» né il governatore Fontana né il sindaco Sala. Il primo potrebbe aver voluto evitare l'imbarazzo di esprimersi dopo che il parlamento ha approvato una mozione Lega-M5S che si limita solo ad auspicare che il Tribunale ***europeo*** dei brevetti arrivi in Italia, ma non dà alcuna indicazione in quale città (mentre il Pirellone ha votato una mozione a favore). Sala, invece, vorrebbe che la questione venga affrontata dopo che a fine giugno il Cio avrà deciso sulla candidatura Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026, in modo da evitare che a livello internazionale una richiesta possa escludere l'altra.

«C'è un consenso sostanzialmente unanime. Milano ha competenze giudiziarie, scientifiche e politiche per ottenere la sede», sostiene Nardo. Nel capoluogo lombardo, infatti, viene «validato» il 39,63% dei brevetti a carattere ***europeo*** che vengono richiesti in tutta Italia che, dopo la Germania e la Francia, è al terzo posto per numero di brevetti in ***Unione Europea***.

[*gguastella@corriere.it*](mailto:gguastella@corriere.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Patents (94%); Law Courts + Tribunals (89%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***Europee, il M5S di lotta ora è moderato Il referendum sulla moneta? Non c'è più \*; L'analisi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908R-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 802 words

**Byline:** Emanuele Buzzi

**Highlight:** Il confronto tra i punti di oggi e quelli del 2014. Non si parla di abolizione dei vincoli

**Body**

MILANO

Lontani parenti. O quasi. A leggere a cinque anni di distanza i programmi per le elezioni ***Europee*** dei Cinque Stelle si denota quanto sia cambiato (nelle intenzioni) il Movimento. E non solo per gli slogan. Non è più il tempo del «Vinciamo noi tour». Si è passati al «Continuare per cambiare». Ora il M5S è più moderato, meno di lotta e più di governo.

I sette punti del 2013

Era il primo dicembre 2013 quando Beppe Grillo, insieme a Gianroberto Casaleggio, guidava il terzo (e ultimo) V-Day. A Genova. I pentastellati, forza d'opposizione, proponevano sette punti per la loro prima campagna con vista su Bruxelles. All'epoca, ultimo punto del programma, ma primo per risonanza, i Cinque Stelle puntavano sul referendum sull'***euro***.

Ora di quel passaggio non c'è più traccia. Di consultazioni è rimasta solo l'idea di introdurre il referendum ***europeo***. È rimasta la lotta all'austerity, invece. Ma è cambiato il perimetro entro cui il Movimento vuole muoversi. Meno tranchant, più legislativo. Se per il voto del 2014 si parlava di abolizione del fiscal compact, del vincolo di bilancio e di adozione degli ***eurobond***, ora si guarda a nuovi strumenti: più poteri al parlamento ***europeo*** e cambiare il mandato della Banca centrale ***europea***. E non solo .

Attenzione all'economia

Viene spinto il versante economico. «Gli organismi ***europei***», si legge tra le proposte «devono investire miliardi». Tuttavia se nel 2014 i pentastellati chiedevano che gli investimenti in innovazione e nuove attività produttive venissero esclusi dai vincolo del deficit di bilancio, o adesso sono «istruzione, sanità, infrastrutture e spese per la sicurezza» che - a loro avviso - devono star fuori dai parametri ***europei***.

Programma più lungo

La lista dei desiderata e dei progetti si è allungata. I punti non sono più 7, ma 10 (come ha annunciato Luigi Di Maio in conferenza stampa, anche se sul blog ne sono stati discussi e votati 24) e a grandi linee guardano a quelli che sono i paletti del Movimento nel contratto di governo con la Lega. La priorità è il lavoro. Il cavallo di battaglia, guarda caso, è il salario minimo, che diventa il punto di snodo su due tavoli sia a livello italiano sia, in prospettiva, a Bruxelles. «Stop alle delocalizzazioni, la manodopera deve avere lo stesso costo in tutta l'***Unione Europea***», dice il capo politico del Movimento. Un discorso che suona lontano dai finanziamenti proposti per le attività agricole e per l'allevamento, quinto punto all'epoca dello sbarco in ***Europa***. Ma è la stessa geopolitica ***europea*** ad essere cambiata: nel 2014 con la crisi Beppe Grillo incitava a fare asse con i Paesi mediterranei per una politica comune (punto 3 del programma), ora l'asse comune che il Movimento cerca è quello per l'immigrazione, con una «politica migratoria ***europea*** comune per i rimpatri e la redistribuzione obbligatoria dei migranti».

I pilastri della «fase 2»

Sul tavolo ci sono anche dei pilastri di questa nuova fase, «fase 2» come l'ha chiamata Di Maio, del Movimento e del governo, con le misure di sostegno per le famiglie e il ceto medio, la tutela del Made in Italy. Ma c'è anche spazio per quei temi tanto cari agli attivisti della prima ora, a quell'anima movimentista che il leader sta cercando di recuperare. Quindi, ecco misure per l'ambiente, e poi la lotta alla «grande evasione, alla corruzione, alle criminalità» e ai costi della politica, stavolta declinata in salsa ***Ue***, con tagli agli stipendi e ai «privilegi» dei commissari e dei parlamentari ***europei*** e con la chiusura della sede di Strasburgo del Parlamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

L'uscita dall'***euro***

Cinque anni fa il programma del Movimento 5 Stelle aveva un punto che spiccava su tutti gli altri: la promessa di indire un referendum per far uscire l'Italia dall'***euro***

Attenzione

agli investimenti

Nel 2014 i pentastellati si concentravano genericamente sugli investimenti in innovazione e chiedevano che questi venissero esclusi dai vincoli del deficit di bilancio

Finanziamenti

per le imprese

Cinque anni fa il Movimento 5 Stelle guardava con più attenzione alle imprese

e proponeva

in particolare finanziamenti

per le attività agricoli e per

gli allevamenti

La consultazione «continentale»

Nella versione 2019 il referendum non

è più sulla moneta ma si propone

di inserire la possibilità di indire consultazioni popolari

a carattere continentale

La garanzia:

salario minimo

Il punto qualificante del nuovo programma per le ***Europee*** del M5S sul fronte dell'occupazione

è la previsione di un salario minimo sia a livello ***europeo***

sia nazionale

Più sostegni

alle famiglie

Altro cavallo

di battaglia del programma 2019 è una serie di interventi a livello ***europeo*** per dare più sostegno

ai nuclei familiari,

e più in generale

al cosiddetto

ceto medio

Il lavoro al centro La lista dei progetti e dei desideri si è allungata, il pilastro è diventato il lavoro

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); ***European Union*** (90%); Agriculture Regulation + Policy (75%); Riots (70%); Economic Policy (69%); Small Business (69%)

**Industry:** Budgets (86%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***precauzione; L a parola***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-9094-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 13

**Length:** 340 words

**Byline:** Giuseppe Sarcina

**Body**

In nessun altro luogo del mondo il cittadino-consumatore è tutelato come nell'***Unione europea***. Merito anche del «principio di precauzione» fissato nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento della ***Ue***, approvato nell'ultima versione a Lisbona nel 2007. La norma consente alla Commissione di intervenire rapidamente per eliminare un rischio imminente che minacci la salute degli uomini o l'ambiente, anche quando l'analisi scientifica dei dati non offra certezze. L'esempio classico è il ritiro dal mercato di alimenti potenzialmente pericolosi oppure il divieto di commercializzare un farmaco dagli effetti poco chiari.

Questo principio è rapidamente diventato un criterio di senso comune e si è trasformato in un tratto distintivo dell'azione ***europea***. Lo abbiamo visto anche il 12 marzo scorso, quando l'Agenzia per la sicurezza del trasporto aereo della ***Ue*** ha sospeso i voli del Boeing 737 Max, «come misura precauzionale» dopo il disastro aereo in Etiopia. Sul momento le autorità americane risposero che non c'erano ragioni per mettere a terra quei velivoli. Il punto è che negli Usa viene adottata un'altra lettura del principio di precauzione: ogni attività (vendere cibo o far decollare un jet) è consentita, a meno che non si dimostri che sia veramente pericolosa. Non basta quel ragionevole dubbio che, invece, può rivelarsi vitale per la comunità.

È una differenza profonda che riporta al grande confronto giuridico, politico e culturale cominciato in ***Europa*** circa vent'anni fa per scrivere una Costituzione al servizio di tutti i cittadini. Quel tentativo fu bocciato dai referendum in Francia e in Olanda, nel 2005. L'ambizioso disegno di integrazione fu rimpiazzato da compromessi al ribasso. Nei nuovi Trattati, però, sono entrate alcune idee tra le più avanzate nel mondo. Il principio di precauzione è una di queste: una formula che talvolta può indurre al ripensamento anche gli Stati Uniti. Il 13 marzo, il giorno dopo la decisione ***Ue***, il presidente Donald Trump decise di bloccare i Boeing 737 Max.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European Union*** (94%); Criminal Offenses (68%); Embargoes + Sanctions (67%); Politics (65%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***Moavero: «Ue, servono riforme»; Il ministro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-9090-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 9

**Length:** 176 words

**Body**

«Quanta cattiva educazione, quanta cattiva informazione sull'***Europa*** ascoltiamo quotidianamente», è l'amara riflessione del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi nel discorso di apertura dell'edizione 2019 di State of the Union, la conferenza annuale organizzata dall'Istituto Universitario ***europeo***.

A meno di un mese dalle elezioni ***europee*** il titolare della Farnesina ci tiene a ribadire che «l'***Ue*** resta una protagonista dalla quale non si può prescindere». Ma Bruxelles non è esente da colpe. Moavero rileva che l'***Ue*** non è stata in grado di cambiare quando era il momento perché è mancata «la lungimiranza che caratterizza i leader di razza». E così l'Unione si è impantanata nelle secche di quell'***euroburocrazia*** che i suoi detrattori brandiscono come arma contro un'***Europa*** politica sempre più lontana. «Ora siamo prigionieri di una quotidianità molto complicata», traduce Moavero e spiega che per il futuro dell'***Ue*** «dobbiamo avere obiettivi chiari» perché altrimenti «non sono spiegabili ai cittadini, e questo crea un problema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European Union*** (94%); ***European Union*** Regulation + Policy (69%); Politics (63%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***«Lavoro, clima e migranti» +Europa, corsa da outsider; Verso il 26 maggio***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-9073-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

MILANO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI MILANO; Pag. 7

**Length:** 243 words

**Body**

L'obiettivo auspicato è quello di essere la sorpresa alle elezioni ***europee*** del 26 maggio. Quello obbligato è superare lo sbarramento del 4 per cento, partendo dai sondaggi che danno il movimento di Emma Bonino intorno al 3%. «La sfida è dimostrare che c'è un'altra Italia rispetto a quella che oggi sta al governo, diversa da tutte le altre opposizioni», ha detto il segretario di +***Europa*** Benedetto

Della Vedova, presentando i candidati della circoscrizione Nord-Ovest (Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria). «Ci batteremo per un'***Europa*** più forte, unita solidale ed equa, per far fronte alle sfide globali quali il cambiamento climatico, il lavoro, la crescita, le immigrazioni le politica estera», ha aggiunto Della Vedova. «L'***Europa*** deve lanciare un grande piano di lavoro per i giovani e favorire quello femminile: l'Italia è fanalino di coda con la Grecia con il 49% rispetto alla media ***Ue*** che raggiunge il 60%», ha aggiunto Paola Testori, che ha alle spalle un'esperienza trentennale a Bruxelles, dove è stata Direttore Generale per la salute e i consumatori della Commissione ***Europea***. Molti dei candidati provengono da diversi campi della società civile e hanno esperienze diverse alle spalle. In collegamento con la cima del Monte Bianco c'erano due candidati che hanno piantato la bandiera dell'***Europa*** e del partito +***Europa***: Giulia Pastorella e Stefano Morcelli che da settimane è partito in bicicletta per scalare le Alpi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Economic Growth (90%); Campaigns + Elections (88%); ***European Union*** Regulation + Policy (87%); Climatology (69%); Environment + Natural Resources (69%); Immigration (69%); Business Forecasts (62%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***Sangalli: il voto europeo? Per la ripresa, investimenti fuori dal calcolo del deficit; Intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-90BB-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 29

**Length:** 661 words

**Byline:** Antonella Baccaro

**Highlight:** Confcommercio: nessun baratto sull'Iva

**Body**

Investimenti strategici scomputati dal calcolo del deficit; completamento dell'Unione bancaria e una Web tax ***europea***. Tre proposte per continuare a credere nell'***Europa***. Le propone per Confcommercio Imprese per l'Italia, il presidente Carlo Sangalli, a poche settimane dal voto che rinnoverà le istituzioni comunitarie. «L'***Europa*** ha bisogno di cambiamenti profondi - dice Sangalli - perché ha realizzato uno straordinario spazio di libertà e di pace tra i popoli, ed un grande e libero mercato per le imprese. Ma non ha trovato le misure adeguate per affrontare la crisi economica». Anche lei ***euroscettico***? «No, sono per un approccio schiettamente "***eurorealista***", dunque né ***euroscettico***, né astrattamente federalista. É quello che spiegheremo ai leader politici che verranno a trovarci a partire da mercoledì prossimo e cui presenteremo il nostro Manifesto per l'***Europa***». Un confronto con Di Maio, Zingaretti, Meloni, Tajani, Bonino, attesa per un esponente della Lega, sui temi comunitari. L'esclusione degli investimenti pubblici dal computo del deficit è una battaglia di parecchi governi. Finora perduta. «Sì, ma non è una battaglia che avvantaggerebbe solo noi - precisa il presidente -. Se ne gioverebbe la capacità complessiva dell'***Europa*** di investire sul suo futuro: a partire dalle reti infrastrutturali e dagli investimenti in innovazione e capitale umano. Ma anche in termini di rigenerazione urbana».

La seconda proposta riguarda il tema sempre "caldo" delle banche: «Un sistema finanziario e bancario solido è un elemento importante per la stabilità del contesto in cui operano imprese e cittadini-consumatori. Non è più rinviabile il completamento dell'Unione bancaria, attraverso il pilastro dello schema unificato di garanzia dei depositi, agevolando così la circolazione dei capitali ed attenuando squilibri di credito e di investimenti».

Proponete anche una web tax ***europea***. Anche qui finora si sono registrati solo insuccessi. «La competitività ***europea*** sul digitale va perseguita, ma un'equa tassazione delle multinazionali del web è davvero una regola di base per il corretto funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi e per il giusto finanziamento del bilancio ***europeo***».

Intanto in Italia si continua a parlare di aumento dell'Iva nella prossima legge di Stabilità. «Sì, ma farei una premessa: è ormai evidente a tutti che la nostra economia è ferma ai box, anche se la parola recessione sembra allontanarsi dall'orizzonte, considerato anche l'ultimo dato sul Pil che ha fatto registrare un miglioramento». E non è un segnale? «Ricordo che l'Italia, con un +0,1%, continua a crescere meno dei Paesi dell'area ***euro*** che viaggiano a +1,2%. In questa situazione parlare di aumenti Iva significa una sola cosa: aprire la porta alla recessione mettendo in ginocchio famiglie e imprese». Confcommercio ha stimato le conseguenze di un aggravio dell'Iva? «Se non si disinnesca definitivamente la "mina" delle clausole di salvaguardia, nel 2020 gli aumenti Iva si tradurrebbero in un incremento di tasse - in media circa 900 ***euro*** a famiglia - finendo per colpire duramente i consumi e le componenti più fragili della società». Sì, ma è possibile anche un aumento selettivo dell'imposta. «Qualsiasi ipotesi di un aumento dell'Iva - che lo si chiami piano B o che siano interventi selettivi sulle aliquote per introdurre la flat tax, per ridurre l'Irpef o i contributi sociali, per finanziare gli investimenti pubblici - significa rallentare ulteriormente l'economia. Sull'Iva, nessuno scambio, nessun baratto». E dove vanno trovate le risorse per scongiurare la recessione? «Spingendo la crescita, revisionando la spesa pubblica improduttiva, contrastando e recuperando evasione ed elusione fiscale, dismettendo il patrimonio immobiliare pubblico. Si può fare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

73 i deputati

che spettano

all'Italia sui 751

che compongono il Parlamento ***europeo***

I confronti Da mercoledì confronto da Di Maio a Zingaretti, Tajani, Bonino e Meloni

~

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); Gross Domestic Product (88%); ***European Union*** (80%); National Debt (78%); Economic Policy (65%); Public Debt (65%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***«Matteo assieme a noi in Europa? Spazzatura»; L'intervista Elmar Brok***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908M-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 6

**Length:** 348 words

**Byline:** Luigi Offeddu

**Body**

«Le parole di Salvini? Spazzatura. Il Partito popolare ***europeo*** non farà mai un'alleanza con la Lega e gli altri movimenti sovranisti. Mai». Elmar Brok, 72 anni, è il veterano dell'***Europarlamento***, cioè l'***eurodeputato*** che da più tempo siede fra i banchi di Strasburgo e di Bruxelles. Ha presieduto per lungo tempo la Commissione Affari Esteri, di cui fa ancora parte come di quella sugli Affari Costituzionali. Siede ancora ai vertici del Ppe. E si dice sbigottito davanti al testo dell'agenzia appena giunta da Budapest: «Salvini dice che, in caso di vittoria di Orbán alle elezioni ***europee***, l'alleanza fra noi e i sovranisti sarà nelle cose? Ma questo non esiste proprio».

Perché? Dopotutto, solo pochi giorni fa, il presidente della Commissione Juncker, che pure è del Ppe, ha avuto per Salvini parole assai più morbide che nel passato...

«Ma una cosa è la Commissione ***Europea***, e una cosa sono i partiti, i rapporti fra loro. Noi del Ppe non siamo un partito di destra, non lo siamo mai stati. Siamo un partito moderato, di centro, al massimo ci si può definire di centro-destra. Quindi, niente in comune con la destra di Orbán»

Molti lo definiscono un fascista, un dittatore...

«Io ho votato per la sua sospensione dal Ppe. Quello che fa e dice non mi piace da molto tempo,almeno fin dal 1988. E mi atterrò, come tutti noi, a quello che sulla sua collocazione politica decideranno i nostri dirigenti. Ma non credo che Orbán sia un Hitler o un Mussolini. Non ha ucciso nessuno. La sua politica interna ed estera la si può criticare. Ha fatto e fa molti errori. Ma paragonarlo ai fascisti, significa essere gentili verso di loro».

Come capo di governo, non è certo uno che ha la mano leggera con l'opposizione.

«No. Eppure molte città intorno a Budapest sono governate proprio dall'opposizione. Comunque, ci sono altri in ***Europa*** che si comportano non molto diversamente, senza che se ne parli. A me, per esempio, piacerebbe che il vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, dicesse qualche volta qualcosa su come si comportano i suoi compagni socialisti in Romania».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); ***European Union*** (90%); Campaigns + Elections (77%); ***European Union*** Regulation + Policy (67%); Heads Of State + Government (67%); Foreign Policy (63%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***Dutch Nazari, rap per l'Europa; Monk***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-90FD-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

ROMA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** TEMPO LIBERO; Pag. 16

**Length:** 412 words

**Byline:** Laura Martellini

**Highlight:** La scelta Nella musica ho trovato la mia strada. La laurea in Legge? La prospettiva è stare senza paga per anni

**Body**

Dovrebbe fare l'avvocato, è un musicista che si sta facendo largo nella scena emergente, tanto da essere chiamato sul palco del concertone di piazza San Giovanni. Dutch Nazari ha un nome particolare e uno stile originale: nella sua composizione il rap incontra la sostanza della canzone d'autore. Stasera sarà alle 22.35 al Monk (in apertura Irbis 37, via Mirri 35, ingresso con tessera Arci, biglietti [*www.i-ticket.it*](http://www.i-ticket.it)) con il tour del suo ultimo disco Ce lo chiede l'***Europa*** .

«Il titolo dipende dal mio esercitare l'ironia - spiega - sulla tendenza a identificare l'***Europa*** come colpevole di qualsiasi cosa accada in Italia. L'austerity? Colpa dell'***Europa***. Frasi ripetute allo sfinimento. È altro a preoccuparmi. Poco tempo fa sono stato al funerale di una mia amica di classe. Eravamo in 21, e ritrovandoci per quella triste occasione ho scoperto che a Padova, la mia città, siamo rimasti in sette. Tutti gli altri sono andati a cercare lavoro all'estero».

Anche di questo parla nelle sue canzoni: «Alcune sono ballate d'amore, ma mi succede anche di parlare dell'aumento del Pil. Quando mi chiedono il confine fra la canzone d'autore e il rap, rispondo che non esiste una separazione. Il rap è canzone d'autore. È il tipo di approccio a cambiare, per me resta valido il bagaglio dei miei genitori: Dalla, Guccini, Daniele, Luigi Tenco. Nella musica ho trovato la mia strada. Per passione e per caso. Non è un periodo felice per nessuno, ancora meno per chi ha preso una laurea in Legge. Nella migliore delle ipotesi la prospettiva è essere sfruttati senza paga per due anni».

Così ha deciso, dopo la laurea a Trento, di buttarsi in un'avventura che gli sta regalando soddisfazioni. Merito anche di un passato a contatto diretto con Alessandro Burbank, giovane poeta veneziano vicino alla realtà dei Poetry Slam , e alla partecipazione alle gare in versi. Ce lo chiede l'***Europa*** ha una scrittura ricercata. Per questo l'artista annuncia di non avere bisogno di molto per il live: «Batteria e bassi sono le mie certezze, il resto nasce dal coinvolgimento. Nessun concerto è mai uguale all'altro».

Anche a Roma, il consiglio è lasciarsi andare a un flusso musicale da vivere ciascuno a modo suo: «Il segreto della mia musica. Come tutte le composizioni in versi, anche i miei brani offrono a chi li ascolta la possibilità di essere interpretati in maniera personale». E sorride, giocando, anche fuori dal palco: «Mia mamma può essere finalmente contenta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Music Groups + Artists (94%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***La mossa- spartiacque dei 5Stelle contro la Lega; Scenari Il benservito che il premier Conte ha dato al sottosegretario Siri rappresenta la prima vera sconfitta di Salvini in questa campagna elettorale europea***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-909W-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CULTURA; Pag. 26

**Length:** 760 words

**Byline:** Massimo Franco

**Highlight:** Maggioranza relativa È come se il Movimento di Di Maio avesse deciso di riaffermare i rapporti di forza nel governo

**Body**

I toni felpati, la pignoleria perfino un po' pedante del linguaggio giuridico e le parole di solidarietà rivolte al suo sottosegretario Armando Siri non debbono ingannare: il benservito che il premier Giuseppe Conte gli ha dato ieri pomeriggio, con una sorta di discorso alla maggioranza giallo-verde e all'opinione pubblica, è stato perfino ruvido. E forse rappresenta la prima vera sconfitta che Matteo Salvini subisce in questa campagna elettorale ***europea***, dopo avere difeso tenacemente il viceministro indagato per corruzione. Siri si dovrà dimettere. E a nulla è servito il suo tentativo di rinviare di due settimane la decisione con un comunicato diffuso pochi minuti prima dell'annuncio di Conte.

Anzi, la sensazione è che il presidente del Consiglio sia stato irritato da quella manovra disperata. Lo ha indotto a essere ancora più esplicito nell'indicargli l'uscita dal governo, lasciando da parte la questione giudiziaria ma condannandolo di fatto sul piano politico. Ha colpito anche la sicurezza con la quale Conte ha chiuso la pratica. Sapeva di avere l'appoggio, o meglio il pungolo del Movimento Cinque Stelle, che da giorni premeva inutilmente per avere lo scalpo simbolico di Siri. E ha scelto il giorno in cui il vicepremier Salvini si trovava in Ungheria a inseguire le sue ambizioni sovraniste, per sferrare un colpo pesante contro la Lega.

È come se il Movimento di Di Maio avesse deciso di riaffermare i rapporti di forza parlamentari anche nel governo: quelli che da mesi Salvini aveva messo tacitamente in discussione, con un protagonismo a tutto campo legittimato dai sondaggi. Invece a freddo, ma utilizzando una questione «calda» come i rapporti tra politica e magistratura, i Cinque Stelle hanno riaffermato il proprio peso di forza di maggioranza relativa. Il pretesto era perfetto, per riaccreditarsi presso un elettorato frustrato da mesi di «contratto» con Salvini; e per tentare di risalire nei consensi che accreditano il M5S dieci punti sotto il risultato delle Politiche del 4 marzo di un anno fa.

Si può anche ridurre la questione a una rivincita dell'istinto giustizialista degli eredi di Beppe Grillo: istinto latente e sempre pronto a rispuntare. Ma c'è di più: c'è la voglia di rimettere Salvini in una nicchia più piccola delle sue ambizioni; di sfidarlo di fronte all'opinione pubblica, e se necessario anche dentro il governo. Insomma, di ribadire che le chiavi della maggioranza populista le hanno entrambi, M5S e Lega, ma è il Movimento a poterle strappare dalle mani degli alleati quando vuole. Su questo sfondo, il caso Siri diventa la sublimazione della manovra di ridimensionamento del Carroccio, studiata circa un mese fa a Palazzo Chigi.

E non sorprende che a metterla in pratica sia Conte, non Di Maio. Al «garante» del contratto di governo viene assegnato per l'ennesima volta il compito di risolvere una questione spinosa, sfoggiando un atteggiamento neutrale, equanime: arbitrale. E nel suo invito finale alla Lega a non avere «una reazione corporativa», e al M5S a «non cantare vittoria» per non calpestare il diritto alla presunzione di innocenza di Siri, si avverte l'esigenza di non apparire sbilanciato a favore di Di Maio. Ma il risultato rappresenta, politicamente, una conferma delle tesi grilline sull'opportunità che il sottosegretario si facesse da parte.

Soprattutto, suona come uno schiaffo non solo a Salvini, ma all'intera nomenklatura leghista, schierata con l'esponente indagato e convinta di poter reggere l'urto dell'offensiva del M5S. Questa vicenda è, in realtà, uno spartiacque. Conferma la volontà dei vertici del Movimento, di intimidire il Carroccio, scoraggiandone eventuali tentazioni elettorali; e di fare capire al suo leader che, se vuole l'autonomia regionale al Nord, se vuole più consensi, deve passare sotto le forche caudine del contratto: non quello ufficiale ma quello parallelo, tacito, inesorabile, che tiene la Lega al guinzaglio dei voti veri del 4 marzo del 2018, non di quelli, per ora virtuali, dei sondaggi del maggio 2019.

Il fatto che, almeno a caldo, Salvini abbia liquidato le dimissioni di Siri come un fatto che non avrà conseguenze sul governo, può apparire un gesto di massima responsabilità o di massima rassegnazione. È probabile che si debba preparare a affrontarne altri, di qui al 26 maggio; e di fare i conti non solo con le pretese di Di Maio e col lessico suadente e spietato di Conte. C'è una Lega pronta a seguire docilmente il leader finché vince o appare vincente. Ma, da oggi, forse, è meno sicura di una vittoria facile .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (93%); Politics (92%); Tobacco + Health (92%); Heads Of State + Government (88%); Immigration (88%); Riots (88%); Prisons (76%); Tobacco Regulation + Policy (68%); Central Banks (65%); Excise Tax (61%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***La guerra di cifre sugli irregolari Ecco perché sono (almeno) 600 mila; il dossier i numeri DeGLI «INVISIBILI»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-909J-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 19

**Length:** 1077 words

**Byline:** Goffredo Buccini

**Highlight:** Il Viminale: scesi a 90 mila. Il capo dell'Istat: erano 533 mila a inizio 2018, in crescita

**Body**

Q uesto conto dei conti può cominciare dalla

rumenta

, la spazzatura, in genovese. Così due leghisti ingegnosi, l'assessore alla sicurezza Stefano Garassino e il presidente del municipio Centro-Est Andrea Carratù, spiegarono due anni fa alla Commissione periferie il calcolo dei migranti irregolari nei vicoli centrali di Genova: «Noi all'anagrafe abbiamo qui 20 mila iscritti; se la nostra municipalizzata, l'Amiu, qui raccoglie

rumenta

da 28 mila persone, ecco che ottomila ballano: quelli sono gli invisibili della zona».

Gli invisibili sono difficili da vedere, va da sé. Ma allargando quel metodo ad altre città visitate, e incrociandolo con i dati delle mense Caritas e con quelli dell'Istat (che conta ovviamente solo i regolari) i commissari del Parlamento della scorsa legislatura scrissero nella loro relazione unitaria a dicembre 2017 il numero ormai famoso: 600 mila. «La Caritas fa monitoraggio dal 1992 ed è molto attendibile», sostiene il forzista Andrea Causin, che di quella commissione è stato presidente. Su quel numero Matteo Salvini ha fatto campagna elettorale nel 2018, promettendo 600 mila rimpatri veloci. Vinte le elezioni, nel contratto di governo s'è tenuto più basso: 500 mila, che rendevano comunque necessaria una «rigorosa politica di rimpatri». I rimpatri invece marciano a una media di 20 al giorno, occorrerebbero almeno 80 anni (l'alleato-competitor Di Maio cominciava a rinfacciarlo ai leghisti). Finché dal Viminale, alla vigilia della Liberazione, non è uscito un numero sorprendente. «Gli irregolari sono 90 mila!», ha proclamato Salvini: «Gli altri giochino al lotto, ma i numeri dicono questo». Subito contestato dagli esperti, il ministro ha ottenuto il singolare assenso di una parte della sinistra per ragioni a lui avverse ma complementari: se il problema dei clandestini è risolto, anzi non è mai esistito, (ri) accogliamoli tutti!

E allora vediamo questi numeri. Salvini calcola, dal 2015, 478.683 migranti sbarcati, ne sottrae 268.839 che avrebbero raggiunto altri Paesi ***Ue***, ne sottrae ancora 119.000 qui in accoglienza (i rimpatri, abbiamo visto, sono spiccioli): totale, 90.844. I problemi sono almeno tre. Il primo: il calcolo non può partire dal 2015, perché almeno dal 2011 inizia la fase più recente delle grandi migrazioni e, da allora, gli sbarchi sono 767.501 (di cui 170.100 solo nel 2013 e 2014). Il secondo: ci si limita a parlare di sbarchi, che non coincidono affatto con l'irregolarità (molti sbarcati, soprattutto in passato, hanno chiesto asilo e ottenuto protezione) e, per converso, molta irregolarità non viene dagli sbarchi ma dai visa overstayers e dai permessi di soggiorno scaduti: il calcolo, come si vede è assai più complesso e il metodo usato dal Viminale è suggestivo, legato all'immagine dei barconi. Terzo problema: persino assumendo che gli altri Paesi ***Ue*** ci comunichino che ben 300 mila nostri movimenti secondari sono arrivati da loro in questi 4 anni (Salvini ne dichiara un po' meno), il sistema ***Eurodac*** va preso con le molle: non potendo essere detenuto, il migrante irregolare viene segnalato, gli si rilevano le impronte e poi lo si rimanda in giro, è impossibile stabilire quante volte venga ricontato negli anni. Perfino da tre confronti l'errore appare chiaro: è plausibile avere ottomila irregolari nel piccolo centro di Genova e solo 90 mila in tutta Italia? È verosimile avere, come accertato da uno studio di Welforum, 70-80 mila badanti senza permesso di soggiorno e avere in tutto appena 90 mila irregolari (non certo badanti)? È sensato immaginare che gli irregolari solo da noi siano l'1,5 per cento dei regolari (90 mila su 6 milioni) mentre in tutta ***Europa*** la percentuale è del 10 per cento e, secondo l'Oim, del 15 in tutto il mondo?

Una delle fonti più attendibili in materia è la fondazione Ismu. Quando nel 2018 presentò il suo XXIV rapporto sulle migrazioni, il responsabile della demografia era Gian Carlo Blangiardo, un tecnico dalla reputazione così robusta da indurre Salvini a volerlo alla guida dell'Istat. In quel rapporto, Ismu certificò 533 mila irregolari, con tendenza in aumento: «La crescita è iniziata nel 2013, quando si sono esauriti gli effetti dell'ultima sanatoria, varata da Monti l'anno prima». Il suo metodo induttivo è quello dei sondaggi nei centri di raccolta degli stranieri in tutta Italia: chiese, moschee, mense (come quelle Caritas, appunto); si contano i «sommersi» e poi si applicano al quadro generale; il metodo si è sempre rivelato assai attendibile in occasione di ogni sanatoria (il momento in cui almeno una buona parte del sommerso emerge).

Blangiardo ha ipotizzato che nella dichiarazione di Salvini manchi una locuzione: «In più». Gli immigrati irregolari non sono 90 mila in tutto, ma 90 mila in più, ha detto il professore al Foglio : «Al 1° gennaio 2018 erano 533 mila, è inevitabile che siano aumentati». Ovvio, con le frontiere chiuse e l'aumento dei dinieghi. La stima dei 600 mila invisibili appare del tutto corretta, dunque. Ma tanto questa quanto quella dei 90 mila «in più» potrebbero risultare ancora per difetto. L'Ispi, un centro studi di livello internazionale attivo da 90 anni, ha calcolato come per effetto del decreto Sicurezza di Salvini (ora legge) gli irregolari aumenteranno di 137 mila unità in due anni (superando quota 700 mila). Il ricercatore Matteo Villa ha contato, solo tra giugno 2018 a febbraio 2019, 48.406 dinieghi di protezione a fronte di 4.806 rimpatri, con un effetto di 43.600 irregolari in più: clandestini che, espulsi dai centri d'accoglienza ma non rimpatriati, andranno a rannicchiarsi nelle pieghe delle nostre periferie. L'ultima parola non toccherà ai numeri dei professori o agli spot di qualche politico, ma agli italiani che vivranno accanto a questi fantasmi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola

overstayers

È il termine inglese che identifica chi diventa irregolare dopo essere entrato in un Paese con un visto turistico lasciandolo poi scadere e senza ripartire. Le ricerche in tema di immigrazione dicono che una grande parte dei clandestini in Italia appartiene a questa categoria di persone.

70 Mila La stima delle sole badanti senza permesso di soggiorno in Italia (dato Welforum)

1,5% I clandestini

in rapporto al totale degli immigrati secondo i dati del ministro dell'Interno

10% I clandestini

in rapporto al totale degli immigrati nei Paesi ***europei*** (nel mondo si arriva al 15%, calcola l'Oim)

Il nodo Secondo gli esperti

il decreto Sicurezza rischia di produrre

altri clandestini

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (94%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***La «mano» di Viktor, l'interesse di Merkel: messaggi al Carroccio***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908N-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 6

**Length:** 723 words

**Byline:** Paolo Valentino

**Highlight:** La manovra dei popolari per il dopo voto

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BERLINO

Raccontano che da qualche tempo Angela Merkel esprima curiosità verso Matteo Salvini. A chi la incontra, se conosce l'Italia e soprattutto se è italiano, la cancelliera fa molte domande sul leader della Lega. Ricorrente nel colloquio è la speranza (o il pio desiderio) di Merkel che se diventa capo del governo italiano, Salvini «capisca le responsabilità dell'incarico».

Detto altrimenti, qualcosa si muove anche dentro il Partito popolare ***europeo*** rispetto alla bulimia sovranista del nostro ministro dell'Interno e alla prospettiva che, dopo le elezioni ***europee***, potrebbe essere necessario trovare una qualche forma di intesa. A sostenere questa impressione, oltre alla recente dichiarazione di Salvini che ha detto di «non escluderla», è l'intervista data da Orbán alla Stampa , nella quale il premier magiaro fa un panegirico del capo della Lega e ammette che lui sta lavorando a un'alleanza dei popolari con l'estrema destra ***europea*** per «salvare il Ppe dal suicidio politico». Di più, è suonato strano l'elogio di Orban fatto addirittura da Jean-Claude Juncker: il presidente della Commissione, proprio lui che è stato oggetto di una campagna denigratoria del Fidesz insieme a George Soros, ha definito il premier ungherese «un eroe».

Tant'è. La visita di Salvini a Budapest accredita lo scenario del lavorio in corso per avvicinare la corazzata popolare all'incrociatore populista. Ma non è tutto oro quel che luccica. «In realtà - dice un autorevole esponente del Ppe - Orbán e Salvini sono più deboli di quanto danno a intendere. Il primo perché è sospeso dal Ppe e rimane a rischio espulsione, soprattutto per le pressioni del fronte del Nord. Mentre Salvini sta cercando forsennatamente di cucire una tela sovranista, ma finora ha trovato solo degli intoccabili, come l'AfD o la Le Pen. A Milano, gli austriaci della Fpö non si sono fatti vedere, perfino i polacchi del PiS sono restii. Orbán furbamente tiene aperta una porta. Ma non lascerà mai il Ppe di sua iniziativa».

È quindi complicato che i calcoli dei due amiconi si rivelino vincenti. Non a caso ieri, nella conferenza stampa, le loro ambizioni di stretta cooperazione futura erano tutti pieni di se e di ma. «Se prevalesse la visione di Orbán nel Ppe, l'alleanza sarebbe nelle cose», ha detto il ministro italiano.

Non è che dentro il Ppe un'intesa con Salvini venga esclusa a priori. Berlusconi per esempio la chiede a voce alta. Ma le pre-condizioni sono chiarissime. «Salvini, nel suo tentativo di costruire un fronte sovranista, dovrebbe separare il grano dal loglio. La Cdu non accetterebbe mai un dialogo con un gruppo del quale siano parte anche AfD o Le Pen», dice un altro esponente popolare. Il punto è che se dovesse diventare selettivo, Salvini non potrebbe più ambire a mettere insieme un gruppo robusto a Strasburgo. Sulla formazione del quale pesa l'ipoteca delle troppe contraddizioni che, fatta salva l' union sacrée contro l'immigrazione, dividono i vari populismi ***europei***. Perfino ieri, in tanta letizia, Orbán ha detto che le regole del bilancio vanno rispettate.

Una cosa però è cambiata nella strategia del leader della Lega. Ed è un cambio significativo, secondo una fonte: «Salvini ha capito che se continuava a indicare l'uscita dall'***euro*** o la fine dell'***Europa*** come direzione di marcia non andava da nessuna parte. Quindi ora gioca per pesare di più e riformare l'***Ue*** da destra, sognando un'***Europa*** delle patrie dove il ruolo di Bruxelles, cioè delle istituzioni comuni, diventi marginale».

Ammesso che la nuova linea salviniana, comunque in contraddizione con la candidatura di vari esponenti anti-***euro***, abbia successo alle urne, il problema è che non sarà semplice sganciare i popolari dalle tradizionali alleanze ***europeiste***, cioè da socialisti e liberali. Forse potrebbe accadere una tantum nell'elezione del Presidente del Parlamento ***europeo***. Ma è improbabile che succeda nella partita delle nomine. Comunque vada, Merkel e il Ppe dovranno cercare un'intesa con la Francia di Macron o con la Spagna socialista di Sánchez e tenere conto di Visegrad. E quanto a Salvini, spingerà insieme agli alleati pentastellati per avere un commissario italiano forte, visto che non otterremo nulla sul resto, ovvero farà una partita sovranista che rischia di lasciare lui e l'Italia con un pugno di mosche?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); ***European Union*** (75%); Riots (61%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***L'impegno di Mattarella e Macron: amicizia eterna tra Roma e Parigi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908Y-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 9

**Length:** 574 words

**Byline:** Stefano Montefiori

**Highlight:** I due leader a Chambord per il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci

**Body**

CHAMBORD

«Abbiamo fatto la pace tra Italia e Francia? I legami sono talmente forti, storicamente profondi, che non ce n'era bisogno», dice il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al termine della visita alla casa di Leonardo da Vinci ad Amboise, accompagnato dal capo di Stato francese Emmanuel Macron. Nel giorno del 500° anniversario della morte del genio italiano, che trascorse in Francia gli ultimi due anni di vita su invito di re Francesco I, Mattarella e Macron si sono incontrati per riaffermare l'«amicizia eterna» tra i due Paesi e trovare in Leonardo un esempio di grande ***europeo***.

Dopo la crisi diplomatica dei mesi passati, con il richiamo a Parigi dell'ambasciatore francese a Roma, la visita di Mattarella in Francia serve a chiudere definitivamente l'episodio. Gli interessi dei due Paesi potranno ancora divergere su questioni puntuali, ma il tono delle relazioni è stato ristabilito. Il presidente italiano ieri mattina ha visitato per prima cosa la cattedrale di Notre-Dame sopravvissuta all'incendio, poi è andato ad Amboise sulla tomba di Leonardo. «L'amicizia tra l'Italia e la Francia, riconfermata dal presidente Macron e da me, è a prova di tutto», ha detto Mattarella. «I re francesi sono sempre stati affascinati dall'Italia, in quell'epoca formidabile, il Rinascimento, in cui l'umanità è profondamente cambiata - ha aggiunto Macron -. È la parte migliore dei nostri due Paesi che hanno saputo mettersi insieme, è quel che rende indistruttibile il legame tra noi».

Una lettera aperta in favore dell'amicizia tra Francia e Italia, «Frantalia», scritta dall'avvocato Enrico Castaldi, è stata già sottoscritta online da duemila persone, tra cui Carole Bouquet e Valeria Bruni Tedeschi. Le elezioni ***europee*** si avvicinano e Macron lo ha ricordato. «La nostra ***Europa*** è fatta di valori, di cultura, di destini incrociati, con un passato ma anche con molto futuro.

Mi auguro che i geni di oggi e di domani possano continuare ad avere destini alla Leonardo». I due presidenti sono poi andati nel castello di Chambord, che cominciò a essere progettato 500 anni fa. Anche qui una celebrazione dei legami profondi, con la partecipazione di 500 liceali francesi e italiani suddivisi in quattro laboratori: architettura con Renzo Piano, letteratura con Alessandro Baricco, spazio con gli astronauti Samantha Cristoforetti e Thomas Pesquet, scienze con Fabiola Gianotti (Cern) e Gabriel Chardin. Il 18enne Thomas Caravetta, del liceo italiano di Parigi, giudica la giornata «molto interessante, una grande occasione per incontrare personalità uniche».

«L'***Europa*** è un Paese, una grande città e una costruzione di pace. Un continente che per 15 secoli si è fatto la guerra ora, da tre quarti di secolo, vive in pace. Continuare a costruire l'***Europa*** spetta a voi», ha detto ai ragazzi l'architetto Piano.

L'astronauta Samantha Cristoforetti, in francese perfetto, ha citato i primi disegni di «macchine per il volo» di Leonardo sottolineando che il genio di Vinci «ha saputo trarre vantaggio dall'atmosfera culturale del Rinascimento, collaborando con altri in uno scambio continuo di idee. Quello che proviamo a fare oggi in ***Europa*** con l'Agenzia spaziale e in altri campi. Da soli non riusciremmo a farlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Il ritrovamento

Una ciocca di capelli attribuita a Leonardo è stata ritrovata da poco negli Usa ed è esposta nella mostra Leonardo Vive , a Vinci. La «reliquia» desta però qualche scetticismo

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European Union*** (94%); Foreign Policy (90%); Company Revenues (88%); Government Departments + Authorities (77%); Politics (74%); Heads Of State + Government (65%); Religion + Spirituality (64%); Executives (63%); Sales + Selling (63%)

**Industry:** Oil + Gas Industry (80%); Airports (68%); Defense Industry (62%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***Salvini vola in Ungheria da Orbán «Speriamo che nel Ppe vinca lui»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908K-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 6

**Length:** 428 words

**Byline:** Marco Cremonesi

**Highlight:** Una foto vicino al confine con il filo spinato. «Si entra solo con il permesso»

**Body**

Il primo atto è la visita alla muraglia coronata dal filo spinato. Da lì arriva la foto ripresa dalla stampa internazionale: Viktor Orbán e Matteo Salvini al confine tra Ungheria e Serbia, all'ombra lugubre della barriera di ferro. Va detto che la foto è stata diffusa dallo stesso Orbán. Il vicepremier leghista ci è volato in elicottero dopo essere stato accolto a Budapest «come un eroe», per usare le parole del premier ungherese. Giusto il tempo, da parte del ministro italiano, di un post per dire che «in Italia e in ***Europa*** si entra solo se si ha il permesso!». Ma il tema di giornata sono gli equilibri del Continente all'indomani delle ***Europee***. E la partita ungherese è importante al punto da spingere Salvini a lasciare l'Italia. Non era andato, infatti, nemmeno al vertice dei sovranisti del 25 aprile di Praga a cui hanno partecipato Marine Le Pen e Geert Wilders. L'idea era che il leader leghista non si spostasse: perché la manifestazione con gli alleati anti ***euro*** fissata per il 18 maggio lo incoronasse, spiega un leghista, «come il leader su cui gli alleati internazionali convergono: non è lui che va da loro, ma loro che vanno da lui».

Ma, appunto, Orbán ha un valore politico tutto particolare: il suo partito Fidesz è stato sospeso ma è nel partito Partito popolare ***europeo***. Ci rientrerà? «Dipende dalla direzione che prende il Ppe - osserva Orbán -. Se si lega alla sinistra, in quella collaborazione sarà difficile trovare il nostro posto». Musica per le orecchie di Salvini: «Auguro a Orbán di uscire vittorioso da quest'opera di convincimento. Se nel Ppe fosse prevalente la sua visione, l'alleanza con il Partito popolare sarebbe nelle cose». Ma la Merkel: «nessuna cooperazione» tra i popolari ***europei*** e i partiti della destra populista dopo le elezioni ***europee***

In realtà, la partita a scacchi è più complicata. Orbán continuerà con le sue provocazioni al Ppe e l'8 maggio incontrerà il leader del Fpö austriaco Strache. Però, non ama né Marine Le Pen né i tedeschi dell'Afd. Questi ultimi, in una Germania che è grande investitrice in Ungheria, restano e resteranno all'opposizione. Inoltre, c'è la questione delle sanzioni all'Ungheria per violazioni dello stato di diritto. Il calcolo ungherese è che in Polonia il voto di ottobre non premierà Diritto e giustizia di Kaczynski, fieri nemici delle sanzioni. Insomma, l'espulsione vera dal Ppe per Orbán è un'incognita. Ma è anche vero che i Popolari, perdendo Orbán, rischiano: il calo prevedibile della delegazione spagnola rischia di indebolirli anche rispetto al Pse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Riots (63%); Campaigns + Elections (62%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***Lega e 5 Stelle, duello anche sui conti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908P-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 446 words

**Byline:** Alessandro Trocino

**Highlight:** Salvini: il reddito di cittadinanza non ci fa ripartire. E Di Maio sulle Province: si cerchino un altro alleato

**Body**

ROMA Puntare a Bruxelles per rafforzarsi a Roma. Luigi Di Maio affronta la campagna elettorale con un programma di vasto respiro, ma con un occhio alla politica nazionale: «Queste elezioni sono anche un tema italiano, che ci permetterà di andare avanti con questo governo e di non far tornare quelli di prima». La sfida è con Matteo Salvini e lo si capisce da una presentazione farcita da frecciate verso l'alleato, dal caso Siri alle Province, fino a Orbán.

Di Maio è convinto che i 5 Stelle in ***Europa*** saranno decisivi: «Se i due grandi gruppi non raggiungono il 51 per cento, noi saremo l'ago della bilancia con il nostro gruppo». Che, però, ancora non c'è visto che tra i cinque partiti (ne servono sette) che hanno aderito all'appello m5S, più di uno rischia di non ottenere seggi. Il tema vero, spiega Di Maio, mettendo le mani avanti, «sarà quanta gente andrà a votare per un Parlamento percepito come il parcheggio dei trombati». Non per i 5 Stelle, spiega, contraddicendo la logica del tetto del doppio mandato: «Alcuni temevano che i nostri fossero lanzichenecchi, invece hanno studiato e si sono resi credibili».

Al primo punto del programma c'è il salario minimo orario ***europeo***. Ci si sta provando anche in Italia, dove Di Maio evoca il doppio forno: «Mi devono spiegare, il Pd e la Lega, perché non lo vogliono». In realtà è un punto del contratto di governo, ma Di Maio lanciare un messaggio obliquo. Poi l'attacco sulle Province: «Uno spreco, un amarcord. Noi le vogliamo abolire, chi le vuole ricostruire si trovi un altro alleato». Di Maio attacca su Orban: «Non ha senso venire qui in Italia a dire, come fa la Lega, che combattiamo l'austerity e poi allearsi con Orbán». E su Armando Siri, il sottosegretario indagato che anche il premier vorrebbe fuori dal governo: «Non arretriamo sulla questione morale». Di Maio rivendica i primi dati positivi nell'economia, ancora striminziti. Accusa il Pd e «la folle legge di bilancio di Gentiloni». Si lamenta: «Ci dicevano che stavamo portando l'Italia allo sfascio, ora i dati dicono il contrario. Mai nessuno ci dice mai bravi». «Abolita» la povertà con il reddito di cittadinanza, si tratta di rinvigorire il «Ceto Medio».

Ma la dinamica resta sempre binaria, M5S versus Lega. E infatti arriva una prima risposta di Matteo Salvini : «Ridurre le tasse è l'unico modo per ripartire: il reddito di cittadinanza non fa ripartire l'Italia». Critico anche il ministro Lorenzo Fontana: «La Lega in ***Europa*** sta costruendo una coalizione forte, il Movimento sarà ininfluente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

337 i giorni

trascorsi

dal giuramento (1 giugno 2018) del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del suo governo Lega-M5S

~

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Policy (93%); Immigration (88%); Campaigns + Elections (83%); ***European Union*** (74%); Riots (73%); Economic Growth (69%); Gross Domestic Product (69%); Teaching + Teachers (68%); Felonies (67%); Politics (65%); Surveillance (65%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***Tutti i veleni e i sospetti nel governo Ma la crisi resta ancora congelata; Il retroscena***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-908F-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 4

**Length:** 1134 words

**Byline:** Francesco Verderami

**Highlight:** I conti si faranno il 27 maggio. La mossa su Siri orchestrata tra Conte e Di Maio

**Body**

ROMA Siri è già un ex sottosegretario. Avrà una settimana di tempo per dimettersi e togliere così Salvini dall'angolo in cui si è cacciato, evitando al vicepremier l'onta di un Consiglio dei ministri in cui dovrebbe scegliere se assecondare la revoca del suo rappresentante nel governo o aprire la crisi per difenderlo. Tuttavia Salvini non può aprire la crisi. Non ora e comunque non su una vicenda giudiziaria.

Conte lo sa, perciò ha orchestrato di concerto con Di Maio, ma con un forte grado di autonomia rispetto al capo dei grillini, preludio di un disegno personale. La sua mossa infatti è la rappresentazione plastica del duello con chi «vorrebbe prendere il mio posto», cioè con il titolare dell'Interno, che a sua volta lo accusa di «aver violato i patti» e di non essere più «neutrale». Un ministro aveva visto montare lo scontro durante le ultime riunioni dell'esecutivo, e da osservatore attento qualche giorno fa aveva confidato che «i rapporti tra i due si sono ormai definitivamente deteriorati».

Nessuno pensava fino a questo punto. Il modo in cui Conte ha ufficializzato la sua decisione, l'accusa politica rivolta a Siri di aver commesso di fatto interesse privato in atto pubblico con quegli emendamenti sull'eolico, rappresenta una sfida al capo del Carroccio portata fin dentro il suo stesso partito. Perché Salvini - che si era esposto a difesa del sottosegretario - dinnanzi all'offensiva del premier ieri ha derubricato la questione a «fatto locale» che non minaccia la stabilità del governo.

Insomma ha dovuto arretrare. E Conte non poteva non sapere quale contraccolpo si determina in una forza politica quando il leader si trova costretto a scaricare un proprio esponente. A maggior ragione nella Lega, dove peraltro autorevoli esponenti - appena esploso il caso Siri - avevano lasciato filtrare il loro malcontento: «Da noi sono arrivate persone che a volte nemmeno conosciamo. È ora che Salvini si faccia aiutare, non può fare tutto da solo». Il disagio per l'inchiesta si univa al malumore per la coalizione di governo, al punto che nei giorni scorsi un sottosegretario leghista della vecchia guardia si era lasciato andare: «Sono stanco di andare in giro per televisioni a dire cose in cui non credo».

È questo il vero punto: il Carroccio è in sofferenza e i suoi vertici non vedono l'ora che Salvini rompa con i grillini per non veder «compromesso il nostro disegno». La vicenda giudiziaria dunque non cambia il quadro di governo, semmai contribuisce ad accelerare il suo processo di logoramento. Specie adesso che il capo del Movimento, evidenziando i rapporti di forza tra i due partiti dentro il Consiglio dei ministri, ha fatto capire che l'alleanza è fondata sui «numeri» delle elezioni politiche e non muterà in base ai «numeri» delle elezioni ***europee***. Al pari di Conte anche Di Maio prova a infiltrarsi nelle linee leghiste, sconfessando la tesi con la quale Salvini ha promesso al proprio gruppo dirigente che «dopo il 26 maggio cambierà tutto».

D'un tratto il Carroccio si sente in gabbia, e se per ora non reagisce è perché intuisce che i grillini «vogliono scaricarci la responsabilità della rottura». Contati i voti, il 27 maggio si faranno i conti con Conte e si studierà il timing che porterà alla crisi degli attuali equilibri, siccome non c'è dubbio che dopo le ***Europee*** ciò che è stato finora non sarà più. Le parole sfuggite al ministro Fontana lo testimoniano: «Cristianamente siamo pronti a porgere l'altra guancia. Ma le guance sono solo due». E sono finite.

Per la prima volta la Lega è sulla difensiva, dopo una campagna mediatica degli alleati a cui è corrisposta una dura azione politica, guidata sempre da Conte: è il premier che ha tagliato le unghie a Salvini sulla flat tax, dicendo che della riforma del sistema fiscale «se ne riparlerà»; ed è sempre il premier che ha messo nel freezer uno dei cavalli di battaglia del Carroccio, cioè la riforma delle autonomie regionali. «Senza l'autonomia il governo è fallito», ha detto il governatore veneto Zaia, trovando abilmente il modo di parlare a nuora (cioè a Conte) perché sentisse la suocera (cioè Salvini).

Ora il vicepremier è tra due fuochi, perché non c'è solo il fronte del governo. Sfruttando il caso Siri, Forza Italia s'insinua nelle contraddizioni del «contratto» e sfida a sua volta gli alleati di centrodestra, già stanchi del rapporto con i grillini e infuriati per la mossa di Conte: «La Lega ritiri la delegazione ministeriale, ponendo fine al governo farsa», dice la Gelmini brandendo il drappo rosso del «giustizialismo» e citando i nodi programmatici irrisolti. A partire ovviamente dall'economia.

È quella la faglia nell'esecutivo, è in quel punto che tutti scommettono arriverà il «Big one»: i «numeri» della Finanziaria saranno determinanti dopo le ***Europee***. Ci sono ancora quattro settimane di campagna elettorale, non era così che le aveva programmate Salvini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier propone,

la nomina è del Colle

L'articolo 10 della legge 400 del 1988 stabilisce che i sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Il sottosegretario, nominato dal capo dello Stato, giura successivamente davanti al presidente del Consiglio

1

La procedura

per la revoca

La legge 400 del 1988 si occupa soltanto del percorso di andata, cioè della nomina dei sottosegretari, e non di quello di eventuale ritorno, in caso di revoca. È indubbio però, conferma anche il costituzionalista Francesco Clementi, che in caso di «licenziamento» di un sottosegretario sia necessario ripercorrere a ritroso tutti i passaggi della nomina. Fino all'atto iniziale, la firma del capo dello Stato

2

39 i sotto-segretari

che sono stati nominati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte

(a questi si devono aggiungere sei viceministri)

Il ruolo del governo Dubbi sul voto

La proposta di revoca di un sottosegretario la fa il presidente del Consiglio al capo dello Stato, sentito il Consiglio dei ministri. Ma cosa succede se una parte dei ministri si esprime in dissenso rispetto al premier? Si passa a una votazione per assumere una decisione? Il voto, tuttavia, non è previsto

nel viaggio di andata

per la nomina dei sottosegretari e, dunque, non dovrebbe esserci pure per la revoca

3

Il precedente Sgarbi, «licenziato» nel 2001

Nel 2001 Vittorio Sgarbi, eletto con FI, è il sotto-segretario ai Beni culturali del ministro Giuliano Urbani. I due entrano in conflitto sulla vendita di una parte del patrimonio artistico: Sgarbi chiede le dimissioni di Urbani e rimette le deleghe. Ma poi il premier Silvio Berlusconi propone e ottiene la revoca del sottosegretario, infine formalizzata

dal capo dello Stato © RIPRODUZIONE RISERVATA

4

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Heads Of State + Government (94%); Tobacco + Health (69%); Campaigns + Elections (63%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***Industria 4.0, «competence center» a Torino e Bologna; La Lente***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W1F-48F1-F13X-90B8-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

3 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 29

**Length:** 231 words

**Byline:** Ri. Que.

**Body**

E sei: tanti sono i «competence center» a cui il ministero dello Sviluppo economico ha dato il via libera con tanto di decreto di affidamento dei fondi. Dopo Milano e Genova, martedì scorso è stata la volta dei finanziamenti per il Cim 4.0 guidato dal Politecnico di Torino (si concentrerà sulle tecnologie additive); per il BI-Rex dell'università di Bologna (su big data e Internet delle cose); per Artes 4.0 dell'ateneo di Pisa sulla robotica e infine per Smact 4.0, il competence center del Nordest guidato dall'università di Padova.

A questo punto mancano all'appello soltanto i centri di competenza di Napoli (il più generalista, realizzato con la collaborazione di diverse università, compresa quella di Bari) e infine quello di Roma (sulle tecnologie per la cibersicurity).

Complessivamente sui competence center sono stati mobilitati 73 milioni in tre anni per la fase di start up. Poi dovranno stare in piedi da soli, grazie alle entrate derivanti dalla consulenza alle imprese (d'altra parte al momento i centri per la diffusione delle competenze 4.0 non sembrano essere una priorità per il Mise, difficile aspettarsi la mobilitazione di altri fondi pubblici su questo dossier). Resta il fatto che attraverso i competence center arriveranno nel nostro Paese i fondi dei programmi ***europei*** Horizon e Digital ***Europe***. A oggi coinvolti 75 atenei

e 400 imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Teaching + Teachers (94%); Small Business (88%); Student Financial Aid (73%); Engineering (71%); Government Departments + Authorities (67%); New Products (67%); Agriculture Regulation + Policy (65%); Communities + Neighborhoods (62%); Conferences + Conventions (61%)

**Industry:** Broadband (74%); Electronic Sensors + Detectors (68%)

**Load-Date:** May 3, 2019

**End of Document**

[***casa per tutti così a vienna si vive meglio; Un viaggio in 100 giorni Sei viennesi su dieci usufruiscono di abitazioni ad affitto agevolato. Merito di una tradizione sociale che risale al 1919: «Facciamo in modo che in ogni zona della capitale possano vivere persone di tutte le classi». Un modello messo ora in discussione del governo conservatore del cancelliere Kurz***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2R9-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 12.13

**Length:** 1752 words

**Byline:** dalla nostra inviata a Vienna Elena Tebano

**Highlight:** aria, trasporti, cultura: la città è da 10 anni in cima alle classifiche mondiali sulla qualità della vita

**Body**

L a m

etro si avvicina all'ultima stazione con una lunga curva, fino quasi ad abbracciare lo spicchio di palazzi e gru di acciaio di fronte al lago artificiale. I cantieri sono ancora aperti a Seestadt, accanto all'omonima fermata c'è quello del più alto grattacielo in legno del mondo (84 metri), un progetto commerciale di lusso. Il quartiere, che si trova a mezz'ora di metro dal centro esatto di Vienna, è però uno dei luoghi di sviluppo dell'edilizia «sociale» della città. «Le case popolari sono in mezzo alle altre, da fuori non si distinguono - dice Bojan-Ilija Schnabl, del dipartimento cittadino per l'edilizia -. Ci sono molte soluzioni diverse, non siamo nel socialismo reale dove lo Stato fa tutto allo stesso modo. Ma per noi la casa è un diritto fondamentale e usiamo i fondi pubblici della città per garantirla, allo stesso modo in cui costruiamo strade, ferrovie, scuole od ospedali». La conseguenza è che il prezzo degli affitti a Vienna è bassissimo per i parametri di una capitale ***europea***: un appartamento di 75 metri quadri costa in media 495 ***euro*** al mese nelle abitazioni di proprietà del comune, 533 in quelle delle cooperative sociali, 668 in locazione da privati. A Milano, che pure ha meno abitanti, per un appartamento della stessa metratura si pagano in media 1500 ***euro***, che scendono intorno ai mille in periferia.

A Parigi addirittura 30 ***euro*** al metro quadro.

«Qui si sta molto bene, la cosa migliore è che tutte le strade interne sono a traffico limitato e i bambini possono muoversi in bici - dice la signora Helga Eichwalder-Gabler, 65 anni, che in equilibrio su un monopattino insegue il nipote -. Se non faccio così è troppo veloce per me» spiega con un sorriso. Le strade sono semi deserte, sgombrate dal freddo e dalla pioggia che hanno ripreso il sopravvento sulla primavera. È comunque un idillio suburbano: «Non vogliamo periferie come quelle di Parigi e Londra, con i ghetti per i poveri: facciamo in modo che in ogni zona della città possano vivere persone di tutte le classi sociali» afferma Schnabl. La maggioranza dei viennesi, sei su dieci, vivono in case che hanno qualche forma di agevolazione da parte del Comune.

La politica abitativa

Nikolaus Heinelt, 47 anni, dipendente comunale, conferma: abita nel condominio di una cooperativa a pochi isolati dal Danubio. «Pago 500 ***euro*** al mese per un appartamento di 85 metri quadri. L'affitto è a tempo indeterminato, ma per entrare ho dovuto pagare una cauzione di trentamila ***euro***: se lascio la casa me la ridanno, se dopo dieci anni decido di comprarla la scalano dal prezzo insieme all'affitto pagato fino ad allora». Nel suo palazzo vivono anche una trentina di famiglie di profughi, che però usufruiscono di tariffe agevolate e pagano una cauzione di soli 2-3 mila ***euro*** (che non permette il riscatto). «In questo modo l'integrazione è più facile, perché non si creano sacche di esclusione», dice lui. La legge prevede infatti che un terzo dei costi di costruzione delle case fatte dalle cooperative senza scopo di lucro (200 mila appartamenti in tutta la città) sia pagato con fondi comunali. In cambio la città può decidere a chi destinare un terzo degli appartamenti. Possono essere anche condomini di fascia alta, come quello vicino al quartiere universitario in cui vive Christina Birett, 28 anni, studentessa-lavoratrice, che ha al suo interno sale comuni, palestra da arrampicata, un centro benessere e addirittura un cinema da 12 posti prenotabile gratuitamente dai condomini via apposita app (nel suo caso la cauzione è stata di 40 mila ***euro***, l'affitto è 650 ***euro*** al mese per 87 metri quadri).

Poi ci sono le case di proprietà del comune - 220 mila in tutto -, le più economiche: ne ha diritto chi guadagna fino a 3.300 ***euro*** netti al mese (per un single, il tetto di reddito sale ancora per le famiglie). La più iconica risale al 1930, si chiama Karl Marx Hof. «Qui si sta bene, la città ti aiuta in tutto» dice Mehdija Nezovic, 18 anni, soldato in congedo temporaneo (ha un braccio rotto), figlio di immigrati della ex Jugoslavia, seduto a fumare nel cortile con l'amico Muhammed. Oggi molti degli abitanti del complesso sono di origine straniera. Sul tetto sventolano le bandiere che ricordano i 100 anni della «Vienna Rossa»: nel 1919 per la prima volta il Partito socialdemocratico ha avuto la maggioranza in consiglio comunale. Da allora è stato escluso dal governo della città solo durante il periodo dell'«Austrofascismo» e del Nazismo, tra il 1934 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. La tradizione delle case per tutti, dotate di asili e scuole in cui mandare i figli della classe operaia, viene dall'ambizione dei socialisti di creare l'«uomo nuovo» uguale e solidale. L'attenzione al sociale è nel Dna della capitale austriaca.

Al centro dell'***Europa***

Così, negli ultimi tre decenni Vienna si è trovata in una posizione ottimale per mettere a frutto i cambiamenti che si è trovata a incrociare. «La caduta della Cortina di ferro nel 1989 l'ha portata dai margini al centro dell'***Europa***. Poi nel 1990 la città è entrata nell'***Unione europea*** insieme al resto del Paese. Questi due eventi hanno prodotto un'apertura che prima non c'era - spiega Eugen Antalovsky, direttore operativo di Urban Innovation, società che aiuta il Comune di Vienna a progettare il suo sviluppo futuro -. Il terzo fattore, essenziale, è stato l'arrivo di moltissimi rifugiati in seguito alla guerra nella ex Jugoslavia, anche per i rapporti storici che c'erano. La città ha ricominciato a crescere per la prima volta dopo decenni: siamo passati dagli 1,4 milioni di abitanti del 1998 ai 1,91 milioni di adesso. E siamo stati costretti al cambiamento: Vienna ha dovuto rispondere a una serie di esigenze e domande».

Dal 2010 nel governo di Vienna ci sono anche i Verdi e lo sviluppo ecosostenibile della città ha ricevuto una nuova spinta. Sono aumentate le piste ciclabili, si costruisce solo secondo criteri superecologici, il Comune aiuta i cittadini persino a prendersi cura personalmente del verde (si può «adottare» un'aiuola, ricevendo anche il terriccio per le piante). Vienna in più è l'unica metropoli al mondo con dei vigneti municipali nel territorio cittadino: 100 ettari in tutto. Il risultato è che la capitale austriaca è in cima a tutte le classifiche sulla qualità della vita: al primo posto nell'***Unione europea*** per i trasporti pubblici (sono capillari ed efficienti e vantano 820 mila abbonati annuali, il 40 per cento delle famiglie non ha auto privata), per l'offerta culturale, per la qualità di strade ed edifici, per quella dell'aria. E ancora: prima nella classifica delle smart city del 2017, della qualità della vita dell'Economist del 2018 e da dieci anni di seguito in quella della qualità della vita per gli expat - i professionisti stranieri globali - di Mercer.

«Gli expat qui vivono bene perché tutti vivono bene - dice Agata Ciabattoni, italiana, 48 anni, da 17 a Vienna, professoressa di logica al Politecnico di Vienna (l'università più prestigiosa del Paese) -. Io sono arrivata con la borsa di ricerca Marie Curie, dovevo restare 24 mesi, dopo la prima settimana ho pensato "Da qui non mi muovo più"». Non solo per i finanziamenti accademici: «Ma per la capacità delle persone di collaborare ai progetti comuni e per i servizi che mi hanno permesso di conciliare lavoro e carriera come mai avrei potuto in Italia. Basti pensare che l'asilo dell'università, che è gratis, è aperto dalle 7 alle 19. E adesso mio figlio che ha 11 anni - racconta - può andare a scuola da solo con la metro senza problemi: la città è sicurissima e in più offre tutti gli stimoli culturali di una metropoli». Pablo Chiereghin, 41 anni, veneto trasferitosi a Vienna per seguire la moglie Annibelle Seilern, 41, è d'accordo: «Io qui posso avere una qualità della vita molto superiore al mio reddito - riassume -. E posso vivere facendo l'artista, cosa che in Italia sarebbe molto difficile».

Rosso e nero

Qualcosa però sta cambiando. Quest'anno il Partito socialdemocratico ha festeggiato come da tradizione il Primo maggio con una grande manifestazione che è la dimostrazione della sua forza in città. Per la prima volta il governo conservatore di Sebastian Kurz ha provato a rubargli la scena. E ha annunciato la riforma delle tasse per portarle dal 42% del reddito al 40,5% entro il 2022. Un taglio che secondo molti osservatori sottrarrà risorse alle politiche sociali di Vienna. I primi effetti si sono già visti: l'esecutivo Popolari-Partito della libertà ha ridotto il sussidio per i profughi, da 860 a 560 ***euro*** al mese per i rifugiati e addirittura a soli 320 ***euro*** per alcune categorie di migranti. «Così l'integrazione diventa più difficile - dice Andrea Eraslan-Weninger, direttrice del centro di accoglienza per i rifugiati Integrationshaus -. Oltre alla riduzione del sussidio c'è stata una stretta sulla legislazione su asilo e immigrazione, decisa anch'essa a livello federale. E adesso Vienna, che ha molti più stranieri del resto del Paese, è messa ancora più sotto pressione per fornire servizi essenziali e prendere il posto dello Stato federale. Ma la verità è che ci sono cose che da sola non può fare».

Il conflitto tra la Vienna Rossa e l'Austria nero-blu è insieme un conflitto politico ed esistenziale, due visioni opposte che si contendono un Paese. «Vienna è sempre stata più grande dell'Austria. Specialmente dopo la fine della monarchia austroungarica» dice in perfetto italiano (ha studiato a Roma) Susanne Scholl, 69 anni, ex giornalista della tv Orf. Ogni giovedì Scholl manifesta in centro a Vienna con Omas gegen Rechts, «nonne contro la destra», un gruppo di over 60 (ma «aperto a tutte le età») che si oppone alle politiche del governo: «I miei quattro nonni, ebrei, sono stati uccisi dai nazisti: oggi ho il dovere di ricordare la storia» dice. Secondo Scholl a portare il resto del Paese da un'altra parte è stato lo stesso processo che ha fatto aprire Vienna al mondo: «la fine del cosiddetto blocco comunista con la caduta della Cortina di Ferro. Da lì sono iniziate tutta una serie di paure - spiega -: di essere invasi da forze lavoro più a buon prezzo e di perdere il nostro status molto confortevole, noi che siamo così piccoli ma così "importanti". L'insicurezza generale è andata aumentando». L'estrema destra alleata di Kurz risponde a questi timori. Ma rischia di distruggere anche il modello viennese: «Tra le cose che vogliono fare c'è privatizzare le case popolari - ricorda Scholl -. Vienna, però, non è disposta ad accettarlo: è pronta a difendersi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

~

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Communities + Neighborhoods (74%); Homeowners (70%); Minority Groups (64%)

**Industry:** Residential Property (94%)

**Load-Date:** May 17, 2019

**End of Document**

[***La guerra all'Europa è finita?; Alcune domande***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2PC-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.28

**Length:** 1008 words

**Byline:** Paolo Mieli

**Body**

E se l'***Europa*** fosse in condizioni meno disastrose di come, soprattutto qui da noi, la si percepisce e la si descrive? Se ciò che è accaduto in conseguenza dell'ultima, devastante crisi economica l'avesse rafforzata anziché ridurla allo stremo? Sono domande più che plausibili per come si presenta la vigilia del voto del 26 maggio dopo una campagna elettorale in cui

il dibattito è stato relativamente ordinato

e le maggiori insidie sono scaturite dal nostro Paese. L'impressione complessiva è che dopo una grande tempesta, riparati i danni e le ammaccature, ci siano tutte le premesse per la ripresa del cammino, con ulteriori passi in vista dell'edificazione dell'edificio continentale. Con il coinvolgimento, addirittura, di formazioni che fino a ieri si presentavano come irriducibilmente antisistema.

Da quattrocento anni, su scala ***europea***, ogni secolo è stato sconvolto da un violento conflitto al quale ha fatto seguito una lunga fase di assestamento (sempre turbata, ad ogni evidenza, da scosse locali). È stato così nel Seicento con la «Guerra dei trent'anni» (1618-1648) conclusasi con la pace di Westfalia dove fu definita un'***Europa*** dai confini certi, al riparo dai conflitti religiosi. E nel Settecento con la «Guerra dei sette anni» (1756-1763) combattuta, oltreché sul nostro continente, nelle Americhe, in India e in Africa tant'è che Winston Churchill ne parlò come della «prima vera guerra mondiale».

A ccadde qualcosa di simile poi nell'Ottocento con le guerre napoleoniche e la successiva ricostruzione dell'***Europa*** impostata al Congresso di Vienna (1815). E nel Novecento con le due spaventose guerre mondiali alle quali è seguita una lunghissima stagione di pace: oltre settant'anni. Sempre l'***Europa*** è uscita meglio definita e rafforzata da questo genere di terremoti.

Negli ultimi venticinque anni l'***Europa*** unita si era data il compito di consolidare e rendere definitiva la pace del dopo 1945. E, quantomeno fino ad oggi, ha assolto alla sua missione. Ma in tempi recenti a mettere in crisi l'impianto della ***Ue*** è esplosa, invece di una guerra, un'imprevista e forse imprevedibile crisi economica dalla durata e dalle dimensioni davvero eccezionali: dieci anni (2008-2018). Una crisi sussultoria che ha travolto i piani espansivi di ognuno dei ventisette Paesi della ***Ue*** e ha spaventato dappertutto le opinioni pubbliche facendo vacillare le istituzioni dell'intero continente. Un prolungato stress test che ha messo a dura prova l'intero sistema ***europeo*** e che non è detto si possa considerare del tutto alle nostre spalle. Effetto di questo choc è stata senza alcun dubbio la decisione inglese di uscire dall'***Europa*** (2016). Ma il fatto che, a tre anni dal referendum, le procedure per quest'uscita non siano state definite e, per un bizzarro destino, gli inglesi siano tenuti adesso a deporre nell'urna una scheda destinata ad eleggere il Parlamento ***europeo***, ha sortito l'effetto di indurre i sovranisti di ogni parte d'***Europa*** a trattenersi dal riproporre una qualche loro forma di «exit». Paradossalmente si può sostenere che l'***Europa*** sia uscita rinvigorita persino dall'evento più traumatico consumatosi tre anni fa in Gran Bretagna.

Dove si è vista ancora la tenuta dell'***Europa***? Innanzitutto con la crisi greca del 2015. In quell'occasione Atene ha avuto al timone un leader, Alexis Tsipras, il quale ha sfidato un referendum destinato nelle intenzioni dei proponenti a mettere le premesse per l'uscita del Paese dalla comunità (o almeno così era parso). Poi lo stesso Tsipras si è fatto carico di una «cura» economica senza precedenti. Pur di restare in ***Europa***, successivamente, è andato allo scontro con il ministro delle Finanze Yanis Varoufakis che ancora oggi (nel libro «Adulti nella stanza» edito dalla Nave di Teseo) sostiene essersi il suo Paese piegato agli interessi «dei potentati istituzionali e delle consorterie». Con queste mosse coraggiose Alexis Tsipras ha trattenuto la Grecia nella ***Ue*** e la sta guidando, a prezzo di enormi sacrifici, fuori dalla crisi.

Scelte analoghe hanno fatto i governanti di Irlanda, Spagna e Portogallo. Con ostinazione, anche a costo di inimicarsi le élites intellettuali dei loro Paesi: pochi giorni fa il premier socialista portoghese, Antonio Costa, si è detto pronto ad aprire la crisi di governo qualora gli fosse stato imposto dal Parlamento un aumento retroattivo agli insegnanti che - sono parole sue - avrebbe compromesso «la credibilità internazionale del Paese».

Adesso può darsi che - come annunciano i sondaggi - la Grecia veda crescere (al 35%) il partito di destra, Nuova Democrazia, e debba assistere al calo (25%) di quello di Tsipras, Syriza. È possibile che qui e là i partiti sovranisti abbiano buoni risultati. In qualche caso, ottimi. Ma una visione di insieme ci porta a considerare un successo dell'***Europa*** il fatto che le intenzioni disgregatrici di tali partiti si siano ridimensionate e che molte di queste formazioni siano oggi disponibili a combinazioni politiche con forti partiti di tradizione ***europeista***, ben saldi nell'ancoraggio alle istituzioni continentali.

C'è un solo Paese, il nostro, in cui i leader di governo si sono lasciati andare in campagna elettorale a superflue dichiarazioni di guerra che - come loro stessi hanno già avuto occasione di costatare in precedenza - possono avere come unico effetto quello di far crescere lo spread. Parole che - stiamo parlando degli annunci di sforamento di Matteo Salvini - producono danno soltanto per il fatto di essere state pronunciate. L'Italia si trova ad essere l'unico Paese ***europeo*** i cui governanti aderiscono a quella strana scuola sedicente keynesiana che promette un improbabile sviluppo da ottenersi attraverso lo sperpero di denaro pubblico, l'accumulo di nuovo debito e lo scontro perenne con le istituzioni di Bruxelles. Istituzioni di un'***Europa*** che si sta rimettendo in sesto, peraltro a fatica, talché ancora non è detto che ce la faccia e che non siano in agguato nuove sorprese. Spiace che tali incognite debbano essere, per la maggior parte, riconducibili all'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Politics (92%); Economic Growth (82%); ***European Union*** Regulation + Policy (68%); Economic Crisis (67%); ***European Union*** (67%); Globalization (63%); Public Debt (61%)

**Load-Date:** May 17, 2019

**End of Document**

[***Debito, il richiamo dell'Europa Scontro tra Roma e Vienna***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2SD-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 31

**Length:** 523 words

**Byline:** Ivo Caizzi

**Highlight:** Il ministro Löger: Italia come la Grecia. Tria: pensare prima di parlare L'allarme di Visco sullo spread: è raddoppiato, colpisce famiglie e imprese

**Body**

BRUXELLES

Il presidente portoghese dell'***Eurogruppo*** Mario Centeno ha richiamato il governo M5S-Lega a rispettare «gli impegni presi l'anno scorso», sui conti pubblici, con «i risultati». Nella riunione a Bruxelles dei 19 ministri finanziari della zona ***euro*** si sono espressi sulla stessa linea istituzionale anche il tedesco Olaf Scholz e il francese Bruno Le Maire. Ma la campagna elettorale per il voto ***europeo*** della settimana prossima ha prodotto anche accuse di Paesi nordici in reazione al vicepremier leghista Matteo Salvini, che ha ipotizzato di alzare il debito al 140% del Pil e di cambiare le regole ***Ue***.

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha replicato duramente soprattutto al collega austriaco Hartwig Löger, garantendo il rispetto degli impegni di riduzione del debito e aprendo a un aumento delle «tasse indirette» (come l'Iva), se servisse per rispettare gli obiettivi e per abbassare la pressione fiscale sui redditi. Da Israele il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha evidenziato la «correlazione» tra il raddoppio dello spread sui titoli di Stato italiani e il primo anno del governo M5S-Lega, pur anticipando «la speranza», per «dopo le elezioni ***europee***», di un ritorno alla normalità.

«Io penso che le persone prima di parlare debbano pensare, è un consiglio anche per chi ha fatto quelle dichiarazioni», ha risposto Tria a Löeger, che aveva ventilato un'Austria indisponibile «a pagare i debiti dell'Italia», provocati dal «consapevole avanzare della spirale del debito» a rischio di provocare «una nuova Grecia». Tria ha aggiunto che «l'Italia non chiede che qualcuno paghi per il suo debito, ma ha abbondantemente pagato per il debito altrui aiutando altri Paesi ***europei***, non credo che l'Austria abbia pagato quanto l'Italia, che è il terzo contributore». Löeger è intervenuto di nuovo esortando il collega italiano di girare a Salvini «il suggerimento di pensare prima di parlare».

Il commissario ***Ue*** francese Pierre Moscovici ha considerato eccessivo già l'attuale debito intorno al «130% del Pil». Tria ha però escluso l'aumento al 140%. «C'è un Def approvato da governo e Parlamento - ha detto -. Il Parlamento ha fatto anche una risoluzione dove chiede di non aumentare l'Iva, ma tutto nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del Def». Ha poi invitato a «distinguere» due problemi: «Uno è la pressione fiscale, che bisogna cercare di ridurre, problema diverso è la composizione della pressione fiscale, e la mia posizione scientifica è che è meglio abbiano più' peso le imposte indirette rispetto alle dirette». Sullo spread ha rassicurato che «in campagna elettorale i mercati finanziari sono in fibrillazione» e che sui titoli di Stato italiani «molte persone hanno fatto un sacco di soldi e, quando partono delle vendite, è per incamerare i profitti: un problema per l'Italia, che paga alti tassi di interessi».

Centeno ha poi annunciato per la prima volta l'attenzione dell'***Eurogruppo*** alla «riduzione dei rischi nel settore bancario» anche per le maxi esposizioni su derivati speculativi di grandi banche tedesche (principalmente attivi illiquidi di livello 2 e 3).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (89%); Economic Growth (62%); Gross Domestic Product (62%)

**Load-Date:** May 17, 2019

**End of Document**

[***«Serve accelerare la crescita, non aumentare l'Iva»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2SF-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 31

**Length:** 359 words

**Byline:** Lorenzo Salvia

**Highlight:** Gardini (Confcooperative): al governo chiediamo norme contro le false Coop

**Body**

ROMA «Un aumento dell'Iva si scaricherebbe sui prezzi e questo, in un contesto già depressivo, farebbe scendere i consumi. In linea di principio, quindi, andrebbe evitato. Ma bisogna anche fare i conti con la realtà». Maurizio Gardini è il presidente di Confcooperative, sigla di ispirazione cattolica, 18.500 imprese per un fatturato di 66 miliardi di ***euro***, che pochi giorni fa ha celebrato con il Capo dello Stato Sergio Mattarella i suoi cento anni di storia.

Cosa significa fare i conti con la realtà, presidente?

«Sapere che servono meccanismi capaci di accelerare la crescita, come il taglio del costo del lavoro».

Quindi se l'anno prossimo ci fosse un parziale aumento dell'Iva e un taglio del costo del lavoro andrebbe bene?

«Diciamo che potremmo capirlo».

E la flat tax invocata dalla Lega? Favorevole o no?

«Temo che non ci siano le condizioni per metterla in cantiere. Quindi non mi addentro nemmeno nel dibattito se sia giusta oppure no».

Il Movimento 5 Stelle preme invece per il salario minimo. Cosa ne pensa?

«Non mi appassiona. Il vero tema è la proliferazione dei contratti, ne abbiamo 800. Servirebbe una riforma della rappresentanza che consenta di avere meno contratti, ma più rispettati».

Le elezioni sono alle porte. Cosa si aspetta dall' ***Europa*** che uscirà dal voto?

«L'Italia è stritolata da aliquote da paradisi fiscali e salari da caporalato. L'appello ai prossimi ***europarlamentari*** è di invertire la rotta con lo stop al dumping nella ***Ue*** a 28. I dati del nostro focus con il Censis sono allarmanti. In Italia, poi, speriamo di arrivare presto ad avere nuove norme contro le false cooperative, sulle quali abbiamo aperto da mesi un tavolo con il governo.

Presidente, Confcooperative è stata fondata nel 1919. Cosa ha significato celebrare i 100 anni di storia con il Capo dello Stato?

«È stata un'emozione forte, come del resto l'incontro di due mesi fa con il Papa. Ma al di là della celebrazione, al di là dell'orgoglio, è stata anche un'occasione per riflettere su quello che ci aspetta. Non siamo paghi della nostra storia passata, vogliamo essere protagonisti anche della storia presente e futura del nostro Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Wages + Salaries (94%); Economic Conditions (81%); Labor + Employment (81%); Prices (78%); ***European Union*** (70%); Economic Growth (69%); Economic Policy (69%); Inflation (69%); Labor Unions (69%); Excise Tax (65%); Minimum Wage (65%); Tobacco + Health (62%); National Debt (61%); Public Debt (61%)

**Industry:** Oil + Gas Industry (80%); Marketing + Advertising (74%)

**Load-Date:** May 17, 2019

**End of Document**

[***Il governatore: Asti-Cuneo ferma Bertola: basta con le fake news; Scontro tra i candidati***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2XC-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

TORINO Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI TORINO; Pag. 5

**Length:** 88 words

**Body**

«Non c'è ancora il via libera alla ripresa dei lavori dell'Asti-Cuneo, e nemmeno da parte della ***Ue*** alla nuova soluzione del governo, definita affine a quella Delrio. Allora perché non è stata adottata quella? Ora avremmo i cantieri». È questa l'accusa di Sergio Chiamparino. Il candidato del M5S Giorgio Bertola replica: «Il frutto delle interlocuzioni con l'***Ue*** è già informalmente positivo: l'Asti-Cuneo verrà completata nei tempi illustrati da Conte. Il resto sono fake news dei responsabili del problema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (76%); Minority Groups (73%); Immigration (70%); Company Structures + Ownership (62%); Government Departments + Authorities (61%)

**Industry:** Internet + Www (94%); Agriculture (71%); Heavy + Civil Construction (63%); Destinations + Attractions (61%)

**Load-Date:** May 17, 2019

**End of Document**

[***DA FARAGE AI GILET GIALLI ALLA RICERCA DI UN ALLEATo; Risponde Aldo Cazzullo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2S8-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTERE AL CORRIERE; Pag. 29

**Length:** 364 words

**Byline:** Federico Cavriani

**Body**

Caro Aldo,

una sola domanda: quando il 26 maggio voterò un partito nazionale (che Dio mi aiuti!) potrò conoscere quel mio

voto a quale partito

***europeo*** (di cui non sappiamo né i nomi, né i profili sommari) verrà aggregato?

Caro Federico,

L e alleanze ***europee*** sono in pieno rimescolamento. L'obiettivo dei sovranisti - divisi in due famiglie: in una c'è la Lega, con Marine Le Pen, nell'altra la Meloni, con i polacchi di Jaroslaw Kaczynski - è sostituirsi ai socialisti nell'alleanza con i popolari che ha retto finora l'Unione. Si tratta di un obiettivo impossibile, finché alla guida del Ppe c'è Angela Merkel. È invece possibile che la somma degli ***eurodeputati*** popolari e socialisti non dia la maggioranza assoluta. Non a caso Macron, che dei sovranisti è il grande nemico, dialoga con il Pd per allargare il fronte progressista - in grande difficoltà un po' ovunque, a parte Spagna e Portogallo - ai liberali e ai verdi.

Il problema della collocazione ***europea*** vale soprattutto per i Cinque Stelle. Di solito i populisti prendono voti soprattutto a sinistra - come Podemos o Jean-Luc Mélenchon - o a destra, come Vox e la Le Pen. I grillini sono invece trasversali. Se vanno con la destra estrema, si scoprono a sinistra; e viceversa. Il tentativo di dialogo con i Gilet gialli era un grave errore; Luigi Di Maio, che non è uno sprovveduto, l'ha capito, grazie anche alla migliore testa politica di cui dispone il movimento, il Guardasigilli Alfonso Bonafede. In passato Beppe Grillo aveva portato il suo gruppo all'abbraccio con Nigel Farage, che gli stava palesemente simpatico.

Farage non è un estremista di destra. È un nazionalista britannico. Quando il suo partito è finito in mano a fanatici islamofobi, lui l'ha lasciato e se n'è fatto un altro. Il suo idolo è Margaret Thatcher. Sostiene, forse con ragione, che la Iron Lady non avrebbe mai firmato il trattato di Maastricht. Farage non pensava di vincere il referendum sulla Brexit (così come Trump non credeva di essere eletto); infatti sulle prime aveva lasciato la politica, sostenendo di aver ormai raggiunto l'obiettivo. Ora il disastroso fallimento della gestione politica della Brexit l'ha rilanciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%)

**Load-Date:** May 17, 2019

**End of Document**

[***La spinta di Bankitalia sulle scelte; Conti pubblici***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2SJ-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 31

**Length:** 245 words

**Byline:** Mario Sensini

**Body**

Non c'è più tempo da perdere. La corsa dello spread, innescata dalle incertezze sulla politica economica italiana, rischia di trasferirsi all'economia reale, facendo crescere i tassi di interesse sui prestiti concessi dalle banche alle imprese e alle famiglie. I primi segnali, temuti fino a qualche settimana fa, sono ormai diventati evidenti. E davanti alle incertezze del voto ***europeo***, non stupisce l'invito pressante rivolto ieri dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, al governo perché si faccia carico della situazione.

Tra le elezioni politiche del 2018 e oggi, alla vigilia di quelle ***europee***, il differenziale dei tassi italiani rispetto a quelli tedeschi è raddoppiato. Un ingombro pesante sulla già difficilissima manovra di bilancio del 2020, quando bisognerà trovare 23 miliardi solo per scongiurare l'aumento dell'Iva. Se i tassi restassero su questi livelli tutto diverrebbe più difficile, anche la ripresa dell'economia. E più che rassicurazioni ai mercati, come quelle offerte da Conte e Tria negli ultimi giorni, servono azioni concrete. «Non è più rinviabile un piano credibile per ridurre il peso del debito pubblico» dice il governatore. Ma non basta, perché bisogna rimuovere anche tutti gli altri elementi che alimentano la sfiducia dei mercati e penalizzano lo spread. Come «il lassismo nella politica di bilancio» e, dentro quest'ultima, «la prevalenza dei sussidi rispetto alle misure per favorire la crescita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (90%); Economic Growth (82%); Economic Conditions (80%); Inflation (80%); Gross Domestic Product (69%); Securities + Other Investments (68%)

**Load-Date:** May 17, 2019

**End of Document**

[***Le nomine nella Legnano leghista «Promette i voti, posto alla figlia»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2PV-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 5

**Length:** 567 words

**Byline:** Cesare Giuzzi

**Highlight:** L'accusa dei pm, arrestati anche due di FI. Una diceva: intesa elettorale decisa con Salvini L'incarico La giovane entra nella municipalizzata, poi nel cda e chiede: che devo fare quando vado?

**Body**

Milano

Nomine pilotate nelle partecipate, bandi

ad personam

per i dirigenti comunali e un baratto elettorale con voti in cambio dell'assunzione della figlia di un candidato tagliato fuori dal ballottaggio.

«Dall'Alpi a Sicilia, dovunque è Legnano», canta l'inno di Mameli ricordando la vittoria del 1176 di Alberto da Giussano e della Lega Lombarda sul Barbarossa. E oggi con il sindaco leghista Giambattista Fratus ai domiciliari, le vicende della città simbolo del Carroccio diventano il paradigma di un sistema di corruzione e gestione della cosa pubblica che scuote la Lombardia e arriva fino al governo. Dopo l'appaltopoli e l'avviso di garanzia al governatore Attilio Fontana, con i vertici di Forza Italia sotto inchiesta, tocca alla Lega. Un terremoto che parte dalla cittadina di 60 mila abitanti al confine con Varese e porta ai domiciliari anche il neo assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini, e in carcere il titolare della delega al bilancio Maurizio Cozzi, entrambi di Forza Italia. In mezzo un sistema di nomine nelle municipalizzate «***Europa*** Service» e «Amga Legnano» fondato sul principio dello spoil system e su incarichi affidati ad «amici e alleati politici». Con i magistrati di Busto Arsizio (l'indagine è affidata al pm Nadia Calcaterra e alla guardia di Finanza di Milano) che fotografano in diretta «il pagamento» del sostegno elettorale offerto dal candidato escluso dal ballottaggio del giugno 2017, Luciano Guidi (lista Alternativa Popolare) al sindaco Fratus.

Un bottino di 1.046 voti che al secondo turno Guidi riversa sul candidato di centrodestra nel duello con il primo cittadino uscente Alberto Centinaio (centrosinistra). In prima battuta a Fratus erano toccati 9.196 voti contro i 7.717 di Centinaio. Un divario esiguo che porterà il candidato leghista a stringere Guidi un patto politico che si tradurrà - dopo il pubblico endorsement di Guidi in favore di Fratus - in un totale di 10.865 preferenze. Il prezzo da pagare, si scopre nelle carte dell'inchiesta «Piazza Pulita», è l'assunzione in «Amga» della figlia di Guidi, la 29enne, Martina, avvocata fresca di nomina. Un patto che, almeno a livello politico, ha ricevuto l'approvazione dei vertici del centrodestra lombardo. Come spiega, intercettata, l'allora coordinatrice di Forza Italia, e dominus del sistema Legnano, Chiara Lazzarini riportando le parole del neo sindaco Fratus: «Ha detto "io siccome negli accordi elettorali che ho preso con Guidi per il ballottaggio gli avevo detto che se mi appoggiava", accordi che ha preso a livello regionale con Paolo Alli (ex braccio destro di Formigoni), Graziano Musella (FI) e Salvini, avrebbe dato un posto alla Guidi...».

La «ragazzetta», cooptata nel cda dopo che il sindaco ha costretto alle dimissioni un'altra consigliera, è così spaventata dall'incarico che chiede consiglio alla Lazzarini: «Ma devo firmare quando vado o no? Perché ho sempre paura di dire delle cazzate...». Il gip Piera Bossi parla di «controllo totalitario delle amministrazioni pubbliche», che si traduce nella nomina di un «inquisito per gestione di rifiuti» a dirigente comunale. E alla consulenza affidata a «un amico» all'interno della municipalizzata «***Europa*** service». Incarico che poi non si concretizza perché il candidato, dopo un bando costruito su misura, non parteciperà alla selezione. Tanto da essere bollato dall'assessore Cozzi come un «cagasotto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Heads Of State + Government (67%); Tobacco + Health (63%)

**Load-Date:** May 17, 2019

**End of Document**

[***Matteo vede «nemici potenti»; il retroscena***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2PT-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 776 words

**Byline:** Francesco Verderami

**Body**

«l a Lega è sotto attacco. Chi tace è complice». Con questo spirito e con

questo slogan Salvini si

prepara alla manifestazione elettorale di Milano. È dai giorni del «caso Diciotti» che ha iniziato a maturare un convincimento, e cioè che ci sia un gioco nel quale a lui è stato assegnato un ruolo. È

da quei giorni che ritiene di

essere finito «nel mirino».

In principio i dirigenti del Carroccio avevano dovuto faticare a dissuadere il loro leader dall'idea baldanzosa di farsi processare. E nel corso di una drammatica riunione, quando si approssimava ormai il voto del Senato per l'autorizzazione a procedere, erano stati costretti ad alzare la voce. «Ti stanno preparando il plotone d'esecuzione, Matteo. Giulia spiegaglielo tu». «Giulia» Bongiorno, che da avvocato molte cose le aveva viste da vicino, «gli descrisse un certo mondo - come racconta uno dei presenti - e si dimostrò molto convincente».

I «nemici potenti» a cui ieri il ministro dell'Interno ha fatto riferimento non sono i grillini, considerati niente più che «uno strumento», coinvolti in un disegno che - a detta dei leghisti - mira a colpire Salvini, a logorarlo prima, isolarlo poi, e infine espellerlo dal gran ballo del potere. Per certi versi Salvini non considera dei «nemici» nemmeno i magistrati, nonostante siano le inchieste giudiziarie a scandire i giorni finali della sua campagna elettorale, costringendolo a cambiare il copione. No, secondo lo stato maggiore del Carroccio la centrale ostile sta da un'altra parte.

È della scorsa settimana un'analisi dai contenuti quasi esoterici. In un partito che avverte l'accerchiamento, si è discusso di «un grande vecchio della sinistra» che «d'intesa con Berlino e Bruxelles» starebbe lavorando «a dividere Di Maio da Salvini»: un'azione progressiva che avrebbe cura di non provocare una immediata crisi di governo, così da consentire la costruzione graduale del nuovo quadro politico. Per questo motivo la «svolta moderata» di M5s non è valutata dalla Lega come un semplice cambio di strategia comunicativa, perciò il vice premier ha preso a indicare le «strane convergenze con il Pd» dell'altro vice premier: «E se qualcuno ha nostalgia di un governo con la sinistra, lo dica chiaro».

Ad avvalorare la tesi del complotto hanno provveduto la chiusura della Merkel a ipotesi d'intesa in ***Europa*** con la Lega e soprattutto le parole del commissario ***europeo*** Moscovici, che da socialista confida in «soluzioni creative» tra democratici e grillini perché «anche in Italia» si possa creare un «fronte comune contro le destre estreme». Eccolo il rumore dei «nemici» che Salvini vede all'orizzonte, un esercito in cui ci sono generali e semplici attendenti. Ed ecco infatti Di Maio che - rispetto a pochi mesi fa - inneggia ai parametri di Maastricht e promette «mai più Finanziarie in deficit», dopo aver detto che «magari ne avessimo avute di Merkel in Italia».

Il resto per la Lega è la quotidiana preoccupazione di svegliarsi con un'altra inchiesta e un'altra retata. L'orecchio è teso verso la procura di Milano «ma anche verso quella di Napoli», non già verso le dichiarazioni del capo del Movimento. Semmai Salvini ha la prova che il disegno è in atto. Nei giorni del caso Siri aveva rivolto al leader dei Cinquestelle «un ultimo avvertimento»: «Tappatevi la bocca». Ieri Di Maio ha urlato (di nuovo) agli elettori di scegliere «tra noi e la nuova Tangentopoli». «Ci danno dei tangentari, ma se si facesse una percentuale degli amministratori inquisiti, i grillini batterebbero tutti. Anche il Pd».

Il governatore della Lombardia, appena inquisito, si è ammalato. E a casa ha avuto il tempo per pensare a come sia strano il Belpaese, «dove la corruzione scoppia sempre solo pochi giorni prima delle urne». Chissà se ne ha parlato la scorsa settimana con il governatore della Campania, che si trovava a Milano con la moglie e aveva voluto andare a trovarlo per esprimergli la sua solidarietà: «Fontana è un amico e un galantuomo», aveva detto il democratico De Luca in pubblico, mentre i grillini sollevavano sospetti. «Grazie a Dio - l'ha accolto Fontana nel suo studio - i rapporti umani non sono mai venuti meno. E al di là delle differenze politiche, ti considero una persona perbene e un amico. Come Bonaccini».

Salvini si sente nel «mirino» e ritiene che il suo unico scudo siano i voti, per questo forza il passo e le parole: «Chi tace è complice», ovviamente dei «nemici»,che teme riescano a rallentare la sua corsa. Berlusconi, che non ha mai smesso di denunciare «il complotto» di cui si è sempre sentito «vittima», osserva il campo di battaglia e ci si specchia: «Non fu giusto per me, non è giusto per lui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Immigration (76%); Politics (71%); Heads Of State + Government (70%); Riots (63%); National Debt (62%)

**Load-Date:** May 17, 2019

**End of Document**

[***«Noi alleati dei 5 Stelle? Sarebbe un tradimento Non faremo l'Unione bis»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2R4-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 8

**Length:** 690 words

**Byline:** Maurizio Giannattasio

**Highlight:** Pisapia: il Pd scelga il candidato premier con le primarie

**Body**

Milano

Giuliano Pisapia, lei è capolista del Pd nel Nord Ovest e mai come questa volta le ***Europee*** sono considerate un test «nazionale». Sono elezioni di «midterm» del governo Conte?

«Sono un test importante, diciamo che è la radiografia di un governo che nessuno ha votato e che è nato da un accordo post-elettorale. Un accordo di potere, che non ha aggiustato nessuna delle ossa che erano rotte. Invece che mettere mano ai problemi del Paese, Lega e 5 Stelle hanno allestito una campagna elettorale continua. Hanno detto di aver " abolito la povertà" e che "avrebbero riportato in Africa tutti i migranti". Solo parole, impegni non mantenuti. In molti se ne stanno accorgendo».

Pronostico sul governo: arriverà alla finanziaria o cadrà prima?

«Ho l'impressione che a un certo punto sarà una gara tra Di Maio e Salvini per scappare dalle responsabilità di aggiustare i conti, dopo l'ultima finanziaria sprecona».

Sarà quello il punto di rottura?

«La finanziaria farà esplodere tutte le contraddizioni. Perfino il presidente Conte ha detto che è difficile evitare l'aumento dell'Iva. Con lo spread a 290 e con il rischio di aumento dell'Iva sempre più vicino, i partiti di governo non hanno né proposte realizzabili né volontà di rimediare ai loro errori recenti. A ogni modo, i nodi al pettine per questo governo verranno su questioni dirimenti, in particolare per la Lega, come l'autonomia regionale e le grandi opere».

Capitolo alleanze: 5 Stelle uguali alle Lega?

«5 Stelle chi? Quelli che hanno sottratto alla magistratura Salvini come nella tradizione della peggiore casta, o i militanti che avevano riposto fiducia nella speranza di rinnovamento? I 5 Stelle sono schizofrenici, attaccano tutti i giorni la Lega e con i loro voti garantiscono alla Lega il governo. Tutti i peggiori provvedimenti proposti dalla Lega sono stati votati da Di Maio».

Se dovesse cadere il governo elezioni subito come dice Zingaretti o una soluzione parlamentare?

«In Italia abbiamo una grande fortuna che si chiama Sergio Mattarella. Certe scelte competono a lui dopo aver ascoltato le forze politiche. Gli italiani non perdonerebbero un accordo parlamentare senza passare dalle elezioni. La mia opinione è che in questa legislatura non siano possibili nuove alleanze».

Esclude una possibile alleanza Pd-5 Stelle?

«In questa fase lo escludo in maniera netta. Sarebbe un tradimento dell'elettorato. In caso di nuove elezioni si vedrà. È difficile fare previsioni perché sono troppe le variabili in gioco».

Nel caso sareste pronti? Zingaretti candidato premier?

«Lei insiste nel voler da me le risposte che solo il presidente Mattarella può dare. Ricordo che Zingaretti ha più volte detto che non è automatico che il segretario del Pd sia anche il candidato e continuo a pensare che le primarie rimangano lo strumento migliore per la scelta dei candidati a Palazzo Chigi. Zingaretti come segretario del Pd sta lavorando molto e nella direzione giusta, con la seria consapevolezza che per restaurare un palazzo acciaccato ci vuole tempo e fatica. Ma alla fine quel palazzo tornerà al suo splendore».

Lo schieramento del Pd va da Calenda a Pisapia. Cosa vi tiene insieme?

«Il buon senso, la competenza e la serietà. Il tentativo di fare polemiche su Pisapia-Calenda fa sorridere. Calenda è stato un ottimo ministro che ha contribuito a risolvere tante crisi aziendali, anche nell'interesse dei lavoratori. E certamente è d'accordo con me nella volontà di difendere ed estendere i diritti sociali e civili».

Non teme la riedizione di un'Unione bis?

«I tempi cambiano, oggi siamo in una situazione diversa. E cambiano anche le persone. Abbiamo la ferrea volontà di costruire una unica e grande alleanza democratica, progressista, ***europeista*** non una unione di tanti, troppi, segretari di micropartiti, ma un'unica lista che condivide l'obiettivo elettorale e di visione e che è, e sarà, capace di aperture oltre i perimetri dei partiti tradizionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Il M5S schi- zofrenico Attacca ogni giorno il Carroccio ma con

i suoi voti garantisce loro di stare

al governo

Tra me

e Calenda nessuna polemica È stato un ottimo ministro

e ha risolto tante crisi aziendali

~

~

~

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Politics (76%); Tobacco + Health (64%)

**Load-Date:** May 17, 2019

**End of Document**

[***Proteste anti Salvini, scontri a Napoli A Milano i «cantieri» degli striscioni***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2PY-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 6

**Length:** 586 words

**Byline:** Andrea Senesi

**Highlight:** Un poliziotto ferito. Domani il raduno sovranista in piazza Duomo: in tanti preparano i balconi Le iniziative Associazioni in campo in Lombardia. Dai migranti a Zorro, i temi degli slogan

**Body**

S contri a Napoli per il comizio di Matteo Salvini. La tensione è esplosa al termine di un corteo che si è concluso davanti alla prefettura. I contestatori hanno lanciato fumogeni e una transenna che ha colpito un funzionario di polizia che si stava occupando del servizio d'ordine. Gli agenti hanno risposto con una carica di alleggerimento. È stato un pomeriggio di tensioni con le contestazioni annunciate al ministro dell'Interno e la protesta della città anche attraverso gli striscioni sui balconi.

Anche a Milano gli anti Salvini preparano la protesta dei lenzuoli in vista del comizio con gli altri leader sovranisti domani in piazza Duomo. C'è un gruppetto di Corsico che sta immaginando di presidiare i ponti pedonali lungo il Naviglio Grande, dall'ultimo lembo della città fino ai paesoni della prima cintura. Su ogni ponte uno striscione di «benvenuto» accompagnato da un pupazzo di Zorro, l'eroe mascherato responsabile, stando alla recente biografia, della prima delusione umana di Matteo Salvini. «Lui non vedrà gli striscioni perché sarà in piazza Duomo, ma la gente normale eccome se li vedrà», dice Maria Carla Rossi, attivista di Nessun dorma, una delle mille associazioni che animano la sinistra milanese. L'idea è nata dopo l'episodio di Brembate con la rimozione dello striscione di protesta per mano dei pompieri locali. La reazione è nata sui social network. «Abbiamo deciso di provare a dare una forma concreta alla protesta», spiega Luca Paladini, dei Sentinelli, l'associazione laica e antifascista, che è una delle anime di questo movimento. «Ci ha appena chiamati anche Laura Boldrini per complimentarsi. "Un'idea grandiosa", ci ha detto».

Non c'è un'unica regia. Ci sono associazioni e gruppi di cittadini che fanno rete e si mobilitano. È andata così, d'altra parte, anche nell'organizzazione delle marce antirazziste o nella protesta di piazza dello scorso agosto contro la visita di Viktor Orbán in Prefettura. Le «balconiadi» sono anarchiche, spontanee, autoregolamentate. I Sentinelli raccomandano solo ironia: «Negli striscioni che appenderete nei prossimi giorni sui vostri balconi, scatenate la vostra creatività, ma con quella leggerezza che non la darà vinta a chi vorrebbe sfruttare ogni cosa a suo vantaggio. E dargliela vinta sarebbe una seccatura». Le statuette di Zorro, quindi, e persino una caccia al tesoro lanciata da un'altra associazione antirazzista, Insieme senza muri. Lenzuoli alle finestre numerati dall'uno al 49 (equivalenti ai milioni indebitamente percepiti dalla Lega) su altrettanti palazzi della città. Vince chi individuerà il maggior numero di location. Il premio? «Un pupazzetto di Zorro, ovvio», sorride Daniela Pistillo,una della ideatrici del gioco.

I balconi milanesi vanno fiorendo di striscioni proprio in queste ore. Tra i primi a «esporre», una signora di 86 anni con un lenzuolo: «Porti e cuori aperti». Molto apprezzato anche il nostalgico «Ridateci gli alpini tenetevi Salvini», in omaggio all'adunata del weekend scorso delle penne nere proprio a Milano, mentre la Casa della Carità di don Virginio Colmegna ha composto sulla facciata dell'edificio la scritta «Prima le persone». E Il Pd? Aderisce alle «balconiadi» ma a modo suo: fuori dalla federazione i dirigenti hanno srotolato la scritta «Noi, patrioti ***europei***». «Il raduno internazionale della destra è uno sfregio alla città», commenta Pierfrancesco Majorino, assessore al Welfare e candidato alle ***Europee***, tra i primi a sposare invece la protesta dei balconi .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Protests + Demonstrations (94%); Communities + Neighborhoods (75%)

**Load-Date:** May 17, 2019

**End of Document**

[***Scorciatoie pericolose; L'errore dei partiti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W4D-PY91-JDMV-K2S5-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

17 maggio 2019 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 28

**Length:** 712 words

**Byline:** Massimo Franco

**Body**

«N uova Tangentopoli» contro «giustizia

a orologeria». Non preoccupano soltanto le inchieste per corruzione. Inquieta altrettanto l'uso che delle indagini si va facendo: da parte di chi le subisce e da parte di chi pretende di esserne immune in nome di una superiorità morale dai contorni piuttosto controversi.

a cura di Alessandra Muglia

S i notano un eccesso di giustizialismo e di vittimismo che finiscono per velare la sostanza di quanto sta accadendo. Tra un Movimento Cinque Stelle che arriva a sostenere una «nuova Tangentopoli» riguardante solo gli altri, e una Lega convinta di essere sotto attacco perché sta vincendo, non si sa bene chi scegliere: nessuna delle tesi, in realtà, è convincente.

Verrebbe da dire che le impostazioni delle due forze della maggioranza populista, in apparenza così agli antipodi, si sostengono a vicenda. L'idea di una giustizia a orologeria, retaggio del passato ma tentazione eterna di molti tra quanti vengono accusati, è un comodo scudo per nascondere le proprie responsabilità politiche: a prescindere da quelle penali tutte da provare. Ma anche la rapidità con la quale si criminalizzano avversari e alleati ha qualcosa di regressivo e di difensivo: quasi che l'«onestà», molto tra virgolette, fosse un alibi contro l'incompetenza; e un'arma di distrazione contro alcuni casi di presunta corruzione non liquidabili come inesistenti solo perché gli indagati sono stati costretti alle dimissioni.

L'impressione è che questi atteggiamenti simmetrici e opposti incornicino alla perfezione i rapporti controversi tra politica e magistratura. Il fatto che vengano registrati alla vigilia di elezioni ***europee*** di grande importanza anche per la politica interna, rende lo sfondo ancora più scivoloso e ambiguo: per il governo e per le stesse opposizioni, toccate a titolo diverso dalle indagini, dal Pd a Forza Italia. Tende a prevalere l'uso spregiudicato che le forze politiche fanno del potere giudiziario, al di là della volontà e dell'interesse degli stessi giudici. Arruolarli come «testimonial» di una nomenklatura inguaribilmente marcia rischia di accreditare una magistratura come manichea e di parte.

Ma lo stesso risultato negativo si produce accusando neanche troppo larvatamente i giudici di muoversi per contrastare l'ascesa di un partito. In questo modo di affrontare le vicende che toccano la classe politica da Nord a Sud, riaffiora uno strumentalismo preoccupante. E si ripropone un «doppio standard» che conferma la regressione dei diritti e del dialogo tra partiti e tra poteri, che è la migliore ricetta per cuocere a fuoco lento la credibilità già bassa delle istituzioni. Il problema di fondo sembra essere da decenni identico: la selezione della classe dirigente, che riguarda le vecchie e le nuove forze politiche.

Brilla l'incapacità non solo di scegliere persone competenti e oneste, ma di agire per evitare infiltrazioni del malaffare, riformarsi dall'interno e dunque evitare il ruolo inevitabile di supplenza dei giudici. Sotto questo aspetto, la maggioranza giallo-verde appare più l'ultimo prodotto della crisi ventennale del sistema che l'inizio di un nuovo corso. Mostrare le fedine penali dei candidati, come fanno i Cinque Stelle, non è un antidoto sufficiente a evitare che gruppi di interesse opachi li influenzino. Né si può invocare l'inesperienza per giustificare casi come quelli che si sono registrati intorno alla giunta grillina a Roma, e non solo.

In politica l'inesperienza e l'ingenuità sarebbero semmai aggravanti, non attenuanti. Se non sei in grado di difenderti da chi usa le amministrazioni per arricchirsi in modo illecito, non puoi difendere chi ti ha eletto. Costringere alle dimissioni un indagato, o espellerlo, non risolve il problema; al massimo lo segnala e cerca di tamponarlo. Quanto alle inchieste che toccano esponenti del Carroccio e di FI, la sensazione è che nascano soprattutto dalla lunga permanenza del centrodestra al potere in alcune regioni-chiave del Nord, come il Pd in Umbria: a conferma che ormai il potere logora anche chi ce l'ha da troppo.

Fuggire dalle responsabilità identificandosi con le Procure, o delegittimandole, sarebbe l'ennesima scorciatoia, foriera di equivoci e veleni iniettati in una società già sufficientemente esacerbata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Political Corruption (68%); Corruption (63%)

**Load-Date:** May 17, 2019

**End of Document**

[***L'Europa non può tollerare che il dollaro governi il mondo; L'ago della bilancia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K06D-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 11

**Length:** 484 words

**Byline:** Sergio Romano

**Body**

O ccorre un breve riepilogo. Quando denunciò l'accordo che il suo predecessore aveva firmato con l'Iran sulle sperimentazioni nucleari della Repubblica islamica, Donald Trump non si limitò a interrompere qualsiasi rapporto economico con Teheran. Volle che anche i Paesi ***europei*** adottassero la stessa linea e minacciò sanzioni economiche contro chiunque avesse disobbedito.

La Francia, la Germania e il Regno Unito cercarono di aggirare le sanzioni creando una cassa di compensazione a cui le aziende ***europee*** avrebbero potuto attingere per incassare le somme di cui erano creditrici. Ma il sistema (il suo nome è Instex) funziona soltanto per transazioni modeste mentre le aziende attive nei mercati internazionali non possono permettersi di sfidare gli Stati Uniti. Come ha scritto Wolfgang Münchau sul

Financial Times

del 27 maggio, perderebbero la grande clientela americana e non potrebbero più contare sui finanziamenti di banche che operano nel mercato dei capitali.

Dopo l'avvento dell'***euro***, la Commissione di Bruxelles sperò che la Banca ***Europea*** degli Investimenti, fondata nel 1957 per finanziare operazioni utili ai fini politici dell'Unione (allora si chiamava Cee), avrebbe favorito la nascita di una nuova zona monetaria. Ma i risultati, per ora, sono stati poco rilevanti. Finché la maggiore valuta di riferimento sarà il dollaro, gli Stati Uniti potranno governare la finanza internazionale e il presidente americano potrà valersi di questo privilegio per imporre la propria politica.

Il generale De Gaulle ne era consapevole. Dopo il suo ritorno al potere nel 1958, sollecitato da un brillante consigliere economico finanziario (Jacques Rueff), propose il ritorno all'oro e dette ordine alla Banca centrale francese di acquistarne considerevoli quantità. Ma agli alleati ***europei*** dell'America il progetto gollista sembrò una minaccia per la coesione dell'Alleanza Atlantica in anni in cui la Guerra fredda giustificava, agli occhi di molti, la leadership americana.

Oggi la situazione è alquanto diversa. La Guerra fredda è finita. Il dollaro, dal 1971, non è più ancorato all'oro ed è quindi una moneta nazionale. La grande crisi dei derivati, nel 2008, ha rivelato la pericolosa spregiudicatezza della finanza americana. L'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca ha reso la politica estera degli Stati Uniti avventurosa e imprevedibile. Non so se il ritorno all'oro sia possibile. In un libro pubblicato dalle Edizioni del Mulino nel 2009 («La veduta corta»), Tommaso Padoa Schioppa ha risposto alla domanda del suo intervistatore dicendo che l'oro «era ormai un oggetto della vanità umana». Ma questo non autorizza l'***Unione Europea*** a tollerare che il sistema monetario internazionale sia governato da un solo Paese. Fra gli obiettivi che la ***Ue*** dovrebbe proporsi nei prossimi anni vi è quello di una politica valutaria corrispondente ai suoi interessi e alle sue ambizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Economic Growth (88%); Foreign Policy (88%); ***European Union*** (83%); National Debt (80%); Conflict Minerals (69%); Monetary Unions (69%); Business Forecasts (63%); Economic Crisis (63%); Gross Domestic Product (62%); Economic Conditions (61%)

**Industry:** Budgets (67%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***Arriva Trump e benedice Boris «Meghan? Cattiva»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K06F-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 11

**Length:** 546 words

**Byline:** Luigi Ippolito

**Highlight:** Tutto pronto per l'attesa visita a Londra L'asse populista Il leader Usa cerca una sponda oltre l'Atlantico e «appoggia» Johnson come premier

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

Londra Donald Trump getta tutto il suo corpaccione nella contesa per la poltrona di primo ministro in Gran Bretagna: e lo fa appoggiando un altro peso massimo, ossia Boris Johnson, lo zazzeruto ex ministro degli Esteri ed ex sindaco di Londra, che è il favorito per succedere a Theresa May.

Il presidente americano sbarca domani in riva al Tamigi, per quell'agognata visita di Stato che lo porterà a Buckingham Palace a incontrare la regina. Ma si fa precedere da un'intervista-bomba, concessa al Sun di Rupert Murdoch: nella quale dichiara che «Boris farebbe un ottimo lavoro, sarebbe eccellente. Mi piace, mi è sempre piaciuto, penso che sia un'ottima persona, di gran talento. È sempre stato molto positivo su di me e sul nostro Paese».

Un feeling ricambiato. Già l'anno scorso Boris aveva salutato come una «fantastica notizia» la visita di lavoro compiuta allora in Gran Bretagna da Trump; e in seguito era stato sorpreso a dire che The Donald avrebbe fatto molto meglio di Theresa May nei negoziati con l'***Europa*** sulla Brexit.

Il disprezzo per l'attuale inquilina di Downing Street accomuna i due politici. Già l'anno scorso Trump si era lamentato che la May non avesse seguito i suoi consigli: e nell'intervista di ieri al Sun rincara la dose, dicendosi «sorpreso di quanto siano andati male» i negoziati sulla Brexit. E la colpa, a suo modo di vedere, ricade tutta sul governo di Londra, che «ha consentito all'***Unione Europea*** di avere tutte le carte in mano»: «È molto difficile giocare bene quando una parte ha tutto il vantaggio - ha aggiunto - non hanno dato all'***Unione Europea*** nulla da perdere».

Come ci si potrebbe facilmente aspettare, Trump è particolarmente indulgente riguardo la vita privata di Boris, noto per le sue relazioni extraconiugali e per i figli illegittimi disseminati in giro: «Certo, sono cose che hanno un'importanza - ha liquidato sbrigativamente - ma certamente non come 20 anni fa o 50 anni fa. Penso che oggi importino molto meno».

Durante i tre giorni della sua visita, il presidente americano si è lasciato il pomeriggio di martedì libero da impegni: e non è escluso che trovi il modo di incontrare Johnson. Fra i due si è creato un asse politico che potrebbe fare della Gran Bretagna la «testa di ponte» del trumpismo in ***Europa***: e se Boris da sindaco di Londra aveva conquistato i favori del pubblico metropolitano con posizioni liberal e cosmopolite, di recente ha preso a indossare i panni di tribuno nazional-populista, in concorrenza con Farage.

Invece un altro personaggio nel mirino di The Donald è Meghan, la duchessa del Sussex. Si poteva immaginare che l'arrivo di una americana a corte facilitasse le relazioni fra le due sponde dell'Atlantico: ma non se la moglie del principe Harry è una femminista convinta di origini afro-americane. E allora Trump, interrogato sulle critiche che Meghan gli aveva rivolto in passato, risponde: «E che posso dire? Non sapevo che fosse così cattiva». E sarà una coincidenza, ma mentre Donald incontrerà la regina e prenderà un tè con Carlo e Camilla, oltre a fare la conoscenza dello stesso Harry, Meghan se ne resterà rintanata nel cottage di Windsor dove vive, con la scusa che deve badare al neonato Archie. Meglio evitare imbarazzi, a tutti e due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Foreign Policy (94%); Politics (87%); Wiretapping (76%); ***European Union*** (75%); Trade Treaties + Agreements (74%); Treaties + Agreements (74%); Economic Growth (64%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***«Danni al negoziato con la Ue Il testo era provvisorio, Castelli non doveva averlo»; l'INTERVISTA giovanni tria***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K060-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 800 words

**Byline:** Federico Fubini

**Highlight:** L'ira del ministro: denuncia in Procura e indagine interna

**Body**

G iovanni Tria conserva la sua flemma ma questa volta non è difficile capire che è davvero fuori di sé. Il ministro dell'Economia del Paese dal quarto debito pubblico più vasto al mondo è furibondo, preoccupato, insospettito. E determinato ad andare fino in fondo, anche a costo di coinvolgere la Procura di Roma e avviare un'inchiesta interna al ministero per capire chi sabota e rema contro.

La fuga di notizie relative a un documento del Tesoro prima che fosse finalizzato è solo l'ultimo passaggio di una saga che non promette niente di buono. Il testo della lettera di risposta del governo alla Commissione ***europea*** sulla situazione dei conti, diffuso venerdì pomeriggio, non era nella versione finale. Era una bozza di lavoro annotata a mano dal ministro, un testo ad uso interno per arrivare a un messaggio che rassicurasse il più possibile Bruxelles. Doveva restare fra pochissime persone, invece lo hanno letto a migliaia.

Ministro, se si voleva evitare il rischio di una procedura ***europea*** contro l'Italia, non trova che questo episodio sia un clamoroso autogol?

«Non c'è nessun dubbio che danneggia il negoziato con la Commissione ***europea***. Quel testo non era definitivo, era una bozza incompleta con varie opzioni aperte. Non era pensata per la pubblicazione, non sarebbe dovuta uscire».

Ha un sospetto su chi e perché lo abbia passato alla stampa?

«Non ne ho idea, ma è un fatto molto grave. Posso dire che fin da ieri pomeriggio (venerdì per chi legge, ndr ) abbiamo depositato una denuncia alla Procura della Repubblica e avviato un'indagine interna al ministero. Cercheremo di vederci più chiaro».

M5S protesta perché quel testo prospetta la riduzione della spesa sociale nella frase sotto accusa: «Riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022». Davvero volevate tagliare il welfare?

«Naturalmente no. Quella frase si riferisce al fatto che almeno per i primi due anni il tiraggio delle due misure chiave del governo - per il reddito di cittadinanza e probabilmente anche sulle pensioni anticipate a quota 100 - sarà inferiore a quanto già messo in bilancio. Sapevamo dall'inizio che sarebbe stato così, le stime sui costi erano ampiamente prudenziali. Dunque in quell'area ci sono più risorse di quanto richiesto dalle domande presentate dai cittadini. Nessuno ha mai pensato a ridurre le prestazioni sociali».

Già lunedì scorso lei ha iniziato a discutere il testo della lettera con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Ma l'accusano di voler procedere per conto suo, senza coordinarsi con il premier e con le forze di governo.

«Non è così. Come lei dice, con Conte abbiamo iniziato a discutere la risposta da mandare alla Commissione ***europea*** prima ancora che la lettera arrivasse ufficialmente. E ho un appoggio pieno e preventivo a portare avanti questo negoziato. Con il premier ci eravamo detti che io avrei contattato soprattutto la Lega sui contenuti della risposta da mandare a Bruxelles, mentre Conte doveva contattare i 5 Stelle».

I quali però l'accusano di giocare di sponda con i leghisti...

«Non è che io sia più vicino alla Lega o a qualcuno altro, come qualcuno ha detto. Questa era semplicemente l'intesa per po rtare avanti questo lavoro».

Laura Castelli, il suo viceministro espresso dai 5 Stelle, nella serata di venerdì si è detta sorpresa che lei stesso abbia smentito la validità del testo uscito poche ore prima perché - ha aggiusto Castelli - «anch'io avevo visto quella bozza con i tagli al welfare». Lo considera un attacco politico?

«Se Castelli aveva quel testo, non lo doveva avere. Quello era un documento riservato, una bozza di lavoro con i miei appunti annotati a mano in cui osservavo nei vari passaggi "questo sì", "questo no". La corretta linea istituzionale vuole che prima di tutto un testo consolidato vada al presidente del Consiglio e poi al resto del governo».

Resta lo spaccato di un governo sfibrato, diviso, una guerra per bande fatta di agguati nei ministeri chiave. Non trova che così sia più difficile rassicurare i mercati ed evitare la gabbia della procedura ***europea*** sui conti?

«Di sicuro, come ho detto, questo episodio danneggia il nostro negoziato. Ma il deficit di quest'anno si prospetta inferiore a quanto noi stessi avessimo preventivato nel Documento di economia e finanza, proprio perché dall'inizio siamo stati molto cauti nelle stime sui costi del reddito e di quota 100».

Può dire quali sono i nuovi obiettivi?

«Nel Def noi avevamo previsto un deficit per quest'anno al 2,4% del prodotto interno lordo, mentre la Commissione ***europea*** nelle sue previsioni di maggio indica il 2,5%. Ebbene, posso dire che il risultato finale del disavanzo sarà inferiore alle nostre stime del Def e sensibilmente inferiore a quanto previsto dalla Commissione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); Gross Domestic Product (84%); Economic Policy (71%); National Debt (65%); Public Debt (65%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***Nel governo è caccia al colpevole; Lega convinta che la fuga di notizie sulla lettera Ue sia colpa del M5S E Salvini sfida Bruxelles: «Vedremo chi ha la testa più dura»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K05X-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 2

**Length:** 591 words

**Byline:** Enrico Marro

**Body**

Chi di «manina» ferisce di «manina» perisce. Ne è convinta la Lega, sospettando che siano stati proprio gli alleati (ammesso che si possa ancora usare questo aggettivo per i 5 Stelle) a passare, venerdì pomeriggio, ai mezzi d'informazione il testo della lettera di risposta del governo italiano ai rilievi della Commissione ***europea*** sui nostri conti pubblici spacciandolo come quello definitivo e consentendo così quella mossa a tenaglia del premier Conte e del vice Di Maio sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria, costretto prima a smentire e poi a correggere (per la verità solo nella forma, non nella sostanza) la lettera inviata nella notte a Bruxelles.

Una sceneggiata che per certi versi ricorda quella della sera del 27 settembre, con Di Maio e i ministri grillini esultanti sul balcone di Palazzo Chigi per aver fatto rimangiare allo stesso Tria il deficit al 2%, alzandolo al 2,4% (salvo dover poi fare marcia indietro).

Ora quello che Tria ha dovuto ingoiare è la cancellazione del riferimento esplicito ai risparmi che si stimano su «quota 100» e «reddito di cittadinanza» come utili per il risanamento dei conti, sostituito - dopo che Di Maio aveva intimato «nessun taglio» - con un più generico riferimento alle «politiche di welfare». Ma è chiaro che, anche in questo caso, il compromesso rischia di non servire a nulla nella difficile trattativa con la Commissione ***europea*** che mercoledì risponderà a sua volta al governo di Roma. E questo nonostante il leader della Lega, Matteo Salvini, ostenti sicurezza: «Meno tasse e più lavoro. Se ci diranno no, vedremo chi avrà la testa più dura».

Sul banco dei sospettati dal Carroccio c'è la viceministra dell'Economia, Laura Castelli, che del resto, appena scoppiato il caso, aveva detto: «Nel pomeriggio anche io ho visto una bozza che girava con quei contenuti e purtroppo quel passaggio sul taglio c'era». La stessa Castelli che con Di Maio era stata protagonista lo scorso anno della campagna dei 5 Stelle contro «la manina» dei tecnocrati del Mef accusati di boicottare le politiche del Movimento. Ma tra gli indiziati i leghisti non escludono nemmeno Palazzo Chigi. Del resto, osservano ambienti del Carroccio, solo qualche giorno fa Luigi Carbone, capo di gabinetto di Tria, il direttore generale del Mef, Alessandro Rivera, e il neo Ragioniere dello Stato, Biagio Mazzotta, erano andati proprio a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Conte che aveva avuto per oggetto anche la lettera da mandare a Bruxelles.

Insomma, le bozze della missiva giravano da giorni, «da prima delle elezioni ***europee***», dicono alcune fonti. E ne erano a conoscenza tanto i leghisti che i 5 Stelle. Che poi Tria e Conte siano infuriati per la diffusione di un testo prima che lo stesso giungesse alla Commissione ***europea*** è del tutto comprensibile: si tratta infatti di un incidente nei rapporti con Bruxelles che, come minimo, peggiora la già deteriorata immagine del governo Conte agli occhi delle istituzioni ***europee***. E poco importa che ora Di Maio dica che la lettera va bene così e Castelli rilanci sulle cose da fare («Lavoreremo al quoziente familiare»). La frittata è fatta. L'incidente segnala un salto di qualità dello scontro nella maggioranza. I sospetti e le accuse incrociate non riguardano più i tecnocrati, ma i membri stessi del governo. Prima ancora dell'esecutivo, è in crisi la fiducia tra Lega e 5 Stelle. Non sorprende quindi che il viceministro leghista dell'Economia, Massimo Garavaglia, concluda: «Se non si riesce a fare le cose è meglio andare al voto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Policy (93%); Politics (86%); Tobacco + Health (82%); ***European Union*** (77%); Heads Of State + Government (75%); Economic Growth (74%); Agriculture Regulation + Policy (69%); National Debt (65%); Public Debt (65%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***De Castro: «Ora l'Europa riapre la partita agricola Roma, fondi per 7 miliardi»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K080-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 33

**Length:** 483 words

**Byline:** Francesca Basso

**Highlight:** Al consiglio informale di Bucarest avvio dei negoziati sulla Pac Sul tavolo Dalla mutagenesi, alla coltivazione di precisione, all'economia circolare

**Body**

«Il nuovo Parlamento ***europeo*** riparte con la riforma della Politica agricola comune: in ballo ci sono per l'Italia quasi 7 miliardi all'anno, che è quanto riceviamo dalla Pac attuale». Paolo De Castro, ex ministro delle Politiche agricole, è stato rieletto all'***Europarlamento*** con il Pd. Domani e dopo parteciperà al consiglio informale dei ministri dell'Agricoltura, a Bucarest, in qualità di presidente della Commissione uscente Agricoltura e sviluppo rurale, di cui era vice, ma il polacco Czeslaw Siekierski non è stato rieletto. Le nuove commissioni saranno composte nelle prossime settimane.

Qual è l'ordine del giorno di domani?

«Il consiglio sarà incentrato sull'innovazione. Per l'Italia è importante il tema del miglioramento genetico delle piante che non vuol dire Ogm, si tratta di tecniche di mutagenesi. Siamo leader, ad esempio, nella varietà di viti resistenti ai parassiti. Questo permette di ridurre gli interventi chimici sulle piante. Ma serve una regolamentazione mentre oggi c'è un percorso autorizzativo come per gli Ogm. Poi si discuterà di agricoltura di precisione, bioagricolura ed economia circolare. Si parlerà anche di Pac, farò il punto della situazione».

Gli Ogm sono vietati in 17 Paesi ***Ue***, tra cui l'Italia. Non c'è opposizione alle tecniche di mutagenesi?

«In Italia sono a favore anche Coldiretti e Slow Food, purché si rimanga nell'ambito di ciò che può accadere in natura. Queste tecniche offrono speranze per combattere le malattie che aggrediscono le piante, ma serve chiarezza a livello di regole. L'ultima sentenza della Corte di Giustizia ha lasciato agli Stati la decisione di come considerare queste tecniche, creando confusione. Anche se la Commissione ***Ue*** è in scadenza, il messaggio che vogliamo dare è che ci si deve attivare per una regolamentazione ***europea***».

Cosa rischiamo con la nuova Pac?

«Il bilancio dell'Unione 2021-2027 è stato pensato dalla Commissione ***Ue*** senza il contributo del Regno Unito per via della Brexit. Si dovrà fare i conti con minori risorse. Ma ciò che più preoccupa è la nuova architettura istituzionale in cui è inserita la Pac, che dà molta più autonomia agli Stati, fino alla definizione degli obiettivi e degli strumenti per raggiungerli».

Per l'Italia è un vantaggio?

«I rischi sono una distorsione della concorrenza e che ogni Paese vada in una direzione diversa. Questa impostazione può creare difficoltà in Italia, Spagna e Germania perché la gestione dei fondi agricoli, che ora è in parte nelle mani delle Regioni, verrebbe accentrata in quelle dello Stato. La proposta della Commissione ***Ue*** non piace nemmeno al ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio e alla Lega. Piace in linea di massima al Consiglio, ma non al Parlamento ***Ue***. C'è margine di azione nei negoziati».

Non è positivo avere più autonomia in agricoltura?

«Agli Stati serve maggiore flessibilità ma all'interno delle decisioni ***europee***».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

5

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Agriculture Regulation + Policy (94%); ***European Union*** (62%)

**Industry:** Agriculture (84%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***Cgia di Mestre: «Ancora troppi i 53 miliardi di debito della PA»; La Lente***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K07Y-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 32

**Length:** 330 words

**Byline:** Marco Sabella

**Body**

Scende di 4 miliardi, a un livello complessivo di 53 miliardi di ***euro***, l'ammontare dei debiti commerciali della Pubblica amministrazione (PA) verso i fornitori.

Il dato - una stima riportata nella relazione annuale 2018 della Banca d'Italia - secondo l'ufficio studi della Cgia di Mestre non riflette tuttavia l'ammontare effettivo del debito commerciale visto che il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) non riesce ancora adesso a quantificare con esattezza l'ammontare totale del debito contratto dalla PA verso i fornitori. Il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo, sottolinea che «pur riconoscendo l'impegno profuso negli ultimi anni, in ***Europa*** nessun altro Paese può contare su un debito commerciale così smisurato. Secondo i dati ***Eurostat***, la Grecia, ad esempio, ha un'incidenza dei mancati pagamenti di parte corrente sul Pil dell'1,4 per cento, mentre da noi è al 2,9 per cento.

Una situazione inaccettabile che continua a produrre effetti molto negativi sui bilanci di migliaia e migliaia di imprese fornitrici della nostra Pa». Negli ultimi anni, secondo la Cgia i tempi medi di pagamento sono leggermente scesi Dalla fine del mese di marzo del 2015, infatti, tutti i fornitori della PA hanno l'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico, il che ha resto più trasparente il rapporto commerciale tra pubblico e privato. Tuttavia i tempi di pagamento della PA italiana continuano a rimanere molto lunghi. Al punto che nel 2017 la Commissione ***europea*** ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia ***Ue***, visto che le amministrazioni pubbliche italiane all'epoca necessitavano ancora in media di 100 giorni per saldare le loro fatture, con picchi anche superiori. Dal 2013, in seguito al recepimento nel nostro ordinamento della direttiva ***europea*** contro i ritardi nei pagamenti della PA, i tempi per il regolamento delle transazioni non possono superare i 30 giorni, che possono arrivare a 60 in alcuni casi particolari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (89%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***Giungla fiscale, la beffa dei tagli***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K084-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 35

**Length:** 540 words

**Byline:** Alessandra Puato

**Highlight:** La flat tax aiuta gli autonomi e penalizza i dipendenti. E la sola evasione dell'Iva vale 36 miliardi Su «l'Economia» in edicola domani con il «Corriere» In Borsa Le sei maggiori banche in tre mesi hanno perso 11 miliardi di capitalizzazione

**Body**

Flat tax (in deficit o no), la Tav, l'Alitalia. Sono le tre partite che la Lega, forte del vantaggio elettorale, dovrà affrontare ora senza più indugi con l'alleato di governo, il Movimento 5 Stelle. Nodi intricati per l'esecutivo in carica da un anno, con due risvolti tutt'altro che teorici per cittadini e imprese: da un lato la garanzia dell'equità fiscale, dall'altro il rilancio del Paese. Che dev'essere sostenibile sul piano finanziario, tanto più dopo l'allarme su deficit e Iva di Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, nelle Considerazioni finali di venerdì.

«La flat tax sarà a vantaggio di chi guadagna di più? - si chiede Ferruccio de Bortoli su L'Economia del Corriere della Sera , in edicola domani gratis con il quotidiano -. In verità un minimo di progressività potrebbe essere salvaguardata da un sapiente uso di deduzioni e detrazioni, franchigie e soglie. Ma l'equità interessa ancora la maggioranza degli italiani?». Per de Bortoli è questo il punto, la semplificazione, l'addio alla giungla. Da sposare, però, con l'equità.

È «lodevole», dice, l'intento di «sfoltire questa foresta di eccezioni, che non ha pari al mondo». E cita il rapporto sulle spese fiscali 2018 del Tesoro, allegato alla legge di Bilancio 2019: ci sono «120 misure che hanno un onere per l'Erario inferiore ai dieci milioni, 152 che hanno un impatto sconosciuto». Ben venga, dunque, «il disboscamento». Ma va affrontata (per esempio, spingendo i pagamenti elettronici) anche l'evasione fiscale, che solo per l'Iva «è stimata in 36 miliardi all'anno, un quarto di tutta l'Iva evasa nell'***Ue***. Un record di cui non andare fieri». E comunque, una «flat tax al 15% premia i lavoratori autonomi rispetto ai dipendenti».

Sono questioni urgenti perché è chiaro, si legge sull' Economia , che sarà un'estate calda per i conti italiani (e lo spread, venerdì 31, ha toccato i 287 punti, coi Btp vicini alla Grecia). I mercati stanno tornando a friggere dopo le ultime dichiarazioni dei vicepremier gialloverdi, polemiche sull'***Europa*** e contraddittorie fra loro. Senza contare l'incognita del dopo Draghi alla Bce, d'impatto sui crediti delle imprese (e in tre mesi le sei maggiori banche hanno perso 11 miliardi di valore in Borsa, anche sotto il peso dei titoli di Stato). Perciò vanno affrontati in fretta i dossier scomodi, Tav e Alitalia. Sul primo, nota L'Economia , la Lega giocherà il jolly dell'***Europa***, a cui chiedere più fondi per ridurre i costi dell'opera e superare il veto Cinque Stelle. Per l'ex compagnia di bandiera, invece, la carta del M5S per il salvataggio è Carlo Toto, l'ex proprietario di Air One che finì in liquidazione. Il problema: fare pace con Autostrade.

La copertina è dedicata a Enrico Cereda, il presidente di Ibm, che suggerisce: Italia, fai un piano serio sull'intelligenza artificiale e risparmierai miliardi, a partire dalla Sanità. Altri personaggi sono Micaela le Divelec Lemmi, ceo di Ferragamo; Jean-Dominique Senard, il presidente di Renault che cerca l'intesa con Fca; e Gianni Carosi di Mondo Convenienza che sfida Ikea. Fra i temi d'attualità, Amazon pigliatutto e Piaggio Avio.

Nel Risparmio, i calcoli su Imu e Tasi: vanno pagate entro il 17 giugno e a dicembre i Comuni possono alzarle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (88%); Securities + Other Investments (69%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***Il mio futuro è nella mia Africa***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K0F3-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

LETTURA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTURA; Pag. 9

**Length:** 1343 words

**Byline:** ALESSANDRA MUGLIA

**Highlight:** Otto ex migranti attraversano il Senegal per convincere i loro connazionali a non partire. La carovana percorre tremila chilometri in sette giorni, batte città e villaggi e ripete: non rischiate la vita, il sogno è qui. Ecco com'è andata

**Body**

Salgono sul pick up bianco indossando tutti una maglietta bianca con la scritta in francese: «Mi rifiuto di rischiare la mia vita, il mio futuro è nel mio Paese». Il motto di un singolare tour del Senegal. In viaggio non ci sono turisti, ma ex migranti. Sei uomini e due donne tornati nel proprio Paese e ora alle prese con una nuova sfida: percorrere tremila chilometri in sette giorni per cercare di cambiare la testa di molti connazionali, dissuaderli dal prendere la via del mare o del deserto per raggiungere l'***Europa***, smontare il mito dell'Occidente. «Per scoraggiare le partenze non c'è cosa più efficace del vedere gli altri che tornano e ce la fanno» sostiene Karounga Camara, ideatore di questa carovana. Rientrato in Senegal nel 2015 dopo sette anni a Milano, ha fondato con altri due soci una start up che ha introdotto nel mercato dell'ex colonia francese semilavorati per panettieri: «Siamo partiti mettendo una quota di duemila ***euro*** ciascuno, ora siamo in attivo», dice con orgoglio.

Qui lo chiamano «coach Karou»: due anni fa ha fondato a Thiès, la sua città, la rete Ndari (dal proverbio in wolof Wiri wiri, diari ndari , cioè «prima o poi tornerai a casa tua»), un'associazione di migranti di ritorno che supporta chi vuole avviare un'attività nel proprio Paese. Formazione, servizi di contabilità, consulenze legali e, soprattutto, un appoggio per l'accesso al credito. Ndari fa da garante e tiene contatti con Ong che sostengono lo sviluppo dell'imprenditorialità, come Lvia, partner in questo progetto.

L'idea della carovana è nata da una chiacchierata con Paolo Dieci, il presidente della rete di Ong Link 2007, tra i cooperanti che l'anno scorso hanno perso la vita nel disastro aereo in Etiopia: «Per scoraggiare le partenze verso l'***Europa*** - riferisce Camara - ci chiese di collaborare per un concerto a Dakar con Tiken Jah Fakoly», star ivoriana del reggae che in Pourquoi nous fuyons racconta le disillusioni a cui vanno incontro i migranti. «Chi combatterà al nostro posto? Tu cerchi l'oro ma l'oro è sotto i tuoi piedi» canta. La maggior parte dei senegalesi pronti a partire però non vive nella capitale, meglio andarli a raggiungere dove stanno. Con una carovana itinerante. L'hanno chiamata Redemption Song , come l'inno alla libertà di Bob Marley che in epoca post-coloniale invitava a emanciparsi dal complesso di inferiorità verso l'Occidente. Una lezione valida ancora oggi: «Per farcela in Africa dobbiamo smettere di essere negativi» ripete come un mantra «coach Karou». Un cambiamento di mentalità difficile, per quell'afro pessimismo che fa ritenere la vita fuori sempre migliore. «Le migrazioni sono un fenomeno antico e globale, ma serve consapevolezza. Oggi in ***Europa*** hanno capito che il futuro è in Africa, e mentre gli altri vengono da noi a cercare fortuna, noi che facciamo?» ragionano questi ex migranti lungo il percorso. In ogni tappa, previsti un incontro con gli abitanti e un road show lungo le strade per lanciare i messaggi, sulle note di Immigrés di Youssou N'Dour, il «leone di Dakar».

«Siamo partiti da Thiès canticchiando None but ourselves can free our minds di Marley», rievoca Karounga. In tre ore eccoli a Ngane Diouf, villaggio rurale di un migliaio di anime. Tutto intorno una distesa immensa di terre coltivabili lasciate incolte: «Qui tutti sognano di partire», considera. Ad attendere lui e compagni ci sono 200 persone. Donne, uomini e tanti giovani. Molti sono familiari di migranti, alcuni già rimpatriati. Tra loro El Hadji, che esordisce con un proverbio senegalese: «Il sapore può essere conosciuto soltanto da chi ha assaggiato». Chi è stato in ***Europa*** come lui sa cosa vuole dire essere un migrante. Sofferenza, la ricerca del lavoro che si trasforma in sfruttamento, umiliazione. «L'aria è cambiata, l'***Europa*** è diventata ostile, conviene cimentarsi in un'altra sfida: costruire la "casa africana"», va ripetendo Karou. Non è facile. El Hadji dopo cinque anni in Sardegna è tornato a casa da «perdente», senza soldi, ma oggi vive dignitosamente coltivando la sua terra. È andata meglio a Ridial Seck: rincasato anche lui dall'Italia, ha acquistato una dozzina di ettari di terra dove coltiva cipolle, limoni, patate, angurie e dà lavoro a una trentina di persone. Tra loro Khady, che lo ha pubblicamente ringraziato: la sua impresa ha permesso a lei e a molti altri di non essere tentati dall'emigrazione.

Si punta a nord in direzione Saint- Louis. Prima di arrivare, sosta nella cittadina di Mpal per pranzare da Aliou Seck, 53enne della rete Ndari. Tornato da Venezia otto anni fa, ha aperto nella parte anteriore della sua grande casa una falegnameria dove con tre collaboratori costruisce finestre, porte, sedie. Un lavoro redditizio: riesce a mantenere bene la sua grande famiglia. Vive qui con tre mogli e una squadra di bambini. In una sala, seduti a terra, viene servito del Thiébou Diaga, piatto tipico senegalese a base di riso, pesce, verdure e pomodori.

È piacevole la brezza che rinfresca Saint-Louis, la «Venezia d'Africa». Adagiata tra l'Oceano e il fiume Senegal, rischia di essere sommersa dalle acque per via dei cambiamenti climatici. Ma dal mare proviene la ricchezza vera di questa ex capitale, e il suo carattere minaccioso passa in secondo piano. La carovana attraversa il ponte Faidherbe, 500 metri di campate di metallo che collegano alla terraferma l'isola di Saint-Louis; poi il ponte di Santhiaba che porta a Goxu Mbacc, sulla costa, al molo. «Qui abbiamo incontrato i pescatori. Erano un centinaio, al lavoro. Uno si è avvicinato: Ngom ha raccontato di essere riuscito ad arrivare in Spagna con una piroga ma una volta là è stato bloccato. Ora non vuole più saperne di partire e chiede di unirsi a Ndari». Una testimonianza importante in questo posto: molti pescatori qui hanno trasformato le loro piroghe da pesca in mezzi di trasporto verso l'***Europa***, un viaggio meno costoso rispetto a quello via terra. Da gennaio 700 mila sono approdati alle Canarie. Ben di più però si erano avventurati nella lunga traversata e molti non ce l'hanno fatta.

Momento saliente dell'incontro in città l'intervento di un giardiniere di 27 anni. Giacca di pelle e sguardo vivace, ha parlato delle difficoltà che hanno i giovani ad avere un futuro lì e ha ammesso che lui stesso intende andarsene. Gli ha risposto Mariama Déme, una delle due donne della carovana: invece di indebitarsi con i parenti e investire nel «grande viaggio», perché non puntare subito ad avviare un'attività in Senegal? Come esempi l'imprenditore Bocar Samba, che ha cominciato vendendo gli uccelli che lui stesso cacciava ed è poi diventato un grande commerciante importatore di riso, per un periodo pure l'uomo più ricco del Senegal; poi Babacar Ngom, fondatrice di Sedima: con meno di 100 ***euro*** ha acquistato 120 pulcini, ora la sua azienda ha un giro d'affari di 50 milioni di dollari e 430 dipendenti.

Nel secondo giorno si va in direzione di Richard-Toll, al confine con la Mauritania. Il terzo tappa a Louga, zona a rischio desertificazione, da cui i giovani fuggono. Poi in viaggio verso Kaolack, con trasmissione dell'incontro su Facebook Live. Quarto giorno a Tambacounda, estremo est e zona più calda del Paese. Da qui molti giovani prendono la via del deserto e non tornano più. Quasi ogni famiglia è preoccupata per la sorte di qualche caro, o ne piange la morte. Il tour si conclude a Thiès con un forum su «emigrare o rimanere: limiti e opportunità in Senegal». Tra i relatori Lamane Mbaye, docente dell'Università di Dakar: «La migrazione clandestina è uno dei più grandi pericoli del nostro secolo: uccide più di Aids e malaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ideatore

Karounga Camara, dopo

sette anni in Italia, nel 2015 è tornato in Senegal per avviare una start up. Nel 2017 ha fondato la rete Ndari che aiuta migranti di ritorno ad avviare attività nel proprio Paese. Ndari ha collaborato con le Ong Lvia e Link 2007 per la carovana Redemption Song . Kamara ha scritto nel 2018 Osare il ritorno (Celid, traduzione di Benedetta Torrani, pp. 104, e 9): consigli ai migranti su come tornare in Africa

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Business Forecasts (94%); Globalization (84%); Economic Growth (82%); Tropical Diseases (82%); Minority Groups (75%); Diseases + Disorders (70%); Famine (69%); Hunger In Society (69%); Shortages (69%); Sweatshops (64%); Health Care Professionals (62%); Nurses + Nursing (62%); Climatology (61%); Environment + Natural Resources (61%)

**Industry:** Agriculture (63%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***«Se vinciamo i ballottaggi la Provincia spetta a noi In città? La Lega è pronta»; L'INTERVISTA l'assessore regionale FABIO ROLFI***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K01W-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

BRESCIA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 758 words

**Byline:** Pietro Gorlani

**Highlight:** Sussidi agricoli a rischio: «Servono lombardi in commissione a Bruxelles»

**Body**

La sua analisi ad una settimana dal voto. Si aspettava questo exploit della Lega alle ***Europee***? Tutto merito di Salvini?

«Nel Nord Italia si paventava l'insofferenza dei ceti produttivi verso la Lega per l'alleanza con i 5 Stelle. Invece abbiamo preso il 50%. L'elettorato ha voluto rafforzare la parte costruttiva del governo, quella che predilige la politica del fare: penso alle grandi opere ma anche al tema sicurezza. È un voto che rafforza l'agenda politica della Lega».

Allora fa bene Salvini a chiedere la testa dei ministri Toninelli, Costa?

«Sono ministri del no. Il primo ha favorito l'incartamento delle grandi opere, il secondo quello di tante sfide ambientali: penso alla gestione della fauna selvatica ma anche alla mancanza di decreti sull' end of waste , il recupero dei rifiuti come materia prima».

Tav, autostrada della Valtrompia, mancato rilancio dell'aeroporto di Montichiari, tutto fermo: solo colpa dei 5 Stelle?

«La Lega è sempre stata a favore di queste opere. Adesso è ora di forzare la mano».

Siete all'apice del consenso, non ha il timore che inizi la fase discendente?

«Ad oggi no. In Salvini non vedo quell'atteggiamento da delirio di onnipotenza che si impossessò di Renzi cinque anni fa (quando il Pd prese il 40% alle ***Europee***, ndr ). Dobbiamo continuare a stare in mezzo alla gente e lavorare pancia a terra all'attuazione del programma, a partire dalla flat tax».

Mentre in Italia ci si consuma in beghe politiche nostrane c'è il rischio di non avere rappresentanti nelle commissioni ***europee*** che contano, a partire dall'agricoltura. Potrebbero esserci pesanti tagli alla Pac...

«La Lega è molto attenta al tema agricoltura ed io auspico vivamente che ci siano più rappresentanti lombardi nella Commissione ***europea***, meglio se bresciani (Lancini e Zambelli sono gli unici due ***eurodeputati*** bresciani, ndr ). Abbiamo l'opportunità di modificare le nuove politiche della Pac, la Lombardia percepisce 1,3 miliardi ma rischia tagli per 400 milioni. Ma l'***Europa*** non è soltanto Pac. Dobbiamo lavorare tanto anche sulle normative per i fitofarmaci e sugli accordi commerciali per avere etichettature chiare, che tutelino l'eccellenza agroalimentare del made in Italy».

Veniamo alle amministrative. Il centrodestra ha sfilato al centrosinistra diversi Comuni e ora cambiano i rapporti di forza anche in Provincia. Che dovrebbe fare il presidente Alghisi?

«Le amministrative sono andate a nostro favore. Se tra una settimana al ballottaggio prenderemo anche Montichiari e Lumezzane, come io immagino, avremo un'amministrazione provinciale che non corrisponde più alla rappresentanza del suo corpo elettorale. Visto che Alghisi continua a ribadire che il Broletto è la casa dei Comuni dovrebbe prenderne atto».

E quindi? Dimettersi?

«Sì».

La Lega alle ***Europee*** ha superato il Pd in città. Del Bono sostiene che non si possono fare parallelismi con il voto amministrativo e che la Lega non è ancora attrezzata per governare la città. Avete un problema di classe dirigente a Brescia?

«Mi conceda una replica a Del Bono: che guardasse in casa sua. Andreotti diceva di essere di mezza statura ma di non vedere giganti intorno a sé... Sta crescendo nella Lega una nuova classe dirigente in grado di far proprie le sfide future. Certo non dobbiamo mai perdere il contatto con la gente: nei mercati, nelle piazze, nei gazebo».

Domanda d'obbligo: tra quattro anni si candiderebbe a sindaco di Brescia?

(Breve pausa) . «Ho davanti a me ancora quattro anni di mandato in Regione, un assessorato molto impegnativo, un lavoro totalizzante. La questione è prematura».

Il tema ambientale: la Lega ha voluto l'indice di pressione, ma nel Bresciano continuano ad essere approvate nuove discariche, l'ultima a Ghedi.

«L'ex assessore Terzi ha fatto un grande lavoro e diverse domande sono state respinte. Dobbiamo continuare su questa strada. Martedì abbiamo approvato una norma che vieta impianti di smaltimento nelle aree agricole vocate alle Dop e alle Doc. Ho chiesto all'assessore Cattaneo di integrare l'indice di pressione con il concetto di impatto cumulativo. Dobbiamo guardare alla somma delle criticità ambientali, non solo alle discariche».

[*pgorlani@corriere.it*](mailto:pgorlani@corriere.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nodo infrastrutture Autostrada della Valtrompia, Tav

e rilancio dell'aeroporto: ora la Lega forzi la mano

I progetti Tav per Verona e autostrada Valtrompia vanno fatte: ora la Lega forzi

la mano

~

La Loggia

Del Bono dice che

la Lega non è attrezzata per il Comune: guardi

in casa sua

~

Il futuro Candidarmi a sindaco? Ho davanti 4 anni duri in Regione:

è un tema

per ora prematuro

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Tobacco + Health (93%); Campaigns + Elections (89%); Riots (88%); ***European Union*** (81%); Heads Of State + Government (76%); Tobacco Regulation + Policy (74%); Communities + Neighborhoods (70%); Criminal Offenses (70%); Freedom Of Religion (69%); Marriage (69%); Economic Crisis (63%)

**Industry:** Budgets (84%); Trains (67%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***Conte prova a uscire dal bunker: siano tutti responsabili, a partire dai due vicepremier; Il retroscena***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K05Y-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 2

**Length:** 691 words

**Byline:** Massimo Franco

**Highlight:** Il capo del governo prepara il messaggio al Paese di domani

**Body**

Vuole tenere, e possibilmente durare. «Sarà un discorso di bilancio dopo un anno di governo. Di verità. E di richiamo alla responsabilità. Responsabilità di tutti, a cominciare dai due vicepremier...». Giuseppe Conte stava ancora decidendo se affidare alla televisione o a una conferenza stampa il «messaggio al Paese» che vuole trasmettere domani, quando da Palazzo Chigi si faceva filtrare questa lettura. Ha optato per la seconda. Ma la sostanza non cambia. Non può più essere il garante del «contratto» tra M5S e Lega; né «il premier dei grillini». Dal 26 maggio, col successo ***europeo*** del Carroccio di Matteo Salvini e la sconfitta dell'altro vicepremier, Luigi Di Maio, la situazione è su un piano inclinato.

E Conte deve evitare che precipiti, perché invece di calmarsi, gli animi rimangono accesi, quasi drogati dalle tossine elettorali. Salvini è tornato più debordante che mai. E il premier si sta rendendo conto di trovarsi in un bunker assediato. Per questo ha deciso di rivolgersi all'opinione pubblica. È una sorta di estremo argine che tenta di costruire per scongiurare una deriva in apparenza quasi inesorabile. È un tentativo di riconquistare spazi che il voto ***europeo*** ha consegnato alla Lega; e che il Carroccio sta occupando e allargando rapidamente.

L'idea di ribadire che alla guida dell'esecutivo c'è lui, Conte, e non il vicepremier e ministro dell'Interno, conferma il livello di confusione e di frustrazione nel Movimento. Il presidente del Consiglio ha tenuto riservato il proprio voto alle ***Europee***, cercando di ritagliarsi un profilo di neutralità. E ora accarezza l'idea di presentarsi come garante dell'interesse dell'Italia, sapendo che i margini si sono assottigliati. «Quei risultati alle ***Europee*** non ci volevano», si ammette. «È ogni giorno peggio». Sono stati analizzati i dati sull'astensione , che per il M5S ha riguardato il 38 per cento dell'elettorato alle Politiche, per la Lega solo il 12. Lo stesso Pd ha fatto meglio. E i Cinque Stelle non sanno come uscirne. Conte rivendicherà le sue prerogative. Ma sugli effetti del messaggio nessuno è pronto a scommettere. I leghisti ripetono che aspettano di ascoltarlo; con tono di sfida, però, più che con l'atteggiamento di chi si attende indicazioni per il resto della legislatura.

La cerchia del premier teme una strategia che mirerebbe a spaccare il M5S, svuotare Forza Italia e andare all'incasso da solo col suo Carroccio, affiancato dal satellite di Fratelli d'Italia: in autunno o al massimo all'inizio del 2020. La tentazione di denunciare questo piano è forte; il timore che troppa chiarezza destabilizzi tutto è altrettanto palpabile. «Ma non è che se Conte dice basta con le liti», viene osservato, « si possa tollerare che Salvini ricominci a fare il ministro dell'Economia, dei Trasporti e della Difesa; che si metta d'accordo con Giovanni Tria sulla lettera alla Commissione ***europea*** tagliandoci fuori; e che faccia schizzare in lo spread e dia la colpa a noi».

La lista delle recriminazioni è lunga; la possibilità di impedire una «salvinizzazione» della maggioranza, molto limitata. Anche perché i grillini sono spaventati e divisi. E Conte sa che Salvini punta alla guida del governo; che tenerlo a distanza oggi è meno facile. La sfida a un'***Europa*** con la quale il leader leghista ingaggia un duello a chi «ha la testa più dura» preoccupa tutti: Carroccio e M5S sono ai margini dei giochi continentali. E si prefigura una manovra in deficit che sarebbe una cuccagna per la speculazione finanziaria e un disastro per i conti pubblici. Le cortesie di ieri sera al ricevimento al Quirinale tra Conte e Salvini tendono a trasmettere un'immagine di stabilità. Può darsi. Rimane il sospetto che non si prepari un rilancio ma al massimo un rinvio della resa dei conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

La parola

È l'accordo politico alla base della nascita del governo guidato dal premier Giuseppe Conte. I leader di 5 Stelle e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, hanno firmato un documento di 57 pagine per fissare gli obiettivi - riforme e progetti presi dai programmi di ognuno dei due partiti - che l'esecutivo si propone di raggiungere nei 5 anni di governo

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Policy (94%); Riots (88%); Immigration (84%); Criminal Offenses (71%); National Debt (67%); Public Debt (67%); Politics (65%); Heads Of State + Government (64%); Teaching + Teachers (64%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***E se fossimo più consapevoli?; Italians***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K07T-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTERE AL CORRIERE; Pag. 31

**Length:** 369 words

**Byline:** Beppe Severgnini

**Body**

Durante il programma di Fareed Zakaria su Cnn - si chiama «Gps», va in onda oggi - mi sono reso conto che veniva descritto un mondo di matti. Da Londra, Anne Applebaum spiegava che Boris Johnson - che lei conosce bene - «non è quello che gli inglesi vogliono», ma potrebbero ritrovarselo primo ministro. Da Parigi, Bernard-Henri Lévy sosteneva che in Inghilterra soffia a wind of madness , «un vento di follia», e sta provocando «un caso raro di suicidio nazionale». Da Milano, ho ammesso che il governo italiano è un controsenso, e non può reggere; ma ho aggiunto che Matteo Salvini è un demagogo scaltro, non un nuovo Mussolini (non rischiamo un nuovo fascismo: siamo troppo indisciplinati, a parte tutto).

Sono interessanti questi confronti, e utili. Bastano pochi minuti e risulta chiaro che nessun Paese ha l'esclusiva della stranezza: ultimamente è ben distribuita. Pensate a quanto è accaduto negli Usa con la presidenza, in Francia con i gilet gialli, in Spagna con la Catalogna, in Austria con Strache e la bionda, in Polonia e in Ungheria con due governi antieuropei che dipendono dall'***Europa***. In tv e nei convegni, i commentatori - soprattutto quelli che fanno la valigia solo per andare al mare - hanno più volte annunciato l'apocalisse politico-economica: eppure siamo ancora qui. Questa resilienza non può essere casuale. Forse abbiamo costruito istituzioni che reggono anche Trump e Farage, i gilet gialli e i quattro incarichi di Luigi Di Maio.

Sbuca un'altra notizia interessante: gli ***europei*** sono interessati a cosa succede in ***Europa***. Lo hanno rivelato la campagna elettorale e il voto ***europeo***, lo dimostra l'esperienza quotidiana: le vicende internazionali non occupano solo le pagine degli esteri dei quotidiani, ma - l'avete notato? - sono diventate argomenti di conversazione. La consapevolezza che esistano questioni comuni - ambiente, migrazioni, finanze, commercio, lavoro, sicurezza - ci ha messo un po' per venire in superficie. Ma ora è sbucata, e si vede.

Perché è importante? Perché sarà impossibile, per chi comanda, raccontarci ancora che i problemi condivisi si risolvano divisi. Non è poco, credetemi. Nonna Repubblica, che oggi compie 73 anni, lo sa. E ringrazia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Trade Treaties + Agreements (94%); Treaties + Agreements (94%); National Debt (76%); Politics (75%); ***European Union*** (69%); Terrorism + Counterterrorism (67%); Campaigns + Elections (63%); Foreign Policy (63%); Transportation Navigation + Tracking Systems (63%); Immigration (62%); Product Safety (61%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***In campagna si muore di burocrazia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K074-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 22

**Length:** 2320 words

**Byline:** Susanna Tamaro

**Highlight:** Restaurare una cascina, coltivare la terra, vendemmiare I miti bucolici nella realtà sono incubi

**Body**

di Susanna Tamaro L a via per comprendere la profonda contraddittorietà del nostro Paese è una sola. Provare a fare qualcosa. Finché si resta nel campo della teoria, infatti, si può anche trovare un bandolo, una traccia che, apparentemente, illumini il groviglio delle inutili complessità. Se invece ci si attiva in modo concreto, ben presto ci si rende conto della situazione: più ci muoviamo, più siamo prigionieri.

Personalmente mi sono sottoposta a diverse prove iniziatiche. Ho restaurato una casa, ne ho costruita un'altra, le ho dotate di un sistema fotovoltaico, ho creato una piccola azienda agricola. Tutto questo l'ho realizzato grazie unicamente ai soldi guadagnati con il mio lavoro, senza chiedere contributi e facilitazioni a nessuno, e l'ho fatto semplicemente perché sono convinta che, una volta risolti i tuoi problemi, devi provare a risolvere quelli degli altri. Ho sempre pensato che i soldi che stanno fermi, magari chiusi in qualche bel pouf - abitudine piuttosto diffusa a livello nazionale - non siano altro che carta. Non servono a niente e, dunque, non sono niente. Un'alluvione, un incendio, una famiglia di topolini affamati, il crack di una banca o un tonfo in Borsa bastano a vanificare ingentissimi risparmi. Dunque, armata delle migliori intenzioni e sedotta da quello che ora si chiama, purtroppo, storytelling - il ritorno alla terra, la superba eccellenza del Made in Italy alimentare ecc. ecc. - mi sono lanciata in quest'avventura. Sulla stampa e sui media siamo bersagliati da continue immagini da Mulino Bianco, che ci testimoniano le ardimentose esperienze di giovani sprezzanti del pericolo che hanno lasciato un'attività - o un'inattività - cittadina per dedicarsi alla terra, trasformando, grazie alle potenzialità offerte da questi tempi, quello che una volta era un lavoro inviso a tutti - lavorare la terra - in un'attività invidiabile oltre che, naturalmente, successful . Le attività verdi, insomma, sembrano diventate la mecca della nostra società. Sulla carta ciò non è sbagliato, il settore agricolo ha - o meglio avrebbe - grandi potenzialità. Potenzialità che però attualmente vengono vanificate in modo sistematico dai problemi cronici del nostro Paese.

Da dove cominciare? Forse dalla bilancia della mia cucina dove, oltre a pesare la farina e lo zucchero, spesso controllo il peso degli incartamenti burocratici.

segue a pagina 22

SEGUE DA pagina 21

Per mettere in funzione l'impianto fotovoltaico ci sono voluti ben due chili di carte. Per ottenere il Psr, vale a dire il Programma di sviluppo rurale, finanziato con i fondi della Comunità ***europea***, dallo Stato e dalle Regioni per sostenere - e incrementare? - questo settore, non credo che le carte necessarie siano molto inferiori di numero. Neanche gli addetti ai lavori sono ormai in grado di decifrare la scrittura cuneiforme dei burocrati!

Dato che il mio principale strumento di lavoro è la lingua italiana, provo un senso di indignazione assoluta davanti alla perversione del burocratese. In questa nebbia legislativa può avvenire tutto e il contrario di tutto e - tra questo tutto e il contrario di tutto - prospera la grassa intercapedine della corruzione.

Le imprese agricole dunque, come d'altronde ogni settore del nostro Paese, sono intrappolate in una quantità abnorme di leggi, molto spesso in contraddizione tra di loro, con un'aggravante in più. L'agricoltura è un'attività viva e mutevole, condizionata dalle stagioni e - ora più che mai - dalle bizzarrie meteorologiche. Aspettare, essere fermati, ritardare, bloccare per un intoppo burocratico può voler dire perdere o aver danneggiato il lavoro di un anno.

L'allegro storytelling del ritorno alla terra mostra il suo vero volto di fronte alla nuda crudezza dei dati. Il ritmo di chiusura delle attività agricole è di 60 al giorno, per un totale di 172.000 aziende chiuse negli ultimi anni. Continuando di questo passo, secondo gli studi di Coldiretti, tra 33 anni nel nostro Paese non esisterà più neppure un'azienda agricola. Forse, allora, la scienza avrà trovato delle pillole in grado di sostentarci senza alimentazione ma, se così non sarà, anche «il Paese dove fioriscono i limoni» si trasformerà in una landa di migranti ambientali.

Tra l'altro i limoni, povero Goethe, fioriscono sempre meno. In Sicilia, tanto per fare un esempio, il 50% degli agrumeti sono stati divelti, la stessa sorte stanno subendo i pescheti dell'Emilia, per non parlare dell'ecatombe di ulivi già avvenuta in buona parte delle regioni del Sud. Le politiche e le leggi comunitarie hanno - credo - una grande responsabilità in questo campo. Per quale ragione, infatti, una zucchina, per rientrare nella legalità, deve misurare 13 cm? E per quale altra, se non il delirio di un perverso, un grappolo di ribes deve avere almeno 12 chicchi per essere messo sul mercato? A chi giovano i frutti della terra trasformati in prodotti da catena di montaggio? Il resto del danno lo fa un mercato malato per cui un chilo di mele viene pagato 4 centesimi al produttore, mentre la sola raccolta ne costa 18. Si potrebbe farle raccogliere da chi ha bisogno, naturalmente, ma la legge non lo consente.

Le grandi raccolte che venivano fatte unendo le forze - un giorno mi aiuti tu, un altro ti do una mano io - non possono più esistere e, oltre alla civiltà umana, è la frutta la prima vittima di questo sistema. Non resta allora che lasciarla marcire sugli alberi. Ma lasciar marcire qualcosa che era nato per nutrirci non può che evocare sinistri presentimenti.

Presentimenti che si aggravano fino al panico quando a venir sradicati dalle ruspe sono centinaia, migliaia di alberi nel pieno del vigore vegetativo e produttivo. Come si può pensare che tutto questo non abbia conseguenze tragiche?

Fino ad ora, purtroppo, l'agricoltura nazionale è stata trattata alla stregua di un malato terminale: tenuta in vita con trasfusioni, tende di ossigeno, iniezioni di miracolosi prodotti rigeneranti il cui effetto è destinato a vanificarsi nel breve corso di una stagione. Di questo sostentamento artificiale hanno beneficiato soprattutto le realtà di grandi dimensioni. Alle aziende piccole, familiari, che costituiscono - o meglio, costituivano - l'ossatura della campagna italiana non è rimasto che soccombere. L'idea che la terra, lasciata a se stessa, ritrovi l'arcaica armonia di un primitivo Eden è un sogno da seguaci di Gaia che poco o nulla ha a che fare con la realtà. Abbandonati a sé, gli alberi in breve non producono più frutti, i campi lasciati incolti non generano cibo ma rovi e copiose malerbe. La stessa sorte subiscono i pascoli dismessi. In poco tempo la vegetazione prende il sopravvento ovunque, annullando la possibilità di creare risorse alimentari.

Ormai da molto tempo coltivare la terra non rende più. Per le estensioni modeste, come quelle dei cereali, nel migliore - ma proprio nel migliore - dei casi, al massimo non si va in perdita. Il 23% del nostro territorio presenta ormai avanzati stati di degrado, percentuale che sale al 41,1% per il Centro-Sud. Dove degrado vuol dire deserto che avanza. E il deserto, è bene ricordarlo, è quel luogo in cui non cresce più nulla.

Un Paese che avesse a cuore il proprio futuro farebbe estesissime campagne di ri-alfabetizzazione agraria, concederebbe incentivi e sgravi - per ora presenti soltanto, credo, in Lombardia e Veneto - a chi applica l'agricoltura antideserto. Modalità di agricoltura che, oltre a essere lungimirante, consentirebbe un risparmio da subito. La preparazione di un letto di semina, infatti, con il sistema tradizionale costa 375 ***euro*** a ettaro, mentre con le tecniche scientificamente più moderne può arrivare a costare 68 ***euro*** per ettaro. Invece, per il momento, lo Stato continua a spendersi con gran zelo nell'unica attività che sembra davvero capace di fare: sorvegliare le irregolarità e somministrare multe.

Parafrasando il detto evangelico, verrebbe da dire che lo Stato va in cerca con spasmodica meticolosità di pagliuzze mentre con allegra sbadatezza si fa sfuggire le travi. «Mi arrendo! Non ce la faccio più!». Quante volte ho sentito ripetere queste parole! E quante realtà ho visto chiudere, mandando a casa uno, due, tre lavoratori!

In chiusura, dato che il mio mestiere è quello di raccontare storie, permettetemi di fare qualche esempio in grado di aiutare la comprensione concreta della tanto inneggiata vita in campagna per chi non ne ha la consuetudine. L'anno scorso la vendemmia di un mio conoscente è stata interrotta bruscamente da un controllo dell'Inps. Abominio! Risultava che pagava quattordici operai e invece nella vigna ce ne erano soltanto tredici! Inutile spiegare che il quattordicesimo aveva la febbre e che sarebbe stato grave il contrario: tredici operai pagati e uno in nero. Per i funzionari questa incongruenza nascondeva qualcosa di losco che necessitava di ulteriori, vessatori accertamenti.

Dunque, niente più vendemmia. Con il bel risultato che l'anno dopo il mio amico ha comprato una bella macchina con cui ha fatto la vendemmia e i tredici, anzi i quattordici, a malincuore, li ha lasciati per sempre a casa.

A me è capitato, ad esempio, di dover ridipingere una serra - serra peraltro visibile soltanto dal cielo! - perché la tinta non è stata ritenuta perfettamente in linea con la volontà dei sorvolatori. La multa dunque può arrivare per una tinta «sbagliata» ma può venire anche per un cugino o una zia che sono venuti a darti una mano nel vigneto o nell'uliveto - sfruttamento di mano d'opera -, per una piccola tettoia ombreggiante che hai tirato su durante la canicola estiva - falso ideologico -, per un vecchio ciuchino che hai salvato dal macello e che non hai dotato di regolare passaporto.

Già, i passaporti degli equini! A raccontarla adesso viene da ridere ma qualche anno fa questa vicenda ha fatto piangere diverse persone. Un bel giorno, infatti, qualcuno in qualche stanza aveva deciso, di punto in bianco, che tutti i quadrupedi di origine equina dovessero essere forniti di questo documento. Decisione naturalmente mai comunicata per lettera agli interessati, vale a dire ai proprietari di vari ronzinanti, e così, senza nessun preavviso, erano fioccate le multe. «Dov'è il passaporto della bestia?». «Perché? Serve un passaporto?». «Certo! Non si è adeguato alla normativa?». «Veramente non sapevo...». «Non legge la Gazzetta Ufficiale?». «A dire il vero, no...». «Allora sono tremila a capo. Lei ne ha quattro. Dunque fanno dodicimila». Come sfuggire al dubbio che si trattasse dell'ennesimo folle balzello, dato che, dopo solo due anni, il passaporto degli equini non è stato più considerato obbligatorio?

E per finire - potrei andare avanti all'infinito come Sherazade nelle Mille e una notte - vorrei raccontare ciò che è accaduto a una mia vicina di casa. La loro azienda produce bovini da carne e cereali. Oltre a questo, affittano una casa per le vacanze. Proprio mentre era intenta a pulire la casa per l'imminente arrivo degli ospiti, piomba un controllo dell'Inps. «A che titolo lavora in questa casa?» le chiedono. E lei serena: «Sono la padrona di casa». «Non è vero» le rispondono. «La casa risulta essere di suo marito». «Appunto...» cerca di controbattere la mia amica. «Ma lei non ha un regolare contratto di lavoro». «Sono la moglie» balbetta confusa, «siamo sposati da quarant'anni». Tutto inutile. L'alternativa era tra pagare ventimila ***euro*** di multa per lavoro in nero o l'immediata iscrizione all'Inps della moglie da parte del marito, anche se lei ha superato da un bel po' i sessant'anni. Che dire? I caporali ringraziano!

Nel 1840, John Ruskin durante un suo viaggio in Italia, annota nel suo diario:

«Sono giunto alfine alla meta dopo aver subito l'assalto di una folta schiera di doganieri [...]. Vediamo nell'ordine: porta di Bologna, uscita: passaporto e gabella. Ponte, mezzo miglio più avanti: pedaggio. Dogana, due miglia innanzi, lasciati gli Stati Pontifici: passaporto e gabella. Dogana, dopo un quarto di miglio, entrati nel ducato di Modena, prima l'ufficiale della dogana, poi l'addetto ai passaporti. Versato un tributo a entrambi. Porta di Modena, entrata: dogana, gabella, passaporto, idem. Porta di Modena uscita: passaporto, gabella. Porta di Reggio, dogana, gabella, passaporto, idem. Porta di Reggio, uscita: passaporto, gabella. Cambio di cavalli, più avanti: passaporto, gabella. Entrata nel ducato di Parma, ponte: pedaggio, dogana, gabella, passaporto, idem. Dunque in totale sedici soste, con una perdita media di tre minuti e un franco ogni volta. Quello della dogana di Modena non s'è rabbonito per meno di cinque paoli; l'ufficiale pontificio di Bologna ci ha assicurato che in coscienza non poteva evitare la perquisizione per meno di una piastra. Nell'intero sistema c'è un che di furtivo e abietto: arriva il doganiere, poggia la mano lurida sulla carrozza e non molla la presa finché non vi infili un franco, altrimenti attacca a frugarti».

Dal viaggio di Ruskin sono trascorsi centosettantasei anni. Le cose sono cambiate? Mah! Dato che il mio ciuchino ormai ha il passaporto, vien voglia davvero di saltare in groppa e lanciarsi al trotto verso le Alpi. Evitando ogni dogana, naturalmente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il libro

Noi e lo stato

Nelle librerie dal 10 giugno, «Noi e lo Stato. Siamo ancora sudditi?» a cura di Serena Sileoni (Ibl Libri) raccoglie

le esperienza di vari giornalisti, studiosi e scrittori. Oltre

a Susanna Tamaro (del cui intervento pubblichiamo uno stralcio) altri quindici autori raccontano attitudini, prassi e regole che mostrano una sorta

di continuità tra il suddito dell'Antico regime

e il cittadino dello Stato democratico. Noi e lo Stato non vuole essere una raccolta di lamentele su giustizia, Fisco, tutela della proprietà privata

o fare impresa oggi in Italia, ma un'indagine, attraverso

le diverse prospettive,

delle ragioni di un rapporto asimmetrico e immaturo tra

il cittadino e il potere pubblico, a partire da una nostra acerba vocazione alla libertà.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Hunger In Society (94%); Passports + Visas (83%); Food Crises + Shortages (80%); Globalization (76%); Business Forecasts (68%); Economic Growth (68%); Minority Groups (64%)

**Industry:** Agriculture (73%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***Plastica, boom differenziata Ma il vero riciclo è difficile***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K020-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

BRESCIA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 758 words

**Byline:** Matteo Trebeschi

**Highlight:** L'esperto: «Il vetro è la giusta alternativa, ma senza incentivi non funzionerà»

**Body**

C'è un dato all'apparenza straordinario, in provincia di Brescia: la separazione dei rifiuti di plastica è quasi raddoppiata, nel giro di quattro anni. Passando dalle 19.500 tonnellate del 2013 alle 33 mila di due anni fa. Ma differenziare non equivale a riciclare. Primo perché per avviarla al recupero di materia, la plastica deve essere fatta solo di «imballaggi». E non mischiata con oggetti di plastica (cd-rom, lamette, giocattoli, accendini, guanti, etc), che non si riciclano.

Secondo, la plastica che finisce nel sacco giallo dev'essere «pulita, almeno all'80%. Altrimenti serve un ulteriore passaggio di cernita, che non fa più il cittadino, ma ha dei costi aggiuntivi» spiega Stefano Ambrosini, Ceo della Waste Management Specialist di Brescia. Certo, la transizione verso l'economia circolare ha visto crescere il numero di impianti che riescono a riciclare effettivamente i materiali. Ma anche in questo caso la situazione è più complessa del previsto: se è vero che «dal polistirolo posso generare altro polistirolo», dalle milioni di bottigliette di plastica (in Pet) nascono innaffiatoi, maglioni di pile e altri prodotti di questo tipo. L'idea che torni a essere una bottiglietta è illusorio, tanto che in quelle più green il Pet riciclato non supera il 30%.

Da quando poi la Cina, alcuni anni fa, ha deciso di limitare l'import di milioni di tonnellate di rifiuti di plastica da ***Europa*** e Usa, «i nostri impianti di recupero sono scoppiati. Per la quantità del prodotto da trattare. Certo, meglio che una bottiglietta diventi un maglione di pile piuttosto che finisca nell'inceneritore - dice Ambrosini - ma nei prossimi anni andremo sempre più verso l'eliminazione dei prodotti di plastica monouso». Le direttive ***europee*** ci sono già, quindi piatti e posate, bicchierini, cannucce e altri materiali del genere saranno progressivamente vietati. L'alternativa? «Per i piatti ci saranno gli stessi prodotti, ma compostabili. Per i liquidi - racconta Ambrosini - si tornerà al vetro». Già, perché il vetro è «recuperabile all'infinito». L'alluminio e la carta hanno buoni indici di riciclo, il problema è proprio la plastica. «È un materiale nobile. Ed è sbagliato usarla per prodotti usa e getta» dice il Ceo di Waste Management Specialist. Guai però a stare sulla riva del fiume, in attesa che cambi la mentalità del consumatore o della Grande distribuzione.

«Bisogna creare un vantaggio economico» dice Ambrosini. Lui, consulente di diversi Comuni, ha seguito un paese delle Cinque Terre come Vernazza: 852 abitanti e più di cinquemila turisti al giorno. «Qui è stata introdotta la tariffa puntuale. E le attività di bar e ristorazione hanno tutti adottato stoviglie e bicchieri compostabili». Più che l'ordinanza plastic-free è «la leva economica che è stata determinante». Nel Nord ***Europa*** funziona proprio così, da anni: l'esempio è quello delle bottiglie di birra, «c'è il vuoto a rendere con una cauzione. E tutti le riportano». Il vero cambio di passo, quindi, è duplice: scegliere materiali 100% riciclabili (vetro contro plastica) e spingere i singoli a ridurre la quantità di rifiuti. Sì, ma come? «Introducendo la tariffa puntuale. Bisogna però togliere i cassonetti e spingere la gente a produrre meno rifiuti. La vera qualità - sostiene Ambrosini - non si vede dalla quantità di rifiuto separato, dato che non sono se è pulito o meno. Ma dalla riduzione della produzione procapite di indifferenziato. L'esempio è Rogno (Bg)», che aveva il 65% di differenziata e 80 chilogrammi a testa di secco .

«Abbiamo introdotto la tariffa puntuale. E la separazione dei rifiuti è salita al 92%, il secco è sceso a 38 chilogrammi» .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I materiali

Negli ultimi anni tutti i Comuni bresciani sono passati ad un sistema di raccolta differenziata. E molti hanno superano la soglia del 70-75%, arrivando ben oltre l'80 C'è una differenza tra separare i rifiuti nella raccolta e l'effettivo riciclo del materiale. Mentre il vetro è recuperabile quasi al 100%, solo una parte della plastica può tornare ad essere lo stesso polimero. Le bottigliette spesso diventano altro, per esempio materiale tessile sintetico o innaffiatoi Le direttive ***europee*** spingono per l'eliminazione della plastica monouso, che punta a ridurre le quantità di rifiuti e a sostituirle con materiali recuperabili

578 I chilogrammi di plastica

prodotti all'anno da ogni abitante della città di Brescia; Bagnolo

è a 42,6 Kg, Desenzano a 106 Kg

30 La percentuale massima

di plastica riciclata (Pet) presente in una bottiglietta dell'acqua,

il resto è materia vergine

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Waste Reduction (69%)

**Industry:** Plastics (94%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***L'errore più grave della sinistra: ha dimenticato i «penultimi»; Visioni Il saggio di Federico Rampini (Mondadori) sul perché questa parte politica ha perso il popolo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5W7W-DX91-JDMV-K088-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

2 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CULTURA; Pag. 37

**Length:** 1033 words

**Byline:** Aldo Cazzullo

**Body**

«I nesorabile, implacabile, ogni anno arriva l'appuntamento con la serata della consegna degli Oscar. L'attendo con ansia quando vedo che la data si avvicina. So già che cosa mi riserva. Tutti i media progressisti - americani, mondiali - quella sera danno il peggio di sé. Un'orgia di banalità politically correct , una discesa verso gli inferi dell'ipocrisia. Le star di Hollywood lo sanno benissimo, hanno imparato a manipolare la dabbenaggine dei commentatori. Ogni celebrity ha i suoi addetti alle relazioni esterne, che ne curano anche l'immagine "valoriale"; la passerella degli Oscar viene usata per mandare messaggi che provocano l'orgasmo dei media progressisti. Di volta in volta, l'attrice o l'attore verranno edotti dagli esperti di comunicazione, istruiti in anticipo. Bisogna sapere se quell'anno va più di moda il cambiamento climatico o il razzismo, gli immigrati o le molestie sessuali. La star deve avere bell'e pronto il suo discorsetto sugli orsi polari, o le violenze della polizia americana contro i neri, o gli abusi sulle donne (meglio se attrici), o il dramma dei morti annegati nel Mediterraneo...» .

È un Federico Rampini che non ti aspetti. Di solito, leggendo i suoi libri, si impara sempre qualcosa. È così anche questa volta (molto belle, ad esempio, le immagini su un Paese da oltre cento milioni di abitanti di cui non si parla mai, l'Etiopia). Ma La notte della sinistra (Mondadori) è anche un'invettiva. Con punte di amara ironia; come il passaggio sugli orsi polari interscambiabili con i bambini annegati, che torna in altre pagine del libro, come memento della spregiudicatezza delle star progressiste di Hollywood (e dei loro uffici stampa).

È un libro di grande coraggio intellettuale. Qualcuno, in buona o in malafede, l'ha frainteso - o ha finto di fraintenderlo - e ha concluso: Rampini è diventato di destra. È vero il contrario. L'autore non rinnega la militanza giovanile, e neanche lo sguardo con cui ha seguito le vicende degli ultimi decenni, nei molti luoghi dove la vita e il mestiere l'hanno portato: la Bruxelles dell'***Europa*** nascente, la Parigi di Mitterrand, la Milano di Mani Pulite, la San Francisco della new economy , la Pechino e la New Delhi del boom di Cindia, la New York di Obama e ora di Trump. Ma proprio per questo Rampini è giustamente indignato per quello che la sinistra è diventata. E per i suoi errori, che l'hanno portata a perdere il popolo. Pendere dalle labbra dei miliardari dello spettacolo - e dai padroni della rete che accumulano denaro e potere senza neppure pagare le tasse - è solo uno degli abbagli gauchisti che hanno spalancato le porte alla Brexit, a Trump, ai fenomeni che l'autore cerca di capire, rifiutando di liquidarli frettolosamente come «fascismo alle porte» e «peste nera». Perché a eleggere Trump sono stati gli operai bianchi del Michigan, della Pennsylvania, dell'Ohio che per due volte avevano eletto il primo presidente afroamericano della storia. «Razzisti anche loro?» si chiede Rampini.

Demonizzare l'avversario, ecco un altro errore. Tutto è colpa di Trump, pure il rischio dell'estinzione delle balene (almeno secondo Ian Buruma). E appena si scopre che non è stato Trump ma la polizia messicana a far scrivere un numero - in pennarello - sul braccio dei bambini alla frontiera, non è stato Trump ma Clinton ad avviare la costruzione del Muro, non è stato Trump ma Obama ad avviare la pratica orrenda di separare i figli dai genitori, ecco che l'argomento alla gran parte dei media non interessa più. Denunciare questo non significa essere trumpisti; al contrario, significa segnalare il pericolo che un grande comunicatore come Trump si avvalga dell'evidente parzialità del sistema dell'informazione, per dire agli elettori: vi stanno ingannando, loro sono l'élite, voi il popolo; e io sto con voi. Esattamente quel che è accaduto nella campagna elettorale del 2016, e sta accadendo ancora.

Ma l'errore più grave della sinistra è stato non accorgersi che, preoccupata degli ultimi - per buon cuore o anche per autocompiacimento -, si stava scordando dei penultimi. Degli americani - e degli italiani - poveri. Degli operai che hanno perso il lavoro, o dei «nuovi operai», il commesso di Amazon, il centralinista dei call center, i giovani precari che si sentono e a volte sono davvero scavalcati da migranti arrivati clandestinamente e disposti a lavorare molto in cambio di poco, magari in nero; del resto, se sono entrati in un Paese violando le sue norme, perché dovrebbero rispettarle in seguito? Ricorda Rampini che i messicani o gli africani non sono certo venuti in America o in Italia per comprimere i diritti e i salari dei lavoratori; ma un'immigrazione senza controllo è destinata inevitabilmente a comprimere i diritti e i salari dei lavoratori. Non a caso i due presidenti-icona del progressismo del XX secolo, Franklin Delano Roosevelt e John Fitzgerald Kennedy, fecero una politica molto dura sull'immigrazione, chiudendo di fatto le frontiere; mentre i capitalismi d'assalto di frontiere non vogliono sentir parlare, perché hanno bisogno di manodopera a basso costo.

Rampini fa giustizia di molti luoghi comuni. Non è più vero che «gli immigrati fanno i lavori che i nostri giovani non vogliono più fare». Non è vero neppure che «gli immigrati ci pagheranno le pensioni»; perché anche loro invecchieranno e avranno diritto a una pensione, ma a quel punto serviranno altri immigrati che lavorino per pagare la loro, e quindi se davvero la Social Security o l'Inps devono dipendere dalle migrazioni, allora le migrazioni devono continuare all'infinito.

A chi abbia giovato, ad esempio, la carovana dall'Honduras messa in piedi da organizzazioni umanitarie come sfida a Trump, è evidente: ha giovato a Trump, che anche così ha salvato la maggioranza in Senato nelle elezioni del novembre 2018. Ma siamo sicuri che l'emigrazione giovi ai Paesi poveri? Certo che no. «Aiutarli a casa loro» non è una formula di destra, ricorda Rampini. E cita l'esempio del Malawi: metà dei medici formatisi nel Paese africano sono ora a Londra; questo agevola la sanità inglese e i suoi pazienti, ma distrugge la possibilità del Malawi di darsi un sistema sanitario efficiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (94%); Treaties + Agreements (92%); Trade Treaties + Agreements (86%); Foreign Policy (65%)

**Load-Date:** June 2, 2019

**End of Document**

[***Perché per la Ue è importante non appiattirsi sulla Difesa Usa; L'ago della bilancia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94J4-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 16

**Length:** 500 words

**Byline:** Sergio Romano

**Body**

La Comunità ***europea*** di difesa naufragò nell'Assemblea nazionale francese il 30 agosto 1954, affondata dai siluri del partito gollista (i sovranisti di allora) e da quelli del partito comunista. Ma non è stata dimenticata ed è rimasta tenacemente all'ordine del giorno di ciò che l'***Unione Europea*** deve fare per aggiungere una componente indispensabile al suo processo d'integrazione. Le ultime iniziative sono particolarmente promettenti. Per le questioni militari esiste ora una «Cooperazione strutturata permanente» (l'acronimo inglese è Pesco) ed è stato creato un Fondo ***europeo*** per la difesa con una dotazione settennale di 13 miliardi di ***euro*** provenienti dal bilancio quinquennale dell'***Ue***. Più recentemente, a Strasburgo, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini ha dichiarato: «Vogliamo sostenere la ricerca e la cooperazione per sviluppare nuove capacità di difesa. Il fondo riserverà 4,1 miliardi per finanziare progetti di ricerca, e altri 8,9 miliardi per finanziare prototipi». È stato anche deciso che all'uso di questo denaro, per la realizzazione dei progetti, parteciperanno preferibilmente i Paesi membri dell'Unione.

La clausola non è piaciuta agli americani che negli scorsi giorni hanno convocato al Dipartimento di Stato, per fare le loro rimostranze, gli ambasciatori dei Paesi dell'***Ue*** a Washington. Dietro queste lagnanze vi è anche il timore che quanto più l'***Europa*** sarà organizzata militarmente, tanto meno avrà bisogno della Nato.

Credo che vi siano buone ragioni per cui l'***Unione Europea*** preferisca evitare in linea di principio la partecipazione di aziende americane. Quelle impegnate nel settore degli armamenti fanno parte di un «complesso militare industriale» che dispone di una potente lobby e può esercitare forti pressioni sul Congresso e sulla presidenza degli Stati Uniti. La definizione fu usata per la prima volta dal presidente Eisenhower quando, nel suo ultimo discorso al Paese, il 17 gennaio 1961, mentre lasciava la Casa Bianca, disse: «Dobbiamo guardarci le spalle contro le influenze esercitate dal complesso militare-industriale sia palesi che occulte. Il potenziale per l'ascesa disastrosa di poteri che scavalcano la loro sede e le loro prerogative esiste ora e persisterà in futuro».

I fatti hanno confermato i suoi timori e il «complesso militare industriale», grazie a una rete di consulenze e a collaboratori che provengono dalle forze armate dopo la fine della loro carriera, è diventato un secondo ministero della Guerra. Il nuovo presidente degli Stati Uniti non condivide le apprensioni del suo lontano predecessore. Una delle prime iniziative di Donald Trump, dopo il suo ingresso alla Casa Bianca, è stata un viaggio in Arabia Saudita dove ha firmato contratti militari per 111 miliardi di dollari. Non credo che all'***Unione Europea*** convenga affidare le proprie esigenze militari ad aziende che sono così strettamente legate agli interessi, spesso molto discutibili, di una grande potenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European Union*** (84%); Politics (65%); ***European Union*** Regulation + Policy (62%); Weapons + Arms (62%)

**Industry:** Defense Industry (94%)

**Load-Date:** June 16, 2019

**End of Document**

[***Il governo di Maia Filorussi a braccetto con gli europeisti; La premier***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94J5-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 16

**Length:** 562 words

**Byline:** Fabrizio Dragosei

**Highlight:** Svolta in Moldova, lascia il magnate Plahotniuc Le reazioni Per una volta esultano tutti, da Putin a Bruxelles al Dipartimento di Stato americano

**Body**

MOSCA

Il risultato della feroce battaglia politica consumatasi in queste settimane in Moldova è certamente eccezionale, con la formazione di una coalizione tra il partito filorusso e quello pro ***Europa*** che è stata subito accolta con entusiasmo da Mosca, Washington e Bruxelles. E per ottenere ciò mentre i rapporti tra Russia e Usa sono a dir poco freddini, c'è voluto l'impegno di una donna altrettanto eccezionale in un Paese famoso per essere il più povero d'***Europa***, dal quale tutti i migliori talenti emigrano.

Il capo del governo che ha vinto la battaglia contro il partito conservatore del più potente oligarca del Paese si chiama Maia Sandu, ha 47 anni, parla correntemente inglese e russo, ha ottenuto un master ad Harvard e ha lavorato come economista alla Banca Mondiale a Chisinau e a Washington (come consigliera del direttore esecutivo) e alle Nazioni Unite. Nei giorni scorsi non era riuscita nemmeno a insediare i membri del suo governo nei ministeri, bloccati dagli esponenti del Partito democratico dell'onnipotente Vladimir Plahotniuc, magnate del petrolio, della finanza e delle tv. Da Victoriabank a Petrom Moldova, fino ai canali televisivo Prime Tv e Publika Tv.

Il Partito, appoggiato dalla Corte costituzionale piena di fedelissimi dell'oligarca, continuava a puntare le sue carte sul governo parallelo di Pavel Filip al quale era stata affidata anche la carica ad interim di capo dello Stato.

Poi il lungo confronto si è concluso con la vittoria (almeno per ora) della Sandu e della sua «Grosse Koalition» alla moldava. Nella notte i media riferivano di un gran traffico all'aeroporto internazionale di Chisinau, la capitale. Diversi jet privati sarebbero partiti per varie destinazioni con a bordo l'oligarca sconfitto e i suoi sodali. Piani di volo per Mosca, Londra, Istanbul, Odessa. Plahotniuc ha invece preso la via della Svizzera, dove da tempo risiede la sua famiglia e con un comunicato di fuoco il suo partito ha smentito che si sia trattata di una fuga: «Solo una visita di due giorni ai suoi».

Maia Sandu è leader del blocco Acum che punta su una ulteriore integrazione della Moldova con l'***Unione europea***, anche se, per ora, l'idea di un ingresso è assai lontana. Con lei i filorussi del Partito socialista del presidente Igor Dodon che i Democratici avevano tentato di estromettere, sempre grazie a una decisione della «amica» Corte costituzionale. Dodon e il suo partito da tempo invece chiedono una maggiore vicinanza a Mosca.

L'esito dello scontro è proprio quello che già nei giorni scorsi si era augurato Vladimir Putin nell'esprimere il suo sostegno al capo dello Stato moldavo: «Appoggiamo assolutamente il presidente Dodon e i suoi attuali partner di coalizione affinché possano liberarsi della gente che ha usurpato il potere in Moldova». Il Dipartimento di Stato americano ha apprezzato la decisione del Partito Democratico di ritirarsi. Sostegno anche dalla ***Ue*** e da Parigi e Berlino.

Ora che il Paese è stato liberato «dai leader del gruppo mafioso che ha terrorizzato i moldavi per anni», come ha dichiarato, Sandu spera di poter attuare riforme per sbloccare gli aiuti dell'***Unione europea*** e del Fondo monetario. La strada che indica per il suo Paese è quella che avrebbe potuto forse assicurare pace e prosperità anche alla vicina Ucraina: un ruolo di ponte economico e culturale tra ***Europa*** e Russia.

@Drag6

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Trade Treaties + Agreements (94%); Treaties + Agreements (94%); Foreign Policy (78%); Politics (77%); Political Candidates (71%); Heads Of State + Government (69%); Health Care Policy (63%)

**Industry:** Trains (62%)

**Load-Date:** June 16, 2019

**End of Document**

[***Conte lima la lettera alla Ue, i paletti dei vicepremier***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94HN-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 8

**Length:** 422 words

**Byline:** Alessandro Trocino

**Highlight:** Il presidente del Consiglio chiede a Bruxelles di rivedere le regole. Salvini e Di Maio: giù le tasse

**Body**

ROMA

La lettera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Commissione dell'***Unione europea*** «sta partendo», anzi «è quasi pronta», anzi «il premier la sta limando». Giovedì sera sembrava che la missiva tanto annunciata fosse sul punto di essere inviata a Bruxelles. Ma poi Conte ha spiegato che non era stata ancora mandata. E ancora ieri gli uffici spiegavano che il premier «è al lavoro» e stava visionando gli ultimi dettagli.

Può darsi che si tratti semplicemente della normale cautela per una lettera così rilevante, fatto sta che sarà importante valutare il contenuto e i toni, alla luce delle differenti posizioni che sembravano aver preso Conte, da una parte, e i vicepremier. Il premier sembrava tenere una linea morbida, allineata alla prudenza del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Poi, secondo rumors, dopo un'interlocuzione con Salvini e Di Maio, si sarebbe riallineato su toni più fermi e meno concilianti.

Conte chiederà all'***Europa*** di rivedere le regole, a partire dal tetto del 3 per cento nel rapporto deficit/pil. Una richiesta che non arriva nel momento giusto, visto che proprio l'Italia sarà il soggetto principale al quale applicare le regole e chiedere di cambiarle proprio ora non è il massimo dell'eleganza.

Ma l'eleganza, in questo momento, non è una priorità dell'esecutivo, anche perché i due vicepremier premono. Salvini insiste sulla flat tax e anche ieri ha ripetuto: «Il primo impegno che voglio mantenere nella manovra economica è tagliare le tasse a lavoratori e imprenditori. Non c'è nessun braccio di ferro con l'***Europa***: ridurre le tasse è un nostro impegno e un nostro diritto, anzi un nostro dovere. Nessuno potrà impedirci di farlo». Salvini non manca di lanciare un avvertimento per far capire chi comanda davvero in Italia: «Se a Bruxelles va bene, sono contento. Se a Bruxelles non va bene, i soldi degli italiani li gestisce il governo degli italiani, non altri».Di Maio pare piuttosto allineato in questa fase e chiarisce con una certa concisione schematica: «Noi siamo responsabili, ma non fessi». Il leader M5S non è entusiasta della flat tax e lo fa capire spiegando: «L'obiettivo è abbassare le tasse, ma non vorrei che qualcuno pensasse di farlo aumentando l'Iva o dicendo di no alle detrazioni per le famiglie». La quadra spetta dunque a Conte, che ha chiesto «pieni poteri» nella trattativa con Bruxelles, anche se questa lettera avrà contenuto più politici e quindi inevitabilmente generici, mentre il vero confronto si avrà quando si arriverà ai numeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Policy (94%); ***European Union*** (92%); National Debt (84%); Economic Growth (78%); Gross Domestic Product (71%); Public Debt (71%)

**Load-Date:** June 16, 2019

**End of Document**

[***L'arte di gettare ponti Il filosofo del dialogo; Percorsi Biografie***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94WM-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 giugno 2019 domenica

LETTURA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTURA; Pag. 53

**Length:** 1658 words

**Byline:** marina calloni

**Highlight:** Maestri Compie novant'anni il pensatore tedesco noto per la teoria dell'agire comunicativo. Allievo della Scuola di Francoforte, si è distaccato però dalla dialettica negativa di Horkheimer e Adorno Gli interventi sul ruolo della religione e sulle difficoltà dell'***Europa***

**Body**

Crisi delle democrazie, ruolo della fede nelle società secolarizzate, futuro dell'***Unione Europea***: sono le principali riflessioni a cui Jürgen Habermas ha dedicato l'ultimo decennio. Filosofia, politica e critica della società si intrecciano nella sua vita intellettuale fin dai primi esordi giovanili, attraversando i dilemmi del XX secolo, fino agli scenari globali del nuovo millennio. A 90 anni, Habermas (nato il 18 giugno 1929 a Düsseldorf) può essere considerato l'ultimo dei pensatori sistematici del Novecento, dove il principio post-metafisico dell'agire comunicativo diventa una filosofia della comunicazione discorsiva , quale «comprensione del mondo e del Sé, una volta abbandonata la competizione con la metafisica, la religione e le scienze esatte».

Habermas viene solitamente considerato come un rappresentante della seconda generazione della Scuola di Francoforte, fondata e impersonata da Max Horkheimer e Theodor Adorno. Tuttavia, nel corso del tempo, Habermas si è molto differenziato dall'impianto della dialettica negativa sostenuta dai «padri fondatori», che ritenevano che la ragione fosse strumentale fin dagli albori dell'umanità. Habermas è venuto piuttosto a sostenere una concezione procedurale e normativa della ragione comunicativa, che si esprime attraverso più voci e mira a conseguire l'intesa attraverso il linguaggio, incarnato nella vita di tutti i giorni.

A dire il vero, Habermas non pensava di diventare un filosofo. Il suo primo intervento pubblico di rilievo fu un articolo del 1953 sulla «Frankfurter Allgemeine Zeitung», molto polemico verso Martin Heidegger. La sua attività come giornalista free-lance si interruppe però nel 1954, quando Adorno lo invitò all'Istituto per la ricerca sociale di Francoforte a far parte di un progetto su «Studenti e politica», che si concluse nel 1959.

I rapporti con il direttore dell'Istituto, Horkheimer, erano intanto divenuti tesi per via di divergenze teorico-politiche, al punto che a Habermas fu impedito di sostenere la propria abilitazione a Francoforte, nonostante l'avesse completata. Fu così che chiese ospitalità a Wolfgang Abendroth (giurista e politologo socialista, esule dalla Germania Est), che gli permise di discutere nel 1961 quel lavoro che ben presto porterà molta notorietà a Habermas: Storia e critica dell'opinione pubblica . La trasformazione della sfera pubblica illuministica rimarrà uno degli assi portanti per la successiva teoria della democrazia deliberativa.

Habermas fu poi accolto a Heidelberg come professore di filosofia (1961-1964) da Hans-Georg Gadamer, il padre dell'ermeneutica contemporanea, che ebbe un'indubbia influenza sulla sua successiva elaborazione dell'interpretazione linguistica. Ma ancora una volta il dibattito politico fece capolino nella vita di Habermas con l'inizio delle rivolte studentesche. E non si sottrasse neppure alle pesanti critiche gli furono mosse per aver usato l'espressione di «fascismo di sinistra» contro alcune posizioni del movimento. Habermas stava allora mettendo a punto un suo originale sistema, dove tradizione filosofica e confronto con altri modelli di pensiero si intrecciavano con la riflessione sulla logica delle scienze sociali, contro l'approccio positivista.

Nel 1968 Habermas aveva scritto un saggio su Lavoro e interazione , dove mise in luce la nozione di riconoscimento come elemento intersoggettivo che precede la relazione materiale fra soggetto e oggetto. La critica all'impostazione marxiana della priorità del lavoro sull'interazione sarà il perno attorno a cui ruoterà la teoria dell'agire comunicativo.

Nel 1971, Habermas fu nominato direttore del Max-Planck-Institut di Starnberg per un'indagine sulle condizioni di vita nel mondo tecnico-scientifico. Si trattava di un'ulteriore sfida: lavorare con un gruppo di giovani ricercatori per lo sviluppo di un'inedita teoria sociale e per innovative ricerche empiriche. Da questa esperienza nacque l'imponente T

eoria dell'agire comunicativo , dove attraverso i concetti ideal-tipici di sistema e mondo della vita l'autore tematizza i fondamenti di una teoria critica della società. L'opera fu seguita da innumerevoli critiche, soprattutto da parte di teorici «realisti» che bollavano Habermas come un «idealista» per il fatto di impiegare concetti controfattuali come l'agire rivolto all'intesa, quando in realtà il mondo è diretto da scopi strategici. Ma è proprio per questo, ribatté l'autore, che concetti normativi e intersoggettivi sono fondamentali contro ogni abuso e violazione.

Nel 1983, Habermas fece ritorno a Francoforte con una cattedra di filosofia, che terrà fino al pensionamento nel 1994. Difficile riassumere il decennio francofortese, tanto fu denso sia di pubblicazioni filosofiche (dal discorso sulla modernità, all'etica del discorso, fino al primo libro sul pensiero post-metafisico) che di scritti politici (dall'inclusione dell'altro, alla costellazione post-nazionale, alle rivoluzioni post-socialiste fino al multiculturalismo). La curiosità intellettuale di Habermas lo portava a gettare ponti, a trovare luoghi di confronto e di scontro con altri modelli di pensiero. Prima di lui nessun filosofo dell'accademia tedesca, post-hegeliana o marxista che fosse, aveva mai tentato un serio raffronto con teorie d'oltreoceano, nel tentativo di spezzare la netta separazione che distingueva la tradizione continentale dalla filosofia analitica, come se fossero mondi cognitivamente inconciliabili. Invitando a Francoforte i più noti filosofi del tempo, come l'americano John Searle, Habermas mirava a comprendere le ragioni altrui sia per individuare i punti di disaccordo, sia per corroborare ulteriormente la teoria dell'agire comunicativo, correggendo o integrando aspetti specifici, come accadde per il riconoscimento della «dimenticanza» del femminismo come sfera pubblica deliberante e movimento essenziale per il ripensamento della giustizia sociale.

La scelta di ritirarsi a 65 anni dall'insegnamento attivo non ha impedito a Habermas di continuare a svolgere conferenze, a sviluppare il pensiero post-metafisico, a scrivere di politica. I due ambiti principali che hanno ispirato la sua opera negli ultimi anni sono stati la questione della religione e la riflessione sul futuro della democrazia e dell'***Ue***. L'interesse filosofico verso la religione scaturisce da una doppia ragione, storica e insieme filosofica: a causa della rivitalizzazione nel discorso pubblico della religione dopo il 1989 (come emerge anche dal dibattito del 2004 con l'allora cardinale Ratzinger) e per via della necessità di definire meglio la problematica del sacro nel quadro dell'agire comunicativo, dal momento che era stato fino ad allora semplicemente relegato nella «sfera espressiva». L'attenzione politica verso l'***Europa*** riguarda piuttosto la critica al sistema funzionalistico messo in atto dalle burocrazie comunitarie e insieme la necessità di creare un'alleanza anti-nazionalista, tale che i cittadini possano trovare modalità deliberative in una comune sfera pubblica.

La vera ultima sfida teorica riguarda però il nuovo opus magnum di Habermas che vedrà la luce in settembre presso l'editore Suhrkamp. Si tratta di Anche una storia della filosofia , una ricostruzione della genealogia del pensiero post-metafisico occidentale, allorché la filosofia si è andata secolarizzando, una volta distanziatasi dalla diade di fede e sapere, con l'autonomizzarsi delle sfere di valore del diritto, della morale e della politica, determinate dal mutamento sociale.

Su questi e altri temi, Habermas terrà una lezione pubblica il 19 giugno all'Università di Francoforte, che sarà senz'altro gremita da un folto pubblico. Quando lo conobbi nei primi anni Ottanta, mentre mi apprestavo a scrivere la mia tesi di laurea, ebbi subito l'impressione che Habermas non solo interrogasse con il pensiero le cose del mondo, bensì scrutasse con lo sguardo le persone per carpirne la verità. E questo è ancora il timone che guida i suoi 90 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La celebrazione

S'intitola Ancora una volta: sul rapporto fra moralità ed eticità la lezione pubblica che il filosofo tedesco Jürgen Habermas (a sinistra: foto Ap) tiene il 19 giugno all'Università di Francoforte per i suoi novant'anni, che compie il giorno prima essendo nato a Düsseldorf il 18 giugno 1929

L'opera in arrivo

Uscirà in settembre presso l'editore Suhrkamp il lavoro di Habermas in due tomi (per un totale di circa 1.300 pagine) intitolato Auch eine Geschichte der Philosophie («Anche una storia della filosofia»). Il primo volume è dedicato a La costellazione occidentale di fede e sapere ; il secondo riguarda Libertà razionale. Tracce del discorso su fede e sapere

L'esordio giornalistico

Nel 1953, a soli 24 anni, Habermas scrisse sulla «Frankfurter Allgemeine Zeitung» un articolo contro Martin Heidegger, reo di aver ripubblicato le sue lezioni sulla metafisica del 1935 senza citare il nazismo, al quale aveva aderito. Quell'intervento prefigura il ruolo pubblico di Habermas, in cui riflessione filosofica e impegno civile si fondano l'un l'altro

Un classico

Habermas è un autore di riferimento internazionale e diversi studi vengono dedicati al suo pensiero dell'agire comunicativo. Lo testimoniano il recente T

he Cambridge Habermas Lexicon , a cura di Amy Allen ed Eduardo Mendieta (Cambridge University Press, pagine 850,

e 115,30), così come la raccolta Habermas Global , a cura di Lucia Corchia, Stefan Müller-Doohm e William Outhwaite, di prossima uscita presso l'editore Suhrkamp. In Italia, la ricezione del pensiero di Habermas è iniziata fin dagli anni Sessanta, anche se lo studio puntuale della sua teoria è stato sviluppato soprattutto, a partire dal 1990, dal Seminario di Teoria Critica

L'autrice dell'articolo

Marina Calloni è docente ordinaria di Filosofia politica e sociale presso l'Università Milano-Bicocca. È stata borsista all'Università di Francoforte (lavorando con Jürgen Habermas) e ha lavorato presso la London School of Economics

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Civil Rights (88%); Ethics (76%); Religion + Spirituality (61%)

**Load-Date:** June 16, 2019

**End of Document**

[***Il futuro del lavoro; Il dibattito delle idee***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94S4-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 giugno 2019 domenica

LETTURA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTURA; Pag. 2.3.4.5

**Length:** 10703 words

**Byline:** conversazione tra GIANFRANCO BETTIN , MAURIZIO FERRERA e MAURIZIO LANDINI a cura di ANTONIO CARIOTI

**Highlight:** Ex deputato dei Verdi, oggi presidente della municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin ha appena pubblicato un romanzo - «Cracking» - che è la storia di un operaio di Porto Marghera, quindi di uno dei poli simbolici dell'industrializzazione italiana, ora in gran parte dismesso. Il punto è proprio questo, dice Bettin: l'Italia non ha più una politica industriale. Per discutere di rilancio produttivo, di leggi sul lavoro, di welfare, di ambiente, «la Lettura» ha invitato anche il politologo Maurizio Ferrera e il segretario della Cgil Maurizio Landini

**Body**

Il romanzo Cracking (Mondadori) di Gianfranco Bettin, ex deputato dei Verdi e oggi presidente della municipalità di Marghera, offre uno spunto utile per affrontare il tema del lavoro e delle sue trasformazioni. Abbiamo chiamato a discuterne con l'autore il politologo Maurizio Ferrera e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

GIANFRANCO BETTIN - Racconto la storia di un operaio che a Porto Marghera difende la fabbrica da cui è uscito poco prima in pensione, in soccorso agli ex compagni di lavoro. Siamo nel momento in cui la solitudine della classe operaia è massima, nella fase di metamorfosi tra le rovine del vecchio sistema industriale e le avvisaglie del nuovo. È una «terra di mezzo» in cui i lavoratori e il sindacato sono chiamati a esprimere una tensione, una capacità di andare oltre. Per venire incontro alle loro istanze ci sarebbe bisogno di una politica industriale, che però in Italia è stata abbandonata. Ho cercato di descrivere con gli strumenti della letteratura la trasformazione del lavoro, nei suoi aspetti sociali e umani, per richiamare l'attenzione su questa esigenza.

MAURIZIO FERRERA - Ho molto apprezzato il romanzo di Bettin, scritto bene e coinvolgente. Racconta un caso di deindustrializzazione tremendo, accompagnato anche da gravi dinamiche di corruzione. A Ivrea, dove ho vissuto, la crisi dell'Olivetti è stata gestita meglio, forse perché le precedenti scelte aziendali hanno fatto in modo che, chiusi gli impianti, non rimanesse il deserto e il territorio trovasse una diversa vocazione. Il lavoro ha sempre vissuto forti mutamenti, persino nell'antichità. Ora che abbiamo l'infosfera, il ritmo del cambiamento è diventato così rapido, con la destrutturazione continua delle pratiche produttive, organizzative e sociali, che anche i Paesi meglio attrezzati, come quelli del Nord ***Europa***, dove più stretta è la collaborazione tra politica e parti sociali, fanno fatica a fronteggiarlo.

GIANFRANCO BETTIN - Soffre anche chi ha una politica industriale. Figuriamoci l'Italia, dove è assente.

MAURIZIO FERRERA - Nel passato Svezia e Finlandia, dove il settore minerario, molto fiorente nel Nord di quei Paesi, è andato rapidamente in crisi, sono riuscite ad attuare un vero trasferimento di massa dei lavoratori e delle loro famiglie nelle aree meridionali, dove sorgevano le nuove industrie, organizzando corsi di riqualificazione e servizi per l'impiego che hanno permesso di evitare effetti sociali distruttivi con il concorso dei sindacati, delle imprese e della mano pubblica.

GIANFRANCO BETTIN - Invece da noi l'intervento dello Stato si è limitato ad ammortizzare le difficoltà dei lavoratori in esubero, ma senza preoccuparsi di rilanciare le attività produttive e dando luogo a fenomeni predatori da parte di personaggi senza scrupoli.

MAURIZIO FERRERA - Adesso però la rivoluzione digitale sta creando gravi problemi anche in Scandinavia, perché l'occupazione è diventata instabile a causa della costante metamorfosi delle mansioni. Per rimediare all'insicurezza che ne deriva, occorre un nuovo welfare. Se il lavoratore ha un sistema di aiuti che lo sorregge, la prospettiva di perdere l'impiego non si trasforma in un dramma esistenziale. È una condizione a cui ci si può adattare, purché non si rischi all'improvviso di ritrovarsi abbandonati, senza accesso ai servizi, nella condizione di alzarsi la mattina e avere il vuoto di fronte a sé. In Italia gli occupati a termine non sono più numerosi che in altri Paesi ***europei***, ma da noi questa situazione genera un disagio maggiore, perché mancano ammortizzatori e servizi per l'impiego adeguati, soprattutto nel Sud, dove si può finire preda del caporalato. Influisce anche la bassa partecipazione femminile al lavoro, perché le famiglie monoreddito sono più vulnerabili.

MAURIZIO LANDINI - Il libro di Bettin non narra solo una vicenda di deindustrializzazione nel settore della chimica, con i relativi problemi di inquinamento e bonifica, ma descrive l'impatto di quel processo sulla vita di chi lo subisce. Per me questo è il punto: dal momento che il lavoro resta per le persone un tratto d'identità fortissimo, senza il quale vanno in crisi, bisogna riaffermarne la centralità. Non è facile oggi per i sindacati, perché quando alcuni dipendenti svolgono le stesse mansioni di altri, ma hanno meno diritti, il lavoratore diventa ricattabile, si sente solo, perde fiducia nella possibilità di organizzarsi per tutelare i propri interessi. Di certo ha influito la globalizzazione, che ha messo in competizione milioni di persone che avevano conquistato dei diritti con miliardi di altri individui che ne erano e ne sono privi. Ma più in generale si è affermata l'idea che ogni vincolo sociale, dai contratti collettivi alle norme sui licenziamenti, fosse un indebito impedimento al libero mercato. Così oggi, specie per i giovani, il lavoro è divenuto precario per definizione. Il sistema descritto da Bettin, con appalti, subappalti, finte cooperative, non domina solo nei processi di ristrutturazione industriale. Lo troviamo negli ospedali, nei centri commerciali, negli enti pubblici, nel settore logistico. Tutto questo è stato favorito da scelte legislative precise (compiute anche da forze di sinistra in nome di un equivoco «male minore»), che in Italia e in ***Europa*** hanno messo in discussione la mediazione tra capitale e lavoro realizzata in passato attraverso la contrattazione collettiva e il welfare. Per certi versi siamo tornati alle origini, a una cultura per cui il lavoro è una merce da vendere e comprare, anche se di mezzo ci sono le vite delle persone.

Che cosa propone la Cgil per cambiare rotta?

MAURIZIO LANDINI - Innanzitutto chiediamo una diversa legislazione del lavoro. Per esempio abbiamo depositato in Parlamento una proposta di legge che si configura come una carta dei diritti universali. Non vogliamo tornare allo statuto dei lavoratori del 1970, ma affermare che i diritti devono essere in capo alla persona e non variare a seconda delle tipologie d'impiego. Fissato questo principio, bisogna assolutamente smetterla con il precariato, con la flessibilità malata. Certo, si possono contrattare varie forme di flessibilità a seconda delle esigenze produttive, ma non deve essere possibile, per l'azienda, mettere i lavoratori in competizione tra loro in modo da assumere quelli che accettano il tipo di contratto che li tutela di meno. Sul piano sindacale vogliamo una contrattazione più inclusiva, che tenga tutte le forme di lavoro dentro alcuni grandi contratti nazionali e comprenda una serie di diritti essenziali. Uno è la formazione permanente: una parte di orario retribuita e dedicata all'aggiornamento. Sarebbe qualcosa di più delle 150 ore che negli anni Settanta consentirono a 800 mila lavoratori di conseguire la licenza elementare o media. Penso ad attività formative svolte da strutture adeguate (come in Germania, dove ci sono 120 mila addetti a questi compiti) che accompagnino i dipendenti di un'impresa per tutto l'arco della carriera. Un altro problema è la gestione del tempo: riduzioni di orario lavorativo generalizzate, ma non uguali per tutti, con modulazioni studiate a seconda del disagio, della prestazione lavorativa e dei cicli di vita. C'è chi lavora anche di notte o nei giorni festivi e bisogna tenerne conto.

GIANFRANCO BETTIN - Non dimenticate i temi ambientali e della salute, che in passato sono stati oggetto di lotte operaie importanti.

MAURIZIO LANDINI - Sono battaglie che vanno riprese. Ma sull'ambiente io pongo una questione globale. Oggi che tutto il mondo si va industrializzando, estendere il nostro modello di sviluppo all'intero pianeta avrebbe effetti catastrofici. Bisogna interrogarsi su che cosa e come produrre, sull'uso della tecnologia, che non è affatto neutrale. Su questo il sindacato non può avere un ruolo di risulta, intervenire solo a cose fatte.

MAURIZIO FERRERA - Pensate a un modello di cogestione alla tedesca?

MAURIZIO LANDINI - Vogliamo andare oltre. Non è sufficiente avere rappresentanti nei consigli d'amministrazione. Sono stato socio di una cooperativa e so che per una reale partecipazione non basta eleggere dei delegati. Se voglio che i lavoratori si realizzino in quello che fanno, devo misurarmi con il diritto di proprietà, secondo il quale spetta solo all'imprenditore decidere come si lavora. Non parlo di superare l'impresa privata, sia chiaro, ma auspico pari dignità tra capitale e lavoro, con una nuova responsabilità sociale delle aziende. Questo significa però accettare che le scelte operative, i modelli organizzativi, le produzioni non siano più monopolio assoluto dell'impresa o di un management spesso insensibile e avulso dalla produzione e dedito solo a remunerare il capitale. E immaginare un ritorno all'intervento pubblico, per tagliare le unghie alla finanza troppo aggressiva e fissare priorità sociali, industriali, ambientali. Per rimettere al centro il lavoro, occorre che la politica riacquisti una dimensione progettuale.

MAURIZIO FERRERA - Attenzione però a non mitizzare lo Stato, che in Italia ha spesso agito in modo assistenziale secondo criteri clientelari. Basti pensare che un tempo le pensioni d'invalidità erano più numerose di quelle di vecchiaia, perché erano usate come un perverso ammortizzatore sociale (un rischio che può ripresentarsi oggi con il reddito di cittadinanza) per le regioni del Sud in cui mancava il lavoro. Va bene invocare più capacità di programmazione, ma non dimentichiamo che cosa è stato l'intervento pubblico in passato.

MAURIZIO LANDINI - Però non è che lo Stato fa schifo e il privato assicura pulizia. Quante imprese private sono state partecipi della corruzione? Per me parlare d'intervento pubblico significa che c'è un interesse generale in nome del quale si possono indirizzare gli investimenti e porre vincoli al mercato, in particolare per assicurare la qualità e i diritti del lavoro. Penso per esempio alla necessità di combattere le infiltrazioni del crimine organizzato nei vari settori produttivi.

GIANFRANCO BETTIN - Che però si sono verificate anche dove la presenza della grande industria pubblica sembrava garantire una tutela.

MAURIZIO LANDINI - Mi guardo bene dal mitizzare l'intervento statale. Ma constato che il predominio assoluto del mercato ha fatto esplodere le diseguaglianze e ha messo la finanza al posto di comando anche rispetto alla politica e alle rappresentanze democratiche.

MAURIZIO FERRERA - Però un'azione del genere va svolta a livello ***europeo***, non solo entro i confini italiani. Ad esempio l'Unione ha approvato un pilastro ***europeo*** dei diritti sociali molto avanzato. Ma adesso il problema è renderlo effettivo, trasformarlo in direttive comunitarie che poi vanno recepite e soprattutto attuate. In Italia abbiamo molti diritti sulla carta, poi le situazioni di fatto vanno in senso opposto. Per questo, più che di diritti, preferisco parlare di «garanzie sociali», dotate di norme sussidiarie che stabiliscano il livello delle prestazioni che spettano al cittadino. E nella nozione di garanzia devono anche essere incorporate le risorse per renderla effettiva. Infine serve un attento monitoraggio di quanto avviene nelle situazioni concrete. Un tema nuovo e importante da questo punto di vista è quello, sollevato prima da Landini, della formazione permanente, per la quale tuttavia servono strutture efficienti. In Italia approviamo le riforme e non ci preoccupiamo dell'attuazione: il risultato è che siamo un Paese non solo spaccato in due tra Nord e Sud, ma ulteriormente frammentato, dove manca ogni certezza che i diritti assicurati in linea teorica (soprattutto quelli che riguardano i servizi) siano davvero fruibili secondo standard omogenei.

MAURIZIO LANDINI - L'***Europa*** è una dimensione fondamentale. Il guaio è che oggi esiste solo come moneta, mentre sul piano del fisco e delle politiche sociali ogni Stato va per conto suo. Così i Paesi membri dell'Est, che vogliono i muri contro gli immigrati, hanno attirato attività produttive grazie alle retribuzioni e alle imposte basse, favorendo la delocalizzazione delle nostre imprese e la diffusione di un sovranismo sciovinista, xenofobo e culturalmente regressivo. Ma anche il nostro Paese ha le sue colpe e debolezze. Se in Italia abbiamo un'evasione fiscale record e costi enormi che derivano dalla corruzione dilagante, non è colpa dell'***Europa***. Ed è per questo che mancano risorse per attuare i diritti sociali. Del resto, dato che in questi anni la ricchezza non è diminuita, bensì aumentata, si pone un problema di redistribuzione in favore del lavoro, che ha subito una svalorizzazione enorme a vantaggio dell'impresa. Nel 1970 lo statuto dei lavoratori venne votato dai partiti del centrosinistra e dai liberali (che erano all'opposizione), mentre i comunisti si astennero. C'era un vasto consenso (a sinistra, al centro e persino a destra) sul fatto che ai lavoratori spettassero dei diritti. Al contrario in questi anni, invece di tutelare le persone, si è preferito garantire alle imprese il diritto di licenziare. Davvero un bel salto culturale, che qualcuno ha presentato come progressista.

GIANFRANCO BETTIN - Purtroppo in una situazione simile agli operai non resta che arrampicarsi sulle ciminiere, come fa il protagonista del mio libro.

MAURIZIO LANDINI - Certo. Se sono un precario abbandonato a me stesso e la mia solitudine resta uguale, che governi la destra o la sinistra, dove trovo una rappresentanza? Per questo dico che la svolta da cui partire è rimettere al centro le persone che lavorano: nel mondo non sono mai state numerose come adesso, ma nemmeno così tanto divise e contrapposte. Io non ho la soluzione in tasca, ma dico che ridare loro una rappresentanza e una speranza è il principale nodo da sciogliere.

GIANFRANCO BETTIN - Senza dubbio negli anni Settanta anche tra i dirigenti dei partiti di governo (penso al ministro democristiano del Lavoro Carlo Donat Cattin) c'erano persone che guardavano agli operai come gente in carne e ossa, mentre adesso sono visti come numeri intercambiabili.

MAURIZIO FERRERA - Però negli anni Settanta i disoccupati prendevano un sussidio irrisorio e le nuove leve giovanili, i figli del baby boom, faticavano a trovare impiego. Da quel periodo inoltre abbiamo ereditato un sistema di protezione sociale molto squilibrato: le pensioni d'invalidità, di cui ricordavo il peso abnorme, erano una forma di assistenza con la quale i partiti alimentavano il voto di scambio. Il Jobs Act non è stato un passo avanti, visto che ha reso accessibile un'indennità di disoccupazione più consistente, ora chiamata Naspi?

MAURIZIO LANDINI - Il Jobs Act, adottato senza consultare il sindacato, è stato un disastro. Non ha realizzato serie politiche attive per il lavoro: tra l'altro i dipendenti dei centri per l'impiego in maggioranza sono precari e dovrebbero aiutare altre persone a trovare un posto fisso, un bel capolavoro. In più il Jobs Act ha ridotto gli ammortizzatori sociali, sia nell'estensione temporale sia nel numero dei lavoratori coinvolti. La Naspi, che dura al massimo 18 mesi (a meno di deroghe), di fatto ha sostituito l'indennità di mobilità, che poteva arrivare fino a quattro anni e quindi offriva una copertura ben maggiore a chi perdeva il lavoro. Non a caso era stata molto usata nei grandi processi di ristrutturazione.

MAURIZIO FERRERA - La mobilità non riguardava tutti i lavoratori, ma solo i dipendenti di certe categorie d'imprese ed era necessario un accordo tra sindacato e ministero per ottenerla. Per chi non aveva quella copertura l'indennità di disoccupazione durava sei mesi.

MAURIZIO LANDINI - Allora bisognava estendere la mobilità, non cancellarla. Invece hanno ridotto anche la cassa integrazione, che tra l'altro costa più di prima, così che alle imprese, piuttosto che adottarla, conviene licenziare i dipendenti pagando loro la relativa indennità. Noi abbiamo sempre cercato di coprire i dipendenti delle aziende artigiane e abbiamo chiesto che la cassa integrazione diventasse un diritto per tutti, che ogni tipo d'impresa versasse un contributo a questo scopo.

MAURIZIO FERRERA - Sarebbe un ulteriore onere che molte piccole realtà farebbero fatica a sostenere. Abbiamo già un cuneo fiscale elevatissimo, che mina la competitività dell'economia italiana, perché troppe tasse e troppi contributi gravano sulle retribuzioni.

MAURIZIO LANDINI - Il cuneo fiscale è un grosso problema, perché di certo i lavoratori pagano imposte troppo alte, ma non c'entra con la competitività, che è legata invece al valore aggiunto dei prodotti. Non sono gli oneri sociali che fanno la differenza sul mercato. È comunque indispensabile ridurre la pressione fiscale sui salari per aumentare il reddito dei lavoratori.

MAURIZIO FERRERA - Ma se tutti gli altri Paesi si sono preoccupati di ridurre e riequilibrare gli oneri sociali, forse qualcosa c'entrano con la competitività.

MAURIZIO LANDINI - Il punto vero è che non abbiamo investito abbastanza nell'innovazione. Se vuoi competere sul mercato mondiale dell'automobile, devi sviluppare i veicoli elettrici, non ridurre il cuneo fiscale.

GIANFRANCO BETTIN - L'aspetto interessante è connettere l'esigenza dell'innovazione con la necessità di garantire nuovi diritti ai lavoratori su base universale.

MAURIZIO LANDINI - Sono convinto che sia possibile costruire un sistema di ammortizzatori sociali che copra tutti i lavoratori, anche quelli formalmente autonomi con la partita Iva. Basta che le imprese, quando impiegano queste persone, versino appositi contributi, da modulare a seconda dei settori. Chi lo vieta? Solo che i governi preferiscono che questo sostegno non sia un diritto dei lavoratori, ma un aiuto da concedere discrezionalmente, come hanno fatto negli anni Duemila con la cassa integrazione e la mobilità in deroga.

MAURIZIO FERRERA - Sicuramente c'è bisogno di uno strumento universalistico di sostegno ai disoccupati, ma deve essere un aiuto nel mercato, finalizzato alla ricollocazione del lavoratore.

MAURIZIO LANDINI - Questa idea di immettere le persone sul mercato, cancellando il legame con il loro impiego, è un modo per deresponsabilizzare l'impresa, che invece deve farsi carico del problema sociale che crea dichiarando in esubero i suoi dipendenti.

MAURIZIO FERRERA - Così però si crea una segmentazione che favorisce gli addetti delle grandi imprese. La cassa integrazione, per decenni, si è applicata solo alle aziende con più di 15 dipendenti. Voi avete chiesto di estenderla e vi hanno risposto di no, però è stata istituita la Naspi, che copre più persone di prima.

MAURIZIO LANDINI - Ma dà molto meno a chi prima poteva fruire di una copertura più vasta. Nel complesso con il Jobs Act le risorse per gli ammortizzatori non sono aumentate, ma diminuite.

MAURIZIO FERRERA - Il vero problema è la mancanza di lavoro che affligge l'Italia. Da noi lavora il 63% della popolazione adulta, in Francia il 71%, in Germania il 79%, nei Paesi nordici anche oltre l'80%. Avvicinarci a quella quota dev'essere la priorità. Serve un piano straordinario di investimenti. Se fosse serio, potremmo chiedere di scorporare i suoi costi dal calcolo dei parametri ***europei*** per il risanamento della finanza pubblica.

GIANFRANCO BETTIN - Tra l'altro siamo tornati ad essere un Paese dal quale la gente emigra in cerca di lavoro. E non solo nel Mezzogiorno, dove la situazione è drammatica, ma anche al Nord.

MAURIZIO FERRERA - Si tratta di un fenomeno che depaupera il capitale umano, ma anche il territorio. Se i più attivi e intraprendenti se ne vanno, quelli che rimangono non solo faticano a trovare lavoro, ma spesso non hanno più neanche la forza di protestare.

GIANFRANCO BETTIN - Se permettete, vorrei tornare sul tema ambientale. Serve un mutamento culturale. Non si può più trattare l'ambiente come un giacimento da sfruttare. Occorre un'assunzione di responsabilità per ragioni non solo etiche e filosofiche, ma anche economiche. Investire sulle bonifiche, in situazioni come Marghera, significa risanare il territorio, ma anche creare lavoro. E i cicli produttivi più innovativi e meno impattanti risultano alla fine anche più concorrenziali. È stato un errore limitarsi a gestire la chimica di base, molto inquinante, e trascurare la chimica fine di ricerca. Lo stesso è accaduto nella farmaceutica, nell'elettronica... La variabile ambientale non deve più essere considerata un elemento secondario, ma il contesto stesso in cui sviluppare una politica industriale rispettosa della salute, a cominciare da quella degli operai. Qui è fondamentale il ruolo del sindacato, che deve assumere la difesa dell'ecosistema come un compito prioritario.

MAURIZIO FERRERA - In effetti la green economy ha potenzialità immense.

GIANFRANCO BETTIN - Si tratta di una dimensione in parte rigenerativa e in parte innovativa, che può assicurare moltissimi posti di lavoro, se ci s'investe. Ma ancora manca un impegno pieno: un segnale importante è la decisione dell'Eni di rilevare le attività sulla «chimica verde» di Mossi & Ghisolfi, che ha svolto un lavoro di grande rilievo in questo campo. Siamo in ritardo, ma si può aprire uno scenario nuovo.

MAURIZIO FERRERA - Ecco, invece di proporre la flat tax, dovremmo andare in ***Europa*** con un piano d'investimenti per l'innovazione tecnologica, la salvaguardia ambientale, la scuola e la cultura, magari definito d'intesa con le parti sociali. A quel punto Bruxelles non potrebbe rispondere no. Ma se la flessibilità sui conti pubblici che ci concedono in ***Europa*** viene impiegata nella ricerca del consenso, come fa il governo attuale ma come ha fatto anche Matteo Renzi, perdiamo credibilità.

GIANFRANCO BETTIN - Il guaio è che manca la consapevolezza dei problemi industriali, non solo nei politici, ma spesso anche nei manager. Il sindacalista dei chimici Bruno Filippini, morto nel 2017, mi raccontò che era abituato a discutere e scontrarsi, anche duramente, con dirigenti che conoscevano bene la fabbrica, respiravano la stessa aria degli operai. Poi - mi ha detto - negli anni Novanta sono arrivati uomini di finanza, vestiti bene, che conoscevano i bilanci, ma dell'industria non sapevano nulla. Non si poteva interloquire, il loro compito era solo liquidare la chimica. In sostanza è la situazione narrata dallo scrittore Paolo Volponi, ex manager dell'Olivetti, nel libro Le mosche del capitale . Ora, secondo me, se non torna l'idea che bisogna rimettere al centro il versante produttivo rispetto alla finanza, rischiamo di perdere molte occasioni preziose e di ridurci a un Paese che vive di turismo e poco altro. Purtroppo la classe politica da questo orecchio non ci sente.

MAURIZIO LANDINI - Il vero nodo è come si gestiscono i problemi, anche a livello mondiale. La globalizzazione non può ridursi al fatto che i lavoratori dei Paesi poveri non avranno mai diritti e quindi bisogna toglierli anche a chi li ha. Secondo me la soglia dei diritti va alzata dappertutto. E su questo non si può agire a livello italiano, ma bisogna impegnarsi su scala quanto meno ***europea***. D'altronde, per riprendere il discorso sull'intervento pubblico, nel mondo dominano i capitalismi di Stato. In Cina la politica conta eccome. Donald Trump, per difendere gli Stati Uniti, mette i dazi. Non siamo affatto in una condizione di assoluta libertà di mercato. Anche le condizioni fiscali di favore che avvantaggiano i grandi gruppi sono il prodotto di scelte legislative. Allora bisogna decidere se la priorità della politica sono i profitti della finanza o i bisogni delle persone. Perciò chiediamo di definire un nuovo welfare, che tenga conto di fattori come l'aumento dell'età media. Ma per costruire ***Europa*** sociale è necessario chiudere il capitolo dell'austerità, cambiare le funzioni della Banca centrale, aumentare i poteri del Parlamento di Strasburgo. E anche attuare decisioni che sono rimaste sulla carta.

Per esempio?

MAURIZIO LANDINI - Uno dei vincoli fissati dall'***Ue*** nel 2000 a Lisbona era quello di investire il 3% del prodotto interno lordo in progetti per l'innovazione, la ricerca e la cultura. Invece siamo all'1,9% e l'Asia investe più di noi. Poi l'1,9 è una media, perché la Germania spende di più e altri (Italia compresa) assai meno. Ma il problema è programmare una politica sull'innovazione che abbia un respiro ***europeo***, perché i singoli Stati, da soli, non reggono la sfida. Anche le infrastrutture, di cui oggi si parla tanto, non sono solo quelle materiali (ferrovie, autostrade, porti), ma anche quelle sociali (sanità, istruzione, servizi), che a loro volta contribuiscono a rendere il Paese competitivo.

MAURIZIO FERRERA - Un altro obiettivo su cui l'***Europa*** resta indietro è la lotta alla povertà, una piaga che in molti Paesi, Italia inclusa, è davvero preoccupante.

MAURIZIO LANDINI - Faccio un esempio. I fondi pensione integrativi hanno accumulato un patrimonio di oltre 160 miliardi di ***euro***. Questi soldi, che sono dei lavoratori, non potrebbero essere in parte impiegati, attraverso un accordo con lo Stato che garantisca i rendimenti, per investire in innovazione e infrastrutture? Ci sono proposte di legge depositate in Parlamento a questo scopo, ma non si muove niente. Torniamo sempre alla questione di fondo delle priorità, che per me devono essere - secondo la tradizione del modello ***europeo*** di welfare, purtroppo oggi in gran parte abbandonata - la tutela dei più deboli, il benessere delle persone, la giustizia sociale, la qualità del lavoro e dell'ambiente.

Ma esiste oggi la prospettiva di un'azione unitaria delle forze sindacali ***europee*** in questo senso?

MAURIZIO LANDINI - Al momento, per onestà, devo rispondere no. Si agisce ancora troppo spesso secondo criteri di interesse nazionale. Lo dico banalmente: è chiaro che se un'impresa delocalizza in Polonia, non è che gli operai polacchi protestino per chiedere di tenere le produzioni in Italia. Però certo la competizione tra Stati sul piano fiscale e delle condizioni lavorative, per attirare investimenti dall'estero, deve trovare un limite.

MAURIZIO FERRERA - Del resto una gara del genere non può durare. Si può pensare che tutte le fabbriche tedesche finiscano nei Paesi dell'Est? E che di converso tutti i giovani romeni istruiti e intraprendenti emigrino all'Ovest, riducendo il loro Paese a un deserto? Alla lunga questa deriva non è nell'interesse di nessuno.

MAURIZIO LANDIN I - Sull'immigrazione poi domina la demagogia. Si invoca la chiusura dei porti e delle frontiere, ma di che cosa stiamo parlando? Con l'invecchiamento della popolazione e il calo della natalità, un afflusso di lavoratori dall'estero è inevitabile. Ci sono interi settori produttivi che non reggerebbero, se non ci fossero gli immigrati.

MAURIZIO FERRERA - L'ipotesi di un piano per l'utilizzo delle risorse accumulate dai fondi pensione integrativi, di cui parlava prima Landini, è molto interessante, ma non credo si possa realizzare a livello nazionale: bisogna rilanciarla in una dimensione ***europea***.

MAURIZIO LANDINI - Il problema è che negli altri Paesi quei fondi in genere sono aziendali, mentre in Italia sono stabiliti dai contratti nazionali di lavoro. Il paradosso è che soldi dei lavoratori italiani, versati per garantire loro delle pensioni integrative più consistenti, vengono impiegati per sostenere economie diverse dalla nostra, a proposito di sovranismo.

MAURIZIO FERRERA - In realtà anche molti altri Paesi ***Ue*** hanno grandi schemi di previdenza complementare definiti dai contratti nazionali, e da più tempo dell'Italia. Fondi pensionistici a parte, mi sembra utile anche la proposta del gruppo di lavoro diretto da Romano Prodi, che ha progettato un piano molto ambizioso per le infrastrutture sociali ***europee***, da realizzare mobilitando anche capitali privati.

MAURIZIO LANDINI - È un'ipotesi interessante, ma credo che sia necessaria anche un'azione ***europea*** nel settore del fisco. Non è accettabile che grandi gruppi economici continuino a pagare così poco sui loro profitti altissimi. Ormai l'***Europa*** è piena di paradisi fiscali: l'Olanda, il Lussemburgo, l'Irlanda. Sono contraddizioni su cui bisogna intervenire.

MAURIZIO FERRERA - E il salario minimo garantito? Si parla molto di una direttiva ***europea*** in materia.

MAURIZIO LANDINI - Per noi il problema è come introdurre un istituto del genere in Italia, dove abbiamo i contratti collettivi nazionali di lavoro. C'è effettivamente però una parte di lavoratori che non è coperta da quei contratti. Noi chiediamo una norma per riconoscere che i contratti nazionali siano validi anche per legge, non siano più soltanto accordi tra parti private. Se il governo volesse intervenire in materia, potrebbe trasformare in legge ciò che abbiamo già stipulato con le associazioni imprenditoriali. Ma per questo ci vuole una disciplina che consenta di misurare la rappresentanza sindacale, il numero di aderenti che hanno i soggetti interessati. Un contratto, per avere validità di legge, deve essere firmato da organizzazioni realmente rappresentative, sul versante sindacale come su quello datoriale. A questo punto i contratti nazionali, a partire dalle paghe orarie (ma anche per le maggiorazioni, l'indennità di malattia e via di seguito), diventano la base minima sotto la quale non si può scendere.

MAURIZIO FERRERA - Sembra una proposta compatibile con l'ipotesi di un provvedimento ***europeo***.

MAURIZIO LANDINI - Il fatto è che il nostro doppio livello di contrattazione, nazionale e aziendale, risulta un caso unico in ***Europa***. In Francia, dove c'è il salario minimo, la legge sopravanza la contrattazione, da noi no, ma è anche vero che in Francia la contrattazione nazionale è storicamente marginale. Ma siamo disponibili a considerare un sostegno legislativo agli accordi nazionali, in modo che diventino vincolanti per tutti. Il problema oggi sono i contratti pirata, stipulati da sindacati fittizi. Per combatterli serve una legge sulla rappresentanza sindacale, come prevede l'articolo 39 della Costituzione, che però in Italia le organizzazioni dei lavoratori non hanno mai voluto, perché la consideravano una limitazione della libertà sindacale. La Cgil da anni si batte per attuare la Costituzione anche negli articoli 36, 39 e 46 (giusto compenso, rappresentanza e contratti erga omnes , democrazia economica), spero che per tutti sia arrivato il momento di superare quella impostazione.

Antonio Carioti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il romanzo Cracking (Mondadori) di Gianfranco Bettin, ex deputato dei Verdi e oggi presidente della municipalità di Marghera, offre uno spunto utile per affrontare il tema del lavoro e delle sue trasformazioni. Abbiamo chiamato a discuterne con l'autore il politologo Maurizio Ferrera e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

GIANFRANCO BETTIN - Racconto la storia di un operaio che a Porto Marghera difende la fabbrica da cui è uscito poco prima in pensione, in soccorso agli ex compagni di lavoro. Siamo nel momento in cui la solitudine della classe operaia è massima, nella fase di metamorfosi tra le rovine del vecchio sistema industriale e le avvisaglie del nuovo. È una «terra di mezzo» in cui i lavoratori e il sindacato sono chiamati a esprimere una tensione, una capacità di andare oltre. Per venire incontro alle loro istanze ci sarebbe bisogno di una politica industriale, che però in Italia è stata abbandonata. Ho cercato di descrivere con gli strumenti della letteratura la trasformazione del lavoro, nei suoi aspetti sociali e umani, per richiamare l'attenzione su questa esigenza.

MAURIZIO FERRERA - Ho molto apprezzato il romanzo di Bettin, scritto bene e coinvolgente. Racconta un caso di deindustrializzazione tremendo, accompagnato anche da gravi dinamiche di corruzione. A Ivrea, dove ho vissuto, la crisi dell'Olivetti è stata gestita meglio, forse perché le precedenti scelte aziendali hanno fatto in modo che, chiusi gli impianti, non rimanesse il deserto e il territorio trovasse una diversa vocazione. Il lavoro ha sempre vissuto forti mutamenti, persino nell'antichità. Ora che abbiamo l'infosfera, il ritmo del cambiamento è diventato così rapido, con la destrutturazione continua delle pratiche produttive, organizzative e sociali, che anche i Paesi meglio attrezzati, come quelli del Nord ***Europa***, dove più stretta è la collaborazione tra politica e parti sociali, fanno fatica a fronteggiarlo.

GIANFRANCO BETTIN - Soffre anche chi ha una politica industriale. Figuriamoci l'Italia, dove è assente.

MAURIZIO FERRERA - Nel passato Svezia e Finlandia, dove il settore minerario, molto fiorente nel Nord di quei Paesi, è andato rapidamente in crisi, sono riuscite ad attuare un vero trasferimento di massa dei lavoratori e delle loro famiglie nelle aree meridionali, dove sorgevano le nuove industrie, organizzando corsi di riqualificazione e servizi per l'impiego che hanno permesso di evitare effetti sociali distruttivi con il concorso dei sindacati, delle imprese e della mano pubblica.

GIANFRANCO BETTIN - Invece da noi l'intervento dello Stato si è limitato ad ammortizzare le difficoltà dei lavoratori in esubero, ma senza preoccuparsi di rilanciare le attività produttive e dando luogo a fenomeni predatori da parte di personaggi senza scrupoli.

MAURIZIO FERRERA - Adesso però la rivoluzione digitale sta creando gravi problemi anche in Scandinavia, perché l'occupazione è diventata instabile a causa della costante metamorfosi delle mansioni. Per rimediare all'insicurezza che ne deriva, occorre un nuovo welfare. Se il lavoratore ha un sistema di aiuti che lo sorregge, la prospettiva di perdere l'impiego non si trasforma in un dramma esistenziale. È una condizione a cui ci si può adattare, purché non si rischi all'improvviso di ritrovarsi abbandonati, senza accesso ai servizi, nella condizione di alzarsi la mattina e avere il vuoto di fronte a sé. In Italia gli occupati a termine non sono più numerosi che in altri Paesi ***europei***, ma da noi questa situazione genera un disagio maggiore, perché mancano ammortizzatori e servizi per l'impiego adeguati, soprattutto nel Sud, dove si può finire preda del caporalato. Influisce anche la bassa partecipazione femminile al lavoro, perché le famiglie monoreddito sono più vulnerabili.

MAURIZIO LANDINI - Il libro di Bettin non narra solo una vicenda di deindustrializzazione nel settore della chimica, con i relativi problemi di inquinamento e bonifica, ma descrive l'impatto di quel processo sulla vita di chi lo subisce. Per me questo è il punto: dal momento che il lavoro resta per le persone un tratto d'identità fortissimo, senza il quale vanno in crisi, bisogna riaffermarne la centralità. Non è facile oggi per i sindacati, perché quando alcuni dipendenti svolgono le stesse mansioni di altri, ma hanno meno diritti, il lavoratore diventa ricattabile, si sente solo, perde fiducia nella possibilità di organizzarsi per tutelare i propri interessi. Di certo ha influito la globalizzazione, che ha messo in competizione milioni di persone che avevano conquistato dei diritti con miliardi di altri individui che ne erano e ne sono privi. Ma più in generale si è affermata l'idea che ogni vincolo sociale, dai contratti collettivi alle norme sui licenziamenti, fosse un indebito impedimento al libero mercato. Così oggi, specie per i giovani, il lavoro è divenuto precario per definizione. Il sistema descritto da Bettin, con appalti, subappalti, finte cooperative, non domina solo nei processi di ristrutturazione industriale. Lo troviamo negli ospedali, nei centri commerciali, negli enti pubblici, nel settore logistico. Tutto questo è stato favorito da scelte legislative precise (compiute anche da forze di sinistra in nome di un equivoco «male minore»), che in Italia e in ***Europa*** hanno messo in discussione la mediazione tra capitale e lavoro realizzata in passato attraverso la contrattazione collettiva e il welfare. Per certi versi siamo tornati alle origini, a una cultura per cui il lavoro è una merce da vendere e comprare, anche se di mezzo ci sono le vite delle persone.

Che cosa propone la Cgil per cambiare rotta?

MAURIZIO LANDINI - Innanzitutto chiediamo una diversa legislazione del lavoro. Per esempio abbiamo depositato in Parlamento una proposta di legge che si configura come una carta dei diritti universali. Non vogliamo tornare allo statuto dei lavoratori del 1970, ma affermare che i diritti devono essere in capo alla persona e non variare a seconda delle tipologie d'impiego. Fissato questo principio, bisogna assolutamente smetterla con il precariato, con la flessibilità malata. Certo, si possono contrattare varie forme di flessibilità a seconda delle esigenze produttive, ma non deve essere possibile, per l'azienda, mettere i lavoratori in competizione tra loro in modo da assumere quelli che accettano il tipo di contratto che li tutela di meno. Sul piano sindacale vogliamo una contrattazione più inclusiva, che tenga tutte le forme di lavoro dentro alcuni grandi contratti nazionali e comprenda una serie di diritti essenziali. Uno è la formazione permanente: una parte di orario retribuita e dedicata all'aggiornamento. Sarebbe qualcosa di più delle 150 ore che negli anni Settanta consentirono a 800 mila lavoratori di conseguire la licenza elementare o media. Penso ad attività formative svolte da strutture adeguate (come in Germania, dove ci sono 120 mila addetti a questi compiti) che accompagnino i dipendenti di un'impresa per tutto l'arco della carriera. Un altro problema è la gestione del tempo: riduzioni di orario lavorativo generalizzate, ma non uguali per tutti, con modulazioni studiate a seconda del disagio, della prestazione lavorativa e dei cicli di vita. C'è chi lavora anche di notte o nei giorni festivi e bisogna tenerne conto.

GIANFRANCO BETTIN - Non dimenticate i temi ambientali e della salute, che in passato sono stati oggetto di lotte operaie importanti.

MAURIZIO LANDINI - Sono battaglie che vanno riprese. Ma sull'ambiente io pongo una questione globale. Oggi che tutto il mondo si va industrializzando, estendere il nostro modello di sviluppo all'intero pianeta avrebbe effetti catastrofici. Bisogna interrogarsi su che cosa e come produrre, sull'uso della tecnologia, che non è affatto neutrale. Su questo il sindacato non può avere un ruolo di risulta, intervenire solo a cose fatte.

MAURIZIO FERRERA - Pensate a un modello di cogestione alla tedesca?

MAURIZIO LANDINI - Vogliamo andare oltre. Non è sufficiente avere rappresentanti nei consigli d'amministrazione. Sono stato socio di una cooperativa e so che per una reale partecipazione non basta eleggere dei delegati. Se voglio che i lavoratori si realizzino in quello che fanno, devo misurarmi con il diritto di proprietà, secondo il quale spetta solo all'imprenditore decidere come si lavora. Non parlo di superare l'impresa privata, sia chiaro, ma auspico pari dignità tra capitale e lavoro, con una nuova responsabilità sociale delle aziende. Questo significa però accettare che le scelte operative, i modelli organizzativi, le produzioni non siano più monopolio assoluto dell'impresa o di un management spesso insensibile e avulso dalla produzione e dedito solo a remunerare il capitale. E immaginare un ritorno all'intervento pubblico, per tagliare le unghie alla finanza troppo aggressiva e fissare priorità sociali, industriali, ambientali. Per rimettere al centro il lavoro, occorre che la politica riacquisti una dimensione progettuale.

MAURIZIO FERRERA - Attenzione però a non mitizzare lo Stato, che in Italia ha spesso agito in modo assistenziale secondo criteri clientelari. Basti pensare che un tempo le pensioni d'invalidità erano più numerose di quelle di vecchiaia, perché erano usate come un perverso ammortizzatore sociale (un rischio che può ripresentarsi oggi con il reddito di cittadinanza) per le regioni del Sud in cui mancava il lavoro. Va bene invocare più capacità di programmazione, ma non dimentichiamo che cosa è stato l'intervento pubblico in passato.

MAURIZIO LANDINI - Però non è che lo Stato fa schifo e il privato assicura pulizia. Quante imprese private sono state partecipi della corruzione? Per me parlare d'intervento pubblico significa che c'è un interesse generale in nome del quale si possono indirizzare gli investimenti e porre vincoli al mercato, in particolare per assicurare la qualità e i diritti del lavoro. Penso per esempio alla necessità di combattere le infiltrazioni del crimine organizzato nei vari settori produttivi.

GIANFRANCO BETTIN - Che però si sono verificate anche dove la presenza della grande industria pubblica sembrava garantire una tutela.

MAURIZIO LANDINI - Mi guardo bene dal mitizzare l'intervento statale. Ma constato che il predominio assoluto del mercato ha fatto esplodere le diseguaglianze e ha messo la finanza al posto di comando anche rispetto alla politica e alle rappresentanze democratiche.

MAURIZIO FERRERA - Però un'azione del genere va svolta a livello ***europeo***, non solo entro i confini italiani. Ad esempio l'Unione ha approvato un pilastro ***europeo*** dei diritti sociali molto avanzato. Ma adesso il problema è renderlo effettivo, trasformarlo in direttive comunitarie che poi vanno recepite e soprattutto attuate. In Italia abbiamo molti diritti sulla carta, poi le situazioni di fatto vanno in senso opposto. Per questo, più che di diritti, preferisco parlare di «garanzie sociali», dotate di norme sussidiarie che stabiliscano il livello delle prestazioni che spettano al cittadino. E nella nozione di garanzia devono anche essere incorporate le risorse per renderla effettiva. Infine serve un attento monitoraggio di quanto avviene nelle situazioni concrete. Un tema nuovo e importante da questo punto di vista è quello, sollevato prima da Landini, della formazione permanente, per la quale tuttavia servono strutture efficienti. In Italia approviamo le riforme e non ci preoccupiamo dell'attuazione: il risultato è che siamo un Paese non solo spaccato in due tra Nord e Sud, ma ulteriormente frammentato, dove manca ogni certezza che i diritti assicurati in linea teorica (soprattutto quelli che riguardano i servizi) siano davvero fruibili secondo standard omogenei.

MAURIZIO LANDINI - L'***Europa*** è una dimensione fondamentale. Il guaio è che oggi esiste solo come moneta, mentre sul piano del fisco e delle politiche sociali ogni Stato va per conto suo. Così i Paesi membri dell'Est, che vogliono i muri contro gli immigrati, hanno attirato attività produttive grazie alle retribuzioni e alle imposte basse, favorendo la delocalizzazione delle nostre imprese e la diffusione di un sovranismo sciovinista, xenofobo e culturalmente regressivo. Ma anche il nostro Paese ha le sue colpe e debolezze. Se in Italia abbiamo un'evasione fiscale record e costi enormi che derivano dalla corruzione dilagante, non è colpa dell'***Europa***. Ed è per questo che mancano risorse per attuare i diritti sociali. Del resto, dato che in questi anni la ricchezza non è diminuita, bensì aumentata, si pone un problema di redistribuzione in favore del lavoro, che ha subito una svalorizzazione enorme a vantaggio dell'impresa. Nel 1970 lo statuto dei lavoratori venne votato dai partiti del centrosinistra e dai liberali (che erano all'opposizione), mentre i comunisti si astennero. C'era un vasto consenso (a sinistra, al centro e persino a destra) sul fatto che ai lavoratori spettassero dei diritti. Al contrario in questi anni, invece di tutelare le persone, si è preferito garantire alle imprese il diritto di licenziare. Davvero un bel salto culturale, che qualcuno ha presentato come progressista.

GIANFRANCO BETTIN - Purtroppo in una situazione simile agli operai non resta che arrampicarsi sulle ciminiere, come fa il protagonista del mio libro.

MAURIZIO LANDINI - Certo. Se sono un precario abbandonato a me stesso e la mia solitudine resta uguale, che governi la destra o la sinistra, dove trovo una rappresentanza? Per questo dico che la svolta da cui partire è rimettere al centro le persone che lavorano: nel mondo non sono mai state numerose come adesso, ma nemmeno così tanto divise e contrapposte. Io non ho la soluzione in tasca, ma dico che ridare loro una rappresentanza e una speranza è il principale nodo da sciogliere.

GIANFRANCO BETTIN - Senza dubbio negli anni Settanta anche tra i dirigenti dei partiti di governo (penso al ministro democristiano del Lavoro Carlo Donat Cattin) c'erano persone che guardavano agli operai come gente in carne e ossa, mentre adesso sono visti come numeri intercambiabili.

MAURIZIO FERRERA - Però negli anni Settanta i disoccupati prendevano un sussidio irrisorio e le nuove leve giovanili, i figli del baby boom, faticavano a trovare impiego. Da quel periodo inoltre abbiamo ereditato un sistema di protezione sociale molto squilibrato: le pensioni d'invalidità, di cui ricordavo il peso abnorme, erano una forma di assistenza con la quale i partiti alimentavano il voto di scambio. Il Jobs Act non è stato un passo avanti, visto che ha reso accessibile un'indennità di disoccupazione più consistente, ora chiamata Naspi?

MAURIZIO LANDINI - Il Jobs Act, adottato senza consultare il sindacato, è stato un disastro. Non ha realizzato serie politiche attive per il lavoro: tra l'altro i dipendenti dei centri per l'impiego in maggioranza sono precari e dovrebbero aiutare altre persone a trovare un posto fisso, un bel capolavoro. In più il Jobs Act ha ridotto gli ammortizzatori sociali, sia nell'estensione temporale sia nel numero dei lavoratori coinvolti. La Naspi, che dura al massimo 18 mesi (a meno di deroghe), di fatto ha sostituito l'indennità di mobilità, che poteva arrivare fino a quattro anni e quindi offriva una copertura ben maggiore a chi perdeva il lavoro. Non a caso era stata molto usata nei grandi processi di ristrutturazione.

MAURIZIO FERRERA - La mobilità non riguardava tutti i lavoratori, ma solo i dipendenti di certe categorie d'imprese ed era necessario un accordo tra sindacato e ministero per ottenerla. Per chi non aveva quella copertura l'indennità di disoccupazione durava sei mesi.

MAURIZIO LANDINI - Allora bisognava estendere la mobilità, non cancellarla. Invece hanno ridotto anche la cassa integrazione, che tra l'altro costa più di prima, così che alle imprese, piuttosto che adottarla, conviene licenziare i dipendenti pagando loro la relativa indennità. Noi abbiamo sempre cercato di coprire i dipendenti delle aziende artigiane e abbiamo chiesto che la cassa integrazione diventasse un diritto per tutti, che ogni tipo d'impresa versasse un contributo a questo scopo.

MAURIZIO FERRERA - Sarebbe un ulteriore onere che molte piccole realtà farebbero fatica a sostenere. Abbiamo già un cuneo fiscale elevatissimo, che mina la competitività dell'economia italiana, perché troppe tasse e troppi contributi gravano sulle retribuzioni.

MAURIZIO LANDINI - Il cuneo fiscale è un grosso problema, perché di certo i lavoratori pagano imposte troppo alte, ma non c'entra con la competitività, che è legata invece al valore aggiunto dei prodotti. Non sono gli oneri sociali che fanno la differenza sul mercato. È comunque indispensabile ridurre la pressione fiscale sui salari per aumentare il reddito dei lavoratori.

MAURIZIO FERRERA - Ma se tutti gli altri Paesi si sono preoccupati di ridurre e riequilibrare gli oneri sociali, forse qualcosa c'entrano con la competitività.

MAURIZIO LANDINI - Il punto vero è che non abbiamo investito abbastanza nell'innovazione. Se vuoi competere sul mercato mondiale dell'automobile, devi sviluppare i veicoli elettrici, non ridurre il cuneo fiscale.

GIANFRANCO BETTIN - L'aspetto interessante è connettere l'esigenza dell'innovazione con la necessità di garantire nuovi diritti ai lavoratori su base universale.

MAURIZIO LANDINI - Sono convinto che sia possibile costruire un sistema di ammortizzatori sociali che copra tutti i lavoratori, anche quelli formalmente autonomi con la partita Iva. Basta che le imprese, quando impiegano queste persone, versino appositi contributi, da modulare a seconda dei settori. Chi lo vieta? Solo che i governi preferiscono che questo sostegno non sia un diritto dei lavoratori, ma un aiuto da concedere discrezionalmente, come hanno fatto negli anni Duemila con la cassa integrazione e la mobilità in deroga.

MAURIZIO FERRERA - Sicuramente c'è bisogno di uno strumento universalistico di sostegno ai disoccupati, ma deve essere un aiuto nel mercato, finalizzato alla ricollocazione del lavoratore.

MAURIZIO LANDINI - Questa idea di immettere le persone sul mercato, cancellando il legame con il loro impiego, è un modo per deresponsabilizzare l'impresa, che invece deve farsi carico del problema sociale che crea dichiarando in esubero i suoi dipendenti.

MAURIZIO FERRERA - Così però si crea una segmentazione che favorisce gli addetti delle grandi imprese. La cassa integrazione, per decenni, si è applicata solo alle aziende con più di 15 dipendenti. Voi avete chiesto di estenderla e vi hanno risposto di no, però è stata istituita la Naspi, che copre più persone di prima.

MAURIZIO LANDINI - Ma dà molto meno a chi prima poteva fruire di una copertura più vasta. Nel complesso con il Jobs Act le risorse per gli ammortizzatori non sono aumentate, ma diminuite.

MAURIZIO FERRERA - Il vero problema è la mancanza di lavoro che affligge l'Italia. Da noi lavora il 63% della popolazione adulta, in Francia il 71%, in Germania il 79%, nei Paesi nordici anche oltre l'80%. Avvicinarci a quella quota dev'essere la priorità. Serve un piano straordinario di investimenti. Se fosse serio, potremmo chiedere di scorporare i suoi costi dal calcolo dei parametri ***europei*** per il risanamento della finanza pubblica.

GIANFRANCO BETTIN - Tra l'altro siamo tornati ad essere un Paese dal quale la gente emigra in cerca di lavoro. E non solo nel Mezzogiorno, dove la situazione è drammatica, ma anche al Nord.

MAURIZIO FERRERA - Si tratta di un fenomeno che depaupera il capitale umano, ma anche il territorio. Se i più attivi e intraprendenti se ne vanno, quelli che rimangono non solo faticano a trovare lavoro, ma spesso non hanno più neanche la forza di protestare.

GIANFRANCO BETTIN - Se permettete, vorrei tornare sul tema ambientale. Serve un mutamento culturale. Non si può più trattare l'ambiente come un giacimento da sfruttare. Occorre un'assunzione di responsabilità per ragioni non solo etiche e filosofiche, ma anche economiche. Investire sulle bonifiche, in situazioni come Marghera, significa risanare il territorio, ma anche creare lavoro. E i cicli produttivi più innovativi e meno impattanti risultano alla fine anche più concorrenziali. È stato un errore limitarsi a gestire la chimica di base, molto inquinante, e trascurare la chimica fine di ricerca. Lo stesso è accaduto nella farmaceutica, nell'elettronica... La variabile ambientale non deve più essere considerata un elemento secondario, ma il contesto stesso in cui sviluppare una politica industriale rispettosa della salute, a cominciare da quella degli operai. Qui è fondamentale il ruolo del sindacato, che deve assumere la difesa dell'ecosistema come un compito prioritario.

MAURIZIO FERRERA - In effetti la green economy ha potenzialità immense.

GIANFRANCO BETTIN - Si tratta di una dimensione in parte rigenerativa e in parte innovativa, che può assicurare moltissimi posti di lavoro, se ci s'investe. Ma ancora manca un impegno pieno: un segnale importante è la decisione dell'Eni di rilevare le attività sulla «chimica verde» di Mossi & Ghisolfi, che ha svolto un lavoro di grande rilievo in questo campo. Siamo in ritardo, ma si può aprire uno scenario nuovo.

MAURIZIO FERRERA - Ecco, invece di proporre la flat tax, dovremmo andare in ***Europa*** con un piano d'investimenti per l'innovazione tecnologica, la salvaguardia ambientale, la scuola e la cultura, magari definito d'intesa con le parti sociali. A quel punto Bruxelles non potrebbe rispondere no. Ma se la flessibilità sui conti pubblici che ci concedono in ***Europa*** viene impiegata nella ricerca del consenso, come fa il governo attuale ma come ha fatto anche Matteo Renzi, perdiamo credibilità.

GIANFRANCO BETTIN - Il guaio è che manca la consapevolezza dei problemi industriali, non solo nei politici, ma spesso anche nei manager. Il sindacalista dei chimici Bruno Filippini, morto nel 2017, mi raccontò che era abituato a discutere e scontrarsi, anche duramente, con dirigenti che conoscevano bene la fabbrica, respiravano la stessa aria degli operai. Poi - mi ha detto - negli anni Novanta sono arrivati uomini di finanza, vestiti bene, che conoscevano i bilanci, ma dell'industria non sapevano nulla. Non si poteva interloquire, il loro compito era solo liquidare la chimica. In sostanza è la situazione narrata dallo scrittore Paolo Volponi, ex manager dell'Olivetti, nel libro Le mosche del capitale . Ora, secondo me, se non torna l'idea che bisogna rimettere al centro il versante produttivo rispetto alla finanza, rischiamo di perdere molte occasioni preziose e di ridurci a un Paese che vive di turismo e poco altro. Purtroppo la classe politica da questo orecchio non ci sente.

MAURIZIO LANDINI - Il vero nodo è come si gestiscono i problemi, anche a livello mondiale. La globalizzazione non può ridursi al fatto che i lavoratori dei Paesi poveri non avranno mai diritti e quindi bisogna toglierli anche a chi li ha. Secondo me la soglia dei diritti va alzata dappertutto. E su questo non si può agire a livello italiano, ma bisogna impegnarsi su scala quanto meno ***europea***. D'altronde, per riprendere il discorso sull'intervento pubblico, nel mondo dominano i capitalismi di Stato. In Cina la politica conta eccome. Donald Trump, per difendere gli Stati Uniti, mette i dazi. Non siamo affatto in una condizione di assoluta libertà di mercato. Anche le condizioni fiscali di favore che avvantaggiano i grandi gruppi sono il prodotto di scelte legislative. Allora bisogna decidere se la priorità della politica sono i profitti della finanza o i bisogni delle persone. Perciò chiediamo di definire un nuovo welfare, che tenga conto di fattori come l'aumento dell'età media. Ma per costruire ***Europa*** sociale è necessario chiudere il capitolo dell'austerità, cambiare le funzioni della Banca centrale, aumentare i poteri del Parlamento di Strasburgo. E anche attuare decisioni che sono rimaste sulla carta.

Per esempio?

MAURIZIO LANDINI - Uno dei vincoli fissati dall'***Ue*** nel 2000 a Lisbona era quello di investire il 3% del prodotto interno lordo in progetti per l'innovazione, la ricerca e la cultura. Invece siamo all'1,9% e l'Asia investe più di noi. Poi l'1,9 è una media, perché la Germania spende di più e altri (Italia compresa) assai meno. Ma il problema è programmare una politica sull'innovazione che abbia un respiro ***europeo***, perché i singoli Stati, da soli, non reggono la sfida. Anche le infrastrutture, di cui oggi si parla tanto, non sono solo quelle materiali (ferrovie, autostrade, porti), ma anche quelle sociali (sanità, istruzione, servizi), che a loro volta contribuiscono a rendere il Paese competitivo.

MAURIZIO FERRERA - Un altro obiettivo su cui l'***Europa*** resta indietro è la lotta alla povertà, una piaga che in molti Paesi, Italia inclusa, è davvero preoccupante.

MAURIZIO LANDINI - Faccio un esempio. I fondi pensione integrativi hanno accumulato un patrimonio di oltre 160 miliardi di ***euro***. Questi soldi, che sono dei lavoratori, non potrebbero essere in parte impiegati, attraverso un accordo con lo Stato che garantisca i rendimenti, per investire in innovazione e infrastrutture? Ci sono proposte di legge depositate in Parlamento a questo scopo, ma non si muove niente. Torniamo sempre alla questione di fondo delle priorità, che per me devono essere - secondo la tradizione del modello ***europeo*** di welfare, purtroppo oggi in gran parte abbandonata - la tutela dei più deboli, il benessere delle persone, la giustizia sociale, la qualità del lavoro e dell'ambiente.

Ma esiste oggi la prospettiva di un'azione unitaria delle forze sindacali ***europee*** in questo senso?

MAURIZIO LANDINI - Al momento, per onestà, devo rispondere no. Si agisce ancora troppo spesso secondo criteri di interesse nazionale. Lo dico banalmente: è chiaro che se un'impresa delocalizza in Polonia, non è che gli operai polacchi protestino per chiedere di tenere le produzioni in Italia. Però certo la competizione tra Stati sul piano fiscale e delle condizioni lavorative, per attirare investimenti dall'estero, deve trovare un limite.

MAURIZIO FERRERA - Del resto una gara del genere non può durare. Si può pensare che tutte le fabbriche tedesche finiscano nei Paesi dell'Est? E che di converso tutti i giovani romeni istruiti e intraprendenti emigrino all'Ovest, riducendo il loro Paese a un deserto? Alla lunga questa deriva non è nell'interesse di nessuno.

MAURIZIO LANDIN I - Sull'immigrazione poi domina la demagogia. Si invoca la chiusura dei porti e delle frontiere, ma di che cosa stiamo parlando? Con l'invecchiamento della popolazione e il calo della natalità, un afflusso di lavoratori dall'estero è inevitabile. Ci sono interi settori produttivi che non reggerebbero, se non ci fossero gli immigrati.

MAURIZIO FERRERA - L'ipotesi di un piano per l'utilizzo delle risorse accumulate dai fondi pensione integrativi, di cui parlava prima Landini, è molto interessante, ma non credo si possa realizzare a livello nazionale: bisogna rilanciarla in una dimensione ***europea***.

MAURIZIO LANDINI - Il problema è che negli altri Paesi quei fondi in genere sono aziendali, mentre in Italia sono stabiliti dai contratti nazionali di lavoro. Il paradosso è che soldi dei lavoratori italiani, versati per garantire loro delle pensioni integrative più consistenti, vengono impiegati per sostenere economie diverse dalla nostra, a proposito di sovranismo.

MAURIZIO FERRERA - In realtà anche molti altri Paesi ***Ue*** hanno grandi schemi di previdenza complementare definiti dai contratti nazionali, e da più tempo dell'Italia. Fondi pensionistici a parte, mi sembra utile anche la proposta del gruppo di lavoro diretto da Romano Prodi, che ha progettato un piano molto ambizioso per le infrastrutture sociali ***europee***, da realizzare mobilitando anche capitali privati.

MAURIZIO LANDINI - È un'ipotesi interessante, ma credo che sia necessaria anche un'azione ***europea*** nel settore del fisco. Non è accettabile che grandi gruppi economici continuino a pagare così poco sui loro profitti altissimi. Ormai l'***Europa*** è piena di paradisi fiscali: l'Olanda, il Lussemburgo, l'Irlanda. Sono contraddizioni su cui bisogna intervenire.

MAURIZIO FERRERA - E il salario minimo garantito? Si parla molto di una direttiva ***europea*** in materia.

MAURIZIO LANDINI - Per noi il problema è come introdurre un istituto del genere in Italia, dove abbiamo i contratti collettivi nazionali di lavoro. C'è effettivamente però una parte di lavoratori che non è coperta da quei contratti. Noi chiediamo una norma per riconoscere che i contratti nazionali siano validi anche per legge, non siano più soltanto accordi tra parti private. Se il governo volesse intervenire in materia, potrebbe trasformare in legge ciò che abbiamo già stipulato con le associazioni imprenditoriali. Ma per questo ci vuole una disciplina che consenta di misurare la rappresentanza sindacale, il numero di aderenti che hanno i soggetti interessati. Un contratto, per avere validità di legge, deve essere firmato da organizzazioni realmente rappresentative, sul versante sindacale come su quello datoriale. A questo punto i contratti nazionali, a partire dalle paghe orarie (ma anche per le maggiorazioni, l'indennità di malattia e via di seguito), diventano la base minima sotto la quale non si può scendere.

MAURIZIO FERRERA - Sembra una proposta compatibile con l'ipotesi di un provvedimento ***europeo***.

MAURIZIO LANDINI - Il fatto è che il nostro doppio livello di contrattazione, nazionale e aziendale, risulta un caso unico in ***Europa***. In Francia, dove c'è il salario minimo, la legge sopravanza la contrattazione, da noi no, ma è anche vero che in Francia la contrattazione nazionale è storicamente marginale. Ma siamo disponibili a considerare un sostegno legislativo agli accordi nazionali, in modo che diventino vincolanti per tutti. Il problema oggi sono i contratti pirata, stipulati da sindacati fittizi. Per combatterli serve una legge sulla rappresentanza sindacale, come prevede l'articolo 39 della Costituzione, che però in Italia le organizzazioni dei lavoratori non hanno mai voluto, perché la consideravano una limitazione della libertà sindacale. La Cgil da anni si batte per attuare la Costituzione anche negli articoli 36, 39 e 46 (giusto compenso, rappresentanza e contratti erga omnes , democrazia economica), spero che per tutti sia arrivato il momento di superare quella impostazione.

Antonio Carioti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIANFRANCO BETTIN

Cracking

MONDADORI

Pagine 187, e 17

L'autore

Nato a Marghera (Venezia) nel 1955, Gianfranco Bettin è al tempo stesso scrittore, saggista e politico. È stato deputato e consigliere regionale dei Verdi, attualmente presiede la municipalità di Marghera, dove è stato eletto nel 2015 come candidato del centrosinistra. Ha scritto con Maurizio Dianese i libri inchiesta La strage (Feltrinelli, 1999), sull'eccidio di piazza Fontana, e Petrolkiller (Feltrinelli, 2002), sui danni alla salute prodotti dalle industrie a Marghera. Tra i romanzi di Bettin: Nebulosa del Boomerang (Feltrinelli, 2004); Nemmeno il destino (Feltrinelli, 1997); Qualcosa che brucia (Garzanti, 1989; Baldini & Castoldi, 2003). Con Marco Paolini Bettin ha scritto lo spettacolo teatrale Le avventure di Numero Primo e l'omonimo romanzo (Einaudi, 2017)

Il leader sindacale

Nato a Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) nel 1961, Maurizio Landini ha cominciato a lavorare a 15 anni come apprendista saldatore in una cooperativa rossa. Dagli anni Ottanta si è dedicato all'attività sindacale nella Cgil e tra il 2010 e il 2017 è stato segretario nazionale della Fiom, la Federazione degli impiegati e degli operai metallurgici. In quella veste ha condotto alcune vertenze di estrema importanza, come quelle riguardanti la Fiat e l'Ilva di Taranto. Il 24 gennaio 2019 è stato eletto segretario generale della Cgil, al posto di Susanna Camusso, con oltre il 90 per cento dei consensi. Landini ha pubblicato il libro intervista con Giancarlo Feliziani Cambiare la fabbrica per cambiare il mondo (Bompiani, 2011) e il volume Forza lavoro (Feltrinelli, 2013). Inoltre ha curato nel 2015 per le Edizioni Clichy l'antologia Giuseppe di Vittorio. Il valore del lavoro

Il politologo

Nato a Napoli nel 1955, Maurizio Ferrera è professore ordinario di Scienza politica presso l'Università degli Studi di Milano. Editorialista del «Corriere della Sera», esperto di problemi dello Stato sociale, ha dedicato al rapporto tra vincoli ***europei*** e sistemi di welfare il saggio Rotta di collisione (Laterza, 2016). Ha pubblicato quest'anno con la filosofa Franca D'Agostini il libro

La verità al potere (Einaudi, pagine XII-144, e 12)

Il controverso Jobs Act

La legge 183 del 10 dicembre 2014 e i successivi decreti legislativi costituiscono la riforma del lavoro promossa dal governo di Matteo Renzi, molto criticata dai sindacati (soprattutto dalla Cgil) e nota come Jobs Act. Tali misure hanno superato il famoso articolo 18 dello statuto dei lavoratori, che prevedeva l'obbligo di reintegro per i lavoratori licenziati senza giusta causa: ora basta che il datore versi un indennizzo. Inoltre sono stati rimodulati i rapporti di lavoro, con l'introduzione del contratto a tutele crescenti, ed è stato istituito un nuovo assegno di disoccupazione detto Naspi, della durata di 18 mesi, cancellando altre forme di tutela dalla perdita del posto. La riforma includeva anche un piano d'incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato

Le norme costituzionali

Nell'ultima parte della conversazione Maurizio Landini richiama tre articoli della Costituzione riguardanti il lavoro e la disciplina dell'attività sindacale. L'articolo 36 fissa il diritto del lavoratore a una retribuzione dignitosa, al riposo settimanale e alle ferie, stabilendo che la durata massima dell'orario giornaliero sia stabilita per legge. L'articolo 39, rimasto finora inattuato, prevede che i contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti a una categoria siano stipulati da organizzazioni sindacali registrate secondo le norme di una legge che però non è mai stata varata. I contratti collettivi attuali sono quindi solo accordi tra parti sociali private. Infine l'articolo 46 prevede il diritto dei lavoratori a partecipare alla gestione delle aziende

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Labor + Employment (94%); Labor Unions (83%); Social + Economic Status (64%)

**Load-Date:** June 16, 2019

**End of Document**

[***Opportunità Perdute (con l'Europa); Le scelte del governo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94H5-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 giugno 2019 domenica

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.40

**Length:** 997 words

**Byline:** Mario Monti

**Body**

C

ome finirà la vicenda della procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, il cui iter è stato avviato dalla Commissione ***europea*** a carico dell'Italia? Per ora sappiamo che tutti gli Stati dell'***eurozona*** hanno condiviso l'analisi della Commissione e hanno invitato l'Italia a prendere le misure necessarie per mettersi in regola. Il governo italiano presenterà a breve elementi intesi a dimostrare l'infondatezza di un'eventuale procedura. Se poi, malgrado ciò, questa venisse aperta, sembrano esservi nel governo posizioni diverse: dalla contestazione della legittimità della procedura, al rifiuto politico di adempiere alle richieste, all'accettazione di esse se non altro per evitare danni maggiori in caso di turbolenze nei mercati finanziari .

è certo importante immaginare come questa vicenda finirà, quali saranno le sue conseguenze economiche e finanziarie, quali le ripercussioni sul difficile rapporto tra il nostro Paese e l'***Europa*** e sulla politica interna. Ma ancora più importante è analizzare - e questo lo si può fare meglio oggi, prima che le bocce nei prossimi giorni si rimettano in moto - come l'Italia sia riuscita a finire in questo scomodo angolo, dopo essere stato il primo Paese ad uscire, nella primavera del 2013, dalla precedente procedura per disavanzo eccessivo alla quale era stato sottoposto, con molti altri, nel 2009.

La battaglia di questi giorni non è stata voluta dall'***Europa***, che infatti aveva dato molti segnali preventivi e per nulla bellicosi. È stata voluta dal governo italiano. Si può, a volte si deve, dare battaglia in ***Europa***, ma è essenziale scegliere bene. Questa battaglia, anche se dovesse finire «bene», cioè senza l'apertura formale della procedura, non sarà stata una battaglia vincente.

Vi sarebbero state due battaglie sacrosante, nell'interesse dell'Italia e dell'***Europa***, anche se non gradite a Berlino, che il governo avrebbe dovuto combattere subito dopo la sua nascita un anno fa e sulle quali avrebbe trovato diversi alleati: 1) entro le regole attuali, premere con altri governi sulla Commissione affinché attivasse pienamente la procedura relativa agli squilibri macroeconomici, di cui è responsabile in particolare la Germania; 2) in vista di una revisione delle regole, proporre in modo argomentato uno spazio maggiore per gli investimenti pubblici nel patto di stabilità. Invece, si è scelta la battaglia sbagliata, sul piano strategico e su quello tattico.

Sbagliata nel concerto ***europeo***,in quanto di interesse solo italiano e mal vista da molti altri: che all'Italia venga consentita ancora un po' più di flessibilità sul disavanzo, di fatto sul disavanzo corrente. Esattamente la linea voluta - con una scaltrezza e, almeno all'inizio, con uno charme sconosciuti al governo attuale - dal tanto vituperato Matteo Renzi.

È una battaglia, soprattutto, sbagliata nell'oggetto, nel contenuto economico. Era vero ai tempi di Renzi ed è vero oggi. A chi giova che lo Stato italiano venga autorizzato dall'***Europa*** non certo a ricevere fondi dall'***Europa*** stessa, ma a far crescere ancora il disavanzo per finanziare in debito non già investimenti pubblici, generatori di crescita, ma maggiori spese correnti (dagli 80 ***euro*** al reddito di cittadinanza)? Giova, almeno per un po' di tempo, a chi quei soldi li riceve. Giova certamente - e questo spiega perché è una prassi così diffusa in Italia - ai politici che sperano di avere i voti di quei cittadini. È d'altra parte danneggiata la generalità dei cittadini oggi (interessi più alti sui mutui, denaro più caro per le imprese, tasse più alte perché lo Stato paga interessi più alti). Soprattutto, saranno danneggiati gli italiani di domani e dopodomani, che si troveranno sulle spalle un debito pubblico accresciuto. Ecco perché è del tutto fuorviante che chi governa, se ottiene da Bruxelles più flessibilità per fare questo, presenti il risultato come una «vittoria» dell'Italia. Questo era vero ai tempi di Renzi, come dimostrano del resto i modestissimi benefici in termini di crescita dei 30 miliardi di ***euro*** di «flessibilità» concessi all'Italia; e sarà vero nel giorno in cui, eventualmente, l'***Europa*** dovesse «graziare» l'Italia dalla procedura di infrazione, per amor di quieto vivere ma facendo in realtà il danno del nostro Paese.

È una battaglia sbagliata anche nei tempi. In primo luogo, nei tempi della Storia. Infatti, come ha spiegato con chiarezza Federico Fubini sul Corriere di ieri, una «guerra all'austerità» dichiarata oggi all'***Europa*** assomiglia ad una guerra ad un fantasma - che certo è esistito, con errori gravi commessi soprattutto a danno della Grecia, sulla quale ha infierito quella Troika alla quale l'Italia non ha voluto sottomettersi - non ad una guerra contro un male che si aggiri oggi per l'***Europa***.

In secondo luogo, è uno scontro sbagliato nei tempi della tattica. Andare contro tutti - dalla Commissione a tutti gli Stati dell'***eurozona***, trovando l'ostilità anche di Stati che sono al di fuori di essa e che il nostro governo considerava propri alleati - proprio nelle settimane in cui si fanno i giochi per le nomine ***europee*** con effetti sui prossimi cinque anni, offre ad altri Paesi la facile via di tacitare le ambizioni del governo italiano su quel tavolo con la promessa di non infierire contro l'Italia in sede di decisione sulla procedura di infrazione.

Nell'attesa della fatidica decisione dell'***Europa*** - e se poi non dovesse arrivare la temuta procedura, nell'intonare l'inno di Mameli si dovrebbe inserire un punto interrogativo dopo «Dov'è la Vittoria» - conviene riflettere sulla serie di errori che ha portato il nostro Paese a dipendere dalla clemenza degli altri, dopo diverse esibizioni di forza che non sembrano avere impressionato nessuno. Tranne, beninteso, milioni di docili e ignari elettori, orgogliosi finalmente di essere italiani perché viene detto loro che l'Italia dopo lungo tempo ha rialzato la testa, ha mostrato i pugni e che così per la prima volta si fa rispettare, in ***Europa*** e nel mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~ ~

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Growth (83%); Economic Policy (78%); Public Debt (78%); Gross Domestic Product (76%)

**Load-Date:** June 16, 2019

**End of Document**

[***LO DICO AL CORRIERE***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94KD-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTERE AL CORRIERE; Pag. 41

**Length:** 452 words

**Body**

ISTITUZIONI ***UE***

Il Senato piace

soltanto a noi

Caro Aldo, dopo le elezioni per il Parlamento ***europeo***, cominciano le manovre per la formazione degli organi dell'***Ue***: la Commissione e i vari Consigli. Devo ammettere di non avere le idee molte chiare sulla natura, le funzioni e la modalità di nomina di questi gruppi, per cui le chiedo di spiegarcele, magari confrontandoli con quelli della Repubblica italiana. Per intenderci, se il Parlamento dell'***Ue*** è praticamente la nostra Camera dei deputati, qual è, se esiste, il Senato della ***Ue*** e qual è il governo?

Salvatore Mastroianni

Caro Salvatore, in estrema sintesi: il «governo» della ***Ue*** è la Commissione, anche se conta di più il Consiglio, composto dai capi di governo (o di Stato quando guidano di fatto l'esecutivo, come quello francese; però ai tempi della coabitazione venivano tutti e due, il presidente neogollista Chirac e il primo ministro socialista Jospin). Quanto al Senato, in ***Europa*** non c'è, e nei vari Paesi ***europei*** il Senato o non esiste o non conta nulla. Ma noi italiani ci siamo molto affezionati (in realtà al referendum il 60% voleva solo mandare a casa Renzi; si votava sul bicameralismo però).

TRIESTE

«Gabriele D'Annunzio

non merita una statua»

Apprendo che il Comune di Trieste avrebbe deciso di sistemare in una piazza un monumento a Gabriele D'Annunzio mentre legge, seduto su una pila di libri. La statua dovrebbe trasmettere un messaggio di pace e serenità. Ma l'auto-definitosi vate, non solo è stato un venale, un evasore fiscale e un retorico decadente anche nella vita privata, ma fu soprattutto uno dei fautori dell'entrata dell'Italia in guerra nel 1915, tramite discorsi arroventati ai tanti poveri ingenui e analfabeti di allora circa la bellezza del sangue, della battaglia e del sacrificio. E quel che è peggio, è stato un teorico del fascismo nascente, avallandone poi la deriva dittatoriale. È quindi una figura opposta a quanto chiede la Costituzione: adoperarsi per la pace e la concordia tra i popoli. Non ha alcuna prerogativa per essere indicato ai giovani come uomo retto, onesto e amante della vita.

Carlo De Bac SECONDE CASE

«Tasse per i proprietari

destinate a crescere»

Entro domani i proprietari di seconde case dovranno pagare la prima rata dell' Imu. L'importo sarà pari a quanto già pagato lo scorso anno. Mentre a dicembre il saldo potrebbe essere maggiore. Dipende dai singoli Comuni. Si apre la strada quindi agli aumenti dell' imposizione. Infatti la legge di Bilancio 2019 ha rimosso lo stop ai rincari comunali, operativo dal 2016. Per le seconde case in affitto, bisogna pagare anche l'Irpef sui canoni. In questo caso, una doppia imposizione. E nessuno pensa agli effetti negativi sul mercato immobiliare.

Angelo Ciarlo

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Homeowners (94%); ***European Union*** (63%)

**Load-Date:** June 16, 2019

**End of Document**

[***Alt di Salvini: Sea Watch fuorilegge Sbarcano malati e donne incinte***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94HM-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 6

**Length:** 973 words

**Byline:** Fabrizio Caccia

**Highlight:** Il ministro: può stare lì fino a Capodanno. Applicato il nuovo decreto. La Ong: in Libia non torniamo

**Body**

ROMA

Proprio ieri è entrato in vigore il decreto Sicurezza bis: multa da 10 a 50 mila ***euro*** per comandante e armatore e confisca della nave che non rispetti il divieto di entrare in acque territoriali. Così, ieri sera, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha tagliato corto sul destino della Sea Watch 3: «Questa nave fuorilegge per me può stare lì (cioè a 15 miglia dall'isola di Lampedusa, in acque ancora internazionali,

ndr

) per settimane, per mesi, fino a Capodanno. Sono stati già autorizzati a scendere bimbi, donne incinte e malati. Io voglio il bene di tutti, ma se ci sono persone ancora a bordo è per scelta di questi delinquenti, di questi sequestratori di esseri umani, che risponderanno alle loro coscienze di eventuali problemi. Dovevano andare in Libia, la Libia il porto lo aveva dato. Potevano andare in Tunisia o a Malta: invece sono arrivati di nuovo in Italia. Hanno disubbidito».

La Sea Watch 3, in effetti, davanti alle nuove norme, sembra andarci cauta. Il mese scorso puntò dritta su Lampedusa, per ora invece si mantiene a largo. I 53 migranti salvati martedì scorso a 47 miglia dalle coste libiche ieri sono diventati 43, tra cui 4 minori non accompagnati: altri 10 - 3 minori, 3 donne di cui 2 incinte, 2 accompagnatori e 2 uomini malati - sono stati fatti sbarcare a Lampedusa dal Viminale dopo la visita a bordo dei medici italiani. Ma per la nave della Ong tedesca battente bandiera olandese, appena dissequestrata il primo giugno dalla Procura di Agrigento, i porti italiani restano chiusi: già ieri mattina Salvini aveva firmato il «divieto d'ingresso, transito e sosta» per la Sea Watch 3, poi controfirmato pure dalla ministra della Difesa Elisabetta Trenta e da quello delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Un fatto importante, dopo i contrasti dei mesi scorsi tra il vicepremier leghista e i due colleghi di governo M5S sui temi dell'immigrazione.

La replica a Salvini della portavoce della Sea Watch 3, Giorgia Linardi, però, è altrettanto dura: «Noi in Libia non torniamo. Riportando indietro queste persone commetteremmo un respingimento collettivo, un crimine per cui l'Italia è già stata condannata. A bordo ci hanno raccontato di aver subìto vessazioni inenarrabili. Un uomo ha detto di essere stato costretto a seppellire cadaveri in occasione della visita di operatori internazionali in un centro di detenzione. Noi non riporteremo mai nessuno in un Paese così».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I precedenti

21 dicembre 2018 L'Ong spagnola Proactiva Open Arms soccorre 313 migranti al largo della Libia. Malta nega lo sbarco. È scontro con Salvini: «Porti chiusi». Il 28 li accoglie la Spagna

18 marzo 2019 La Mare Jonio di Mediterranea Saving Human soccorre 49 persone, il 19 attracca a Lampedusa e sbarcano tutti nonostante il no del Viminale. Salvini: «Nave sotto sequestro»

Equipaggio, finanziamenti

e soccorsi in mare

Come agiscono gli attivisti

?

Bandiera dei Paesi Bassi ma organizzazione tedesca

1 Cosa è la Sea Watch?

La Sea Watch è un' organizzazione non governativa umanitaria tedesca, senza scopo di lucro, fondata a Berlino a fine del 2014 da Harald Höppner. Nel suo sito ( Sea-Watch.org) dichiara di avere come scopo la «ricerca e salvataggio in mare» nella regione del Mediterraneo. È composta «principalmente da volontari provenienti da tutta ***Europa***». È «politicamente e religiosamente indipendente».

2 Come si finanzia ?

Si finanzia «unicamente» attraverso le donazioni. Il registro delle donazioni ricevute è pubblicato online: nel 2018 l'incasso complessivo è stato di un milione 797.388,49 ***euro*** a fronte di spese per un milione 403.409,26 ***euro***; il 55,9 per cento, pari a circa 784 mila 210 ***euro***, è andato al finanziamento della Sea Watch 3.

3Cosa è la Sea Watch 3?

È la nave battente bandiera dei Paesi Bassi che è gestita direttamente dall'Ong di Berlino.

4 Quanti salvataggi ha compiuto?

Dalla fondazione ad oggi Sea Watch è stata finora «coinvolta nel salvataggio di oltre 35 mila migranti».

5 Il primo problema con l'***Ue*** ?

Il 2 luglio 2018 la nave fu bloccata nel porto di Malta dal governo di La Valletta che prese provvedimenti nei confronti di tutte le navi di soccorso battenti bandiera olandese per presunte irregolarità nella registrazione. Così la Sea Watch 3 rimase ferma tre mesi e solo il 20 ottobre scorso riprese il soccorso in mare.

6 Il primo problema con l'Italia?

Il 9 gennaio di quest'anno, dopo l'ennesima trattativa tra i Paesi ***Ue*** per ripartirsi le quote dei migranti salvati, la Sea Watch 3 viene di nuovo autorizzata a sbarcare a Malta. Dopo un duro confronto notturno tra Salvini e il premier Conte, l'Italia accetta di prendersi in carico una quota dei migranti a bordo della nave Ong, grazie alla disponibilità della Chiesa valdese, ma senza oneri per lo Stato.

7 Successivamente la Sea Watch 3 è stata protagonista di un'altra «azione» a Catania?

Il 30 gennaio la Sea Watch 3 con a bordo altri 47 migranti viene fatta approdare dopo 13 giorni d'attesa a Catania. Qui, però, il primo febbraio, subisce il fermo amministrativo della Guardia costiera per violazioni delle norme su sicurezza e tutela dell'ambiente marino. Il 22 febbraio va a Marsiglia per sottoporsi ai lavori di adeguamento e l'11 maggio torna a navigare.

8 Lo scorso maggio c'è stato un ennesimo braccio di ferro con il ministro Salvini?

Il 19 maggio, mentre Salvini in diretta tv da Massimo Giletti (su La7 ) nega lo sbarco alla Sea Watch 3, che si trova alla fonda a Lampedusa con 47 migranti, il procuratore di Agrigento invece l'autorizza, pur disponendo il sequestro probatorio della nave e l'apertura di un'indagine per favoreggiamento dell'immigrazione nei confronti del suo comandante, Arturo Centore. La stessa Procura, però, facendo infuriare Salvini, il primo giugno decide per il dissequestro e il 10 giugno la Sea Watch 3 lascia Licata. Fino all'ultimo scontro di ieri.

Fa. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Coastal Areas (94%); Defense Departments (74%); Armed Forces (67%); Disaster + Emergency Relief (64%); Immigration (63%)

**Industry:** Marine Shipping (75%)

**Load-Date:** June 16, 2019

**End of Document**

[***«Il vostro debito pubblico è una spada di Damocle Ma l'Italia ha punti di forza»; L'intervista Il vicepresidente della Bce***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94HR-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 1543 words

**Byline:** Federico Fubini

**Highlight:** De Guindos: in Spagna neanche Vox mette l'***euro*** in discussione

**Body**

Chi supera le porte di cristallo della torre della Banca centrale ***europea***, inaugurata nel 2014, ha la sensazione di entrare in una cattedrale gotica e insieme in uno spazio prelevato a forza dal futuro: quando l'area ***euro***, nelle intenzioni, sarà davvero diventata una potenza sicura di sé e del suo posto nel mondo. Da un anno al quarantesimo e ultimo piano siede, non lontano dal presidente Mario Draghi, Luis de Guindos Jurado: lo spagnolo che da ministro ha portato la Spagna dalla crisi più profonda della sua storia democratica ai tassi di crescita più rapidi fra le grandi economie ***europee***. Oggi a 59 anni de Guindos è vicepresidente della Bce e in quest'intervista esclusiva al «Corriere» dimostra che, da banchiere centrale, non ha perso la concretezza che in passato ha tanto aiutato il suo Paese.

Vicepresidente de Guindos, gli investitori prevedono che l'inflazione in zona ***euro*** resti sotto agli obiettivi della Bce nei prossimi dieci anni. Le loro aspettative non sono mai state così basse. Avete già fatto molto ma Draghi ha detto che questo mese avete discusso altre opzioni, incluso un riavvio degli acquisti di titoli («quantitative easing»). Quale segnale può farvi decidere?

«Dobbiamo vedere un venir meno dell'ancoraggio delle aspettative d'inflazione. Non è ancora successo, malgrado la caduta delle aspettative di mercato. Se lei guarda al sondaggio sulle attese degli analisti, la Survey of Professional Forecasters, la situazione è leggermente diversa: le aspettative sono rimaste stabili. Poi dobbiamo vedere se ci sarà un ulteriore calo significativo dell'attività economica, un cristallizzarsi dei rischi al ribasso che abbiamo indicato. Noi possiamo sempre cercare di guardare in avanti per farci un'idea di ciò che potrebbe accadere, ma alla fine la realtà è la realtà. Stiamo a vedere cosa succede. Ma credo che la parte importante della nostra posizione sia che siamo completamente pronti a reagire».

Significa che il vostro orientamento attuale è quello giusto, se le previsioni dei vostri esperti sono confermate?

«Sì. Se ci sarà un ulteriore deterioramento, a quel punto reagiremo. Per ora il nostro orientamento di politica monetaria è pienamente compatibile sia con l'inflazione che con i livelli di attività reale dell'economia. Ciò che conta è che siamo totalmente pronti a reagire. E aggiungerei un altro elemento, se posso: i rischi sono orientati al ribasso».

Intende dire, in termini di attività economica reale?

«Sia in termini di attività reale che di inflazione. Quindi se quei rischi si concretizzeranno, reagiremo».

Tagliare i tassi serve se c'è un problema di tasso di cambio dell'***euro*** e fare «quantitative easing» se ce n'è uno di debolezza dell'economia?

«Non facciamo un'allocazione dei diversi strumenti sui diversi obiettivi. Ciò che trovo importante, ma a volte un po' trascurato, è che la politica monetaria non è la panacea. Se c'è un problema di stabilità dei prezzi, rientra nel nostro mandato. Ma c'è qualcosa che tutti dovrebbero tenere presente per evitare di creare aspettative irrealizzabili: non abbiamo la pietra filosofale».

Lei che è stato ministro dell'Economia a Madrid sa bene che i rendimenti dei titoli di Stato di Italia e Spagna erano a livelli simili durante la crisi. Oggi lo scarto fra Bonos e Btp a dieci anni è oltre 180 punti-base, a favore di Madrid. Più di quello che la Germania aveva sull'Italia fino al maggio 2018. Come si spiega questa divergenza?

«Dico subito che non voglio fare confronti fra la Spagna e l'Italia. Se mi concentro sull'Italia, credo però che il principale problema sia da tempo la crescita molto bassa. L'Italia non è tornata ai livelli di Prodotto interno lordo (Pil) che aveva nel 2008».

Secondo lei, perché?

«Credo ci siano due elementi. Il primo è il livello estremamente alto di debito pubblico, una spada di Damocle che pende sulla testa. Secondo, c'è un problema di riforme strutturali. Ma nell'economia italiana ci sono pro e contro. I contro sono una crescita lenta, il debito pubblico, una mancanza di riforme strutturali e dunque una bassa crescita della produttività. Ma l'Italia ha anche dei vantaggi che dobbiamo riconoscere. Il primo è che ha un surplus di partite correnti, nel complesso degli scambi con il resto del mondo. La posizione finanziaria netta sull'estero è buona e questo riduce la vulnerabilità dell'economia. E quando si guarda alla situazione di bilancio nel tempo, non è stata male: quasi tutti gli anni l'Italia ha avuto un avanzo prima di pagare gli interessi sul debito. Non è molto facile riuscirci, dunque è un precedente molto buono, soprattutto in confronto ad altri Paesi».

Dunque, cosa dovremmo fare?

«Si torna al problema della bassa crescita, che ci porta immediatamente alle questioni delle riforme strutturali, delle barriere all'ingresso nel mercato, dell'efficienza nel mercato del lavoro... Cose che qualche volta sono un po' trascurate».

Lei dice: niente confronti Spagna-Italia. Ma non c'è mica niente di male nel farlo per com'eravamo nel giugno-luglio 2012. La situazione era molto simile.

«Eravamo molto vicini. Eravamo sull'orlo...»

E i due Paesi presero strade diverse. Madrid decise di accettare un programma ***europeo*** per le banche, l'Italia s'impegnò per farcela da sola.

«La situazione della Spagna nel 2012 era diversa: da noi il governo aveva una maggioranza assoluta in Parlamento, in quello fummo fortunati. E la pulizia delle banche fu profonda. Non fu facile; fu sanguinosa, glielo posso assicurare. Ma la facemmo e, dopo, riuscimmo a gestire una questione come Banco Popular. Neanche quello fu facile. Poi la Spagna ha guadagnato molta competitività grazie alla riforma del mercato del lavoro. Questi furono i due fattori. Ma non voglio fare un confronto con l'Italia, parlo della Spagna adesso. Nel 2013 ricominciammo a crescere e negli ultimi cinque o sei anni il Paese ha avuto una performance migliore dei suoi pari».

Dunque lei pensa che per la Spagna concentrare il prima possibile quegli sforzi abbia funzionato?

«Sì, credo di sì. A Madrid c'era un governo con una maggioranza assoluta, ma anche così allora fu difficile politicamente. Ma in Spagna, a prescindere da quali partiti siano al potere, l'approccio pro ***europeo*** è garantito. Anche se si considerano le due ali estreme, Vox e Podemos».

Neanche loro mettono in discussione l'***euro***?

«Magari hanno approcci diversi sulla politica di Bilancio, ma non dicono che vogliono lasciare l'***euro***. Per niente».

Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto un Bilancio dell'area ***euro*** per stabilizzare i Paesi colpiti da crisi economiche. Si sta arrivando a uno strumento minimo. Che ne pensa?

«Ciò che è stato concordato nel Consiglio ***europeo*** (un piccolo Bilancio per 'competitività e convergenza', ndr ) è un primo passo. Ma non dovrebbe essere lo stato permanente di quello strumento. Può crescere e gli può essere assegnata una funzione chiara: la stabilizzazione anticiclica. Dobbiamo condividere di più i rischi, se vogliamo migliorare la performance dell'area ***euro*** e ridurre l'onere sulla politica monetaria. E c'è un elemento che sarà critico per riuscirci: la fiducia».

Lei si riferisce alla fiducia che occorre avere in ogni Paese che tutti gli altri si comportino correttamente. Ma se uno non è visto così, come succede oggi con l'Italia, la preoccupa che ciò possa creare dei danni?

«L'Italia non è un'economia molto vulnerabile finanziariamente, se si tiene conto della posizione patrimoniale netta sull'estero e di altri fattori. Se vuole un esempio di un'economia vulnerabile, guardi alla Spagna nel 2010. Aveva un deficit esterno del 10% del Pil e una posizione patrimoniale netta negativa del 90% del Pil. Non è la situazione dell'Italia oggi. Il mio punto è che la fiducia a volte dipende dalle intenzioni politiche del governo».

Vuole dire che il governo italiano dovrebbe fornire alcuni chiari obiettivi che siano accettabili al resto del club?

«Sì, da entrambe le parti. È una partita bilaterale, dunque da entrambe le parti. Penso sia molto difficile fare passi avanti se non si riesce a costruire fiducia. E poiché stiamo parlando di fiducia e incertezza in tempi difficili, credo che quest'idea di discutere i mini-Bot sia stata un errore. Draghi ha detto che se fosse una moneta legalmente utilizzabile, sarebbe illegale e che se fosse debito, allora accumulerebbe ancora più debito. Dal mio punto di vista, la conseguenza peggiore è che questo tipo di decisione distrugge la fiducia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

La politica monetaria della

Banca centrale ***europea*** oggi è adeguata. Ma ci sono rischi al ribasso e siamo pronti a reagire

La parola

qe

I mini-Bot: Draghi dice che sono illegali o aumentano il debito.

Io dico anche che distruggono la fiducia e questo è un grave errore

Ci vuole

un bilancio ***europeo*** anti-choc. Dobbiamo condividere più

rischi per migliorare

la performan-ce della zona ***euro***

~

~

Il cosiddetto «quantitative easing» è uno strumento usato dalle banche centrali per stimolare la crescita. La Bce ha avviato il suo programma nel 2015 creando moneta a debito e lo ha fatto attraverso iniezioni di liquidità, con operazioni di mercato aperto, tramite l'acquisto di titoli di Stato e di altre obbligazioni. Il programma ha come obiettivo far ripartire il credito delle banche all'economia reale e contrastare i rischi di deflazione

~

~

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (89%); Economic Growth (84%); Gross Domestic Product (78%); Economic Conditions (75%); Inflation (69%)

**Load-Date:** June 16, 2019

**End of Document**

[***La Hollywood tedesca va a destra? Appello delle star: «Votate bene»; La storia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94J7-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 17

**Length:** 695 words

**Byline:** Paolo Valentino

**Highlight:** Görlitz potrebbe eleggere oggi il primo sindaco dell'AfD. La lettera ai cittadini: «Siate saggi»

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BERLINO Con le sue strade medioevali coperte di porfido e i suoi edifici art nouveau, più che una città è un set cinematografico naturale. Wes Anderson ci ha girato The Grand Budapest Hotel . Tarantino l'ha scelta per Inglourious Basterds e Stephen Daldry per The Reader . Adagiata sulla riva sinistra del Neisse, il fiume che segnava la frattura della Guerra Fredda e che oggi la unisce alla gemella polacca Zgorzelec, Görlitz riassume in sé le ferite del Secolo Breve. Ma incarna anche come poche altre la rinascita della nuova ***Europa***.

Anche per questo, la sfida elettorale che si consuma in questa domenica di giugno nel piccolo gioiello della Sassonia ha finito per assumere un significato enorme per la Germania, per l'***Europa*** e per... Hollywood.

Si vota per il secondo turno delle comunali, dopo che il 6 maggio scorso nessuno dei pretendenti alla carica di borgomastro ha ottenuto la maggioranza assoluta. Ma la sorpresa otto settimane fa è stato il primo posto del candidato di AfD, il partito di estrema destra ultranazionalista: l'ex poliziotto Sebastian Wippel ha avuto infatti il 36,4% dei voti, superando di oltre 6 punti il favorito, Octavian Ursu, un musicista di origine rumena messo in campo dalla Cdu che da 30 anni amministra la città. Se Wippel vincesse il ballottaggio di oggi, sarebbe il primo sindaco dell'AfD nell'intera Germania. Di più, il successo sarebbe un perfetto viatico per le elezioni regionali del 1° settembre in Sassonia, dove votano 4 milioni di persone e Alternative für Deutschland (giunta prima nel voto ***europeo*** del 26 maggio scorso) viene data in testa a tutti i sondaggi.

Entra in scena il mondo del cinema. La prospettiva di una città come Görlitz in mano all'estrema destra xenofoba, ha spinto Michael Simon de Normier, il produttore di The Reader , a scrivere una lettera agli elettori, invitandoli a «non cedere all'odio, all'ostilità e all'esclusione». «Votate in modo saggio - dice l'appello - non tradite le vostre convinzioni di fronte a qualcuno che afferma di poter risolvere i vostri problemi». A firmare il testo, anche il regista di The Reader , Stephen Daldry e una nutrita schiera di attori e intellettuali tedeschi: fra questi Daniel Brühl, celebre per Good Bye Lenin! ; il protagonista di Babylon Berlin , Volker Bruch; gli scrittori Bernhard Schlink e Daniel Kehlmann, il musicista Marius Müller-Westernhagen.

Che sia questo il fattore in grado di rovesciare il risultato del primo turno è tutto da dimostrare. Molto più efficace sarà probabilmente l'invito a votare per Ursu, lanciato ai suoi elettori dalla candidata verde, Franziska Schubert, finita terza con il 27,9%. In risposta all'appello, Wippel gioca a fare il moderato, dicendo che «non c'è alcuna ragione di attribuire odio e ostilità a più di un terzo dei nostri concittadini». Mentre AfD mette nella battaglia di Görlitz il massimo impegno mobilitando i suoi leader e i suoi deputati al Bundestag: «La Germania e il mondo guardano a questa città, domenica fate la storia», ha detto in un comizio la copresidente, Alice Weidel. Ma Octavian Ursu, di nuovo favorito per via della desistenza verde, è ottimista: «La scelta è tra un città aperta ed ***europea*** e una città che volta le spalle al mondo».

Comunque vada a finire, l'avanzata di AfD conferma il grande scontento che domina nei Länder dell'ex Germania Est. Trent'anni dopo la caduta del Muro, la spaccatura rimane profonda: disoccupazione quasi all'8%, il doppio rispetto all'Ovest; salari mediamente più bassi del 30%, esclusione da tutte le cariche di comando, emarginazione culturale. Neppure il boom turistico indotto dall'industria del cinema, ha risparmiato a Görlitz il massiccio esodo di popolazione registrato nei cosiddetti nuovi Länder, dove secondo uno studio della Dresdner Bank gli abitanti sono scesi allo stesso livello del 1905, passando dai 17 milioni del 1990 ai 13,6 milioni attuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola

Afd

Alternative für Deutschland (Alternativa per la Germania), in sigla AfD, è il partito di estrema destra in rapida ascesa nella Repubblica Federale. I suoi appartenenti sono accusati di posizioni razziste se non neonazi

La mobilitazione

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Human Rights Violations (81%); National Debt (78%); Territorial + National Borders (65%); Artists + Performers (63%); Economic Growth (63%); Call Centers (61%)

**Load-Date:** June 16, 2019

**End of Document**

[***parla galperti : SCORIE SICURE SOTTO Le strade; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94CN-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 giugno 2019 domenica

BRESCIA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 915 words

**Byline:** Pietro Gorlani

**Body**

Lo slogan «basta discariche» mette d'accordo tutti. Ma nel frattempo, senza vincoli escludenti regionali e nazionali, la Provincia ha approvato due nuovi siti di smaltimento. Se molti rifiuti vengono prodotti qui (vista l'alta concentrazione di industrie) è massiccio anche l'import da fuori provincia, visto che non c'è alcun limite territoriale alla commercializzazione degli «speciali». Che fare? «Vanno previste alternative alla discarica nel nome della tanto decantata economia circolare. Servono urgentemente criteri che normino l'end of waste, per recuperare quelle scorie che reputiamo sicure anche sotto le strade, come fanno in altre regioni e all'estero. A breve inizierà il completamento della sp 19 da Azzano Mella ad Ospitaletto, potrebbe essere un buon banco di prova». È questa la realpolitik di Guido Galperti, ex consigliere regionale, per dieci anni parlamentare Pd, oggi vicepresidente della Provincia con la delicatissima delega all'Ambiente. Giovedì sarà dall'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo, «per chiedere un'accelerazione sull'end of waste». E vuole riaprire un tavolo di confronto tra industriali e ambientalisti e cercare fondi in ***Europa*** per finanziare ricerca e innovazione ambientale.

Di questi tempi tutti puntano il dito contro la Provincia, per aver dato l'ok a nuovi siti di smaltimento. Eppure lo scorso anno in Broletto si approvò all'unanimità una moratoria per dire stop a nuove discariche.

«La sentenza del Tar di mercoledì sulla Castella conferma il comportamento corretto dei nostri uffici. Quella richiesta non poteva essere bocciata. È questione di leggi. È come se un sindaco negasse una concessione edilizia anche se conforme al piano urbanistico del suo comune. Lo spirito della moratoria resta assolutamente condivisibile ma servono norme regionali e statali per impedire l'arrivo di nuove discariche. È vero che il territorio ha già dato ma ricordo che da quattro anni non ci sono richieste per nuovi siti di smaltimento. Oggi ne abbiamo attivi dieci: Gedit, Systema ed Ecoeternit a Montichiari, Eco.Pa e Faeco a Bedizzole, Gedit a Calcinato, Tecnoinerti a Ghedi, Vergomasco a Odolo, Eredi Compagnia Nazionale a Cazzago, Bettoni a Travagliato, mentre Mdc a Calvagese non è ancora partita».

Il Governo non ha approvato la moratoria sulle discariche bresciane, come se ne esce? Serve l'inasprimento dell'indice di pressione, un coefficiente sugli impatti cumulativi, come chiede Rolfi?

«Brescia e la Lombardia gestiscono bene i rifiuti urbani, grazie ad una differenziata al 60% e ad una rete di 13 inceneritori. Il problema, come ha ribadito l'assessore regionale Cattaneo, sono i rifiuti speciali, quattro volte superiori a quelli urbani. È sul loro recupero che dobbiamo agire. Noi non vogliamo tornare all'Albero degli zoccoli ma del resto non possiamo nemmeno negare che il Bresciano sia una provincia altamente industrializzata dove esiste una fiorente filiera dello smaltimento rifiuti, con 500 aziende autorizzate di cui 80 in Aia. Ora, la Corte di Giustizia ***europea*** ha detto che è solo il governo centrale a poter autorizzare Regioni e Province a rilasciare le autorizzazioni per gli end of waste. Servono urgentemente regole che dicano quali rifiuti poter riutilizzare come materia prima, oltre che i pannolini. Penso alle scorie d'acciaieria ed ai rifiuti edili. Giovedì ho un incontro con Cattaneo e lo solleciterò a fare pressioni sul governo. La Lega governa in Regione ed a Roma, Fontana può parlare con Salvini e Conte».

Nelle discariche del Bresciano finisce il 75% delle scorie lombarde, il 20% di quelle nazionali, possibile che debba arrivare tutto qui?

«La Regione deve gestire la programmazione. Sarebbe giusto che si aprano siti in altre province, ripeto la nostra provincia ha già dato».

Per riutilizzare le scorie servono regole e controlli. Si pensi al test di cessione dell'eluato.

«Entro la prima decade di luglio farò ripartire la consulta per l'ambiente e metterò intorno ad un tavolo venti soggetti tra parti sociali, organizzazioni imprenditoriali e anche le cinque associazioni ambientaliste più rappresentative che hanno fatto un grande lavoro in questi anni: va valorizzato. Certo, da qualche parte dobbiamo partire: nei prossimi anni verrà completata la corda molle, il tratto di sp 19 da Azzano Mella a Ospitaletto. Potrebbe essere l'occasione per sperimentare un recupero controllato delle scorie. Certo non è facile: quando il consorzio dei cavatori di marmo ha contattato Cepav Due offrendo gli scarti lapidei come sottofondo per lo shunt della Tav l'accordo non si è trovato: era più conveniente scavare sabbia e ghiai. Tema controlli: noi abbiamo sei agenti della polizia provinciale che lavorano con la procura e siamo impegnati nei protocolli speditivi del nucleo ambiente voluto dal Prefetto ».

Ma un piano cave dimagrito farà salire il prezzo della sabbia e dovrebbe favorire il recupero di materiali.

«Questo è il nostro obiettivo. Possiamo anche immaginare degli incentivi per il riutilizzo delle scorie».

Andrebbe però potenziato anche il settore Ambiente della Provincia...

«Ho intenzione di mettere l'ufficio ***Europa*** e sviluppo sostenibile sotto la presidenza della Provincia e cercare a Bruxelles ed al Cipe finanziamenti per studi indipendenti ma anche per rafforzare la pianta organica del settore Ambiente con figure ormai necessarie: penso ad un ingegnere ambientale e ad un chimico. Siamo in grave ritardo sul fronte delle professionalità».

[*pgorlani@corriere.it*](mailto:pgorlani@corriere.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Hazardous Waste (94%)

**Industry:** Waste Management + Remediation Services (64%)

**Load-Date:** June 16, 2019

**End of Document**

[***Le nostre piazze della politica; Italians***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5WBV-VK01-F13X-94KB-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

16 giugno 2019 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTERE AL CORRIERE; Pag. 41

**Length:** 418 words

**Byline:** Beppe Severgnini

**Body**

C remona, comizio di Matteo Salvini in sostegno del candidato sindaco Carlo Malvezzi (che poi perderà al ballottaggio). Un giovane alza una sciarpa con scritto «Ama il prossimo tuo». Viene avvicinato e insultato da quattro o cinque persone note per la vicinanza a Forza Nuova, che ha una sede in città. Lui abbassa la sciarpa, poi la rialza. A quel punto, botte: in faccia, sul torace, sulla nuca. La vittima non reagisce, cade a terra. Intervengono tre vigili in borghese, lo portano al pronto soccorso. Lesioni lievi, per fortuna. C'è un aspetto grottesco, nella vicenda: al comizio del leader-col-rosario (Salvini), uno prende le botte per aver sventolato il massimo precetto evangelico («Ama il prossimo tuo»). Ma il punto principale è un altro. La violenza deve stare fuori - a tutti i costi - dalla politica italiana. Quando si comincia, infatti, non si sa dove si va a finire: la mia generazione, che ha conosciuto il terrorismo quotidiano, lo sa.

L'assenza di violenza politica è un vanto e un credito che noi italiani dovremmo spendere in ***Europa*** e oltre. A chi tratta la nostra democrazia con sufficienza, ricordiamo che in Italia i violenti organizzati non invadono la capitale per mesi di seguito, com'è accaduto in Francia; e la nostra vita collettiva non è segnata da stragi e sparatorie (come negli Usa). La Lega e il Movimento Cinque Stelle - lo scrive uno che li ha spesso criticati - non hanno mai praticato, o minacciato, la violenza fisica (quella verbale sì, ma soprassediamo). Ciò fa onore a loro e agli italiani. Il nostro disgusto per la violenza è evidente anche al momento del voto: gli estremisti picchiatori prendono percentuali infime.

Matteo Salvini - oggi il leader più seguito, e un possibile futuro capo di governo - non si faccia tentare: segnerebbe la propria fine politica e coprirebbe l'Italia di vergogna. La demagogia è discutibile; la violenza, imperdonabile. Certe uscite equivoche, certe frequentazioni, le foto col mitra e i balconi mussoliniani sono pericolosi. I malintenzionati - ce ne sono - aspettano di essere aizzati, ma gli basta anche una lisciatina al pelo.

Sono lombardo, conosco moltissimi leghisti, da anni: non sono violenti. Salvini sappia che certi atteggiamenti, e certe frequentazioni, sono disastrose. E potrebbero costargli care. Non sempre c'è sottomano un rosario da sventolare, senza neppure chiedere il permesso all'Interessata. Che dai violenti e dalla violenza è distantissima: come il cielo da quella piazza di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Riots (94%); Criminal Offenses (83%); Sex Offenses (81%); Homicide (63%)

**Load-Date:** June 16, 2019

**End of Document**



**Date and Time:** Friday 15 January 2021 08:53:00 CET

**Job Number:** 134152735

**Documents (51)**

1. [*Divieti, esami: c'è chi chiude agli italiani;I VIAGGI*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y96-JS21-F13X-94CS-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 26, 2020 Fino a feb 26, 2020 |

2. [*Bruxelles richiama l'Italia sul debito. Berlino, crescita zero;Rapporto Ue*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y96-JS21-F13X-94FG-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 26, 2020 Fino a feb 26, 2020 |

3. [*In Francia solo 531 test Il Regno Unito oltre i 6.000;Il paragone con il resto d'Europa*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y96-JS21-F13X-94CX-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 26, 2020 Fino a feb 26, 2020 |

4. [*UNA TREGUA PRECARIA CHE NON RISOLVE I PROBLEMI;La Nota*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y96-JS21-F13X-94DD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 26, 2020 Fino a feb 26, 2020 |

5. [*«È l'ora dell'unità nazionale No a chi specula per avere voti»;CONTE*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y96-JS21-F13X-94CJ-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 26, 2020 Fino a feb 26, 2020 |

6. [*Pronti aiuti per 25 miliardi Mutui prima casa: rate sospese, contributi per gli affitti;Primo piano L'emergenza sanitaria LE MISURE Via libera all'unanimità al pacchetto del governo Il messaggio di solidarietà di Ursula von der Leyen Baretta: subito in arrivo 2 miliardi per la Sanità*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YDD-4J81-JDMV-K075-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 12, 2020 Fino a mar 12, 2020 |

7. [*il paracadute dell'Europa*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YDD-4J81-JDMV-K079-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 12, 2020 Fino a mar 12, 2020 |

8. [*PRENDE FORMA UN NUOVO CORSO NEI RAPPORTI CON BRUXELLES;Primo piano L'emergenza sanitaria La Nota*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YDD-4J81-JDMV-K07C-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 12, 2020 Fino a mar 12, 2020 |

9. [*Merkel: agire o il virus sarà ovunque Vienna chiude le frontiere con l'Italia;Primo piano L'emergenza sanitaria IL CONTAGIO NEL MONDO*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YDD-4J81-JDMV-K07X-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 12, 2020 Fino a mar 12, 2020 |

10. [*«La solidarietà è un pilastro comune Gli eurobond? I fondi Ue ci sono»;INTERVISTA*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0SH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

11. [*L'Ue spaccata su eurobond e aiuti No di Roma, rinvio di due settimane;L'EUROPA*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0SB-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

12. [*Tajani: «Collaboriamo Ma Palazzo Chigi decida assieme a noi»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0SM-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

13. [*La sfida del premier: l'Europa è unita oppure non esiste;le strategie*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0SD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

14. [*LA SCOMMESSA EUROPEA E ITALIANA DEL PREMIER;La Nota*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0SG-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

15. [*L'unione che (non) fa la forza*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0S1-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

16. [*Pressing sulla cancelliera e il governo strappa l'impegno a cercare un'intesa;Il retroscena*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0SC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

17. [*un passo avanti;Noi, la Ue, le ambiguità*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-923N-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

18. [*L'ex premier francese Valls: «Per Roma un buon accordo la Bce ora diventa cruciale»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9222-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

19. [*Centrodestra all'attacco sugli aiuti Salvini: dimissioni se c'è il Mes;L'Europa*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9220-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

20. [*Ma a Bruxelles chi ha vinto con l'intesa?;Accordo all'Eurogruppo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9225-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

21. [*il dialogo finito;Le tensioni politiche*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-921J-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

22. [*«Propaganda e fango contro di noi Un discorso da regime totalitario»;L'OPPOSIZIONE*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9224-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

23. [*Lo show di Conte in diretta tv «Le opposizioni dicono falsità»;il premier*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9223-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

24. [*«Fare presto» Dubbi (e sospetti) tra gli alleati;SETTEGIORNI*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9227-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

25. [*Zucchero: io scelgo i film e mio figlio li trova sul web;i o resto a casa*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9236-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

26. [*Fondi Ue, perché il caso dell'Italia è differente da quello della Grecia;L'ago della bilancia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YS1-P2C1-JDMV-K3BP-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 26, 2020 Fino a apr 26, 2020 |

27. [*Conte: «Supereremo le difficoltà se sapremo fare altri sacrifici» E sugli aiuti Ue vuole un solo voto;Il retroscena*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YS1-P2C1-JDMV-K39R-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 26, 2020 Fino a apr 26, 2020 |

28. [*Liberismo addio Servono più Stato e denaro facile;L'intervista L'inglese Paul Mason, teorico del post-capitalismo, propone di stampare moneta come ponte verso un nuovo modello*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YS1-P2C1-JDMV-K3HC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 26, 2020 Fino a apr 26, 2020 |

29. [*«Nel decreto di fine mese 10 miliardi a fondo perduto per i piccoli imprenditori»;La viceministra Castelli (Mef)*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YS1-P2C1-JDMV-K3BJ-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 26, 2020 Fino a apr 26, 2020 |

30. [*«un fondo sovrano per aiutare le aziende» con i soldi dei cittadini;Economia Politica l'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YW6-7081-F13X-91JH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 11, 2020 Fino a mag 11, 2020 |

31. [*Bce l'ombra lunga della sentenza tedesca;Economia Politica dopo karlsruhe*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YW6-7081-F13X-91JJ-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 11, 2020 Fino a mag 11, 2020 |

32. [*Salvini: il Mes? Un rischio per il Paese Ma tra i suoi governatori c'è cautela;Il Carroccio*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YW6-7081-F13X-91BH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 11, 2020 Fino a mag 11, 2020 |

33. [*I ministri dell'Ue: «Soli non ci salviamo, i dati del tracciamento valgano oltre confine»;La Lettera*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:600C-SPF1-JDMV-K39T-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 26, 2020 Fino a mag 26, 2020 |

34. [*Pigasse e Strauss-Kahn «La crisi è totale»;L'economia e l'europa Intervista ai due protagonisti francesi della finanza mondiale, preoccupati per questa situazione «senza precedenti». «Agli Stati servono risorse dirette: i bond perpetui una via possibile»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:600C-SPF1-JDMV-K39V-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 26, 2020 Fino a mag 26, 2020 |

35. [*Frugali contro solidali Si negozia un mix di aiuti e prestiti;Recovery Instrument*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:600C-SPF1-JDMV-K39X-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 26, 2020 Fino a mag 26, 2020 |

36. [*«Notizie false da Russia e Cina per spaventare l'Europa»;Il primo dossier Ue*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:603K-BGJ1-F13X-90T1-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 10, 2020 Fino a giu 10, 2020 |

37. [*Recovery fund sempre più in salita L'Ungheria nel fronte del «no»;Le misure Ue contro la crisi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:603K-BGJ1-F13X-90SS-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 10, 2020 Fino a giu 10, 2020 |

38. [*Come usare i fondi europei per la nuova sanità post Covid;Piani La linea di credito Pandemic Crisis Support, aperta dal Mes, mette a disposizione circa 36 miliardi di euro, il 2% del Pil, un risparmio orientativo di 150 punti base sul servizio del debito*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:603K-BGJ1-F13X-90TV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 10, 2020 Fino a giu 10, 2020 |

39. [*Jourová: attacco sistemico a colpi di disinformazione Anche l'Italia nel mirino;l'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:603K-BGJ1-F13X-90T0-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 10, 2020 Fino a giu 10, 2020 |

40. [*«I finanziamenti europei arriveranno all'Italia solo con programmi seri Non servono chiacchiere»;L'intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:603K-BGJ1-F13X-90SH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 10, 2020 Fino a giu 10, 2020 |

41. [*Sassoli: «Qui a Bruxelles c'è fiducia nell'Italia Ma non può agire come prima del Covid»;L'INTERVISTA*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60B0-G1S1-F13X-91TC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 10, 2020 Fino a lug 10, 2020 |

42. [*Eurogruppo: la spunta l'irlandese Donohoe;Il fronte del Nord*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60B0-G1S1-F13X-91TB-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 10, 2020 Fino a lug 10, 2020 |

43. [*«Chiudiamo di nuovo». E Belgrado brucia;BALCANI*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60B0-G1S1-F13X-91T8-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 10, 2020 Fino a lug 10, 2020 |

44. [*Meloni a soli 5 punti dalla Lega La prova Ue fa salire il governo;Scenari*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-904M-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

45. [*l'europa nel segno di merkel;La svolta, la storia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-905W-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

46. [*«Il fondo salva Stati è un'opportunità Tasso insuperabile»;l'europarlamento*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-904K-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

47. [*un forum per dare vita a un «nuovo rinascimento»;La proposta L'Italia si troverà ad affrontare importantissime sfide. Serve una riflessione per non farsi trovare impreparati*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-905T-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

48. [*Coronavirus importato Nessuna verifica sui bus che arrivano da tutta Europa*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-907W-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

49. [*Parigi: «Evitate la Catalogna» L'Europa teme la seconda ondata;l'allarme*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-9049-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

50. [*«Un piano senza ideologie Dobbiamo fare presto»;Lettera del segretario del pd*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-904G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

51. [*L'Olanda tollerante di Marieke Schouten;Facce nuove*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-9062-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

[***Divieti, esami: c'è chi chiude agli italiani; I VIAGGI***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y96-JS21-F13X-94CS-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

26 febbraio 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 8

**Length:** 589 words

**Byline:** Alessandra Arachi

**Highlight:** Giordania, Mauritius, Kuwait, Seychelles vietano gli ingressi. L'Enac: controllate i voli con le compagnie Spesso consigliato l'isolamento (anche da uffici ***Ue***) Gli americani L'ambasciata Usa chiede ai suoi cittadini di evitare le «zone colpite»

**Body**

ROMA

A metà giornata ieri ci ha pensato l'Enac, l'ente che controlla l'aviazione civile, a tagliare la testa al toro: «Chiamate direttamente la vostra compagnia aerea di riferimento per verificare l'effettiva operatività del vostro volo». A metà giornata ieri era difficile stare dietro ai provvedimenti restrittivi che piovevano dal mondo sull'Italia per via dei nostri contagi sul coronavirus, e anche se la maggior parte dei Paesi non sta chiudendo gli aereoporti ai voli italiani, l'esperienza dei turisti a Mauritius è diventata un monito. Tanto che i passeggeri della nave da crociera Msc Meraviglia - italiani e francesi - non sono sbarcati al porto di Ocho Rios, in Jamaica, visto che le autorità locali hanno negato loro il permesso. Il divieto - spiega Tpi,

The Post International

- è arrivato perché un membro dell'equipaggio ha manifestato sintomi influenzali. «Sono in vacanza con mio figlio, dovevamo sbarcare alle Isole Cayman, poi Cozumel, Bahamas e dovremmo tornare a Miami domenica prossima - racconta un passeggero - a questo punto non so cosa accadrà, ma il timore è che ora tutti i porti ci respingeranno».

«Gli italiani possono continuare a viaggiare», garantisce il nostro ministro della Salute Roberto Speranza che ieri si è incontrato con i suoi omologhi di Austria, Francia, Slovenia, Svizzera, Croazia, Germania e anche con il commissario ***Ue*** Stella Kyriakides, e ha affermato: «Il nostro servizio sanitario nazionale, i nostri medici e scienziati sono considerati di grandissimo livello in ***Europa***. C'è fiducia da parte di tutti». Nell'Italia la fiducia ci sarà, senz'altro, ma la verità è che la paura di questo virus ha la meglio, e le precauzioni le stanno prendendo da ogni parte, a cominciare dalla ***Unione europea*** che ha invitato i funzionari della Commissione a non fare viaggi in Lombardia, o a mettersi in isolamento se sono stati in Italia negli ultimi quattordici giorni: consigliano di sostituire i viaggi con le teleconferenze. «Non verranno chiuse le nostre frontiere», ha garantito il ministro Speranza, ribadendo al tempo stesso che la nostra scelta di bloccare i voli da e per la Cina fu un provvedimento sensato.

Per ora, hanno vietato gli ingressi quattro Stati: Giordania, Mauritius, Kuwait e Seychelles. Ma anche Paesi più vicini a noi si sono attrezzati, in testa la Romania che per chi arriva dalle «zone rosse» impone la quarantena, o anche la Francia che invita a non viaggiare in Italia, così come la Macedonia del Nord, insieme all'Irlanda. In Gran Bretagna invitano ad un autoisolamento per gli italiani chi arrivano dai focolai, ma anche dal nord dell'Italia (sopra Rimini, Firenze, Pisa). A Londra ieri hanno deciso di chiudere due istituti scolastici dopo il ritorno di alcuni studenti da due gite scolastiche nel nord Italia, una classe di ventinove ragazzi tornava da Bormio.

D agli Usa, il Dipartimento di Stato invita i cittadini americani a controllare i siti web e i nostri account social per le ultime informazioni. L'ambasciata americana a Roma ha rilasciato diversi avvisi rivolti ai cittadini americani perché evitino le zone indicate dal governo come «colpite». Intanto Luigi Di Maio. ministro degli Esteri, ha convocato gli ambasciatori dei Paesi esteri accrediti in Italia per informarli sull'andamento del contagio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

L'ente

L'Ente nazionale per l'aviazione civile è l'autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile sottoposta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Aircraft (94%); Epidemics (63%); Viruses (63%)

**Industry:** Aviation Accidents + Safety (87%); Airports (73%)

**Load-Date:** February 26, 2020

**End of Document**

[***Bruxelles richiama l'Italia sul debito. Berlino, crescita zero; Rapporto Ue***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y96-JS21-F13X-94FG-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

26 febbraio 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 30

**Length:** 214 words

**Byline:** Giovanni Stringa

**Body**

Oggi la Commissione ***europea*** dovrebbe mettere, ancora una volta, l'Italia nella lista dei Paesi con squilibri economici eccessivi, richiamandola di nuovo per il debito troppo alto, la produttività bassa, gli investimenti scarsi e le necessarie riforme strutturali ancora da fare: sono le attese per i «country report» che Bruxelles pubblicherà in giornata.

Ma i problemi riguardano anche il cuore dell'***Europa*** e la sua ormai ex locomotiva: lo stallo dell'economia tedesca è ufficiale. Nel quarto trimestre del 2019 il Prodotto interno lordo è rimasto fermo rispetto ai tre mesi precedenti, secondo i dati definitivi dell'istituto di statistica Destatis. A frenare l'economia sono stati soprattutto i numeri dell'export e un brusco calo degli investimenti delle imprese. Positivo, seppur di poco, è invece il confronto con l'ultimo trimestre del 2018: in questo caso il Pil è salito dello 0,4%. Ora, con la crisi del coronavirus (la Cina è il primo partner commerciale della Germania), l'economia tedesca rischia nuovi scossoni. Tanto che a febbraio l'indice Ifo della fiducia delle imprese esportatrici segna un calo a quota -0,7 dagli 0,8 punti di gennaio, secondo «Handelsblatt».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

-2 per cento : il calo degli investimenti in macchinari e attrezzature in Germania

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); Gross Domestic Product (84%); Prices (69%); Economic Conditions (63%); National Debt (62%)

**Load-Date:** February 26, 2020

**End of Document**

[***In Francia solo 531 test Il Regno Unito oltre i 6.000; Il paragone con il resto d'Europa***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y96-JS21-F13X-94CX-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

26 febbraio 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 208 words

**Byline:** S. Mon.

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PARIGI In Italia i casi sono più numerosi perché sono stati cercati e quindi trovati di più? «Non credo questa sia una spiegazione possibile», dice il direttore generale della Sanità francese, Jérome Salomon. «I criteri per sottoporre le persone ai test sono gli stessi a livello ***europeo***. Credo che la situazione italiana dipenda semmai da una condizione particolare che non è responsabilità dell'Italia: non si è trovato il paziente zero. È normale che si facciano più test. Sarebbe potuto capitare in qualsiasi altro Paese». Quanti test sono stati eseguiti in Francia? Alle ore 18 del 24 febbraio i casi investigati erano 531, con 12 positivi. Due altri casi sono stati annunciati nella serata di ieri. Un numero molto inferiore rispetto agli 8.600 tamponi effettuati dall'Italia. Ma in Francia l'emergenza è stata affrontata con l'evacuazione dei cittadini francesi da Wuhan, senza bloccare i voli dalla Cina, e con l'isolamento precoce del focolaio nel villaggio di Contamines. Le autorità pensano di avere circoscritto subito la diffusione del virus. La Germania non fornisce il numero dei test, mentre in Gran Bretagna sono state sottoposte a test 6.795 persone con solamente 13 casi positivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (81%); Chronic Diseases (73%); Epidemics (70%); Medical Diagnostics, Screening + Testing (69%)

**Industry:** Livestock Disease (71%)

**Load-Date:** February 26, 2020

**End of Document**

[***UNA TREGUA PRECARIA CHE NON RISOLVE I PROBLEMI; La Nota***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y96-JS21-F13X-94DD-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

26 febbraio 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 19

**Length:** 514 words

**Byline:** Massimo Franco

**Body**

C'era una volta il problema apparentemente insormontabile della prescrizione. Si preparava l'incontro «decisivo» tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Iv, Matteo Renzi. Il governo sarebbe stato chiamato a riferire in Parlamento. Poi, forse, sarebbe stata discussa la mozione di sfiducia di Iv contro il Guardasigilli grillino, Alfonso Bonafede. E il M5S si sarebbe rifondato con gli Stati generali. Di colpo, sono tutti temi rimpiccioliti e declassati dall'emergenza sanitaria del coronavirus. È passato sullo sfondo perfino il referendum sul taglio del numero dei parlamentari, in programma il 29 marzo: al punto da far suggerire a qualcuno che andrebbe rinviato.

Ma il limbo non durerà all'infinito. E la domanda è se alla fine di questa sospensione improvvisa si tornerà al gioco delle furbizie, delle convenienze, dei calcoli che hanno minato la maggioranza di governo da sempre. Lentamente, e a fatica, si sta cercando di costruire un simulacro di unità nazionale per contrastare gli effetti dell'emergenza per il coronavirus; e per correggere un'immagine che le polemiche hanno deformato, col rischio di isolare l'Italia a livello internazionale. Ma sullo sfondo rimangono tutti i problemi, diplomatizzati per necessità.

Cresce la sensazione che i partiti, di maggioranza e di opposizione, stiano usando quanto avviene in questi giorni per guadagnare un vantaggio in vista della ripresa della politica, quando arriverà. Ma non è chiaro se l'inizio di epidemia che ha ridimensionato i contrasti precedenti, riducendoli a beghe strumentali, sarà di insegnamento; o se alla fine risulterà solo una parentesi tra una lite e uno sgambetto. Palazzo Chigi sta cercando di legittimarsi per il resto della legislatura.

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sostiene che quanto succede gli permette di dilatare nel tempo l'agenda della sua attività. E nell'affanno della Lega salviniana, in bilico tra attacchi e mezze aperture al governo, si avverte il timore che possa succedere davvero. Il problema del Carroccio è che la volontà di mostrare l'esecutivo come un disastro, e l'Italia in balia del coronavirus, si scontra con l'esigenza di salvaguardare l'immagine delle «sue» regioni del nord: Lombardia e Veneto, le più colpite dall'epidemia. Dunque, il tema è come superare questa fase senza apparire disfattisti, e insieme continuando a additare Conte e la maggioranza come sciagure.

Quando il premier assicura che gli italiani possono girare per l'***Europa*** senza infettare nessuno, la Lega fatica a dissentire. E quando il ministro della Sanità, Roberto Speranza, assicura che i ministri dell'***Ue*** sono d'accordo a non chiudere i confini, indebolisce la propaganda autolesionistica della Lega; e contrasta la vulgata antieuropea della destra. Ma è probabile che una volta chiusa la pratica del contagio, il Carroccio riprenderà l'offensiva contro l'«***Europa*** assente»; e M5S, Pd e Iv si ritroveranno ai ferri corti al governo. Difficile farsi illusioni: si delinea una tregua precaria che non segue ma prepara un ritorno tempestoso alle questioni irrisolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (93%); Tobacco + Health (81%); Campaigns + Elections (75%); Economic Crisis (75%); Immigration (75%); Labor + Employment (75%); Business Forecasts (73%); Economic Growth (73%); Politics (71%); Mergers + Acquisitions (70%); Economic Policy (69%); Riots (68%); Central Banks (67%); Excise Tax (67%); Aging (63%); Senior Citizens (63%); Strikes (63%)

**Load-Date:** February 26, 2020

**End of Document**

[***«È l'ora dell'unità nazionale No a chi specula per avere voti»; CONTE***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y96-JS21-F13X-94CJ-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

26 febbraio 2020 mercoledì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 1308 words

**Byline:** Monica Guerzoni

**Highlight:** Il premier: Salvini mi attacca? Alimentando la paura non sta facendo gli interessi della nazione L'Italia si attende che tutti siano responsabili

**Body**

Presidente Conte, l'Italia è terza al mondo nella triste classifica del coronavirus e in un giorno i casi sono aumentati del 45%. Perché?

«Ci stiamo adoperando con grande impegno, avvalendoci dei migliori esperti, per gestire questa emergenza nel modo più efficace. Quella che stiamo fronteggiando è una sfida in cui ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. Il numero di contagi non deve allarmarci. È comunque il frutto di una linea di azione energica e rigorosa e di controlli efficienti, messi in campo da subito. Stiamo operando per fare in modo che un domani, guardandoci indietro, non potremo rimproverarci nulla».

L'Oms è molto preoccupata per l'Italia. Cosa non ha funzionato nella strategia del governo?

«L'Oms sta giustamente prestando attenzione all'evoluzione che la diffusione del virus sta avendo in Italia. Abbiamo in comune un obiettivo prioritario, la salute dei cittadini. Abbiamo da subito affrontato l'emergenza con misure adeguate e proporzionate, lavorando a stretto contatto con i massimi esperti nel campo virologico e siamo assolutamente determinati a circoscrivere la diffusione del virus. Quando avremo ricostruito la mappa genealogica del contagio potremo capire meglio l'origine della sua diffusione».

Chiudere i voli è stato controproducente?

«L'interruzione del traffico ci ha consentito di limitare notevolmente il rischio del contagio, dovuto alle persone provenienti dai focolai cinesi di infezione. Coi voli diretti arrivavano in Italia all'incirca 12.000 passeggeri a settimana, numeri con cui non era possibile mettere in atto un efficace sistema di quarantena. Dopo avere disposto il divieto dei voli diretti abbiamo immediatamente predisposto l'adozione di alcune misure per tutti i voli provenienti dall'estero. Con i termoscanner abbiamo controllato tutti i passeggeri che sono sbarcati nei nostri aeroporti, soltanto a Fiumicino circa 50.000 passeggeri al giorno».

Non è bastato, purtroppo.

«Abbiamo predisposto un meccanismo di controlli meticoloso, con grande dispendio di mezzi ed energie, pur nei limiti della proporzionalità. Gli esperti del comitato tecnico-scientifico ci dicono che le misure messe in campo dovrebbero avere un impatto positivo sul contenimento della diffusione del virus».

Il sistema sanitario nazionale può reggere l'urto di una eventuale pandemia?

«Stiamo lavorando intensamente per raggiungere il primario obiettivo di scongiurare l'eventualità di una pandemia. Il nostro modello sanitario può contare su competenze e professionalità di grande spessore. Dobbiamo essere estremamente attenti, ma non dobbiamo lasciarci intimorire né drammatizzare oltremisura».

È assalto ai supermercati, come si fronteggia il panico?

«Il panico è una reazione del tutto ingiustificata che compromette la complessiva efficienza del sistema e innesca deprecabili speculazioni sui prezzi di alcuni prodotti. L'approvvigionamento alimentare sarà assicurato con apposite misure soprattutto nelle zone "cluster". La calma si riporta attraverso una comunicazione puntuale e trasparente».

Il presidente Fontana denuncia le «falle della Protezione civile».

«Adesso si impone l'imperativo etico della collaborazione. Rispetto a un'emergenza nazionale simile ogni distrazione politica è fuori luogo. La protezione civile è una nostra eccellenza, che ci garantisce il coordinamento delle varie attività e la massima efficienza».

La chiusura di tutte le scuole è una fake news?

«È gravissimo che si speculi su un'emergenza, alimentando pericolosamente il panico. Le uniche informazioni attendibili sono quelle divulgate da fonti e canali ufficiali. Al dottor Borrelli abbiamo affidato il compito di un aggiornamento quotidiano».

Tanti Paesi ci chiudono le porte in faccia. L'Italia va verso l'isolamento?

«L'emergenza sta interessando diverse aree del pianeta. L'Italia sta mostrando grande responsabilità, non c'è nessuna credibilità da recuperare. Siamo anzi un esempio di responsabilità e affidabilità. Abbiamo adottato da subito misure draconiane. Siamo in contatto con i nostri partner ***europei*** e lavoriamo di concerto con il quadro internazionale nell'interesse di tutti i cittadini ***europei***».

Come pensate di sostenere industria e turismo?

«Stiamo lavorando a un pacchetto di misure economiche strutturali per i vari settori colpiti, dalla manifattura al turismo. Nei prossimi giorni saranno convocati alcuni vertici con i sindacati e le imprese per definire nel dettaglio queste misure e per preparare una più complessiva terapia d'urto per accelerare la spesa per investimenti».

Le vostre scelte hanno contribuito a far crollare l'immagine dell'Italia nel mondo?

«Questo è il momento della coesione e dell'unità nazionale, non della polemica. L'Italia si aspetta da tutte le forze politiche un atteggiamento responsabile, ispirato a collaborazione e professionalità. Le nostre decisioni poggiano sempre sulle valutazioni del comitato tecnico-scientifico. Nel dibattito pubblico si dice di tutto e di più; ma dobbiamo fidarci del giudizio degli esperti e poi tenere sempre conto della concreta praticabilità delle soluzioni, non limitandosi a valutarle solo in astratto».

Per la Lega lei è un «fascista» che vuole «pieni poteri».

«A chi vuole speculare e a chi ci accusa di voler assumere "pieni poteri" rispondo che stiamo lavorando in pieno accordo con i governi territoriali e che le misure adottate sono studiate per essere adeguate, efficaci e coerenti con il principio di proporzionalità».

È vero che al telefono con Salvini ha fatto autocritica sull'ospedale di Codogno?

«Non è il momento delle polemiche. Chi pensa di poter lucrare in termini di consenso, alimentando la paura, non fa l'interesse della nazione. Abbiamo un'emergenza che ci impegna severamente e un Paese di cui prenderci cura».

La cabina di regia è una sorta di commissariamento delle Regioni?

«Sono state alimentate polemiche inutili. La cabina di regia è essenziale per il coordinamento delle iniziative. L'emergenza ci deve unire, non dividere. La mia sola preoccupazione è proteggere gli italiani. Il governo sta lavorando con spirito di squadra per affrontare un'emergenza con cui non ci siamo mai misurati prima d'ora. Con coraggio e determinazione ce la faremo, siamo una grande nazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Il panico? Reazione

ingiustifica-ta: compro-mette la comples-siva efficienza del sistema

e innesca deprecabili speculazio-ni sui prezzi di alcuni prodotti

~

~

La parola

protezione civile

Il dipartimento della Protezione civile, istituito dalla legge 225 del 1992, è la struttura che fa capo alla presidenza del Consiglio dei ministri e si occupa a livello nazionale di previsione, prevenzione, gestione e superamento di disastri, calamità e situazioni di emergenza

Gli interventi

Lo stanziamento per le zone rosse

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri (Pd)

ha firmato un decreto che stanzia 20 milioni

di ***euro*** per l'emergenza coronavirus,

un provvedimento

che punta a venire incontro ai residenti negli 11 Comuni isolati

delle zone rosse

di Lombardia e Veneto

1

Previsti aiuti

per le imprese

Anche il ministro M5S

degli Esteri Luigi Di Maio ha comunicato

di aver reperito fondi

per uno stanziamento

di 300 milioni a sostegno del «Made in Italy» e delle esportazioni «verso mercati più maturi, visto che la regione asiatica - ha detto - subirà un forte contraccolpo»

2

Stop ai versamenti delle imposte

Il decreto firmato

dal ministro Gualtieri dispone la sospensione dei versamenti delle imposte, delle ritenute

e degli adempimenti tributari per i residenti

e per le imprese che operano nei 10 Comuni del Lodigiano in Lombardia e a Vo' Euganeo in Veneto

3

Sospese le rate dei mutui

Sempre per tutti i residenti nelle zone rosse il governo ha concordato con l'Abi (associazione bancaria) la sospensione temporanea delle rate dei mutui. È stato previsto, inoltre,

lo stop alle cartelle

di pagamento e a quelle conseguenti agli accertamenti esecutivi

4

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Health Care Professionals (94%); Public Health (83%); Agriculture Regulation + Policy (82%); Closings (76%); Diseases + Disorders (70%); Education Administration (69%); Food Safety (69%); Food Security (69%); Hunger In Society (69%); Product Safety (69%); Politics (67%); Disaster + Emergency Relief (63%); Fuel Tax (61%)

**Load-Date:** February 26, 2020

**End of Document**

[***Pronti aiuti per 25 miliardi Mutui prima casa: rate sospese, contributi per gli affitti; Primo piano L'emergenza sanitaria LE MISURE Via libera all'unanimità al pacchetto del governo Il messaggio di solidarietà di Ursula von der Leyen Baretta: subito in arrivo 2 miliardi per la Sanità***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YDD-4J81-JDMV-K075-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 marzo 2020 giovedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 6

**Length:** 705 words

**Byline:** Enrico Marro

**Highlight:** Il vostro esempio è prezioso per tutti L'Italia è parte dell'***Europa***, e l'***Europa*** soffre con l'Italia Siamo tutti italiani

**Body**

ROMA Il Consiglio dei ministri vota uno stanziamento record di 25 miliardi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è «lieto» per la «grande collaborazione» con l'***Europa*** e lancia, insieme ai ministri economici Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo, nuove misure con ammortizzatori sociali e aiuti a imprese e famiglie. Le Camere approvano a larga maggioranza la relazione sull'autorizzazione allo scostamento di bilancio, con il sì delle opposizioni, che pure presentano un loro testo. Un passo che nei fatti porta il rapporto tra il deficit e il prodotto interno lordo al 3,3%. Ben al di sopra della fatidica soglia del 3% prevista dai vincoli ***europei*** e sui quali la politica italiana ha duellato per anni.

Lo sfondamento

Ma tra le tante cose della nostra vita che il Coronavirus sta cambiando c'è anche l'atteggiamento dell'***Unione europea***. Ieri la presidente della commissione ***europea*** Ursula von der Leyen ha detto che sono in arrivo nuove risorse per il nostro Paese aggiungendo che «in questo momento in ***Europa*** siamo tutti italiani». Il premier Conte esprime apprezzamento per il clima in ***Europa***: «Lavoreremo in coordinamento, manderemo i nostri scienziati per creare una task force ***europea*** per promuovere la ricerca e combattere questo virus ignoto». Parole su cui concorda il ministro Gualtieri, che spera in «risorse comuni ***europee***, che possano alleggerire l'impatto sul bilancio dello Stato, anche se le nostre finanze sono solide». Le opposizioni sostengono il governo, anche se ribadiscono le loro proposte: una serrata generale per 15 giorni, fondi per almeno 30 miliardi e un commissario unico per l'emergenza coronavirus.

Il commissario

Quanto alla nomina di un super commissario, il premier dà la sua disponibilità ad ampliare «la macchina organizzativa», ma con una figura che si occupi dell'acquisto di apparecchiature. Non è però quello che chiedono le opposizioni: «Attenzione - spiega Conte -, qui stiamo parlando di sanità, non è la ricostruzione post terremoto. La competenza sulla sanità è delle Regioni, non credo che abbia la minima efficacia avocare i loro poteri. Lo dico chiaramente: sarebbe un errore». Si fa sentire Matteo Renzi, che sostiene il governo ma poi bacchetta il premier: «È vero, non è come il terremoto: è peggio. Un super commissario serve». E aggiunge: «Basta schizofrenia, non si può fare un dpcm al giorno».

Le misure in arrivo

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri spiega come verranno impiegate le risorse stanziate dal governo: «Saranno utilizzate in parte nel primo decreto, che sarà approvato venerdì, e saranno circa 12 miliardi. Le altre risorse costituiscono uno stanziamento di riserva per possibili futuri interventi da realizzare anche in un quadro ***europeo***». Sul primo provvedimento, quello di venerdì, vengono confermate le anticipazioni. Per la sanità e la Protezione civile vengono stanziati due miliardi. La Protezione civile potrà «requisire» beni mobili e immobili, compresi alberghi, per fronteggiare l'emergenza. La cassa integrazione, in sostanza parte dello stipendio pagato dallo Stato a chi lavora per un'azienda che si ferma, viene resa universale, e cioè utilizzabile anche dalle imprese con meno di 5 dipendenti. L'obiettivo, come spiega Gualtieri, è che «nessuno perda il posto di lavoro a causa del coronavirus, che nessuno venga licenziato». Ma una copertura verrà garantita anche a chi, non viene coperto dalla cassa integrazione, come gli stagionali, a partire da quelli del turismo, gli autonomi, tra cui i lavoratori dello spettacolo, e chi ha un contratto a tempo determinato.

La famiglia

Confermato il pacchetto famiglia, con i 15 giorni di congedo parentale extra per i genitori che lavorano e hanno minori di 12 anni a casa per la chiusura delle scuole, oppure il voucher da 600 ***euro*** per pagare la babysitter. Sugli affitti si sta ancora valutando un rinvio delle scadenze di pagamento. Stesso discorso per le rate del mutuo con un intervento che però, ha spiegato Gualtieri, non sarà legato al reddito ma al fatto che la persona sia stata direttamente colpita dall'emergenza di queste settimane. Lo stesso ragionamento vale per il rinvio delle tasse e dei contributi per i soggetti danneggiati dalla crisi.

Alessandro Trocino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Economic Policy (92%); Economic Growth (76%)

**Load-Date:** March 12, 2020

**End of Document**

[***il paracadute dell'Europa***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YDD-4J81-JDMV-K079-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 marzo 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 675 words

**Byline:** Federico Fubini

**Body**

Nel 2008, nel pieno del contagio finanziario che aveva preso in una morsa le banche di tutto il mondo, Angela Merkel citò Goethe: «Se tutti spazzassero di fronte alle propria porta, ogni quartiere della città sarebbe pulito». Rifiutava l'idea una risposta ***europea*** per fermare lo smottamento.

L'allora presidente francese Nicolas Sarkozy, che l'aveva proposta, tradusse: Chacun sa merde . Quindi la cancelliera tedesca passò a farsi approvare 44 aiuti di Stato alle banche. Ci sarebbero voluti altri tre anni e danni incalcolabili prima che acconsentisse a un approccio comune dell'area ***euro*** alla crisi. Che una citazione di Goethe sia nell'aria anche stavolta si inizia a percepire da certi piccoli segni. Non dalle parole della cancelliera, benché sempre caute. Quando Merkel ricorda che il Patto di stabilità ha «sufficiente flessibilità per situazioni straordinarie», dice anche che quelle regole si applicano comunque all'Italia: niente deficit sopra al 3% del prodotto lordo (quasi impossibile da rispettare, nel 2020) e interventi solo mirati e limitati. E quando precisa che «farà quanto necessario», afferma qualcosa di diverso dal «qualunque cosa serva», che Mario Draghi alla Banca centrale ***europea*** affermò otto anni fa e l'Italia con Emmanuel Macron, oggi al posto di Sarkozy, vorrebbero trasformare nell'approccio comune dei governi alla recessione in arrivo.

I segni che la sindrome di Goethe serpeggi si notano. L'altro ieri nella teleconferenza dei leader ***europei***, solo Italia, Francia e Spagna hanno chiesto un piano comune di rilancio dell'economia. Non è il pacchetto da 25 miliardi di ***euro*** volenterosamente offerto dalla Commissione ***Ue***: di fronte al crollo della domanda, al rischio di fallimento delle compagnie aree, di interi comparti del turismo e delle infrastrutture, serve un pacchetto da centinaia di miliardi. E subito, dato il crollo in corso in alcuni Paesi e imminente in altri. Fatto insieme da tutti i governi, quel piano avrebbe l'effetto moltiplicatore della simultaneità e del segnale di fiducia ai cittadini.

Merkel invece ha detto poco, l'altro giorno. Ma si è capito che si prepara soprattutto a chiedere una sospensione delle regole sugli aiuti di Stato che le permetta di regolare le sue questioni aperte. Ci sono da risolvere i problemi di Deutsche Bank e Commerzbank, i due colossi del credito in Germania, dei quali i prezzi di Borsa dicono in pratica che quattro quinti del bilancio valgono zero. C'è Lufthansa che rischia e solo su aprile ha dovuto cancellare 23mila voli. La cancelliera vuole spazzare la neve davanti alla propria porta e conta sul fatto che la Germania ha ben 29 posti letto in terapia intensiva ogni centomila abitanti: la disponibilità più alta d'***Europa***, il doppio della Francia e tre volte più dell'Italia.

Quanto all'Olanda e agli scandinavi, sono ancora più riluttanti di fronte alle proposte del premier Giuseppe Conte, dello spagnolo Pedro Sánchez e di Macron. Un segno di tanta reticenza lo si è visto ieri a Bruxelles quando agli ambasciatori dei 27 Paesi è stata data l'agenda per il prossimo vertice ***europeo*** del 26-27 marzo. Era immutata rispetto a quella di settimane fa, con la più grande pandemia da mezzo secolo giusto aggiunta a fondo pagina.

Su questo sfondo, per ora la Bce sarà di nuovo lasciata sola a tenere il sistema a galla. Sotto la nuova guida di Lagarde, oggi annuncerà molto: meno vincoli regolatori per le banche, nuova liquidità da prestare alle imprese strozzate dalla pandemia, magari anche un aumento degli acquisti di titoli di Stato (il quantitative easing ) e un taglio dei tassi ancora più in negativo. Lagarde insiste e insisterà ancora per archiviare Goethe a reagire tutti insieme. E non è detto che alla fine, con la cancelliera, lei non risulti più convincente di Sarkozy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

La parola

Il «Quantitative Easing» («alleggerimento quantitativo») è la politica con cui la Bce - e altri istituti nel mondo - acquistano titoli di Stato e di altro tipo per immettere nuovo denaro nell'economia. Ora è pari a 20 miliardi di ***euro*** al mese

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (76%); Economic Crisis (65%)

**Load-Date:** March 12, 2020

**End of Document**

[***PRENDE FORMA UN NUOVO CORSO NEI RAPPORTI CON BRUXELLES; Primo piano L'emergenza sanitaria La Nota***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YDD-4J81-JDMV-K07C-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 marzo 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 8

**Length:** 526 words

**Byline:** Massimo Franco

**Highlight:** Le strategie dell'esecutivo Il Parlamento vota all'unanimità lo scostamento di bilancio Ma la strategia con le Regioni resta affidata al «caso per caso»

**Body**

Sostenere che l'***Europa*** è poco solidale, stavolta, suonerebbe come una polemica pregiudiziale. La decisione del governo di investire venti miliardi di ***euro*** con il «placet» delle istituzioni di Bruxelles implica l'inizio

di un cambio di passo. Significa che la Commissione ***europea*** ha concesso il massimo di flessibilità per contrastare l'emergenza del Covid-19. In più, la Bce

si prepara a iniezioni di liquidità per tenere in piedi il sistema economico. E si parla

di una sorta di «cabina di regia» continentale contro l'epidemia: una novità decisiva

per arrivare a un coordinamento che finora

non si è visto, sovrastato dagli egoismi «sovranisti». Il compito di fare bene si sposta su maggioranza, opposizioni, enti locali. L'opinione pubblica sta rispondendo con disciplina all'allarme. E le strutture sanitarie danno il massimo. Rimane tuttavia un alone di incertezza sul modo in cui evolvono i rapporti tra potere centrale e regioni. L'idea di una catena di comando semplificata non prende ancora corpo. E il fatto che in Italia si approvi un decreto, per poi farne seguire uno successivo, mentre le regioni tendono a muoversi in ordine sparso, trasmette un senso di incertezza da correggere.

Ieri il sindaco di Firenze, Dario Nardella,

ha chiesto «uniformità di comportamento» alle Regioni. E, sebbene il governatore leghista della Lombardia, Attilio Fontana, rivendichi i pregi di una sanità regionalizzata, il problema rimane. La sovrapposizione delle competenze sembra fatta apposta per complicare le decisioni. E Palazzo Chigi si muove stretto tra l'esigenza di scegliere e quella di mediare, senza poter contare su una struttura intermedia di governo in grado di imprimere una direzione chiara. Il premier Giuseppe Conte fa capire che non ci sarà un commissario per il coronavirus, definito ormai «pandemia»: niente «scelte emotive». A sentire Conte, sarebbe «un errore avocare

a livello centrale i poteri delle Regioni».

Per questo, l'ipotesi di chiudere le attività produttive in Lombardia è stata condizionata dalle richieste di Fontana. Dopo la sua lettera a Palazzo Chigi, la decisione è apparsa fino all'ultimo in bilico. E comunque si conferma una strategia, forse inevitabile, a macchia di leopardo. In compenso, va sottolineata con favore la votazione quasi all'unanimità della proposta del governo che prevede i venti miliardi in più in deficit. Ieri i «sì» sono venuti anche da Lega, FdI e FI: un gesto responsabile. Meno opportuna è la gara dei partiti a attribuirsi i meriti del risultato.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, del M5S, sottolinea «il lavoro coordinato e costante» dell'intero governo, in raccordo con l'***Ue***. Per questo stonano le critiche a un presunto «atteggiamento pilatesco» del commissario ***europeo*** agli Affari economici, Paolo Gentiloni, del Pd, provenienti dalla Lega; e il rilancio del leader del Carroccio, Matteo Salvini, secondo il quale «alla fine non serviranno meno di cento miliardi di ***euro***: lo lascio agli atti e poi vedremo». Ha il sapore di un «più uno» tattico: una mossa preventiva, per mostrare una preveggenza da rivendicare nell'eventualità di un peggioramento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Policy (94%); Politics (90%); Tobacco + Health (90%); Heads Of State + Government (78%); National Debt (71%); ***European*** Union (70%); Economic Growth (68%); Fuel Tax (65%); Tobacco Regulation + Policy (65%)

**Industry:** Budgets (69%)

**Load-Date:** March 12, 2020

**End of Document**

[***Merkel: agire o il virus sarà ovunque Vienna chiude le frontiere con l'Italia; Primo piano L'emergenza sanitaria IL CONTAGIO NEL MONDO***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YDD-4J81-JDMV-K07X-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

12 marzo 2020 giovedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 14

**Length:** 501 words

**Byline:** Paolo Valentino

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BERLINO «Nessuna apparizione, nessun discorso, nessuna leadership nella crisi», accusava ieri la Bild , una volta sua sostenitrice e da tempo ormai sua nemica in modo quasi pregiudiziale. Ma Angela Merkel aveva già pronta la risposta. E in una conferenza stampa, affiancata dal ministro della Sanità e dal direttore del Robert Koch Institut, la cancelliera si è di nuovo calata nel ruolo di madre della nazione.

Con calma, senza tradire emozioni. Ma anche senza nascondere nulla sulla gravità della situazione: «Il virus è fra noi - ha detto Merkel -, nessuno è immune e non ci sono al momento vaccini o terapie. Fino a quando non li troveremo dobbiamo mettere in conto che il 60%-70% della popolazione tedesca verrà infettata». È un annuncio drammatico, che porta al massimo livello l'allarme in Germania, dove negli ultimi giorni l'epidemia di Covid-19 ha subito una brusca impennata facendo salire a oltre 1.600 il numero dei contagiati.

«Faremo tutto il necessario per uscirne», ha promesso la cancelliera, che ha definito decisiva la lotta contro il tempo: «La priorità è rallentare la diffusione del virus. È indispensabile per mettere a fuoco quali misure siano opportune sulla base delle indicazioni degli esperti». E ha criticato la lentezza con cui i Länder si stanno finalmente decidendo a proibire le manifestazioni con un pubblico superiore a 1.000 persone, nonostante il suggerimento in questo senso del ministro della Sanità, Jens Spahn. Merkel si è espressa anche sulle manifestazioni sportive: «Giocare partite di calcio senza pubblico non è il peggio che ci possa capitare in questa situazione».

Ma la cancelliera ha parlato anche da leader dell'***Europa***, chiedendo una risposta coordinata dell'Unione e spiegando che «nessuno dei sistemi sanitari della ***Ue*** deve essere lasciato da solo». Merkel ha criticato decisioni unilaterali, anche senza menzionare direttamente quella dell'Austria di chiudere le frontiere verso l'Italia: «La chiusura dei confini non è il modo adeguato di reagire a questa sfida». Riferendosi al nostro Paese, la cancelliera si è detta «turbata e preoccupata»: «Pensiamo con simpatia agli amici italiani e ai loro leader politici e ci auguriamo che le misure varate possano portare a una svolta e a un miglioramento». Merkel ha ipotizzato un allentamento del blocco in vigore alle esportazioni dalla Germania di mascherine, kit per respirare, guanti e abiti protettivi. Merkel ha anche aperto a una maggiore flessibilità nell'***eurozona***: «Ci sono i margini necessari per far fronte alle situazioni di emergenza e non saremo noi a opporci a investimenti dell'Italia nel settore della sanità».

L'uscita della cancelliera ha messo pressione anche sul presidente francese, Emmanuel Macron, criticato in Francia per non aver fatto abbastanza: il capo dell'Eliseo ha annunciato un discorso alla Nazione per domani. La sua portavoce, però, rispondendo a una domanda, ha detto che l'Italia ha sbagliato in alcune risposte alla crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Growth (90%); Gross Domestic Product (83%); Politics (77%); Influenza (74%); Diseases + Disorders (70%); Associations + Organizations (68%); Nuclear Accidents (64%); Viruses (63%)

**Industry:** Energy + Utilities (64%); Nuclear Energy (64%); Nuclear Power Plants (64%)

**Load-Date:** March 12, 2020

**End of Document**

[***«La solidarietà è un pilastro comune Gli eurobond? I fondi Ue ci sono»; INTERVISTA***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0SH-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 10

**Length:** 924 words

**Byline:** Paolo Valentino

**Highlight:** Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas: i mezzi di Commissione ***Ue***, Bei e Mes arrivano a 410 miliardi Attenzione alla disinformazione in arrivo da Paesi terzi

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

BERLINO

Il governo tedesco accetterà gli ***eurobond***?

«La solidarietà nell'***Unione europea*** è l'imperativo del momento. La possiamo raggiungere anche con i mezzi esistenti, come quelli del bilancio della Commissione, della Banca ***Europea*** degli Investimenti e del Meccanismo ***Europeo*** di Stabilità, il Mes, con le sue enormi linee di credito non utilizzate per un ammontare di 410 miliardi di ***euro***. Quello che conta è essere solidali nell'emergenza anche sul piano finanziario, aiutando dove c'è maggiore urgenza».

Heiko Maas schiva la domanda sugli ***eurobond***, in realtà tema ancora aperto all'interno del governo federale. Ma nell'intervista al Corriere, la prima dall'inizio dell'epidemia di Covid-19, il ministro degli Esteri tedesco manda un forte messaggio di solidarietà, «pilastro fondamentale dell'***Unione europea***».

Signor Ministro, la Germania dopo alcune incertezze iniziali (mi riferisco alla decisione di bloccare l'export di mascherine e materiali protettivi, poi revocata) sta dando un segnale concreto di sostegno all'Italia nella lotta al coronavirus. Quali altri aiuti avete in programma?

«Aiutarsi a vicenda in ***Europa*** dovrebbe essere una cosa scontata per noi tutti. La solidarietà, soprattutto in momenti difficili, è un pilastro fondamentale dell'***Unione Europea***. Già nella crisi migratoria non siamo sempre riusciti mettere in pratica questo principio, anche per quanto riguarda l'Italia. Le immagini della scorsa settimana di convogli militari che dovevano trasportare delle bare mi hanno profondamente commosso. Sono, quindi, molto lieto che possiamo aiutare concretamente. La scorsa settimana c'è stata una prima fornitura parziale di sette tonnellate di aiuti, tra cui ventilatori e dispositivi di anestesia. Altre seguiranno, stiamo chiarendo con il Governo italiano i fabbisogni esatti. Ancora più importante: martedì sono stati accolti nella Clinica universitaria di Lipsia i primi due pazienti di terapia intensiva provenienti da Bergamo. Nel frattempo cliniche tedesche hanno offerto complessivamente 63 posti. Si tratta di altrettante vite umane che tentiamo di salvare. Apprezzo molto la cooperazione con il mio collega Luigi Di Maio. Collaboriamo amichevolmente e ci sentiamo di continuo per interagire ancora più strettamente».

Di fronte al pericolo delle pandemie, non pensa sia giunto il momento di creare un coordinamento ***europeo*** sulla sanità?

«Con il coronavirus l'***Europa*** deve affrontare una delle prove più dure dalla sua istituzione e noi dobbiamo impiegare ogni possibile strumento. Il virus non ha un impatto solo di politica sanitaria, ma anche economico, di politica sociale nonché di politica estera e di sicurezza. Pertanto al Consiglio ***Ue*** Affari Esteri di lunedì scorso ho proposto di attivare la clausola di solidarietà ai sensi dell'articolo 222 del Trattato sul Funzionamento dell'***Unione Europea***. Questo potrebbe costituire un tetto comune per diversi processi ora in corso per arginare il virus. L'obiettivo sarebbe che ogni Stato membro possa mettere a disposizione, in modo coordinato, personale e materiale al momento non necessario e sufficientemente disponibile».

Può farci qualche esempio?

«Un'***Europa*** solidale deve fare in modo che all'interno dell'***Ue*** tutti i mezzi disponibili giungano dov'è più urgente averli. Un esempio che riguarda la Germania: in tempi brevissimi abbiamo creato una banca dati nella quale le cliniche, su base volontaria, registrano le loro disponibilità attuali di posti in terapia intensiva e di ventilazione polmonare. Nel frattempo hanno aderito circa il 60-70% delle cliniche. Perché questo non dovrebbe essere possibile a livello ***europeo***? Nel medio termine, dobbiamo anche riflettere se riportare da Paesi terzi nell'***Ue*** la produzione di beni strategici, come dispositivi medici di protezione. Anche qui dobbiamo procedere sul piano ***europeo*** per evitare sovrapposizioni».

Alcuni parlano anche di segnale politico per l'***Europa***, di fronte alle azioni di aiuto avviate da Cina e Russia. Dietro gli aiuti si gioca anche una partita geo-politica?

«La solidarietà e il coordinamento internazionale sono le cose di cui abbiamo bisogno in quest'emergenza, quindi ogni aiuto fa bene. Anche l'***Ue***, nella fase iniziale della diffusione del coronavirus, ha fornito aiuti alla Cina e alla gente di Wuhan. Questa pandemia è una sfida mondiale. Non la supereremo con la modalità "ognuno per conto suo". Adesso il motto deve essere: "Uno per tutti, tutti per uno". Così ce la faremo. La sua domanda mi porta però a un altro punto importante che mi preoccupa molto: la diffusione di informazioni fasulle e di teorie cospirative sul coronavirus. In Germania l'Ufficio Federale per la Tutela della Costituzione sta registrando un forte aumento di tale disinformazione proveniente da Paesi terzi. Dietro c'è evidentemente l'intenzione di minare la fiducia della popolazione nella nostra gestione della crisi. Dobbiamo contrastare questi ignobili e irresponsabili tentativi. Anche qui abbiamo bisogno di una cooperazione rafforzata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

La solidarietà all'interno dell'***Ue*** è un imperativo.

Possiamo raggiunger-la anche tramite Bei, bilancio ***Ue*** e Mes

~

Abbiamo accolto

in una clinica

di Lipsia

i primi due pazienti

in terapia intensiva provenienti da Bergamo

~

Ogni Stato membro potrebbe mettere a disposizio-ne in modo coordinato personale

e materiale al momento disponibile

Chi è

Affari esteri

Heiko Maas, 53 anni, è ministro degli Affari esteri della Germania dal 14 marzo 2018. Nel precedente esecutivo è stato ministro federale della Giustizia e della Tutela del Consumatore

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Politics (81%); ***European*** Union Regulation + Policy (69%)

**Load-Date:** March 27, 2020

**End of Document**

[***L'Ue spaccata su eurobond e aiuti No di Roma, rinvio di due settimane; L'EUROPA***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0SB-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 8

**Length:** 409 words

**Byline:** Ivo Caizzi

**Highlight:** Italia e Spagna contro la bozza del Consiglio ***europeo*** «Deludente e insufficiente». Scontro con la Germania Merkel: noi contrari all'emissione di titoli ***Ue***, sì al Mes

**Body**

BRUXELLES

Il summit dei 27 capi di Stato e di governo, in una surriscaldata teleconferenza di sei ore, non è riuscito a superare tutte le divisioni su come affrontare le pesanti conseguenze economiche del coronavirus. Alla fine il presidente belga del Consiglio ***Ue***, Charles Michel, ha reso noto il mandato dei leader ai ministri finanziari dell'***Eurogruppo*** di «presentarci proposte entro due settimane», che «dovrebbero tenere in considerazione la natura senza precedenti dello choc», in modo da «rafforzare la nostra risposta con ulteriori azioni inclusive».

Con questo rinvio si è superato lo strappo dei premier di Italia e Spagna, Giuseppe Conte e Pedro Sanchez, rappresentativi dei due Paesi membri più colpiti dal Covid-19, che hanno rigettato il compromesso «insufficiente» sostenuto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e da altri Paesi nordici, auto-definitisi «frugali» per la limitata disponibilità a spendere per investimenti comunitari. Conte aveva chiesto entro 10 giorni «una soluzione adeguata alla grave emergenza che tutti i Paesi stanno vivendo».

Michel ha provato a far approvare una «strategia di stimolo simile al piano Marshall». Nove leader, Conte, Sanchez, il francese Emmanuel Macron, il portoghese Antonio Costa, il greco Kyriakos Mitsotakis, l'irlandese Leo Varadkar, la belga Sophie Wilmes, lo sloveno Janez Jansa, il lussemburghese Xavier Bettel, hanno chiesto anche - in aggiunta alle misure già annunciate da Bce, Commissione ***Ue*** e Bei - «risorse senza precedenti» e «decisioni di politica di bilancio di analoga audacia», tra le quali «uno strumento di debito comune» come i Coronabond. Ma Merkel, dopo aver varato un piano da 750 miliardi in Germania (elevabile a oltre mille), ha frenato insieme ai leader di Olanda, Finlandia, Austria. Per i «frugali» basterebbero gli interventi previsti di Bce, Bei, Commissione ***Ue***, e prestiti limitati del Fondo salva Stati (Mes) con stringenti condizioni di rientro. La cancelliera ha precisato che è «contraria ai Coronabond» perché «dal punto di vista tedesco noi preferiamo il Mes, come strumento, che è stato fatto per le crisi». Conte e Sanchez insistono invece su maxi stimoli, aumento delle erogazioni, più prestiti del Mes con restituzioni a lungo termine e Coronabond. I 27 hanno però condiviso di attuare un maggiore coordinamento sugli aspetti sanitari dell'emergenza e per far tornare a casa gli oltre 300 mila ***europei*** rimasti bloccati all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); ***European*** Union (93%); Public Debt (68%); Economic Policy (67%); Politics (63%)

**Industry:** Budgets (69%)

**Load-Date:** March 27, 2020

**End of Document**

[***Tajani: «Collaboriamo Ma Palazzo Chigi decida assieme a noi»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0SM-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 11

**Length:** 560 words

**Byline:** Paola Di Caro

**Highlight:** Il ruolo della ***Ue*** «Servono gli ***eurobond*** e iniezioni di liquidità Se l'***Ue*** non ha coraggio non può avere futuro»

**Body**

ROMA Ha appena votato per via telematica al Parlamento ***europeo*** - misure per fondi di emergenza sanitaria e aiuti alle compagnie aeree - e la parola chiave da usare a Bruxelles come a Roma per Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, è una sola: «Collaborazione».

Il governo ha detto sì ad una cabina di regia in Parlamento con i capigruppo di tutti i partiti per affrontare la crisi. Soddisfatti?

«È un segnale positivo, ma non basta. Noi siamo disposti a dare il nostro contributo, ma serve un tavolo politico con Conte e i leader dell'opposizione per confrontarsi sulle grandi decisioni strategiche; poi chiediamo un altro luogo di confronto tra il ministro Gualtieri e i responsabili economici dei nostri partiti, e infine un coordinamento parlamentare come quello previsto. In più, serve che ogni provvedimento sia affidato a due relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione».

Sembra un governissimo.

«No, è altro. Il Paese sta vivendo un momento drammatico, i rischi altissimi sono sul piano sanitario, economico, e anche sociale se la gente finirà per non avere nemmeno più soldi per fare la spesa. E allora, se si vuole il nostro contributo, bisogna coinvolgerci davvero. Non per bon ton, ma per aiutare il nostro Paese, che come ha detto benissimo Draghi ha bisogno di grandi iniezioni di liquidità per salvare l'economia».

Non è che mirate ad un governo Draghi?

«Noi adesso pensiamo solo all'emergenza, non speculiamo, non facciamo trame né polemiche, e farebbe bene anche la maggioranza ad evitarle, come è successo invece con gli attacchi a Gallera, che sta facendo il suo lavoro in prima linea».

Che proponete adesso?

«Per prima cosa serve una manovra più incisiva. Vogliamo modificare alcuni punti del decreto che prevede i primi 25 miliardi, e chiediamo che nel prossimo non ce ne siamo solo 25 ma 50: servirà votare entro il 2 aprile un nuovo scostamento di bilancio, e noi ci siamo. Poi, bisognerà immettere altri 25 miliardi dopo l'estate, visto che il settore del turismo sarà in grande sofferenza».

Senza l'***Europa*** può bastare?

«Così proprio non va, ancora una volta il Consiglio non ha avuto coraggio. Alcuni Paesi del Nord sono legati ancora alla stagione del pareggio di bilancio, ma qui è cambiato il mondo. Non abbiamo a che fare con una crisi economica normale, ma con una pandemia che colpisce tutti. I vecchi schemi non esistono più. La presidente della commissione von der Leyen e ora anche la Lagarde sembrano aver capito l'importanza di ***eurobond*** e liquidità, altri Stati ancora no, ma bisogna seguire quella strada».

Altrimenti?

«Altrimenti, lo dico da ***europeista***, il nemico comune non lo sconfiggiamo e l'***Europa*** non ha futuro. La parola è sempre una: collaboriamo. È l'unico modo per salvarci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola

centrodestra

Dopo una fase di polemiche e contestazioni reciproche, il confronto tra il governo e le forze del centrodestra ha assunto toni più costruttivi dopo l'incontro di lunedì a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (FdI) e Antonio Tajani (FI). Le opposizioni hanno presentato una serie di proposte integrative e aggiuntive alle misure varate dal governo. Il faccia a faccia è stato considerato un paso avanti, ma sia Salvini che Meloni hanno chiesto al governo più coraggio nel reperire le risorse da destinare alle categorie produttive

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Economic Policy (74%); Tobacco + Health (74%); Riots (71%)

**Load-Date:** March 27, 2020

**End of Document**

[***La sfida del premier: l'Europa è unita oppure non esiste; le strategie***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0SD-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 813 words

**Byline:** Monica Guerzoni

**Highlight:** La strategia di Conte per ottenere il massimo «Bruxelles ha dieci giorni per battere un colpo, le carte delle finanze italiane sono in regola» L'opposizione Oggi il debutto della cabina di regia del ministro D'Incà con l'opposizione

**Body**

ROMA All'apice della crisi più drammatica dal Dopoguerra, con l'Italia intera impegnata con tutte le sue forze a combattere contro «un nemico invisibile che va dove vuole, come il vento», due cose Giuseppe Conte aveva chiesto all'***Europa***: unità e velocità di azione. E quando il capo del governo ha capito che non avrebbe ottenuto né l'una né l'altra - nonostante l'appello di David Sassoli e la comprensione di Ursula von der Leyen - ha maturato lo strappo. «Se la ***Ue*** non è solidale il progetto ***europeo*** è finito».

Forte dell'asse con il premier spagnolo Pedro Sánchez e del sostegno di Emmanuel Macron, Conte ha gridato il suo «stop». Una mossa che fotografa la spaccatura dell'***Europa*** tra solidali e indifferenti e provoca scompiglio anche sul piano interno, nella maggioranza giallorossa.

Luigi Di Maio è apparso al Tg1 e ha rilanciato la linea di Palazzo Chigi: «Conte ha fatto bene, se si vogliono i vecchi strumenti faremo da soli». Ma il tempismo della dichiarazione, a vertice ***europeo*** ancora in corso, ha fatto infuriare i dirigenti del Pd, che hanno fatto trapelare la «sorpresa» di Nicola Zingaretti. Questioni di metodo, perché nel merito anche i dem, a cominciare da Roberto Gualtieri, condividono la linea dura di Conte: l'Italia è in guerra e per rialzarsi ha bisogno di aiuto per imprese, lavoratori, famiglie. Il premier ha letto le centinaia di appelli disperati che piovono sulla sua pagina Facebook, gente che non ha soldi per fare la spesa e teme la «guerra civile». Sa bene, Conte, che per scongiurare disordini servono miliardi, tanti e subito. La decisione di andare allo scontro è maturata di concerto con Gualtieri, che nelle ore drammatiche del vertice è rimasto in continuo contatto con il premier, spronandolo a «negoziare vigorosamente per ottenere il massimo» rompendo il muro dei Paesi del Nord, che si rifiutano di condividere il prezzo della pandemia.

«Vogliamo gli ***European*** Recovery Bond» , aveva detto Conte al Senato, dopo aver messo sul tavolo altri 25 miliardi in vista del decreto Cura Italia di aprile. «Qui si tratta di reagire con strumenti finanziari innovativi e adeguati a una guerra». Ma i leader ***europei*** non hanno voluto inserire nemmeno un riferimento ai coronabond. E così Conte ha dato l'ultimatum: «Dieci giorni per battere un colpo». Con orgoglio il premier ha rivendicato che il nostro Paese ha «le carte in regola con la finanza pubblica», perché il 2019 si è chiuso con un rapporto deficit/Pil all'1,6 e non al 2.2, come programmato. Qui non si tratta di affrontare la crisi isolata di un Paese che non ha fatto i compiti a casa, è il ragionamento di Conte, ma di reagire a uno «shock imprevedibile e simmetrico di portata epocale», che investe l'***Europa*** intera: «I meccanismi di protezione personalizzati elaborati in passato ve li potete tenere, perché l'Italia non ne ha bisogno». Quel che serve è il whatever it takes di Mario Draghi, la cui strategia il premier condivide in pieno.

Salvini e Renzi invocano il nome dell'ex presidente della Bce in chiave anti-Conte, ma il Pd scaccia «scenari da fantapolitica» e blinda Conte, stroncando «ogni ipotesi di governissimo» e però sposando le tesi di Draghi: agire subito, immettere liquidità nel sistema senza preoccuparsi per l'aumento del debito pubblico, perché la recessione sarà profonda e rischia di essere la tomba dell'***Europa***.

Sul piano interno, interpretando gli auspici del Quirinale il premier apre al dialogo con l'opposizione in vista del decreto economico di aprile. E affida al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, un mandato concreto per «elaborare un percorso di più significativo confronto». La cabina di regia con i capigruppo delle opposizioni debutterà oggi alle 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

La parola

La scorsa settimana la presidente della Commissione ***europea*** Ursula von der Leyen ha attivato la clausola di salvaguardia del patto di Stabilità. In questo modo sono state sospese, a causa della grave emergenza sanitaria ed economica dovuta alla pandemia da Covid-19, le regole che governano le politiche di bilancio degli Stati membri, che risalgono al 1997. Tra queste, il limite di deficit/Pil al 3% e un debito sotto il 60% della ricchezza nazionale

Le scelte

In ***Europa***

si discute sui meccanismi

da adottare

per difendere

i Paesi

e le economie colpite dall'emergenza coronavirus Di fatto si sono creati due fronti: uno guidato dalla Germania che chiede maggior rigore (e ha ipotizzato anche l'impiego delle regole del Mes) e uno che comprende Italia, Spagna

e Francia

che vuole più elasticità su debito e conti Nei giorni scorsi, su invito del premier Giuseppe Conte, otto Stati avevano lanciato un appello per l'emissione

di «uno strumento

di debito comune», incassando

il no di Austria, Germania

e Olanda Ieri si è tenuto il Consiglio ***europeo***. Conte ha rifiutato

di firmare la bozza e ha dato dieci giorni all'***Europa*** per una soluzione condivisa

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Growth (82%); Economic Policy (82%); Gross Domestic Product (76%); Public Debt (74%); ***European*** Union (65%)

**Load-Date:** March 27, 2020

**End of Document**

[***LA SCOMMESSA EUROPEA E ITALIANA DEL PREMIER; La Nota***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0SG-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 10

**Length:** 453 words

**Highlight:** Sponda La sponda di Draghi può diventare un punto d'appoggio nel confronto con l'***Europa*** «nordista» che si aggrappa al rigore finanziario

**Body**

Lo scarto di Giuseppe Conte nei confronti dell'***Europa*** va letto come il rifiuto di accettare un aiuto calibrato su criteri precedenti all'epidemia del coronavirus. Dire di «no» alla bozza preparata ieri dal Consiglio dell'***Ue*** risponde alla volontà di trovare strumenti finanziari completamente nuovi per accompagnare la ricostruzione delle nazioni ***europee***; e di aggrapparsi a un puntello solido per acquistare forza con gli interlocutori continentali e rendere più credibile il dialogo tra maggioranza e opposizione. E il puntello si chiama Mario Draghi.

«Siamo in sintonia, è una crisi simmetrica contro la quale serve un'azione straordinaria», ha spiegato ieri il premier, facendo proprie le proposte dell'ex presidente della Bce, affidate al londinese Financial Times . Per legittimare la politica espansiva che viene ritenuta inevitabile, la sfida all'approccio di alcuni alleati ***europei*** diventa inevitabile. Anche perché il tentativo iniziale di isolare l'Italia quando è scoppiata l'epidemia non è passato inosservato. Se nell'opinione pubblica dovesse radicarsi la sensazione che si tratti di una strategia, l'***euroscetticismo*** lieviterebbe.

Anche per questo Conte tenta il rilancio. Nell'atteggiamento emerso in questi giorni, il governo italiano indovina le resistenze di quell'***Europa*** «nordista» che recalcitra di fronte all'esigenza di una solidarietà continentale; e che si aggrappa al rigore finanziario per placare le forti resistenze interne di fronte alla prospettiva di aiutare Paesi mediterranei come l'Italia. Pretendere dall'***Europa*** una risposta entro dieci giorni significa scommettere sulla possibilità che alla fine la linea di Palazzo Chigi possa prevalere per evitare fratture.

Può darsi che alla fine si riveli l'unica praticabile. Ma è un gioco al rialzo ad alto rischio. Su questo sfondo, la sponda di Draghi può rivelarsi preziosa per l'Italia e le altre nazioni che chiedono strumenti finanziari diversi. La mossa dell'ex presidente della Bce sta diventando un monito e una bussola con nuove coordinate, da offrire alle istituzioni ***europee*** per riplasmare le proprie strategie. Lo accredita come regista di una ricostruzione post-coronavirus che va oltre confini e logiche interne.

Tra l'altro, non è chiaro quanto il plauso trasversale dei partiti a Draghi nasca da un sincero apprezzamento o si mescoli anche alla paura di una sua futura leadership. Una nuova unità nazionale in Italia ha bisogno di tempo, piccoli passi, e un riconoscimento reciproco tra partiti di là da venire. Al momento, il massimo di dialogo può registrarsi a livello parlamentare. E comunque Conte rimane sotto il tiro della destra finché non otterrà un successo: nella sfida al Covid 19 e all'***Europa***.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); National Debt (74%); Heads Of State + Government (61%)

**Industry:** Budgets (62%)

**Load-Date:** March 27, 2020

**End of Document**

[***L'unione che (non) fa la forza***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0S1-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.28

**Length:** 751 words

**Byline:** Danilo Taino

**Body**

E ra un colpo d'ala poderoso: la Banca centrale ***europea*** da mercoledì sera è di nuovo in campo con tutta la sua potenza, come mai prima. Sotto la bandiera del Primum Vivere di fronte al virus e alle sue conseguenze. Lo slancio è stato però annichilito, almeno per il momento, dai governi dell'***Europa***, i quali

nel video-summit di ieri sera, non sono riusciti a trovare

una risposta all'altezza della situazione, divisi, mediocri, compromissori.

G iuseppe Conte, presidente del Consiglio del Paese più colpito dalla pandemia, non ha prima accettato le conclusioni della bozza preparata dal summit e ha minacciato di sbattere la porta. Poi, il compromesso che chiede ai ministri delle Finanze di trovare un accordo entro 15 giorni. Nel vertice, Conte è stato appoggiato da qualche leader, in particolare dallo spagnolo Pedro Sánchez. Però, il dato di fatto è che la crisi è drammatica ma la solidarietà tra Paesi rischiosamente tenue.

In realtà, ai governi era stata preparata una base di intervento straordinaria. I protagonisti della politica monetaria erano scesi in campo con la presidente attuale della Bce, Christine Lagarde, e con l'ex presidente, Mario Draghi, quasi si fossero coordinati. Il loro intervento nella serata di mercoledì - separato - aveva l'effetto di una bomba: nell'emergenza, mette nel cassetto i pilastri che per decenni hanno sostenuto sia il modo di condurre la politica monetaria sia i parametri cardine dell'area ***euro***. In sostanza, dà ai governi e all'***Europa*** lo spazio per preparare pacchetti economici di intervento di grande portata. I leader politici non sono stati in grado, almeno per ora, di cogliere l'opportunità.

La decisione della Bce, pubblicata mercoledì sera, firmata da Lagarde, è di fatto un cambiamento di paradigma nel modo di fare banca centrale vecchio di quattro decenni. Elimina una limitazione che costringeva la Bce a comprare, nel suo programma di intervento di titoli sui mercati, non più di un terzo di un'emissione. Significa che con gli oltre mille miliardi che nelle settimane scorse la banca ha mobilitato, tutti da usare quest'anno, potrà acquistare titoli di un Paese con pochi limiti. E in gran parte questi miliardi saranno usati in modo «flessibile», cioè prima là dove serve. Gran potenza di fuoco da usare in modo creativo. Per l'Italia si tratta di almeno 140-160 miliardi con i quali la Bce acquisterà titoli, per lo più dello Stato.

La svolta sta nel fatto che, in questo modo, la banca centrale nella sostanza sostiene la politica di bilancio dei governi e implicitamente accantona la regola che è stata a lungo un totem, cioè la separazione tra politica fiscale e politica monetaria, tra Tesoro e banca centrale. Questo susciterà opposizioni. I governatori di Germania e Olanda si erano già detti contrari all'abolizione del vincolo del 33%. Ci saranno probabilmente ricorsi. E qui entra in campo l'articolo che Draghi ha scritto per il Financial Times , pubblicato sempre mercoledì sera.

Il predecessore di Lagarde parte dal presupposto che siamo di fronte a una «tragedia umana potenzialmente di proporzioni bibliche», affrontando la quale i governi si dovranno indebitare, come successe durante le guerre, per evitare che nell'economia si creino «danni irreversibili». A situazione eccezionale, risposta eccezionale, fuori dai canoni di pace. Le regole sui deficit e sui debiti degli Stati vanno dunque accantonate. È la sistemazione politica che accompagna le decisioni radicali della Bce. Ed è la spinta più autorevole arrivata ai governi ***europei*** perché agiscano con altrettanto senso del pericolo e dell'urgenza.

Ieri, i leader della ***Ue*** sono invece stati timidi. Hanno ribadito di volere fare tutto ciò che servirà ma hanno rinviato l'ipotesi di mettere in comune gli sforzi e i relativi debiti per fronteggiare la crisi. E questo ha spiazzato Conte, il quale ha anche divisioni da considerare a Roma. È che in ***Europa*** le complicazioni politiche sono ancora oggi più forti della necessità di trovare una strategia comune. Una serie di Paesi del Nord, Olanda in testa, continuano a non volere creare debito condiviso con altri che ritengono non del tutto affidabili. Quindi si lascia ancora una volta tutto sulle spalle della Bce. Per la ***Ue***, il passaggio è di delicatezza e di portata formidabili: si tratta di scelte politiche e di una trasformazione istituzionale mai affrontate. Conte chiede di testarle in dieci giorni. Poco tempo. Ma i tempi, come ha scritto Draghi, sono eccezionali, occorre esserne all'altezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); National Debt (86%); Economic Crisis (75%); Central Banks (71%); Public Debt (71%); Monetary Policy (70%); Economic Growth (69%); Economic Policy (64%); Heads Of State + Government (64%)

**Industry:** Budgets (69%)

**Load-Date:** March 27, 2020

**End of Document**

[***Pressing sulla cancelliera e il governo strappa l'impegno a cercare un'intesa; Il retroscena***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHK-P821-JDMV-K0SC-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 8

**Length:** 759 words

**Byline:** Federico Fubini

**Body**

Se c'è una materia preziosa come il denaro, nella grande recessione di Covid-19, questa è il tempo. Ma ieri le due ***Europa*** che si fronteggiano sulla reazione da offrire hanno continuato drammaticamente - e alcuni dei protagonisti, deliberatamente - a perderne. Nessuno dei due fronti è oggi così forte da imporre la propria visione all'altro, ma entrambi lo sono abbastanza per interdirsi a vicenda. In queste condizioni qualunque risposta politica collettiva all'emergenza oggi sarà più lenta di quanto servirebbe: ma se la paralisi ***europea*** continuasse, possono guadagnare terreno solo i Paesi e i governi più forti, quelli in grado di sostenere con più risorse e più efficienza le imprese piccole e soprattutto grandi sui loro territori.

Ieri sera, in teleconferenza con gli altri leader ***Ue***, i protagonisti sono stati Giuseppe Conte e il suo collega spagnolo Pedro Sánchez. Entrambi decisissimi, spinti dall'urgenza dei contagi e di economie che non potranno resistere a lungo alla paralisi. Entrambi sostenuti da un presidente francese mai così disposto a distanziarsi dalla Germania quanto Emmanuel Macron lo è stato ieri. Macron è arrivato a dire che il futuro dell'Unione dipende da ciò che questi leader decideranno. Eppure, per ora, non sembrano in grado di decidere granché.

Perché alla fine sono emerse preferenze opposte fra due gruppi sempre più radicati nelle loro trincee. Da un lato la Germania, sostenuta da Olanda, Austria, Finlandia e Paesi baltici, convinta che qualunque governo in difficoltà per l'epidemia debba seguire la strada disegnata per la crisi dieci anni fa: chiedere un prestito al fondo salvataggi Mes, magari «leggero» ma con condizioni d'ingresso e altre successive. Poco importa che la stessa presidente della Banca centrale ***europea*** Christine Lagarde (a porte chiuse) abbia definito questa via come «subottimale». Tra l'altro i crediti del Mes hanno priorità su quelli dei normali investitori, che perderebbero valore mettendo potenzialmente il Paese «salvato» sempre più in balia dello stesso meccanismo ***europeo***.

Dall'altro lato anche ieri c'erano i leader firmatari di una lettera di due giorni fa, che per la prima volta chiedono di condividere nell'area ***euro*** parte dei costi di una crisi di cui non ha colpa nessuno. I premier di Italia e Spagna hanno portato dalla loro quelli della Francia, di Belgio e Lussemburgo (che ripudiano l'ostilità dell'Olanda alle mediazioni), dell'Irlanda (che abbandona il fronte dei Paesi del Nord) e la Slovenia (che divorzia dai satelliti centrorientali della Germania). Tutti uniti, con Lagarde, nel chiedere che l'***euro*** si dia ciò che ha una qualunque vera moneta: almeno un po' di bilancio comune.

Mai Angela Merkel era finita tanto sotto pressione. La cancelliera ha risposto nel suo stile: anziché apparire in videoconferenza come i colleghi, ha fatto proiettare una sua foto in giacca azzurra di parecchi anni fa. Un avatar dietro il quale la donna più potente d'***Europa*** si è resa invisibile. Agli altri arrivava solo una voce mediata dalla traduzione, distante e cautissima.

Merkel sta solo facendo ciò che le riesce meglio: «Merkeln», il neologismo per descrivere l'inimitabile arte di temporeggiare. Ritiene che la Germania abbia tutto il vantaggio che le dà un pacchetto da 750 miliardi - garanzie, ma anche nazionalizzazioni di grandi aziende - che altri Paesi ***europei*** non si possono permettere. Spagna o Italia meno di tutti. Alla fine si è deciso che tra due settimane i ministri finanziari dell'***euro*** dovranno presentare «proposte», mentre Commissione e Bce lavoreranno a un piano per il dopo-crisi.

Da Bruxelles si pensa già a definire progetti per la sanità o la difesa dell'occupazione con un modello di Kurzarbeit (lavoro in solidarietà) alla tedesca, magari finanziandoli in comune con ***eurobond*** ad hoc. Senza proclami, ma con scopi ben definiti. Può aprirsi così uno squarcio, perché la posta non potrebbe essere più alta: decidere se l'***euro*** è una vera moneta o un matrimonio d'interesse per sempre precario, appeso com'è alla munificenza della sola Bce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

Più tempo Mai la cancelliera era stata così sotto pressione, e come in passato ha preferito temporeggiare

Piano politico-economico degli Stati Uniti per la ricostruzione dell'***Europa*** al termine della Seconda guerra mondiale. Gli Usa mobilitarono allora oltre 12 miliardi di dollari. Il piano per la ripresa ***europea*** («***European*** recovery program») fu annunciato con un discorso del segretario di Stato statunitense George Marshall, il 5 giugno 1947 all'università di Harvard.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Growth (63%); Public Debt (61%)

**Industry:** Budgets (69%)

**Load-Date:** March 27, 2020

**End of Document**

[***un passo avanti; Noi, la Ue, le ambiguità***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-923N-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 aprile 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 34

**Length:** 1089 words

**Byline:** Mario Monti

**Body**

L'accordo raggiunto all'***Eurogruppo***, pur con diverse ambiguità, è un altro passo in avanti verso una risposta ***europea*** alla crisi da coronavirus, dopo le misure prese dalla Commissione e dalla Banca centrale ***europea***. Per l'Italia, che secondo me non è uscita male dal negoziato, vi è ora il rischio di un cattivo uso del risultato ottenuto.

D ***ue*** sono i mantra utilizzati, uno verso il governo e l'altro verso l'***Europa***. Si guardi bene il governo dal fare uso di ciò che è stato ottenuto nel negoziato, il Mes (Meccanismo ***europeo*** di stabilità) a condizioni leggere. E non creda, la gretta ***Europa***, di aver fatto qualcosa a favore dell'Italia e degli altri Paesi più colpiti; ha respinto i coronabond, quindi stia zitta, l'Italia dovrà fare da sé. Queste posizioni sono insidiosamente diffuse sia in partiti all'opposizione, Lega e Fratelli d'Italia, sia forse nel Movimento 5 Stelle, asse portante del governo. Potrebbero mettere in difficoltà il premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio ***europeo*** del 23 aprile e della Fase 2 nella lotta alla pandemia.

Il richiamo ai fatti dovrebbe indurre a maggiore lucidità. Il Mes rappresenta l'evoluzione del Fondo ***europeo*** per la stabilità finanziaria (Fesf). Il Fesf prima e il Mes poi sono stati preparati e decisi a livello ***europeo*** nel 2010-2011 con l'Italia rappresentata da Silvio Berlusconi nel Consiglio ***europeo*** e da Giulio Tremonti nell'Ecofin ed ***Eurogruppo***. Quel governo si reggeva sull'alleanza Pdl-Lega. Giorgia Meloni ne faceva parte come ministro per il Pdl, Matteo Salvini era ***europarlamentare*** della Lega. La decisione di istituire il Mes fu presa a livello Ecofin il 9-10 maggio 2010, con la precisazione che «la sua attivazione sarà soggetta a forte condizionalità, nel contesto di un sostegno congiunto ***Ue***/Fmi, e avrà termini e condizioni simili a quelli del Fmi». A livello di Consiglio ***europeo*** il 25 marzo 2011 i capi di governo ribadirono che «la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità».

L'umiliante esperienza fatta dalla Grecia con la troika, creata con il Fesf, fu tra le ragioni che mi indussero - quando nel novembre 2011 venni chiamato al governo dopo la caduta di Berlusconi, abbandonato dalla Lega, e dovendo rispettare le condizioni draconiane imposte da Trichet e Draghi nella lettera del 5 agosto, accettate dal governo Berlusconi per non perdere il sostegno della Bce ai titoli italiani - ad escludere la richiesta di aiuti, che avrebbe comportato la calata della troika su Roma, e a chiedere al Parlamento di approvare una dura manovra.

Non sarò certo io, perciò, a raccomandare a Conte di andare sotto le forche caudine di meccanismi preparati in ***Europa*** da un governo Berlusconi-Lega, che poi passò ad altri l'onere di evitare il default dell'Italia. Onere altissimo, anche perché la lettera Trichet-Draghi, accettata da Berlusconi, chiedeva al nostro Paese di raggiungere il pareggio strutturale del bilancio non nel 2014, traguardo fissato per tutti i Paesi dell'***eurozona*** bensì, solo per noi, già nel 2013. E questo ormai i mercati si aspettavano, quando il nostro spread stava per toccare i 600 punti!

Ma oggi, a causa del coronavirus, la situazione è completamente diversa. La natura della crisi è differente. L'Italia non è guardata male come allora, «colpevole n. 2» dopo la Grecia e che se fosse esplosa avrebbe mandato anche l'***euro*** in frammenti. Oggi l'Italia è vista con simpatia e solidarietà, atteggiamento che riguarda anche gli altri Paesi più colpiti. Per questo, i crediti del Mes per rimettere in sesto e in marcia quei Paesi, verrebbero erogati con la sola condizione che i fondi siano utilizzati per le finalità prestabilite. Cosa che, devo dire, come italiano mi tranquillizza. Su questo aspetto della condizionalità leggera, non macroeconomica, il governo italiano avrebbe a mio parere dovuto ottenere assicurazioni ancora più esplicite. Su questo, Conte dovrebbe insistere in vista del Consiglio ***europeo***, piuttosto che agitare ancora la bandiera dei coronabond per esigenze illusionistiche di politica interna, quando è chiaro che, in questa occasione, solo un miracolo potrebbe farli adottare.

Già, gli ***eurobond***. Come ho ricordato recentemente in questa sede, sono favorevole agli ***eurobond*** da molti anni. E penso che mai come questa volta il contesto culturale, politico ed etico fosse favorevole per ottenere l'accordo su una prima sperimentazione. Purtroppo, l'opportunismo di larga parte della politica italiana, proprio di quella che vorrebbe impedire al governo di fare un uso appropriato del canale Mes che si apre, ha fatto di tutto - senza rendersene conto, temo - per accrescere nell'ultimo paio d'anni la riluttanza da parte delle opinioni pubbliche di altri Paesi (non solo l'Olanda!) all'idea di condividere anche solo una piccola parte del debito pubblico italiano.

Elenco alcuni fatti, che i lettori ricorderanno. Per pudore, mi astengo dal commentarli, ma provino i lettori a mettersi nei panni, diciamo, di risparmiatori e contribuenti tedeschi, che apprendono i seguenti fatti: il governo giallo-verde chiede, nella prima bozza del suo programma, che la Bce condoni all'Italia 300 miliardi di ***euro*** di debito pubblico; politici di primo piano dicono «ce ne freghiamo dell'***Europa***, delle regole ***europee***», «facciamo tutto il disavanzo che vogliamo»; tutti i partiti fanno a gara a chi promette tasse più basse e tutti rifiutano di considerare tasse sul patrimonio; leggono le stime, ufficiali, sull'evasione fiscale; vedono che ogni anno ci sono condoni fiscali, previdenziali, edilizi, valutari; apprendono che l'Italia non riesce a utilizzare i fondi che già riceve dalla ***Ue***; sentono che Beppe Grillo al Parlamento ***europeo*** ha invitato l'***Europa*** a non finanziare l'Italia perché in quel modo finanzia la mafia.

Ma quegli stessi politici italiani esigono solidarietà dall'***Europa***. Si indignano se gli altri esitano un po' a condividere i debiti con gli italiani. Io sono convinto, con testardaggine illuministica, che un giorno anche la Germania darà luce verde agli ***eurobond***, così come ero convinto che avremmo indotto la Merkel ad accettare che la Bce stabilizzasse il mercato dei titoli di Stato contro la speculazione. Questa seconda cosa, nel giugno 2012, è avvenuta. Ma non sarebbe avvenuta se il governo, il Parlamento e il popolo italiano non avessero in quel periodo dimostrato di saper essere responsabili. Gli ***eurobond*** verranno ma, per favore, non facciamo l'esatto contrario di ciò che occorre fare per averli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (82%); Politics (62%)

**Load-Date:** April 11, 2020

**End of Document**

[***L'ex premier francese Valls: «Per Roma un buon accordo la Bce ora diventa cruciale»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9222-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 aprile 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 4

**Length:** 591 words

**Byline:** Stefano Montefiori

**Highlight:** Draghi «La filosofia di Mario Draghi ha irrigato il sistema nervoso della Banca centrale»

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PARIGI

Manuel Valls, lei è stato premier francese, oggi è consigliere municipale a Barcellona, parla italiano grazie alla madre ticinese. Da ***europeo***, che cosa pensa dell'accordo trovato a Bruxelles?

«È una buona cosa. Un fallimento dei negoziati avrebbe rappresentato una vergogna, per l'***Europa*** e per i ministri delle Finanze. La crisi economica e sociale provocata dall'epidemia può fare morire l'***Europa***. In Italia, grande Paese fondatore, e anche in Spagna, dove il sentimento ***europeista*** è sempre stato forte perché legato al passaggio dalla dittatura di Franco alla democrazia».

Qual è a suo avviso il punto più importante dell'intesa?

«In attesa di convincere tedeschi e olandesi sugli ***eurobond***, l'aspetto più importante oggi mi sembra il ruolo della Bce, perché è chiamata a svolgere ancora di più il suo ruolo di vera Banca centrale mettendo all'incirca 1000 miliardi sul tavolo. In sostanza, si tratta di un prestito plurale solidale, la Bce compra titoli anche pubblici, quindi sta facendo quello che ha fatto la Fed americana. E se lo fa oggi, è perché la filosofia di Mario Draghi, un italiano, ha irrigato il sistema nervoso della Banca centrale ***europea***. Poi ci sono le altre misure, per una forza d'urto di 410 miliardi di ***euro***. L'Italia e a altri Paesi dovrebbero essere in grado di ottenere prestiti a condizioni vantaggiose per rilanciare l'economia».

Gli ***eurobond*** sono accantonati per il momento.

«Bisognerà battersi, vedremo in che modo, per la messa in comune del debito, e a questo proposito gli ***eurobond*** o corona-bond avranno il loro ruolo da giocare. Ma intanto la cosa positiva è che è stato raggiunto un accordo, e che si è rimediato all'assenza di solidarietà patita dall'Italia all'inizio della crisi. Il grido d'allarme lanciato dal presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e l'azione dei governi francese e spagnolo hanno sbloccato la situazione. Ed è un bene perché altrimenti l'***Europa*** si autodistrugge. Viviamo un momento epocale, l'Italia e la Francia hanno avuto un ruolo di primo piano nelle ultime ore. Non voglio drammatizzare, ma in gioco ci sono l'***Europa*** e la democrazia».

Che cosa pensa della spaccatura tra Nord e Sud?

«In realtà, l'accordo di giovedì sera non sarebbe stato possibile senza un lavoro preliminare tra Francia e Germania. Temo sempre un dibattito posto nei termini di un conflitto Nord-Sud, perché l'ho già vissuto quando ero premier con Matteo Renzi. In ogni occasione volevamo convincere Angela Merkel. Dobbiamo convincere, sapendo che in ogni Paese ci sono voci diverse. L'editoriale dello Spiegel per esempio era molto severo con le autorità tedesche. Nessuno può più volgere lo sguardo altrove. Se crolla l'economia della ricca Italia del Nord, anche la Germania ne pagherà le conseguenze. E poi ci sono le questioni non economiche: nel 2015 ho seguito da vicino la crisi della Grecia, che la Germania era pronta a lasciare uscire dall'***euro***. Ma se questi Paesi escono dall'***Europa***, tutto il progetto va in frantumi».

Che cosa ci aspetta, dopo l'epidemia?

«Un'***Europa*** che ricrei valore e riporti parte della produzione, oggi in Cina e Nordafrica, al suo interno in settori come il digitale, le batterie elettriche, i farmaci, l'energia, l'agricoltura, l'aeronautica. Il debito, il deficit e l'inflazione aumenteranno, è inevitabile, ce ne occuperemo dopo. Bisognerà immettere miliardi nei servizi pubblici e nel Welfare. I prossimi mesi dimostreranno che l'***Unione europea***, la Commissione, la Bce, sono indispensabili a ciascuno dei nostri Paesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Policy (82%); Politics (82%); Public Debt (78%); Economic Growth (75%); ***European*** Union (74%); Gross Domestic Product (68%)

**Load-Date:** April 11, 2020

**End of Document**

[***Centrodestra all'attacco sugli aiuti Salvini: dimissioni se c'è il Mes; L'Europa***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9220-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 aprile 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 4

**Length:** 591 words

**Byline:** Rita Querzé

**Highlight:** Berlusconi: dal vertice una decisione di compromesso al ribasso ma l'***Ue*** si muove. Crimi: chi oggi inveisce nel 2012 diceva sì al fondo salva-Stati

**Body**

L'unità nazionale in nome della lotta all'emergenza coronavirus è naufragata ieri sera. Infranta sugli scogli dell'accordo ***europeo*** sulle misure per fronte all'emergenza economica. In diretta tv, poco prima delle 20, il premier Giuseppe Conte ha puntato il dito verso Matteo Salvini e Giorgia Meloni, accusandoli di diffondere fake news sull'intesa dell'***Eurogruppo*** e sulla posizione del governo. La reazione dei due leader è arrivata a stretto giro, in tempo per essere restituita dai telegiornali. «Usare la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da regime, roba da Unione Sovietica», ha attaccato Salvini. «È facile per il Presidente del Consiglio fare il bullo con la tv di Stato - ha rincarato Meloni -, mi chiedo se sia normale in una democrazia. Mi chiedo anche cosa ne pensi il Presidente della Repubblica».

Materia del contendere è l'accordo raggiunto giovedì dall'***Eurogruppo*** (l'organismo che riunisce i ministri delle Finanze ***Ue***) sulle misure per fare fronte alla pandemia. In campo ci sono 540 miliardi di prestiti più altri 500 sotto forma di stimoli all'economia.

Gli strumenti sono quattro. Una nuova linea di credito legata al Mes per gli investimenti in sanità (non sottoposta a condizioni); 200 miliardi di aiuti da parte della Bei, la Banca ***europea*** degli investimenti; 100 miliardi per l'assicurazione ***europea*** contro la disoccupazione; infine un fondo finanziato da obbligazioni congiunte per il rilancio dell'economia. Assenti, però, gli ***eurobond*** chiesti a gran voce dall'Italia.

Per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi quello raggiunto è un compromesso al ribasso e l'***Ue*** si è dimostrata «sbiadita e debole» ma «non è vero che non abbia fatto nulla». Negative senza se e senza ma, invece, le valutazioni di Meloni e Salvini. Quest'ultimo ha bollato l'accordo come una «Caporetto» per la diplomazia italiana e ha avvertito che «se qualcuno porterà avanti la richiesta del Mes ne chiederemo le dimissioni».

«È importante che il dibattito si sviluppi con chiarezza e sanza falsità - ha esordito ieri sera Conte, con toni altrettanto netti -. Il Mes esiste dal 2012. Non è stato attivato la scorsa notte come dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora con il favore delle tenebre. L'Italia non ha bisogno del Mes e non ne ha richiesto l'attivazione anche perché lo ritiene inadeguato a questa emergenza». «Lotteremo fino all'ultimo per l'introduzione degli ***eurobond*** - ha continuato Conte -. Avevo chiesto alle opposizioni di essere al nostro fianco, queste menzogne indeboliscono l'Italia». Supporto al premier è arrivato su Facebook dal segretario del Pd Zingaretti. E dal responsabile politico del M5S Vito Crimi: «Quelli che oggi inveiscono contro il Mes sono gli stessi che nel 2012 ne approvavano la nascita».

Lo scontro arriva in un'***Europa*** che ha accolto con sollievo l'intesa. Su twitter la presidente della Commissione ***Ue*** Ursula von der Leyen parla di «risultato cruciale». Per Angela Merkel, che aveva ribadito l'altroieri il suo no agli ***eurobond***, l'accordo è «una pietra miliare per la risposta ***europea*** alla pandemia». Mentre la presidente della Bce Christine Lagarde ha ribadito che «non ci sono limiti al nostro impegno a servire la zona ***euro***». Prossimo round il 23 aprile. Con il consiglio ***europeo*** convocato ieri dal suo presidente, il belga Charles Michel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli aiuti da parte della Bei, la Banca ***europea*** degli investimenti. Sono poi previsti 100 miliardi per l'assicurazione ***europea*** contro la disoccupazione

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Economic Policy (65%)

**Load-Date:** April 11, 2020

**End of Document**

[***Ma a Bruxelles chi ha vinto con l'intesa?; Accordo all'Eurogruppo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9225-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 aprile 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 6

**Length:** 297 words

**Byline:** Francesca Basso

**Body**

La partita sugli strumenti dell'***Ue*** per fronteggiare la crisi innescata dal coronavirus non è finita. L'***Eurogruppo*** era il primo tempo. Il secondo tempo si gioca il 23 aprile, quando si riuniranno i capi di Stato e di governo: è il Consiglio ***Ue*** che dovrà approvare tutte le misure adottate giovedì e riempire di contenuti il Fondo per la ripresa, che ha fatto lievitare a mille miliardi gli interventi ***europei***.

Finora, chi ha vinto e chi ha perso? L'uso del Meccanismo ***europeo*** di stabilità (Mes) era uno dei punti più controversi. È stata decisa l'attivazione di una nuova linea di credito - Pandemic credit line - accessibile a tutti i Paesi senza condizionalità (come chiesto da Roma) per sostenere spese sanitarie dirette o indirette, cura e costi della prevenzione collegata al Covid-19. Se invece si vogliono usare i soldi del Mes per altri scopi restano i vincoli già previsti. L'Italia ha già detto che non farà ricorso al Mes, ma il fatto che esista questa possibilità è positivo. «È uno strumento in più a disposizione degli Stati - spiega Carlo Altomonte, professore di Politica economica ***europea*** all'Università Bocconi -. Non sappiamo cosa accadrà in autunno, a quale stress saranno sottoposti i Paesi. È bene avere a disposizione la potenza di fuoco massima». Altro punto controverso è la creazione di debito comune, gli ***eurobond*** che i Paesi nordici non vogliono. La Francia e i Paesi del Sud hanno ottenuto l'impegno a discutere del Recovery fund, un fondo temporaneo alimentato con il bilancio ***Ue*** attraverso strumenti innovativi. Qui si gioca la vera partita. «Sopra una certa soglia di debito - spiega Altomonte - il punto in più ha effetti sempre più recessivi e quindi bisogna evitarlo "segregando" parte dell'indebitamento sulle istituzioni ***Ue***».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Policy (86%); Economic Growth (84%); ***European*** Union (76%); Public Debt (73%); Gross Domestic Product (69%); Economic Crisis (63%)

**Industry:** Budgets (65%)

**Load-Date:** April 11, 2020

**End of Document**

[***il dialogo finito; Le tensioni politiche***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-921J-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 aprile 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMA PAGINA; Pag. 1.9

**Length:** 366 words

**Byline:** Massimo Franco

**Body**

L' ultimo simulacro di dialogo si è sbriciolato. Era prevedibile. Lo scambio di accuse tra il premier Giuseppe Conte e la destra evoca qualcosa di più di uno scontro. L'***Europa*** è diventato il vero spartiacque. La maggioranza si aggrappa alla mediazione con l'***Eurogruppo*** per arginare le conseguenze economiche della pandemia; l'opposizione la usa per strappare con l'***Ue***.

Utilizza il fantasma del Mes, il cosiddetto Fondo salva-Stati, per accreditare un governo sconfitto e umiliato nella trattativa con le altre nazioni. È un'offensiva strumentale, che trascura i passi avanti, seppure controversi, di una mediazione difficile e tuttora incompiuta. Ma trova una sponda involontaria nell'ostilità del M5S contro il Mes, assecondata dal premier Giuseppe Conte; e nella confusione che si è avvertita nell'esecutivo dopo la proposta estemporanea di una sorta di Covid tax proposta dal capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio. L'idea, non concordata con gli alleati, è stata subito bocciata dai grillini come una larvata «tassa patrimoniale»; e a ruota da Iv e premier. Lo stesso Pd l'ha declassata a «proposta autonoma del gruppo parlamentare». L'effetto collaterale è stato di mettere in ombra sia gli aiuti che le istituzioni ***europee*** stanno garantendo; sia la creazione a Palazzo Chigi di una sorta di «gabinetto di guerra» per coordinare la fase che verrà dopo l'emergenza. I leader di Lega e FdI, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, rilanciano l'immagine di un esecutivo privo di visione unitaria. E in parallelo rispuntano gli istinti ideologici dei grillini sulla Tav, l'Alta velocità ferroviaria, di nuovo additata come un'opera da cancellare per «recuperare risorse». Contro l'***Europa*** rischia di riaffiorare un «asse populista» che travalica e divide la maggioranza. Il tentativo del premier di conciliare la regressione anti-***Ue*** del M5S con le posizioni ***europeiste*** del Pd è quotidiano. La conferenza stampa di ieri sera ha confermato un nervosismo latente, tradito dallo stesso Conte . E l'opposizione lo estremizza, anche per velare i contrasti interni. L'atteggiamento di FI non è quello di Lega e FdI: un catastrofismo pregiudiziale che minaccia di isolare il Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Economic Policy (83%); Excise Tax (78%); Divorce + Dissolution (69%); Marriage Law (69%); Politics (68%)

**Load-Date:** April 11, 2020

**End of Document**

[***«Propaganda e fango contro di noi Un discorso da regime totalitario»; L'OPPOSIZIONE***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9224-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 aprile 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 6

**Length:** 646 words

**Byline:** Paola Di Caro

**Highlight:** L'ira della leader di Fratelli d'Italia: fatto inaudito Fino a 2 giorni fa ho condiviso le sue posizioni all'***Ue*** ma il premier pensa a far crescere la sua popolarità

**Body**

roma È furiosa Giorgia Meloni: «È successo qualcosa di inaudito. Un punto di non ritorno nella nostra democrazia. Una cosa così è fuori dal mondo, è degna di un regime totalitario!». Le parole del premier Conte non se le aspettava: «Ma dove si è mai visto che un presidente del Consiglio convoca una conferenza stampa a reti unificate per parlare non di quello che fa e farà lui, ma di me? E senza contraddittorio. Il gioco non è pari, non si può fare un discorso istituzionale e, con la scusa, spalare fango sull'opposizione».

Conte dice che lei e Salvini mentite dicendo che il Mes è stato istituito ieri invece che nel 2012, quando non c'era lui ma voi.

«Io? Non ero né al governo né in maggioranza. C'era Monti! Ma di cosa parla? Io ho detto che all'***Eurogruppo*** è stato detto sì a uno strumento che il governo dichiarava di non prendere in considerazione. Ed è la verità. Il Mes è o non è una delle linee di finanziamento previste dal documento firmato da Gualtieri? Pretendo di dire la mia con la stessa visibilità di Conte».

Dove?

«La Rai mi conceda lo spazio per replicare, in diretta tivù, a un attacco spropositato. Mi aspetto che intervenga il presidente della Repubblica su un fatto così grave».

Conte è premier...

«E che significa? Siccome governa a botte di decreti pensa che l'Italia gli appartenga, che la tivù sia sua, che può fare quello che vuole? Gestire molto potere gli ha dato alla testa. È saltata ogni regola».

Conte vi accusa di rendere molto più difficile il suo lavoro in ***Europa***.

«Ma io ancora ieri (giovedì, ndr ) per tutto il giorno ho detto che condividevo le sue posizioni, che faceva bene a dire che se l'***Europa*** fosse rimasta sorda avremmo fatto da soli, che era giusto lottare perché l'Italia non fosse umiliata e che non andava attivato il Mes. Ero dalla sua parte».

Cioè, l'ha fraintesa?

«No, sta facendo propaganda. Ne approfitta per far crescere la propria popolarità. Io non ne ho bisogno. Io sono una patriota, so quanto è difficile battersi per il proprio Paese e non sono stata io a fare i salamelecchi alla Merkel, ma lui. Se andiamo a testa alta sono contenta, è quello che chiedo».

Conte ha promesso che non cederà sulla richiesta di un fondo per la ripresa finanziato con gli ***eurobond***. O riesce, o fallisce: forse non è propaganda, è una sfida.

«Lo vedremo. Se la vincerà sarò contenta, perché amo l'Italia. Ma per vincere questa battaglia c'era bisogno di una piazzata del genere? Temo sia solo propaganda. Come ho visto fare troppe volte».

Brutto clima...

«Non certo per colpa nostra: abbiamo fatto proposte serie, concrete, senza interessi di parte. Sono state respinte tutte. Nel Cura Italia c'è stata una chiusura ideologica nei nostri confronti. Adesso vedremo cosa succederà sul decreto liquidità. Il grande timore è che si risolva con un affare per le banche e molto meno per chi chiede prestiti, che magari serviranno a pagare altri prestiti pregressi concessi dalle banche...».

In tutto ciò, non teme che - con una posizione tanto rigida dell'Italia - l'***Europa*** vada in pezzi? Anche i vostri colleghi sovranisti, olandesi in prima linea, non aiutano.

«In ogni grande famiglia ***europea*** in questo momento ci sono divisioni interne, se è per questo il premier olandese sta a Bruxelles nello stesso partito di Renzi. E sull'***Europa***, questo è il momento della verità. Se non si adottano strumenti come gli ***eurobond***, se non si riesce ad ottenere quello che serve vuole dire che l'***Europa*** non c'è più. Non si ceda a patti umilianti. Vogliamo che Conte venga in Aula e si voti una mozione in cui si esclude il ricorso al Mes. Vogliamo fatti, non parole».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

La parola

Il Meccanismo ***europeo*** di stabilità (Mes), o Fondo salva Stati, è un fondo finanziario ***europeo*** che ha per obiettivo la stabilità finanziaria della zona ***euro***. Ha una dotazione di circa 650 miliardi di ***euro*** che servono per assicurare assistenza ai Paesi in difficoltà

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Policy (94%); Economic Growth (78%); National Debt (75%); Gross Domestic Product (69%); Politics (69%)

**Load-Date:** April 11, 2020

**End of Document**

[***Lo show di Conte in diretta tv «Le opposizioni dicono falsità»; il premier***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9223-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 aprile 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 5

**Length:** 680 words

**Byline:** Monica Guerzoni

**Highlight:** Il capo del governo: lotterò fino alla fine sugli ***eurobond*** le menzogne indeboliscono non me, ma l'Italia nella ***Ue*** Come si fa a collaborare con chi ti chiama traditore?

**Body**

ROMA

M

ai così stan co, mai così arrabbiato. La voce a tratti roca, il dito puntato verso la telecamera, Giuseppe Conte ha sfidato Matteo Salvini e questa volta anche Giorgia Meloni. Li ha esposti in diretta tv al giudizio dei cittadini stremati dall'emergenza, ha respinto con foga le critiche, come «falsità e menzogne che ci indeboliscono nella trattativa con l'***Europa***». E ha mandato in pezzi quella unità nazionale benedetta dagli auspici del Quirinale, ma che a giudizio del professore pugliese purtroppo non c'è mai stata. «Come fai a collaborare con una opposizione che ti chiama traditore dello Stato? - si è sfogato a cose fatte il premier - Mi hanno dato dello spergiuro nel momento più drammatico dal Dopoguerra». E poi, per spiegare che tanta furia non si deve a una crisi di nervi: «Soffiano sul fuoco, aizzano un Paese dove la tensione sociale e il disagio economico sono già altissimi» .

Ecco cosa lo ha spinto a usare, forse impropriamente, una diretta istituzionale per dare degli «irresponsabili» ai leader delle minoranze: «Faccio i nomi e i cognomi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre, ma guarda negli occhi gli italiani. E' una menzogna. Non ha firmato alcuna attivazione del Mes, perché non ne ha bisogno e lo ritiene inadeguato». E ancora, per smentire quella che ritiene una fake news: «Se il Mes è una trappola, chi l'ha confezionata se ne assuma la responsabilità pubblica. Io nel 2012 non c'ero, mentre Giorgia Meloni era ministro...». Sbagliato, quell'anno c'era già il governo Monti. E comunque Conte la chiama «operazione trasparenza». Come fece con Salvini ad agosto, il premier strappa il velo e non lo fa, vuole sia chiaro, per difendere se stesso, ma per difendere l'Italia: «Non posso lasciare che la figura del presidente del Consiglio venga delegittimata. Avevo fatto un appello alle opposizioni, ma quello che è successo rischia di indebolire non Giuseppe Conte o il governo, ma l'intera Italia, perché è un negoziato difficilissimo».

In gioco c'è l'immagine della Penisola flagellata dal virus e ci sono i soldi degli aiuti che Roma non può permettersi di veder sfumare. Al centro dello scontro c'è di nuovo il Mes, parola che per i 5 Stelle è un tabù impronunciabile e rischia di fare esplodere le contraddizioni della maggioranza. Prova ne siano le sei ore di incontro-scontro con i capidelegazione. Si litiga sulle riaperture, con la renziana Teresa Bellanova che vuole le fabbriche aperte: «Vogliamo salvarci dal virus e morire di fame?». Ma i passaggi più critici sono sulla trattativa con l'***Europa***.

Roberto Gualtieri è convinto di aver raggiunto all'***Eurogruppo*** un risultato impensabile, ma il sottosegretario Riccardo Fraccaro ripete il niet 5S: «No al Mes, né ora né mai». Davvero troppo per Dario Franceschini, gran mediatore del Pd. Raccontano che il capo delegazione dem abbia alzato «di brutto» i toni, sfidando direttamente Bonafede e indirettamente Conte: «Del Mes non c'è più nulla, resta soltanto il nome. Ci sono in gioco 37 miliardi di aiuti senza condizioni per la sanità, di cui 14,5 li abbiamo messi noi. Come si fa a dire "mai e poi mai"? È una posizione ideologica». Gli strascichi si faranno sentire fino a sera, tanto che sia Palazzo Chigi che il Mes smentiscono un litigio tra Conte e il ministro Gualtieri («c'è piena sintonia») e ogni partito legge a suo modo le dichiarazioni di Conte. Per M5S il premier è stato chiaro, ha detto «il Mes non ci serve, l'Italia ha bisogno di ben altro per risollevarsi». Cento miliardi, forse 200, cifre che solo gli ***eurobond*** invocati da Conte possono garantire: «È lo strumento più adeguato e condurremo fino alla fine la nostra battaglia». Poi la frase che i vertici del M5S hanno cerchiato in rosso: «Al Consiglio ***europeo*** spiegherò con forza che il Mes è uno strumento totalmente inadeguato». Eppure anche i dem si dicono soddisfatti, perché il premier non ha detto «il Mes non lo useremo mai» e anzi ha sottolineato come otto alleati dell'Italia «vogliono una linea di credito collegata al Mes senza condizioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Arrests (69%); Economic Policy (69%); Teaching + Teachers (69%); Riots (67%); Immigration (62%); Labor + Employment (61%); Labor Unions (61%)

**Load-Date:** April 11, 2020

**End of Document**

[***«Fare presto» Dubbi (e sospetti) tra gli alleati; SETTEGIORNI***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9227-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 aprile 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 8

**Length:** 729 words

**Byline:** Francesco Verderami

**Body**

Q ualcosa non va nel governo, se l'altra

notte dopo l'***Eurogruppo*** da palazzo Chigi hanno preso a chiamare

i Responsabili: come se

il problema fosse la tenuta della maggioranza e non

la tenuta del Paese.

C'è un motivo se ieri sera, per la prima volta, Conte ha lasciato trasparire il proprio nervosismo, ingaggiando uno scontro con l'opposizione che cancella quanto rimaneva del clima di «unità nazionale», per il quale si era adoperato il capo dello Stato. Quei toni - poco consoni per un premier chiamato a gestire una drammatica emergenza - sono parsi un diversivo per celare le difficoltà politiche nella coalizione, per mettere la sordina alle tensioni con gli alleati che non hanno gradito il modo in cui è stata gestita la trattativa con l'***Europa***.

Ma la disputa tra «Mes e Bond» è solo la punta dell'iceberg del malcontento nella maggioranza. Il tema vero è che dopo undici conferenze stampa scandite da annunci, nessun provvedimento varato dal governo è ancora operativo, tanto che il leader del Pd due giorni fa ha sentito l'urgenza di rivolgersi a Conte con un tweet disperato, e manco fosse un esponente dell'opposizione gli ha scritto «Fare presto», evocando il famoso «Fate presto» che nel 2011 anticipò la caduta di Berlusconi. Dietro il messaggio c'è l'umore del Pd che - racconta un suo autorevole dirigente - si sente «nella buca»: «L'***Europa*** ci ha fatto una pernacchia; i cittadini non hanno visto finora un ***euro***; le casse previdenziali come l'Inps sono gestite in modo fallimentare; e noi ci chiediamo quanto a lungo potremo sostenere questo governo».

Tutto ha un tempo in politica. Dopo Pasqua, per esempio, andrebbero in scadenza i vertici delle sette grandi aziende a partecipazione statale: Eni, Enel, Leonardo, Poste, Terna, Enav, Mps. Un mese fa era stato ipotizzato il rinvio delle nomine con un comma da inserire nel decreto Cura Italia. Poi il comma è saltato perché il Tesoro ha bisogno dei dividendi che quelle aziende stanno per distribuire. Intanto nel governo, nonostante Covid-19, sono riusciti a dividersi - parola di un vice ministro - «tra chi auspica un confronto con le opposizioni e chi punta al "tutto nostro e subito"». Con i grillini che, non potendo toccare gli amministratori delegati, mirano alle presidenze. Con i renziani che chiedono un rappresentante in ogni azienda. E con i democratici che vorrebbero modificare a proprio vantaggio le quote di potere stabilite quando nacque l'esecutivo.

Se Conte sta meditando in queste ore un rinvio in extremis delle nomine è perché gli è stato spiegato che - una volta terminata la spartizione - gli alleati potrebbero dargli il benservito. Anche a palazzo Chigi deve essere arrivata voce del modo sibillino in cui Renzi chiude sempre le discussioni sul futuro: «Aspettate maggio...». Ma non è solo il capo di Iv ad avvertire la necessità di un nuovo governo, dato che nel Pd e tra i 5S si sentono gli stessi ragionamenti. Solo che nessuno vede le condizioni per un cambio imminente, perché - come sussurra un importante rappresentante grillino - «la vera assicurazione sulla vita di Conte sono i populisti. Per ora».

E Conte prova a dilatare quel «per ora» con la tattica del rinvio, si circonda di commissioni e commissari come fossero cavalli di frisia, annuncia l'arrivo di un manager come Colao per la «fase due» dell'emergenza e lo inserisce in un mega comitato tecnico-scientifico, mentre gli imprenditori suggerivano una task force snella «non più di cinque persone, una per settore». D'altronde i sondaggi («per ora» sottolineano gli alleati) lo rendono intoccabile, perciò nessuno («per ora» avvisano gli avversari) intende andare allo showdown. Ma chi lo frequenta pressoché quotidianamente descrive i suoi sbalzi d'umore: «Un giorno si fa forza della sua carica, il giorno dopo si preoccupa fino all'eccesso. Forse sente che il bivio si avvicina».

In fondo Conte ha le sue ragioni: è complicato gestire una crisi senza precedenti dovendo fronteggiare contemporaneamente tutti i Rutte d'***Europa***, la burocrazia romana, i sindaci, i governatori, Salvini e la Meloni. Ma se poi l'esecutivo si presenta in Parlamento con un decreto elaborato venti giorni prima, dimenticando la bollinatura della Ragioneria generale e smarrendo persino il testo del provvedimento, vuol dire che davvero nel governo c'è qualcosa che non va e bisogna «fare presto». O diventa troppo tardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Heads Of State + Government (94%); Teaching + Teachers (64%); Politics (63%); Labor + Employment (62%); Labor Unions (62%); Tobacco + Health (62%); Tobacco Regulation + Policy (62%)

**Load-Date:** April 11, 2020

**End of Document**

[***Zucchero: io scelgo i film e mio figlio li trova sul web; i o resto a casa***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMT-3FW1-F13X-9236-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 aprile 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** SPETTACOLI; Pag. 25

**Length:** 805 words

**Byline:** Andrea Laffranchi

**Highlight:** Il cantautore in isolamento con la famiglia nella tenuta Lunisiana Soul, a Pontremoli: «Sono fortunato perché vivo immerso nel verde»

**Body**

«Come diceva il poeta, guardo il fiume scorrere e l'erba crescere». Il poeta non esiste, «è un modo di dire», ride Zucchero. Ma il fiume e l'erba lui li guarda veramente. Il suo isolamento da coronavirus è nella tenuta Lunisiana Soul, a Pontremoli. Un vecchio mulino riadattato immerso nel verde fra animali, orto e coltivazioni.

Come se la passa?

«Proprio in questi giorni era previsto il debutto del mio tour mondiale. La prima data avrebbe dovuto essere il 3 aprile a Auckland, Nuova Zelanda. L'idea di essere qui forzatamente bloccato mi mette un po' di malinconia. Avevo proprio voglia di partire e suonare dal vivo. Immagino che non si potrà fare per un bel po' e questo mi angoscia».

Come la combatte?

«Sono fortunato perché vivo immerso nel verde e non confinato in un appartamento: cammino, giro, guardo le piante e gli animali della fattoria, ma mi mancano le piccole cose. Andare al bar per un caffè, vivere la vita di piazza, vedere gli amici, fare quattro chiacchiere, discutere, parlare. Insomma le cose semplici che ti scaldano».

Non usa la spesa come scusa per uscire?

«No. Ma non per paura. Non ne sento la necessità in un tale momento».

Sta con la famiglia?

«Siamo in tre: mia moglie Francesca, mio figlio Blue e io. Le mie due figlie, Irene e Alice, vivono a 20 chilometri da qui. Ho voglia di vederle, ma bisogna essere ligi alle regole. Non si scherza. "Meglio aver paura che toccarle", diceva mio padre. Ecco, credo che questa frase oggi dica tutto. Però ci deve essere speranza come canto nella mia ultima "La canzone che se ne va", brano che resiste oltre le distanze, che spero si riavvicineranno presto».

Lei ha la casa e lo studio di registrazione pieni di fogliettini minuscoli riempiti di appunti: ne sta approfittando per fare ordine?

«Sì e no. Li raccolgo e provo a metterli a posto, ma poi ne faccio altri. Mio figlio sta studiando nella biblioteca di casa e ha spostato quelli che c'erano, c'è pure il gatto che fa casino saltando sul tavolo e il pappagallo Pipitù, ultimo arrivato, che vola libero per le stanze, non aiuta certo...».

Suo figlio come l'ha presa?

«Con senso di responsabilità. Si è dimostrato intelligente. Lui è uno a cui piace stare in branco, uscire tutte le sere con la compagnia... Ha smesso e non sta mugugnando. Si è preso il compito di portare armonia in casa: fa battute, scherza...».

Cosa fate insieme?

«Sfrutto le sue capacità tecnologiche per i momenti di intrattenimento. Io sarei rimasto a Rai1 Rai2 e Rai3... lui conosce tutte le piattaforme. Scelgo film vecchi da rivedere, lui li trova e li guardiamo insieme. E poi mi faccio consigliare da lui le serie nuove».

Cosa state guardando?

«I film di Tarantino di cui sono fan. Novecento di Bertolucci che parla delle mie, delle nostre radici. E poi una serie nuova, Yellowstone , con Kevin Costner: quei paesaggi mi fanno sentire a casa».

E la musica?

«Sento che arrivano più idee per i testi che per la musica. Al di là della tragicità del momento, c'è questo senso di inaspettato che fa sembrare tutto irreale, quasi come se fosse un incubo. Un pipistrello che ha fermato il mondo... spero che questo possa servire a rallentare la nostra corsa, a tornare a una vita più sana e tranquilla, a ridurre l'ingordigia di potere. Dove corriamo? Tanto poi la livella sistema tutti».

Il suo cellulare custodisce un'agenda con i contatti di star internazionali. Ha sentito qualcuno?.

«Ho scambiato qualche messaggio con Michael Stipe dopo che lui ha pubblicato quel pezzo bellissimo "Stay safe", riguardati. E poi mi sto sentendo con Bono per una cosa nuova: lui sta lavorando alla musica e io al testo».

Dove scrive?

«Ogni tanto nell'autobus riadattato a monolocale dove vado a fare un pisolino. Più spesso nella torretta della House of Blues, il mio studio casalingo, da cui ho riscoperto una vista della vallata che mi ispira».

Letture?

«Dopo che gli amici di Topolino mi hanno fatto diventare un personaggio di un fumetto paperizzandomi con una caricatura dolcissima, ho ripreso in mano i miei vecchi albi. Il mio personaggio preferito resta Paperon de' Paperoni: non per la ricchezza, tantomeno per l'avarizia, ma per l'ironia e il sarcasmo. E poi da buon collezionista di auto d'epoca quale sono ho tirato fuori anche pile di La Manovella che avevo accumulato nei mesi di tour e di lavorazione del disco».

Lei è sempre caustico con il mondo della politica. Come si sta comportando la nostra classe dirigente?

«Penso che una cosa del genere sarebbe stata difficilissima per chiunque si fosse trovato al governo. Al di là dei colori e delle opinioni politiche non mi sembra che Conte e i suoi ministri stiano lavorando male. La delusione arriva dall'***Europa***. Non mi aspettavo un atteggiamento così ostile da parte dell'Olanda. Credo che assieme alla Germania dovrebbe capire che in questa situazione sono necessari gli ***eurobond***».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Families + Children (94%); Globalization (77%); Hunger In Society (77%)

**Industry:** Entertainment + Arts (70%)

**Load-Date:** April 11, 2020

**End of Document**

[***Fondi Ue, perché il caso dell'Italia è differente da quello della Grecia; L'ago della bilancia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YS1-P2C1-JDMV-K3BP-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

26 aprile 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 18

**Length:** 475 words

**Byline:** Sergio Romano

**Highlight:** Peccato originale Il governo di Atene per essere accolto nella famiglia dell'***euro*** aveva deciso di falsificare i suoi bilanci

**Body**

Il Meccanismo ***europeo*** di stabilità, noto anche come «Fondo salva Stati», è diventato la bestia nera di una parte della classe politica italiana. Il suo ruolo, all'epoca della crisi greca, fra il 2010 e il 2o15, viene spesso associato a quello della Troika, composta da tre istituzioni (il Fondo monetario internazionale, l'***Unione Europea*** e la Banca centrale ***europea***) che stavano salvando la Grecia con generosi finanziamenti e avevano il compito di vigilare sul risanamento dei suoi conti . È certamente vero che vi fu una circostanza in cui la Troika condizionò la concessione di aiuti internazionali alla riduzione dei salari minimi, in Grecia, del 22% . Fu una interferenza negli affari interni del Paese. Ma i prodotti greci sui mercati internazionali sarebbero stati meno costosi e quindi più competitivi; e d'altro canto non vi sarebbe stata una tale richiesta se la Grecia in quel momento non avesse perduto una buona parte della sua credibilità finanziaria. Moody's e Standard and Poor's stavano tagliando i livelli del suo rating e un'altra agenzia, Fitch, sosteneva che la Grecia , in quelle condizioni, sarebbe stata costretta a uscire dall'***euro*** e che la sua uscita avrebbe pregiudicato l'esistenza della moneta unica.

Nessuno, allora, aveva dimenticato che la Grecia, per essere accolta nella famiglia dell'***euro***, aveva falsificato i suoi bilanci. Il mondo lo apprese quando all'inizio della sua carica un nuovo primo ministro, George Papandreou, lo rivelò ai suoi connazionali e al mondo. Aveva vinto le elezioni alla fine del 2009 e voleva prendere le distanze dalle responsabilità dei suoi predecessori. L'***Unione Europea***, il Fondo monetario internazionale e la Banca centrale ***europea*** sono stati severi, ma la posta in gioco, insieme alla sorte della Grecia, era quella dell'***Europa*** e della sua moneta. E in ultima

analisi furono i soldi dei creditori (300 miliardi) che salvarono la Grecia dalla bancarotta.

Ogni confronto della crisi greca con il caso italiano sarebbe assurdo e la battaglia di questi giorni contro il Mes non è un problema della finanza ***europea***. È soltanto uno sgradevole capitolo del romanzo politico italiano. Come ha suggerito Wolfgang Münchau sul Financial Times del 2 aprile, elementi del governo cercano di riacquistare il peso perduto nella coalizione, dopo la diminuzione dei loro consensi nel Paese, sfruttando il crescente ***euroscetticismo*** della società italiana. Due partiti dell'opposizione, Lega e Fratelli d'Italia, sono più o meno nelle stesse condizioni. Una tale politica è particolarmente ingiustificabile nel momento in cui il Fondo salva Stati può fornire i suoi finanziamenti senza le condizioni che furono richieste, alla Grecia, in un periodo in cui la falsificazione dei bilanci aveva pregiudicato la sua credibilità finanziaria; e giustificato la prudenza dei suoi creditori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (84%); ***European*** Union (69%); Economic Policy (63%); Monetary Unions (63%); ***European*** Union Regulation + Policy (62%); Politics (62%)

**Load-Date:** April 26, 2020

**End of Document**

[***Conte: «Supereremo le difficoltà se sapremo fare altri sacrifici» E sugli aiuti Ue vuole un solo voto; Il retroscena***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YS1-P2C1-JDMV-K39R-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

26 aprile 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 2

**Length:** 733 words

**Byline:** Marco Galluzzo

**Body**

ROMA

Sarà «un discorso di verità» quello che oggi o domani Giuseppe Conte comunicherà ai cittadini italiani non solo sulla fase 2 dell'emergenza sanitaria, ma anche su quello che ci aspetta nei prossimi mesi, dopo che «il cigno nero» del Covid-19 ha colpito così duramente il nostro Paese.

Insieme al varo del nuovo decreto del presidente del Consiglio, che sarà molto articolato, tanto da contenere un «programma di lunga scadenza», con le varie fasi di riapertura della vita economica e sociale del Paese, Conte infatti intende fare una sorta di appello alla nazione, per dire che nel medio e lungo periodo «ci attendono sacrifici, tempi duri e difficili», perché non sarà facile colmare i danni fatti dal virus, né rimettere in piedi completamente un'economia che stentava ancora a riprendersi dalle crisi del 2008 e del 2011.

Un discorso di chiarezza, insieme ai dettagli dei ritrovati diritti di spostamento degli italiani, delle riaperture possibili ancorché monitorate strettamente, in modo giornaliero, regione per regione, in cui il presidente del Consiglio farà presente la reale situazione del Paese, in cui «nessuno purtroppo può aspettarsi soldi a pioggia, visto l'altissimo debito pubblico che dobbiamo fronteggiare».

Insomma stasera o domani Conte si rivolgerà agli italiani da una parte con un messaggio di speranza, indicando le date delle prossime riaperture, la fase delle nuove regole e delle nuove raccomandazioni, ma senza che questo sia «un liberi tutti» e senza soprattutto dare l'idea che il ritorno alla normalità sia vicino o a portata di mano: «È un periodo e un'emergenza che tutti supereremo se saremo in grado di fare dei sacrifici e in questo modo sconfiggere passo dopo passo l'epidemia».

A Palazzo Chigi, d'intesa con i partiti di maggioranza, con le parti sociali, con gli enti locali, e con tutti gli attori coinvolti nell'emergenza, si sta ultimando il piano delle riaperture che potrebbe entrare in vigore dal 4 maggio. «Con il nuovo decreto annunceremo anche un programma di ripresa anche per le restanti attività economiche - spiega il premier -, confidiamo di offrire a tutti gli operatori economici un orizzonte temporale chiaro, in modo da avere in anticipo tutte le necessarie informazioni e adottare per tempo le precauzioni utili a ripartire in condizioni di massima sicurezza».

Un piano che conterrà una filosofia di cautela assoluta di fronte al possibile ripresentarsi di focolai di contagio, quindi accompagnato da strumenti di monitoraggio molto stringenti, strutturati per regione e allineati in base ai parametri ospedalieri di ogni territorio: posti disponibili in terapia intensiva, capacità ricettiva di nuovi contagiati, protocolli ospedalieri e di sicurezza. Insomma un piano, in qualche modo, a fisarmonica, pronto a restringere nuovamente delle libertà ritrovate se dovesse essere il caso.

Ma il messaggio di Conte conterrà anche un fondo di speranza sul futuro, agganciato anche alle misure ***europee***: sul Recovery Fund, «una vittoria anche nostra che sino a qualche settimana fa era del tutto inimmaginabile», e che insieme alle altre misure predisposte dall'***Unione europea***, dai finanziamenti della Banca ***europea*** per gli investimenti alle garanzie del programma Sure per la cassa integrazione sino alla linea di credito del Mes, costituisce un «bottino» che può superare ampiamente i 200 miliardi di ***euro***, un'entità di risorse disponibili in gran parte già da quest'anno e che contribuiranno in modo decisivo alla ricostruzione. Compreso il Mes, che a questo punto, viste le aperture anche di Luigi Di Maio, e l'assenza di condizionalità severe come nel passato, potrebbe essere attivato anche dall'Italia.

Su questo punto Conte vorrebbe chiedere al Parlamento un voto complessivo, su tutti e quattro gli strumenti di aiuto della ***Ue***, in modo da superare le residue resistenze del Movimento Cinque Stelle sul Meccanismo ***europeo*** di stabilità e da avere un via libera semplificato per poter interloquire con le autorità di Bruxelles. Tutto questo, resta convinto Conte, non potrà comunque realizzarsi senza un deciso cambiamento del funzionamento della nostra Pubblica amministrazione ed è per questo che nel decreto da 150 miliardi che verrà approvato entro fine mese potrebbero essere incluse norme in qualche modo dirompenti sulla semplificazione di investimenti e appalti, con deroghe eccezionali a codici e leggi vigenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Growth (88%); ***European*** Union (76%); Public Debt (75%); Business Forecasts (68%); Politics (65%); ***European*** Union Regulation + Policy (64%)

**Load-Date:** April 26, 2020

**End of Document**

[***Liberismo addio Servono più Stato e denaro facile; L'intervista L'inglese Paul Mason, teorico del post-capitalismo, propone di stampare moneta come ponte verso un nuovo modello***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YS1-P2C1-JDMV-K3HC-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

26 aprile 2020 domenica

LETTURA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTURA; Pag. 6.7.8.9

**Length:** 1432 words

**Byline:** danilo taino

**Body**

Più che l'origine di svolte epocali, le pandemie possono esserne gli inneschi, le spinte definitive a cambiamenti già in fieri , acceleratrici di rivolgimenti strutturali. Lo fu la Peste Nera del XIV secolo. Oppure, possono essere concause di rotture degli ordini economici e politici esistenti. Come in una certa misura lo fu la Spagnola dopo la Prima guerra mondiale. In ogni caso, le pandemie aprono le porte a idee radicali, forniscono energia a pensatori che già prima ritenevano necessari cambiamenti incisivi.

Paul Mason, 60 anni, è un commentatore britannico che ha diretto programmi sia di economia sia di cultura per Newsnight della Bbc e per Channel 4 News . In Italia ha pubblicato due libri con il Saggiatore: Postcapitalismo (2016) e Il futuro migliore (2019). Radicale nella sua analisi, in effetti, Mason lo è. Ed è ottimista: pensa che questa sia l'occasione per una grande trasformazione.

Innanzitutto, qual è la sua lettura della situazione in cui siamo finiti?

«Iniziamo con il riconoscere che questa crisi è diversa da ogni altra avvenuta in era industriale. È caratterizzata da una caduta sia della domanda che dell'offerta. L'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) prevede un crollo degli scambi internazionali che quest'anno potrebbe arrivare fino al 32%. Dopo la crisi del 2008, gli interventi delle banche centrali e degli Stati sono stati enormi e decisivi: 30 miliardi di dollari di quantitative easing per quel che riguarda la politica monetaria e l'accumulo fino a 73 mila miliardi di stock di debiti pubblici nel mondo. Banchieri centrali come Mario Draghi alla Bce e Mark Carney alla Bank of England hanno di fatto realizzato un ponte verso un nuovo modello di capitalismo. Qui ora siamo».

Già, qui, con denaro stampato in quantità e con indebitamenti mai visti.

«Una ripresa economica più o meno a V ci potrà essere solo se evitiamo un contagio finanziario, altrimenti avremo una recessione prolungata. E se evitiamo di tornare a politiche di austerità come dopo la crisi del debito ***europeo***. In questo caso il destino di un po' tutti sarebbe quello che ha sperimentato la Grecia. Dobbiamo evitare di impiegare 18 o 24 mesi per recuperare: sarebbe la distruzione dell'economia mondiale. Evitare questa catastrofe dipende dalle scelte politiche che si faranno».

Quello che si sta facendo oggi non basta?

«Lo stimolo fiscale deciso finora non basta. Si è iniziato a parlare di helicopter money (denaro stampato dalle banche centrali e distribuito a imprese e cittadini, ndr ) e oggi questa è un'opportunità. Le banche centrali devono fare partire Qe on steroids , cioè quantitative easing potenziati, acquisti di titoli sui mercati sostanzialmente senza limiti. L'idea è quella di creare un ponte verso il futuro, cioè che le banche centrali comprino debito emesso dagli Stati per una generazione. Così si acquisterebbe spazio per respirare e si eviterebbe una nuova fase di austerità tra un paio d'anni».

Quindi la trasformazione che lei ha in mente consiste in governi che spendono e vanno a prestito dalle banche centrali, le quali stampano moneta per soddisfare le esigenze degli Stati.

«C'è un terzo pilastro necessario, la presa di controllo di certi settori dell'economia da parte degli Stati. È un riflesso da tempo di guerra: ordiniamo riconversioni produttive. Alla Siemens, per dire, diciamo di fare respiratori sanitari. Le produzioni medicali andrebbero messe sotto il controllo dei governi, ora. Le ferrovie andrebbero nazionalizzate perché sono insolventi. Così le aerolinee. Serve un commissario o, se si preferisce, uno zar della produzione. Che per esempio intervenga anche nella distribuzione alimentare, che sarà colpita dalla rottura delle catene di produzione. Per evitare il panico».

Propone un'economia di piano? Ha già fallito parecchio nella storia.

«No, non credo in un'economia di comando. Si tratta di battere la contrarietà ideologica delle classi dirigenti agli interventi dello Stato. Vedo invece un sistema di proprietà comunitarie, cooperative, municipali, vedo le banche etiche, le unioni per il credito».

Trasformazioni di grande portata.

«La grande novità ormai evidente è che le nostre economie non sono resilienti. Il 2008 ha rotto la globalizzazione e ha reso chiaro che il modello neoliberista è fallito. Ora tutto è messo in discussione non dal virus, ma dalla debolezza del modello economico e del sistema multilaterale. Non possiamo dimenticare Hobbes e Machiavelli: lo Stato è un contratto perché i cittadini temono il caos; se lo Stato fallisce nel proteggere la gente, abbiamo un problema serio. I cattolici forse lo accettano un po' di più; i protestanti, individualisti, di meno: gli Stati Uniti da questo punto di vista sono il protestantesimo all'ennesima potenza».

Uscirà una nuova idea di socialismo da questa pandemia, dunque?

«Più semplicemente penso che la crisi rappresenti un'opportunità perfetta per resettare l'economia e la società, come fece Keynes. L'economia dev'essere diversa, occorre darle una nuova forma. Ma evito di parlare di socialismo, non ci serve un lungo periodo di statalismo. Io sono anticapitalista perché penso che, come tutto, anche il capitalismo abbia un inizio e una fine. Dobbiamo muoverci verso un post-capitalismo più giusto, meno ineguale. Oggi c'è un'analogia con il XIV secolo, quando la peste bubbonica trasformò la psicologia e contribuì ad aprire la strada al Rinascimento. Anche ora c'è una transizione in agenda: in passato ho pensato che a fare scattare la trasformazione sarebbe stato il cambiamento climatico, ma ora vedo che l'opportunità viene dalla pandemia».

Una trasformazione totale?

«In questo momento cerco un modello di breve termine per il capitalismo. Un post-capitalismo sostenibile che permetta di raccogliere i pezzi di ciò che si è rotto. E gli strumenti per farlo li ha solo lo Stato, come ho detto: prendere a prestito, creare denaro, avere una strategia industriale».

Chi guida questo cambiamento? Occorre costruire un consenso per un progetto così radicale.

«Mi pare che questo sia il momento nel quale le persone che hanno resistito alle misure prese dopo il 2008 iniziano a considerare soluzioni radicali. Anche parti delle élite. Per esempio, il «Financial Times» è molto più aperto di un tempo a posizioni tradizionalmente socialdemocratiche. Il problema è: una volta che questo sistema si è rotto, chi lo sostituisce? Trump? Salvini? A mio parere lo deve sostituire un'alleanza tra élite e masse, come direbbe Hannah Arendt. Io sono stato associato a Jeremy Corbyn, ma lui non ha capito che dobbiamo conquistare il centro. Siamo in un periodo simile a quello dei Fronti popolari degli anni Trenta: occorre che centro e sinistra stiano assieme, come pensava Togliatti nel 1935-36, per difendere e riconquistare la democrazia».

A livello geopolitico che evoluzione vede?

«Non solo gli Stati Uniti sono guidati da un isolazionista, ma isolazionista era anche il predecessore di Trump, Obama, e lo sarebbe anche il possibile successore, Biden. L'America è autosufficiente: certo, proteggerà l'Arabia Saudita, chiuderà ogni porta all'Iran, ma di fondo sta abbandonando il suo ruolo globale. C'è un altro leader globale? No, la Cina non è un potere globale. Immagino dunque un mondo multipolare. E qui c'è il ruolo dell'***Europa*** da proteggere. Non possiamo essere un potere globale, Ursula von der Leyen non è Roosevelt. Ma possiamo essere un potere regionale. Un centro e una sinistra progressisti possono creare un modello ***europeo***. Ma la ***Ue*** deve fare scelte chiare e decise: il virus non si può scalciare giù per la scarpata come una lattina, occorre che l'***Europa*** superi le sue disfunzioni. Per esempio deve mutualizzare la solidarietà. E per esempio vorrei che Germania, Francia, Italia non tollerassero più i dittatorelli tipo quello ungherese: dovrebbero dire a quei Paesi che la ***Ue*** è questa, ma se vogliono Putin possono andare».

Vede cambiamenti in vista nelle abitudini dei cittadini e dei consumatori?

«Da un decennio sostengo che la tecnologia digitale ridisegna il modo di vivere, che ci farà lavorare meno e ci darà la possibilità di occuparci più di cultura. E in questa crisi ci sono aspetti che illustrano come può essere il ridisegno, come può cambiare la vita umana. Per esempio, a me capita di fare del baratto; e devo dire che mi fa stare bene. A Londra, dove vivo, l'aria inquinata è sparita e sono tornati gli uccelli, anche rapaci».

Danilo Taino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAUL MASON

Il futuro migliore.

In difesa dell'essere umano. Manifesto per un ottimismo radicale

Traduzione

di Fabio Galimberti

e Gaia Seller

IL SAGGIATORE

Pagine 409

e 24, ebook e 10,99

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Economic Growth (87%); Economic Crisis (75%); Public Debt (75%); Economic Policy (69%); Business Forecasts (62%)

**Load-Date:** April 26, 2020

**End of Document**

[***«Nel decreto di fine mese 10 miliardi a fondo perduto per i piccoli imprenditori»; La viceministra Castelli (Mef)***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YS1-P2C1-JDMV-K3BJ-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

26 aprile 2020 domenica

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 16.17

**Length:** 710 words

**Byline:** Enrico Marro

**Body**

I

l governo chiederà al Parlamento altri 55 miliardi di deficit. E si prepara una manovra da 155 miliardi a valere sul saldo netto da finanziare.

Numeri mai visti.

«Anche il Covid-19 è inedito. Abbiamo assoluta necessità di continuare a sostenere famiglie, imprese e lavoratori», dice Laura Castelli (M5S), viceministra dell'Economia.

Quando verrà approvato il decreto legge?

«Credo alla fine della prossima settimana. Terremo conto degli input delle associazioni di categoria e della task force guidata da Vittorio Colao. Daremo continuità alle misure del decreto Cura Italia che duravano un mese, per almeno altri due mesi. E ne introdurremo di nuove, in particolare per aiutare le imprese a sostenere le spese conseguenti al lockdown e alla riapertura. Pensiamo solo a quelle di ristrutturazione e sanificazione».

Ci saranno ristori a fondo perduto?

«Anche. Stiamo lavorando col ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, per dare un ristoro alle piccole imprese che hanno subito un calo importante del fatturato. Ci saranno aiuti per almeno 10 miliardi».

Le imprese chiedono di poter compensare liberamente i debiti fiscali con i crediti verso la pubblica amministrazione.

«È un tema importante. Purtroppo scontiamo gli errori della politica degli anni passati. Non è possibile che ci siano ancora cittadini che vantano crediti dallo Stato e che devono pagare le tasse. Interverremo in due modi: alzeremo il tetto di 700 mila ***euro*** per le compensazioni e stanzieremo 12 miliardi per pagare i debiti commerciali della pubblica amministrazione».

Le categorie chiedono anche un aiuto su affitti e bollette.

«Sugli affitti ci sarà una misura più ampia del credito d'imposta del 60%. E sulle bollette non si pagheranno gli oneri accessori, quindi la parte di spese fisse. Le aziende che stanno lavorando pagheranno solo il consumo».

La cassa integrazione verrà prorogata?

«Sarà finanziata per un massimo di altre nove settimane».

Il bonus per autonomi, professionisti e co.co.co salirà da 600 a 800 ***euro***?

«Innalzeremo l'indennizzo e lo erogheremo per il periodo dell'emergenza».

Ci sarà anche il Reddito di emergenza da 5-600 ***euro*** per un milione di famiglie con Isee fino a 15 mila ***euro*** come ha proposto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, nell'intervista al Corriere?

«Condivido quello che ha detto Tridico. Ma non solo io. Tutta la maggioranza e anche l'opposizione vuole intervenire perché nei prossimi mesi e fino alla fine dell'anno la povertà crescerà in modo consistente. Grazie ai 5 Stelle abbiamo il Reddito di cittadinanza, tanto bistrattato all'inizio, ma che oggi vede un aumento delle domande. C'è però bisogno di fare di più e assicurare appunto un sostegno a quelle famiglie in stato di bisogno che non hanno alcun sostegno».

Nel Reddito di emergenza rientreranno anche colf e badanti?

«No, per loro ci sarà una misura ad hoc. Così come allungheremo la Naspi, per sostenere il reddito di chi perde il lavoro».

Prendere le misure non basta se poi non arrivano a destinazione. Gli imprenditori si lamentano sull'accesso alla liquidità.

«Sono emerse anomalie, è vero. Stiamo accertando le responsabilità, per portare velocemente queste misure a funzionare. Abbiamo messo la garanzia statale proprio per evitare lentezze. Ma ricevo anche tante segnalazioni positive, con le banche che aiutano i loro clienti. L'Abi è impegnata a migliorare le pratiche e credo che molto dipenda dal lavoro dei singoli direttori di filiale».

In ***Europa*** ancora non è stato chiuso l'accordo. Intanto c'è il Mes che potrebbe dare 37 miliardi di prestiti all'Italia per la sanità. Perché il M5S continua a dire no?

«Noi ci riconosciamo in pieno nella posizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Bisogna aspettare i dettagli delle misure, ma l'***Europa*** deve capire che con il Covid-19 cambia tutto. Devono cadere i vecchi dogmi, servono tantissime risorse e soprattutto subito. Al Consiglio ***europeo*** si è fatto un passo avanti, ma non basta».

Rischiamo la patrimoniale?

«A questo governo non piace. È la ricetta sbagliata, soprattutto in un contesto di recessione».

Ci saranno bond ad hoc per intercettare il risparmio delle famiglie?

«Si può pensare di emettere titoli sicuri a lunghissimo termine capaci di attirare i cittadini che cercano investimenti stabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (89%); Securities + Other Investments (67%)

**Load-Date:** April 26, 2020

**End of Document**

[***«un fondo sovrano per aiutare le aziende» con i soldi dei cittadini; Economia Politica l'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YW6-7081-F13X-91JH-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 maggio 2020 lunedì

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 14

**Length:** 1198 words

**Byline:** Massimo Gaggi

**Highlight:** La proposta di Stefano Aversa, presidente di AlixPartners: seguire l'esempio di Norvegia e Singapore e costituire una società che investa nelle medie imprese sane, con liquidità dai privati e incentivi pubblici. «Basterebbe raccogliere l'1% della ricchezza finanziaria degli italiani, su base volontaria, per mettere in moto uno strumento che inietti cento miliardi nel sistema produttivo»

**Body**

Stefano Aversa è presidente per ***Europa***, Medio Oriente e Africa di AlixPartners, una delle maggiori società internazionali specializzate in ristrutturazioni e rilanci aziendali il cui contributo viene spesso richiesto anche dagli Stati impegnati a rimettere ordine nei propri bilanci. «Fin qui - dice Aversa a proposito dell'Italia - sono state adottate misure corrette per garantire liquidità al sistema e proteggere i lavoratori nel momento in cui il Paese si è fermato. Ora che si rimette in moto la macchina produttiva, però, serve molto di più: bisogna investire sul futuro del Paese a partire dagli interventi strutturali, necessari per evitare una moltiplicazione delle crisi aziendali che sarebbe deleteria per il valore delle nostre imprese, per l'occupazione e anche per la tenuta del sistema bancario». Secondo Aversa le aziende italiane, fragili già prima della crisi del coronavirus perché spesso di piccole dimensioni, sottocapitalizzate e con bassi profitti, «hanno bisogno di capitale di rischio, non di prestiti aggiuntivi: è un problema molto serio , mi pare che il sistema politico lo stia sottovalutando».

Aversa è convinto che l'attuale, gravissima crisi da pandemia offra un'opportunità unica per avviare cambiamenti strutturali. Ma, aggiunge, richiede anche «il coraggio mostrato dagli italiani dopo la Seconda guerra mondiale e una lungimiranza come quella che allora ebbe Luigi Einaudi».

Allora un Paese distrutto si rimboccò le maniche. Oggi non ci sono macerie, non fisiche almeno. Da dove ripartire?

«Dai dati. Quest'anno perderemo il 9-12% del Pil e nel 2021 la ripresa potrà essere rapida ma solo parziale, con possibili ricadute. In AlixPartners abbiamo calcolato che questo, per le imprese italiane, potrebbe significare una riduzione del capitale di 100-150 miliardi di ***euro***. Parliamo di un 20% medio, ma in alcuni settori l'impatto sarà maggiore. Così come sarà maggiore per il tessuto di 90 mila medie aziende italiane che sono estremamente dinamiche e vitali, ma soffrono di una cronica sottocapitalizzazione. Vanno assolutamente aiutate ora che, con la ripresa dell'attività, avranno bisogno di molto capitale circolante e di riprendere a investire. Altrimenti rischiamo crisi a catena con gravi conseguenze per l'occupazione, ma anche per la stabilità del sistema finanziario».

Come può essere evitato un simile effetto domino?

«Saranno necessari interventi sistemici assai impegnativi, anche sul piano finanziario, su quattro fronti: un piano d'investimenti pubblici nelle infrastrutture materiali e digitali per ricostruire un'economia più efficiente e sostenibile. Poi alcuni interventi mirati per sostenere i settori industriali portanti e anche per le banche, che andranno ricapitalizzate con interventi come quelli del Tarp americano di 12 anni fa: perché le perdite di fatturato e di capacità reddituale delle imprese inevitabilmente si trasformeranno, per le banche, in crediti in sofferenza. In terzo luogo andrà creata una holding pubblica di partecipazioni industriali per gestire i gruppi in condizioni critiche».

Un nuovo Iri? Non sta già nascendo qualcosa di simile nella Cassa depositi e prestiti?

«La collocazione la decidono governo e sistema politico. L'importante è che sia una holding affidata a gestori professionali di riconosciuta competenza e indipendenza che risani e rimetta sul mercato queste imprese come nello spirito dell'Iri delle origini».

E il quarto punto?

«È il più importante, il più urgente: la riattivazione di imprese vitali che hanno prodotti e mercati, ma rischiano l'asfissia per questa prolungata paralisi e per una ripresa prevedibilmente lenta, che sottrae loro le già scarse risorse finanziarie. Ma se nelle altre tre aree il grosso dello sforzo lo dovrà fare lo Stato, qui è possibile mobilitare soprattutto risorse private attraverso l'avvio di un fondo sovrano dell'Italia. Un fondo analogo a quelli creati da altri Paesi, da Singapore alla Norvegia, ma a forte partecipazione dei cittadini, oltre che di istituzioni finanziarie e, solo in ultima istanza, dello Stato. Abbiamo calcolato che basterebbe raccogliere l'1% della ricchezza finanziaria degli italiani per mettere in moto un fondo che, alimentato a quel punto da contributi della stessa entità di investitori istituzionali esteri - come i fondi pensione canadesi o i fondi sovrani mediorientali - potrebbe investire un centinaio di miliardi nel capitale delle imprese italiane».

Così come l'Iri, anche la chiamata degli italiani a un investimento diretto al posto dello Stato rischia di avere un sapore amaro per i cittadini. In questo caso quello di una patrimoniale mascherata.

«Non sarebbe una tassa patrimoniale, ma un investimento su base volontaria per ricapitalizzare le medie imprese italiane sane e redditizie, che hanno soltanto un problema di adeguamento delle risorse proprie. Questa crisi offre l'opportunità di costruire un modello di capitalismo allargato: una sorta di chiamata alle armi per tutti noi che, in un momento cruciale per il Paese, possiamo scegliere se e quanto contribuire al rilancio economico dell'Italia. Diventando azionisti della sua parte più produttiva e non solo contribuenti che sostengono con le loro tasse lo Stato sociale e i servizi pubblici. Ovviamente questo fondo sovrano dovrebbe avere governance e gestione allineate ai migliori standard dei mercati internazionali. Nella nostra visione potrebbe essere agevolato dal settore pubblico con incentivi fiscali, ma senza ulteriori contributi a debito da parte dello Stato, già chiamato a intervenire massicciamente nelle altre aree».

In Italia si discute soprattutto di solidarietà ***europea***, di contributi ai Paesi del Sud, Italia e Spagna, più colpiti dalla pandemia. E pare che nelle istituzioni ***Ue*** si cominci a ragionare anche di possibili ricapitalizzazioni.

«Il contributo ***europeo*** sarà importante, ma credo si concentrerà soprattutto sulle grandi aree infrastrutturali e sul Green Deal. Sarà, comunque, un percorso lungo e complesso, come dimostra anche il recente intervento della Corte costituzionale tedesca sulla Bce. Avere pronto un intervento di rilancio del sistema produttivo concepito e finanziato in casa rafforzerebbe molto la posizione dell'Italia al tavolo negoziale. Questo è anche il momento giusto per attuare una serie di interventi pubblici di politica industriale, visto che proprio lo tsunami del Covid-19 sta spingendo le autorità comunitarie ad allentare, almeno temporaneamente, i vincoli in materia di aiuti di Stato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Avere pronto un intervento di rilancio concepito e finanziato in casa aiuterebbe molto al tavolo negoziale dell'***Ue***

Chi è

Stefano Aversa è presidente di AlixPartners per l'area Emea (***Europa***, Medio Oriente e Africa)

e vicepresidente globale. Laurea in Ingegneria meccanica e Robotica a Firenze, master a Torino

in Business administration, inizia in Magneti Marelli

e sale i gradini della carriera in At Kearney, dove diventa capo globale del settore Automotive e Aerospazio. È stato

a lungo consulente

di Sergio Marchionne,

ex ceo di Fca. Esperto in ristrutturazioni industriali, oratore

al World economic forum di Davos, è membro dell'Adam Smith Society, dell'Aspen Institute e consulente in Bocconi

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (87%); Economic Growth (67%); Business Forecasts (62%); Small Business (61%)

**Load-Date:** May 11, 2020

**End of Document**

[***Bce l'ombra lunga della sentenza tedesca; Economia Politica dopo karlsruhe***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YW6-7081-F13X-91JJ-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 maggio 2020 lunedì

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 15

**Length:** 708 words

**Byline:** Federico Fubini

**Highlight:** Può essere controproducente in un momento dove serve ancor più flessibilità, dice Joachim Fels (Pimco)

**Body**

Joachim Fels, tedesco di nascita, è managing director e consulente economico globale di Pimco, uno dei più grandi asset manager al mondo, dove siede anche nel comitato investimenti. Nel suo ruolo, esprime una velata ma evidente preoccupazione per come l'area ***euro*** sta rispondendo alla recessione innescata dalla pandemia.

Cosa pensa della sentenza della Corte costituzionale tedesca sulla Banca centrale ***europea***?

«Ci sono buone notizie nella sentenza perché la Corte ha dichiarato che il programma di acquisto di titoli da parte della Bce non è finanziamento monetario. Il Consiglio direttivo della Bce o la Bundesbank dovranno presentare un'analisi costi-benefici più dettagliata del loro programma di quantitative easing. Non credo che abbiano difficoltà a farlo e mi aspetto che il programma di acquisti possa continuare com'è, con la partecipazione della Bundesbank. La Corte tedesca non si è pronunciata contro il programma di acquisti».

Non vede aspetti sfavorevoli in questa sentenza?

«Ce ne sono. È un altro fattore che indebolisce la posizione della Bce e le rende un po' più difficile essere molto determinata nella sua politica monetaria».

La sentenza riguarda il Public Sector Purchase Programme (Pspp) lanciato negli anni scorsi. Ritiene che con i suoi timori sulla proporzionalità possa avere un impatto anche sul più recente piano di QE, il Pandemic Emergency Purchase Programme (Pepp)?

«La sentenza non è sul Pepp, ma sicuramente rende un po' più difficile sbilanciare gli acquisti della Bce verso l'Italia o altri Paesi. Adesso potrebbero essere presentati alla Corte costituzionale tedesca vari altri ricorsi contro i nuovi programmi della Banca centrale ***europea***, dato che quest'ultima sentenza resa a Karlsruhe suona un po' come un invito a fare esattamente questo. Dunque, sì: quello che hanno deciso i giudici costituzionali in Germania rende senz'altro un po' più difficile adottare un approccio flessibile nell'esecuzione del quantitative easing della Bce».

Il Pepp è meno legato da criteri come gli acquisti sui vari Paesi solo in base alla partecipazione al capitale o al tetto del 33% per ogni emissione detenuta in bilancio. La Bce dovrà adattarsi?

«Questa della flessibilità è una questione aperta. Il nuovo programma in effetti è molto meno vincolato dai limiti che valgono nei precedenti. Non credo che la sentenza di per sé sia un problema enorme e la banca centrale può continuare ad agire come lo ritiene opportuno. Ma la nuova situazione può creare un po' di incertezza fra gli investitori. Può creare dubbi sulla volontà e la capacità della Bce di agire in futuro come sta facendo oggi. In futuro, un sostegno incondizionato potrebbe essere più difficile».

Immaginiamo che a un certo punto gli spread si allarghino. Pensa che la Bce, pur continuando nella sua azione, possa non riuscire più a essere altrettanto efficace proprio a causa dell'incertezza legale?

«È possibile. La sentenza di Karlsruhe è chiaramente controproducente, nel pieno della più profonda recessione in tempi recenti e sullo sfondo di una risposta per ora lenta delle autorità di bilancio a livello ***europeo***».

Crede che la Recovery Initiative ***europea*** sarà efficace in termini macroeconomici?

«Questa è la speranza, ma purtroppo è improbabile. C'è ancora molta resistenza politica da cerchie conservatrici, dall'Olanda o dalla Finlandia, contro l'idea di mettere del debito in comune. Lo abbiamo visto. Se credi davvero che i governi facciano qualcosa insieme, allora questa sarebbe stata l'opportunità perfetta. Ma non è successo. Gli ostacoli e l'opposizione alla mutualizzazione del debito sono insormontabili».

Dunque la debolezza istituzionale dell'area ***euro*** è anche più evidente con questa crisi?

«Sembra un'unione un po' più imperfetta di quanto apparisse prima di questo episodio. La Corte costituzionale tedesca ha legato le ali della Bce, anche se solo al margine. Può ancora volare, ma le sarà più difficile agire come ha fatto in passato per cercare di impedire che gli spread si allarghino».

Direbbe che con quel che abbiamo visto in queste settimane le probabilità di una rottura dell'***euro*** sono salite o sono diminuite?

«È uno scenario a bassa probabilità e con quel che abbiamo visto in queste settimane è cresciuto un po'».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Central Banks (88%); Economic Conditions (78%); Public Debt (78%); Politics (77%); Inflation (75%); Monetary Policy (73%); Securities + Other Investments (69%)

**Industry:** Budgets (82%)

**Load-Date:** May 11, 2020

**End of Document**

[***Salvini: il Mes? Un rischio per il Paese Ma tra i suoi governatori c'è cautela; Il Carroccio***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YW6-7081-F13X-91BH-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 maggio 2020 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 13

**Length:** 414 words

**Byline:** Marco Cremonesi

**Highlight:** Il leader della Lega: «Noi non dobbiamo chiedere un aiutino»

**Body**

MILANO Il Mes? «Un rischio per i nostri figli». Matteo Salvini non cambia idea, nemmeno nel caso di un Mes più leggero. Ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più , il segretario leghista resta convinto che il Meccanismo ***europeo*** di stabilità sia un'ipoteca sul futuro e apra la strada a scenari greci: «Il Mes è un trattato che prevede condizioni, sono soldi in prestito. Se uno non riesce ad adempiere, poi arriva la Troika». L'alternativa resta per Salvini quella di cui ha tante volte parlato, una forma di quantitative easing che lui chiama i «Buoni del tesoro esentasse». Spiega il segretario leghista: «Il Mes sono 37 miliardi. La Bce potrebbe garantire l'acquisto di titoli italiani per un ammontare quattro volte superiore, ma senza nessun tipo di condizionalità o di rischio».

Il punto è che «noi non dobbiamo chiedere un aiutino come ultimi della classe perché gli italiani hanno versato 140 miliardi, non abbiamo bisogno dell'aiutino da spreconi, chiediamo di avere quello che ci spetta, senza condizioni». In caso contrario, «dal 2022 l'Italia rischia di essere la sorvegliata speciale, e qualcuno potrebbe imporre la patrimoniale».

Dalla maggioranza s'incarica della risposta il presidente dei senatori del Partito democratico, Andrea Marcucci: «Senso dello Stato e interesse nazionale ci portano naturalmente a dire sì al Mes per la nostra sanità. Savini e i sovranisti, che si oppongono, fanno una battaglia ideologica contro l'***Europa***, che non fa certo bene all'Italia».

Eppure, a dispetto della contrarietà anche ieri ribadita, sembra che il leader leghista si sia reso conto che la battaglia contro il Mes non paghi. In fondo, nemmeno con i suoi elettori che, come spiega un salviniano, «si attendono cospicue iniezioni di denaro senza guardare troppo per il sottile». Gli stessi governatori leghisti, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga, adottano tutte le cautele del caso, precisano che «bisogna vedere le condizioni», ma non sembrano pronti alle barricate. Allo stesso modo, il segretario leghista non sembra più contare sul ruolo di guastatore di Matteo Renzi in vista magari di un governo di salute nazionale con dentro tutti i partiti: «L'unica scelta dopo questo governo - dice - è dare la fiducia agli italiani. Non penso ad altre soluzioni, esce Renzi ed entra tizio: o c'è un governo in grado di governare o si dà fiducia agli italiani. Ma se c'è un ministro dimissionario ogni settimana, non vedo altri giochini di palazzo possibili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Labor + Employment (88%); Riots (87%); Immigration (82%); Politics (81%); Families + Children (80%); Labor Unions (75%); Teaching + Teachers (70%); Economic Growth (69%); National Debt (62%)

**Industry:** Budgets (94%)

**Load-Date:** May 11, 2020

**End of Document**

[***I ministri dell'Ue: «Soli non ci salviamo, i dati del tracciamento valgano oltre confine»; La Lettera***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:600C-SPF1-JDMV-K39T-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

26 maggio 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 982 words

**Byline:** Dorothee Bär

**Body**

L' ***Ue*** e gli Stati membri stanno affrontando la più grande sfida, causata dalla crisi del Coronavirus, sin dalla fondazione. La pandemia finora ha provocato migliaia di vittime e sta toccando tutti gli aspetti della vita quotidiana con un impatto che non può essere ancora valutato a sufficienza. Le conseguenze della pandemia e quelle economiche non si fermano ai confini. Due dei più grandi successi dell'***Unione europea***: la libera circolazione delle merci e delle persone, sono a rischio. Nessuno Stato membro può combattere la crisi da solo. E questo è soprattutto vero nell'economia digitale. Il ritorno alla normalità nell'***Ue***, il rilancio dell'economia e la circolazione delle persone attraverso le frontiere richiedono un comune sforzo ***europeo***. Le tecnologie digitali ci hanno permesso in ***Europa*** di rimanere costantemente connessi nonostante la distanza fisica. Queste stesse tecnologie possono essere di supporto anche per uscire da questa crisi. Sulla base degli studi degli epidemiologi, la tecnologia è un valido strumento del nostro tempo. Le applicazioni di avviso e tracciamento sono un mezzo importante nell'identificazione delle persone con cui siamo venuti in contatto. Possono limitare la diffusione della malattia e spezzare le catene del contagio grazie a un semplice e rapido processo di notifica e in maniera più efficace di quanto si possa fare con altri modi.

Naturalmente, il tracciamento dei contatti è solo una delle tante soluzioni digitali e analogiche disponibili. Gli strumenti digitali sono naturalmente solo misure aggiuntive e subordinate all'interno di una strategia sanitaria più complessa e articolata volta a combattere il virus. Ma per contrastare la pandemia è nostra responsabilità rendere disponibile nei nostri Paesi anche questo strumento.

La sfida ora è quella di sviluppare soluzioni tecnologiche che, tenendo anche conto delle specificità nazionali, siano efficaci anche al di fuori dei confini degli Stati membri.

Queste soluzioni sono sviluppate in conformità con le legislazioni nazionali ed ***Ue*** sulla protezione dei dati e la privacy, e anche sulla base di principi condivisi. Ci impegniamo a sviluppare applicazioni open source , che rispettino la privacy e siano adottate solo su base volontaria. Al momento sono alla studio diverse soluzioni tecnologiche. Rimaniamo fermi nella convinzione che gli Stati Membri abbiamo il potere di scegliere le architetture tecnologiche più adatte al loro contesto e ai propri Sistemi Sanitari. Siamo impegnati, con uno sforzo congiunto, a raggiungere il necessario livello di interoperabilità transfrontaliera delle app di tracciamento e vogliamo continuare a lavorare insieme a livello ***europeo***. I nostri team nazionali stanno lavorando, in uno sforzo congiunto senza precedenti, con i migliori centri di ricerca per sviluppare, in tempi brevi, le app nazionali. Abbiamo già avviato iniziative di ricerca per rafforzare, a medio termine, l'interoperabilità a livello ***europeo***. Riconosciamo, tuttavia, che le discussioni tecniche ed etiche riguardanti lo sviluppo di applicazioni di tracciamento rappresentano una sfide nel modo in cui l'***Europa*** si rapporta con i principali attori globali del settore digitale. In un momento come questo, quando l'uso della tecnologia è cruciale per combattere questa crisi globale, come Governi nazionali, ci aspettiamo che le aziende tecnologiche tengano conto del benessere generale e delle necessità dei vari paesi nello stabilire gli standard digitali. L'uso delle tecnologie digitali deve essere progettato in modo tale che noi, come Governi democraticamente eletti, lo valutiamo e giudichiamo accettabile per i nostri cittadini e conforme con i nostri valori ***Europei***. Riteniamo che mettere in discussione questo diritto, imponendo norme tecniche, rappresenti un passo falso e una mancata occasione per una collaborazione aperta tra Governi e settore privato. Gli Stati e le aziende devono cooperare per superare questa pandemia e diventare più forti, più collaborativi e più digitali che mai. La sovranità digitale è una condizione necessaria affinché l'***Europa*** possa rimanere competitiva in maniera sostenibile. Deve essere, dunque, nostra ambizione fissare gli standard digitali nel mondo globalizzato al fine di determinare l'uso e la produzione di applicazioni digitali, in particolare nel campo di tecnologie digitali di grande rilevanza strategica, indipendentemente da singoli privati o da aree di interesse economico. Insieme, lavoreremo a vari livelli, nazionali ed internazionali, per garantire la costruzione ed il rafforzamento della nostra sovranità digitale, come ***Europei***. È nostro compito comune l'avanzamento di un settore digitale ***europeo*** forte, come motore per la nostra crescita economica.

L'***Europa*** è messa a dura prova durante questo periodo. Questa crisi di proporzioni eccezionali richiede un'azione decisiva da parte di tutti gli Stati membri e delle istituzioni e organi dell'***UE***. Questo momento può essere affrontato e superato solo insieme. Attraverso soluzioni coordinate e interoperabili, troveremo una via d'uscita dalla crisi, preservando ciò che riteniamo caro: un'***Europa*** unita e dinamica.

Ministro per gli affari Digitali, Germania Cédric O

Segretario di Stato alla digitalizzazione, Francia

Paola Pisano

Ministro per l'Innovazione tecnologica, Italia Carme Artigas Brugal

Segretario per la digitalizzazione, Spagna André de Aragao Azevedo

Segr. di Stato per la transizione digitale, Portogallo

Riservatezza Ci impegniamo a sviluppare applicazioni open source , che rispettino la privacy

e siano adottate solo

su base volontaria

~

Chi sono

Dorothee Bär Ministra

per gli affari digitali (Germania)

Cédric O Segretario di Stato alla digitalizzazione (Francia)

Carme Artigas Brugal Segretaria per la digitalizzazione (Spagna)

André de Aragao Azevedo Segr. Stato per la transizione digi-tale (Portogallo)

Paola Pisano Ministra per l'Innovazione tecnologica (Italia)

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Business Forecasts (94%); ***European*** Union (80%); Economic Growth (78%); Economic Conditions (69%); Communities + Neighborhoods (62%)

**Industry:** Entertainment + Arts (77%); Broadband (62%)

**Load-Date:** May 26, 2020

**End of Document**

[***Pigasse e Strauss-Kahn «La crisi è totale»; L'economia e l'europa Intervista ai due protagonisti francesi della finanza mondiale, preoccupati per questa situazione «senza precedenti». «Agli Stati servono risorse dirette: i bond perpetui una via possibile»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:600C-SPF1-JDMV-K39V-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

26 maggio 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 10.11

**Length:** 2120 words

**Byline:** dal nostro corrispondente a Parigi Stefano Montefiori

**Body**

M atthieu Pigasse ci viene incontro nella nuova sede delle Nouvelles Éditions Indépendantes, la holding che raggruppa le sue attività nei media e negli eventi, da

Le Monde

a

Les Inrockuptibles

al festival

Rock en Seine

. ll palazzo vicino a Montmartre è ancora semi-deserto - «Ho trascorso il confinamento qui, praticamente da solo» -, saliamo all'ultimo piano dove il banchiere d'affari appassionato di musica rock ha l'ufficio. In Marocco, il suo mentore nella finanza Dominique Strauss-Kahn sta aspettando la nostra telefonata. Seguirà una rara e lunga conversazione - versione integrale su

Corriere.it

- sulla nuova ***Europa***, e il nuovo mondo, nell'epoca del Covid.

Come giudicate la situazione economica attuale? Quanto è grave?

Dominique Strauss-Kahn: «A livello globale, la situazione economica è più grave di quel che si dice, in ***Europa*** e negli altri continenti. Si è cominciato a reagire alla pandemia, ma l'azione resta molto insufficiente; e la solidarietà in seno all'***Unione europea*** è stata assolutamente inadeguata dall'inizio della crisi».

Matthieu Pigasse: «È in effetti una crisi totale e senza precedenti. Senza precedenti per la sua natura, uno choc dell'offerta che è il risultato di un massiccio arresto della produzione; senza precedenti per la rapidità con la quale ha toccato il mondo intero; senza precedenti per la sua ampiezza. Una crisi che ci fa entrare davvero nel XXI secolo».

Eppure negli ultimi giorni sono apparsi alcuni segnali incoraggianti: graduale fine della quarantena senza rialzo delle vittime, nuove speranze su un vaccino, linee politiche che si muovono.

DSK: «I segnali sanitari sono incoraggianti, sì. Anche se onestamente nessuno sa che succederebbe se ci dovesse essere una seconda ondata. Quanto alle linee politiche, vedremo al Consiglio ***europeo*** di domani se davvero si sono spostate o se non erano che parole. Per adesso non sono ancora tornato ottimista».

MP: «Quel che è incoraggiante, è il modo con cui abbiamo risposto alla crisi a questo stadio, senza paura di far cadere alcuni dogmi e in particolare uno antico: il finanziamento monetario del deficit. Le banche centrali ricorrono alla creazione monetaria per finanziare le spese essenziali. Lo si è fatto in Inghilterra in modo del tutto aperto, negli Stati Uniti in modo aperto e nella zona ***euro*** in modo non ancora totalmente aperto né rivendicato. La risposta alla crisi non è stata il debito, ma la moneta».

La creazione monetaria come strumento privilegiato, piuttosto che il debito?

DSK: «È vero che molti dogmi sono caduti e bisogna ringraziare Mario Draghi per essere stato il primo a mettere il piede nella porta. Ma, semplicemente, tutto non può essere affidato alle banche centrali. Gli Stati hanno un ruolo da giocare. Io penso che la soluzione siano i bond perpetui».

MP: «Tutto non può essere affidato alle banche centrali, in effetti. Ma le banche centrali devono porsi al servizio degli Stati, e avere come missione non solo la stabilità dei prezzi ma anche l'impiego, la crescita, il finanziamento delle spese indispensabili di lungo termine. Stiamo riscoprendo che bisogna investire nella Sanità, per esempio, e per farlo bisogna darsene i mezzi. Il neoliberalismo si è basato su troppi smembramenti dello Stato, facendo proliferare autorità indipendenti che non sono responsabili davanti a niente e nessuno».

DSK: «Su questo abbiamo una divergenza, Matthieu. L'indipendenza delle banche centrali è una buona cosa, a condizione che anche gli Stati assolvano al loro ruolo. Ci vuole l'azione monetaria, ma bisogna anche fornire agli Stati risorse dirette».

Per garantire queste risorse dirette agli Stati la proposta di bond perpetui che lei avanza, Dominique Strauss-Kahn, riprende quella del premier spagnolo Pedro Sánchez?

DSK: «Credo che si debba rendere giustizia a George Soros per essere stato il primo a mettere sul tavolo questa soluzione. I bond perpetui oggi avrebbero un interesse, diciamo, dello 0,5% e potrebbero, in una o più emissioni, fornire facilmente i 1.000 miliardi di ***euro*** che sono necessari. Insisto sul fatto che in questo modo si mette in comune solo un'obbligo di pagare 5 miliardi l'anno su risorse proprie. Anche i "Paesi frugali" del Nord assieme all'Austria potrebbero accettarlo».

Qual è la portata dell'Iniziativa franco-tedesca presentata da Emmanuel Macron e Angela Merkel? La Germania si è staccata da questi «Paesi frugali» e ha accettato per la prima volta il principio di una mutualizzazione del debito.

DSK: «È un momento importante, sicuro. Ma ci sono comunque due caveat : il primo è che un accordo franco-tedesco non è sufficiente. Rappresenta una coalizione potente, d'accordo, ma che si scontra appunto con l'alleanza dei "frugali". Il secondo caveat è che questo piano non basta quanto alla somma proposta. Ci vogliono almeno mille miliardi di ***euro***, non 500, e per trovarli servono soluzioni più ambiziose di quelle proposte finora. La migliore è quella dei bond perpetui».

Quali potrebbero essere le conseguenze della sentenza dei giudici di Karlsruhe? Può darsi che, senza volerlo, abbiano spinto Merkel ad avvicinarsi alla posizione della Francia e del Sud dell'***Europa***?

DSK: «I giudici di Karlsruhe hanno spinto gli Stati ad avanzare, sì. Ma ci sono altri due aspetti che vorrei sottolineare. La Corte di giustizia ***europea*** è stata ignorata, e questa è una minaccia per tutto l'ordine giuridico ***europeo***. Poi, è la prima volta che l'indipendenza della BCE viene messa in causa. Per me è un problema, anche se forse non lo è per Matthieu, il fatto che si contesti l'indipendenza della BCE».

MP: «Direi che Karlsruhe pone potenzialmente rischi importanti, precisamente perché questa decisione mette in causa l'azione della BCE in favore degli Stati. Se la BCE non potesse più comprare titoli di debito pubblico, la conseguenza sarebbe un rialzo dei tassi di interesse tale da porre la questione della sostenibilità del debito, in particolare per l'Italia».

DSK: «Ma sarà abbastanza facile per la BCE rispondere ai giudici di Karlsruhe che queste misure sono proporzionate alle necessità. Poche conseguenze economiche pratiche, io credo, ma sul piano teorico hai ragione».

Qual è il vostro sguardo sulla situazione italiana?

DSK: «L'Italia ha avuto la sfortuna di essere colpita per prima dal virus in ***Europa*** e ci accorgiamo adesso che le critiche ridicole da lei subite erano davvero inopportune. Detto questo, è vero che la situazione economica è difficile per via del debito. Per me l'Italia è molto importante. Nel 1997, Matthieu era con me al ministero delle Finanze, mi sono battuto contro i tedeschi perché l'Italia entrasse nell'***euro***. I tedeschi, all'epoca, insistevano sul fatto che i tassi d'interesse non convergevano a sufficienza. Assieme a Carlo Azeglio Ciampi, che era all'epoca ministro delle Finanze, abbiamo lottato e ottenuto che l'Italia non fosse tenuta fuori dall'***euro***. Perché per me non c'è ***Europa*** senza Italia, e non ho cambiato idea. Dunque, bisogna fare di tutto, in termini di solidarietà ***europea***, perché l'Italia possa superare questo passaggio».

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non vuole ricorrere al MES, dice che 37 miliardi non sono sufficienti e condizionerebbero troppo la politica italiana. Si cita spesso il precedente della Grecia. Che cosa ne pensate?

DSK: «Sulla cifra sono d'accordo, per questo dico che serve molto di più e rimando alla proposta di bond perpetui. Ma non bisogna essere reticenti, i meccanismi di aiuto esistono per usarli quando servono. E l'Italia non è il solo Paese a averne bisogno, non bisogna trattarla come una pecora nera».

MP: «Conosciamo bene il caso della Grecia perché Dominique all'epoca era direttore generale del FMI e io consigliavo il governo greco. Le circostanze erano molto diverse, ma abbiamo visto le conseguenze drammatiche delle politiche di austerità e i limiti del porre condizioni troppo severe e troppo dure. La situazione è differente oggi, tutta l'***Europa*** è colpita. Non c'è alcuna ragione perché l'Italia sia la sola a chiedere o ad attivare questo MES che del resto, in effetti, non basta. L'insieme dei Paesi ***europei*** dovrebbe farvi ricorso e senza condizioni particolari».

In questi anni abbiamo spesso sentito pronosticare la fine del neoliberalismo. Secondo il ministro francese Bruno Le Maire il capitalismo, nella sua versione attuale, è morto. Questa crisi completerà la fine di un periodo politico, storico, economico?

DSK: «Non credo che sia la fine del capitalismo, ma qualcosa può cambiare. Il liberalismo si ha quando l'organizzazione collettiva indietreggia e gli individualismi hanno la supremazia su tutto, fino a quando uno choc massiccio permette alla Storia di riprendere un po' i suoi diritti. Senza dubbio con meno liberalismo e più importanza riservata all'azione collettiva».

MP: «È sempre divertente vedere i rappresentanti del capitalismo dire: "È la fine del capitalismo". Quel che è certo, è che questa crisi segna la fine del capitalismo neoliberale per come l'abbiamo conosciuto, costruito sul trittico globalizzazione, diminuzione del ruolo dello Stato, passo indietro della protezione sociale. Questo trittico è stato drammaticamente messo in causa dalla crisi e non si rimetterà. Spetta a noi inventare collettivamente un nuovo mondo, un nuovo modello di società solidale e di lungo termine».

Temete un aggravamento delle tensioni s ociali nel prossimi mesi?

MP: «Sì. Penso che il solo modo di evitarli sia di ricorrere a molta più redistribuzione e condivisione. Le conseguenze dell'epidemia saranno terribili in termini di fallimenti di imprese, disoccupazione, e soprattutto diseguaglianze. Le più grandi vittime del Covid non sono le maggiori vittime del post-Covid . Le prime sono gli anziani, le seconde sono i giovani, che saranno colpiti e penalizzati in modo durevole, tramite lo stato attuale del sistema educativo, il mercato del lavoro, il peso del debito».

DSK: «Ogni crisi provoca un'esplosione di diseguaglianze. E non ci sarà un'altro modo di rispondervi che con la condivisione, una società che prenda maggiormente in conto i bisogni dei suoi membri. La vecchia parola "solidarietà" ritrova molta della sua pertinenza».

Pensate che i diversi lockdown attuati ovunque nel mondo, benché indispensabili, comportino comunque dei rischi quanto alle nostre strutture democratiche?

MP: «Vediamo bene quanto le nostre libertà siano fragili, con quanta rapidità possiamo cadere in un sistema dove rinunciamo alle libertà essenziali. Un altro grande insegnamento di questa crisi è la grande vulnerabilità e fragilità dei nostri sistemi democratici».

DSK: «Possiamo concepire che in un regime perfettamente democratico, in casi eccezionali, un Paese possa decidere per delle restrizioni della libertà, ma queste restrizioni devono essere temporanee, limitate. In Francia per esempio, alcune misure prese in nome della lotta contro il terrorismo sono rientrate nel diritto comune e sono ormai accettate come se questo fosse normale. È così che, a piccoli passi, la libertà scompare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

~

~

~

null

Biografia/1

Cinquantuno anni, studi a Sciences Po e all'Ena, alla fine degli anni Novanta Matthieu Pigasse faceva parte del gabinetto di Dominique Strauss-Kahn al ministero delle Finanze. Accanto agli interessi nell'editoria (azionista di Le Monde , per esempio), Pigasse offre consulenze a imprese e Stati. A fine anno, ha lasciato la banca d'affari Lazard per l'americana Centerview

Biografia/2

STRAUSS-KAHN

Settantuno anni, Dominique Strauss-Kahn è stato ministro socialista dell'Industria e poi delle Finanze, poi direttore generale del FMI dal 2007 al 2011. Il 14 maggio 2011 Strauss-Kahn viene arrestato a New York dopo la denuncia di stupro presentata dalla cameriera Nafissatou Diallo. Lo «scandalo del Sofitel» lo costringe alle dimissioni e gli preclude la corsa all'Eliseo del 2012, nella quale era largamente favorito. In tribunale viene assolto (causa civile chiusa con una transazione finanziaria). Coinvolto nello scandalo della prostituzione all'hotel Carlton di Lille, viene assolto. Alla guida della società di consulenza Parnasse International da lui fondata in Marocco, «DSK» consiglia Stati e imprese. Di recente è stato consultato dall'attuale ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, e da altri esponenti del partito del presidente Macron.

«Non c'è ragione per cui l'Italia sia la sola a chiedere l'attivazione del Mes: non è la pecora nera dell'***Ue***. Questo choc sancirà la fine del capitalismo? No, ma qualcosa può cambiare»

500 i miliardi stanziati

come Recovery Fund per superare la crisi economica dell'***Unione europea***

60 la percentuale del Recovery Fund che andrà in sovvenzioni a fondo perduto, mentre il 40

o 30% sarà

in prestiti

2011 l'anno

di introduzione del Meccanismo ***europeo***

di stabilità (Mes),

altrimenti

detto Fondo

salva-Stati

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (82%); Economic Growth (69%); Politics (67%); ***European*** Union (62%)

**Industry:** Budgets (65%)

**Load-Date:** May 26, 2020

**End of Document**

[***Frugali contro solidali Si negozia un mix di aiuti e prestiti; Recovery Instrument***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:600C-SPF1-JDMV-K39X-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

26 maggio 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 11

**Length:** 521 words

**Byline:** Francesca Basso

**Body**

Domani la Commissione ***europea*** presenterà al Parlamento ***Ue*** il Piano per la ripresa economica post Covid, agganciato al bilancio ***Ue*** 2021-2027, su cui la presidente Ursula von der Leyen sta lavorando da oltre un mese. Il Recovery Instrument era atteso per gli inizi di maggio, ma le posizioni distanti tra i Paesi hanno richiesto un lungo lavoro di tessitura. Lo scontro è tra i quattro «frugali» - Olanda, Austria, Danimarca e Svezia - che non vedono la necessità di uno sforzo di solidarietà nei confronti dei Paesi più colpiti dal coronavirus e gli Stati del Sud, già fortemente indebitati, che chiedono un'azione ***europea*** forte per finanziare la ripresa e che sono sostenuti anche dalla Germania, consapevole del fatto che il mercato interno rischia la frammentazione se l'uscita dalla crisi non sarà coordinata.

La scorsa settimana Parigi e Berlino hanno proposto un Recovery Fund da 500 miliardi da trasferire sotto forma di aiuti a fondo perduto ai Paesi che ne hanno bisogno e finanziato dalla Commissione attraverso l'emissione di bond. Una fuga in avanti (e una svolta profonda per Berlino) ostacolata dalla controproposta presentata nel fine settimana dai «frugali», che invece vogliono solo prestiti in cambio di riforme. Le cifre del Recovery Instrument ancora non ci sono. Il vicepresidente Valdis Dombroskis nei giorni scorsi ha parlato di un piano da «oltre mille miliardi» tra prestiti, trasferimenti a fondo perduto e investimenti. Ma ieri l'ex segretario generale Martin Selmayr, ora rappresentante della Commissione ***Ue*** in Austria, ha anticipato alcuni numeri in un'intervista all'agenzia di stampa austriaca: Recovery Fund da 500 miliardi attivo per due anni fino al 2022, composto da sussidi e prestiti, con percentuale ancora da definire che potrà essere rispettivamente 60% e 40% oppure 70% e 30%. Mentre l'ammontare del bilancio ***Ue*** 2021-2027 dovrebbe essere più vicino alla proposta di febbraio del presidente del Consiglio ***europeo*** Charles Michel (1.095 miliardi) che a quella della Commissione (1.135 miliardi), e contemplerebbe il mantenimento del meccanismo delle correzioni (rebate), come chiesto dai quattro «frugali». Il cuore del piano è rappresentato dal Recovery and resilience facility , attraverso il quale sarà distribuita la metà dei fondi, secondo Selmayr. Per accedervi i Paesi presenteranno un piano di spesa basato sulle raccomandazioni della scorsa settimana e la Commissione dovrà approvarlo. Così i fondi saranno legati alle riforme e alle priorità individuate dall'***Ue***. Gli altri fondi saranno usati per il rafforzamento di InvestEu , erede del «piano Juncker, per gli investimenti strategici e il sostegno alla liquidità per le imprese attraverso il Solvency Support Instrument , per nuovi fondi di coesione e per il fondo per la transizione equa. Tra le risorse proprie che la Commissione proporrà ci sono plastic tax, web tax, tassa per le emissioni per i Paesi extra ***Ue*** e per l'accesso al mercato interno per le grandi multinazionali. Il primo confronto sarà al Consiglio ***europeo*** del 18 giugno, ma è probabile che servirà un altro incontro prima dell'accordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (84%); National Debt (80%); Economic Policy (70%); Multinational Corporations (70%); Communities + Neighborhoods (69%); Land Use + Development (69%); Securities + Other Investments (69%); ***European*** Union Regulation + Policy (68%); Economic Crisis (67%); Economic Growth (65%); Government Departments + Authorities (63%); Taxes + Taxation (63%)

**Industry:** Budgets (93%); Broadband (77%)

**Load-Date:** May 26, 2020

**End of Document**

[***«Notizie false da Russia e Cina per spaventare l'Europa»; Il primo dossier Ue***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:603K-BGJ1-F13X-90T1-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

10 giugno 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 15

**Length:** 413 words

**Byline:** Fr. Bas.

**Body**

La pandemia in ***Europa*** è stata accompagnata da un'«infodemia». Non solo la diffusione del coronavirus ma anche la circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, non sempre corrette, che hanno reso molto difficile orientarsi per i cittadini ***europei***, creando instabilità.

Oggi la vicepresidente della Commissione ***Ue*** Vera Jourová, con la delega alle Politiche sui valori e sulla trasparenza, e l'Alto rappresentante per gli Affari ***europei*** e la sicurezza Josep Borrell presentano la prima Comunicazione sulla disinformazione legata al Covid-19, che denuncia l'intervento condotto da attori stranieri e da Paesi terzi, come Russia e Cina, con l'obiettivo di sfruttare le paure generate dal coronavirus per destabilizzare le società ***europee***, compromettere la fiducia nelle istituzioni e diffondere un'immagine di un'***Ue*** debole.

Degli 8.508 casi di disinformazione registrati al 19 maggio dall'***Ue***, 494 sono relativi a teorie cospiratorie e false informazioni sul coronavirus. Numeri che mettono in evidenza l'urgenza di un intervento. Il documento, oltre a registrare i numerosi casi di disinformazione online, propone delle strategie per il futuro, per un migliore coordinamento e cooperazione tra gli Stati ***europei***, il G7, la Nato e l'Oms. Per la Commissione è necessario rafforzare la comunicazione strategica dentro e fuori la ***Ue*** e usare in modo più estensivo il sistema di alert rapido. Da parte sua cercherà di facilitare lo scambio di best practice legata alla lotta alla disinformazione. In questa azione è fondamentale anche la cooperazione con i Paesi terzi ma soprattutto con i social media. Fin dall'inizio della crisi la Commissione ha sottolineato la necessità per le piattaforme online di essere responsabili e trasparenti. Hanno collaborato promuovendo contenuti con informazioni sicure e provenienti da fonti autorevoli a scapito di quelli falsi, ingannevoli o fuorvianti. Ma l'impegno da parte delle piattaforme non è finito e la Commissione chiede una maggiore collaborazione ai social media a livello di fact checking .

La crisi del Covid-19, secondo Bruxelles, ha dimostrato il ruolo cruciale dei media e il loro servizio essenziale nel fornire ai cittadini informazioni affidabili e corrette. È per questo che «nel Recovery plan e nel prossimo bilancio ***Ue*** - ha spiegato Jourová - c'è attenzione per il settore dei media: dobbiamo proteggerne i lavoratori e la loro esistenza perché abbiamo bisogno di media indipendenti per la democrazia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Criminal Offenses (70%); Human Rights Violations (63%); Politics (63%)

**Industry:** Internet + Www (62%)

**Load-Date:** June 10, 2020

**End of Document**

[***Recovery fund sempre più in salita L'Ungheria nel fronte del «no»; Le misure Ue contro la crisi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:603K-BGJ1-F13X-90SS-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

10 giugno 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 11

**Length:** 156 words

**Byline:** Francesca Basso

**Body**

Ci sono «difficoltà nell'identificare scelte consensuali» per definire le aree più colpite dalla pandemia e i criteri di calcolo, ha detto al termine dell'Ecofin ieri il presidente di turno, il croato Zdravko Maric. Nella riunione i 27 ministri finanziari dell'***Ue*** hanno discusso del Recovery fund da 750 miliardi e della relazione tra il semestre ***europeo*** e i piani di rilancio, in vista del Consiglio dei capi di Stato e di governo del 19 giugno. Ma fin dall'inizio sono stati chiari i no dei frugali con Olanda e Austria in testa, che contestano l'impostazione del Recovery fund e l'equilibrio tra prestiti e sovvenzioni. Forte il no dell'Ungheria, da giorni Orbán contesta che è fatto per aiutare il Sud. Le divisioni «non sorprendono» il vice presidente della Commissione ***Ue*** Dombrovskis perché «è un pacchetto molto grande». Per il ministro Gualtieri si tratta di un «compromesso equilibrato» che non va mantenuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); ***European*** Union Regulation + Policy (88%); Agriculture Regulation + Policy (63%)

**Load-Date:** June 10, 2020

**End of Document**

[***Come usare i fondi europei per la nuova sanità post Covid; Piani La linea di credito Pandemic Crisis Support, aperta dal Mes, mette a disposizione circa 36 miliardi di euro, il 2% del Pil, un risparmio orientativo di 150 punti base sul servizio del debito***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:603K-BGJ1-F13X-90TV-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

10 giugno 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 28

**Length:** 847 words

**Byline:** Fabrizio Pagani e Fabio Pammolli

**Highlight:** Responsabilità La crisi porta con sé spazio per la modernizzazione, ma ci domanda convinzione, concentrazione degli sforzi

**Body**

L' Italia è il «malato d'***Europa***». La pandemia ha svuotato questa definizione della sua valenza metaforica. E se la prossima manovra di bilancio sarà la più carica di conseguenze della storia repubblicana, sin da subito è urgente ricostruire un nesso virtuoso tra salute pubblica ed economia, tra tutela dei diritti e sostenibilità dei conti.

La linea di credito Pandemic Crisis Support (Pcs), aperta dal Meccanismo ***europeo*** di stabilità, mette a disposizione dell'Italia circa 36 miliardi di ***euro***, il 2% del Pil, un risparmio orientativo di 150 punti base sul servizio del debito. Una condizione, un'unica condizione: impiegare le risorse per ridisegnare la sanità del post Covid. Decidere di accedervi comporta risparmi rilevanti, ma soprattutto significa vincolare risorse ingenti su obiettivi di sanità, in maniera univoca: con il massimo del rigore e le migliori competenze.

Il Pcs impone dunque una responsabilizzazione ineludibile della classe di governo all'adeguamento del sistema sanitario. La violenza della pandemia non può, del resto, essere derubricata a evento estremo, irripetibile. Come per i grandi rischi naturali, il Paese deve investire per proteggersi da possibili nuove emergenze epidemiche e porsi nelle condizioni di contenere le perdite di vite umane senza far esplodere quelle economiche e sociali.

Nel suo assedio al sistema sanitario, il virus ha attaccato gli ospedali lungo la catena che va dai pronto soccorso ai reparti sub intensivi, sino alle rianimazioni e alle terapie intensive. L'onda di piena è stata più forte quando non ha incontrato bacini di espansione organizzati sui territori, quando ha potuto contare sui ritardi nella lettura dei dati dell'epidemia e su quelli nella protezione dei soggetti più vulnerabili, perché già affetti da diabete, malattie cardiovascolari, ipertensione, malattie respiratorie. La risposta sanitaria è stata efficace laddove ha fatto leva sui percorsi clinici integrati, sulle reti delle cure primarie e dell'assistenza, sull'analisi tempestiva dei dati clinici, su volumi adeguati di test.

Su questo sfondo, abbiamo identificato - con un team di esperti riuniti attorno all'Associazione M&M e alla Fondazione Cerm - cinque linee prioritarie d'intervento: 1) L'accelerazione degli investimenti per l'ammodernamento degli ospedali, curandone il retrofit o realizzandone di nuovi per sostituire quelli più vecchi, inadeguati e costosi da gestire. Serve che un numero congruo di strutture siano idonee per la gestione delle emergenze epidemiche, riducendo al minimo il ricovero dei pazienti contagiati negli altri ospedali. 2) L'adeguamento delle strutture intermedie di cura, dei centri di prossimità, delle residenze sanitarie assistenziali. 3) La costruzione di una rete nazionale di monitoraggio e di biosorveglianza, con il contestuale rafforzamento delle reti di presa in carico delle cronicità e delle multimorbilità. 4) Il potenziamento della diagnostica e dell'assistenza domiciliare, della telemedicina e della teleassistenza. 5) La costituzione di una rete nazionale di laboratori per i test diagnostici.

La storia recente ci racconta di una sanità a più velocità. Per questo è indispensabile un soggetto responsabile dell'attuazione e della rendicontazione del programma, che progetti gli strumenti di finanziamento e supporti, o sostituisca, le stazioni appaltanti là dove più forti sono le difficoltà di attuazione. Al di là dei costi di finanziamento contenuti, le risorse del Mes si riveleranno utili solo se saranno sostenute da una forte discontinuità nella scrittura e nella gestione dei contratti di appalto, se serviranno a tagliare l'estenuante liturgia dei dialoghi competitivi, se saranno utilizzati per costruire rapidamente linee di cofinanziamento tra stanziamenti a fondo perduto e linee di credito della Bei, se asseconderanno la programmazione delle Regioni più virtuose e pungoleranno quella delle Regioni rimaste più indietro. È un passaggio chiave, sul versante delle competenze ingegneristiche e finanziarie, oltre che di scrittura e controllo di contratti complessi. Non si vedono alternative, se si vuole scongiurare il rischio di un pendolo sfibrante tra razionamenti e tagli per far quadrare i conti e rivoli di spesa non programmata, a piè di lista. Covid-19 rischia di essere ricordato come un punto di rottura nella gestione del sistema, destinato ad acuire le tensioni tra istanze centraliste e richieste di autonomia. Per evitarlo, le risorse ***europee*** vanno impiegate riprendendo con forza il cammino dei fabbisogni della spesa standard (legge n. 42 del 2009), della presa in carico dei malati cronici sui territori (L 189/2012), della ristrutturazione della rete ospedaliera (Dm n. 70/2015).

Le ristrettezze delle finanze pubbliche e il monitoraggio della linea di credito aperta dal Mes impongono programmazione, oculatezza, capacità di coinvolgimento degli investitori. La crisi porta con sé uno spazio per la modernizzazione della sanità italiana, ci fornisce le risorse per farlo, ma ci domanda convinzione, concentrazione degli sforzi, responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Health Care Professionals (93%); Nurses + Nursing (93%); Aging (90%); Senior Citizens (90%); Viruses (82%); Health Care Costs (70%); Social Assistance + Welfare (69%); Government Departments + Authorities (62%); Securities + Other Investments (62%)

**Load-Date:** June 10, 2020

**End of Document**

[***Jourová: attacco sistemico a colpi di disinformazione Anche l'Italia nel mirino; l'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:603K-BGJ1-F13X-90T0-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

10 giugno 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 15

**Length:** 640 words

**Byline:** Francesca Basso

**Highlight:** La vicepresidente della Commissione ***Ue*** con delega alla Trasparenza: «Serve una nuova strategia» Il paragone L'approccio di Twitter ad alcuni messaggi di Trump si avvicina molto a quello che vogliamo L'esempio L'articolo più condiviso diceva che la Polonia aveva ostacolato un volo russo con aiuti per Roma

**Body**

La disinformazione online è senza frontiere. E colpisce anche l'Italia. «L'articolo che ha avuto più seguito è stato pubblicato da Sputnik Italia ricevendo 112.800 like, condivisioni e commenti su Facebook, Twitter, Pinterest e Reddit. L'articolo sosteneva falsamente che la Polonia non aveva permesso a un aereo russo con a bordo aiuti umanitari e un team di medici diretto in Italia di sorvolare il proprio spazio aereo». Vera Jourová, ceca, vicepresidente della Commissione ***europea*** con delega alle Politiche sui valori e sulla trasparenza, è impegnata nella battaglia contro la disinformazione online, che «minaccia la democrazia». «Un secondo caso di disinformazione, con 94 mila interazioni - prosegue nell'intervista rilasciata al Corriere insieme ad altri tre quotidiani ***europei*** - è un articolo pieno di teorie complottiste pubblicato in inglese su orientalreview.org : sosteneva che il coronavirus non è una vera pandemia, che l'Italia avrebbe lasciato l'***Ue*** e che Trump e Putin devono fermare le élite e i banchieri dal dominare il mondo». Oggi la Commissione presenta la Comunicazione sulla lotta alla disinformazione legata al Covid in vista dello ***European*** Democracy Action Plan che sarà presentato a fine anno e coinvolgerà le piattaforme web, alle quali si richiede «più responsabilità e trasparenza perché online non può essere permesso tutto».

Lei ha detto, parlando di disinformazione, che l'***Europa*** è sotto un «attacco sistemico». Chi ci sta attaccando e perché?

«L'***Ue*** è un'unione di Stati che è scomoda per alcuni attori stranieri. Soprattutto la Russia usa la propaganda per disturbare la nostra stabilità e democrazia. Vengono prodotte in modo sistematico fake news finalizzate a sfruttare l'ansia e la paura delle persone e indebolire la fiducia nelle istituzioni. Con il Covid abbiamo visto anche aumentare la propaganda della Cina, con la narrazione di un'Unione debole incapace di proteggere i propri cittadini. Non è sempre facile identificare chi c'è dietro: non mi riferisco a chi produce le fake news sulle piattaforme, ma all'individuazione di chi ha l'intenzione di destabilizzare le nostre società. Ci sono molti attori interni che sono disponibili a sfruttare questa disinformazione».

Quando parla di Russia e Cina intende i governi?

«Per la Russia mi riferisco ai programmi dei media e dei network, non stiamo accusando il governo russo che comunque sostiene questo approccio, non abbiamo le prove. Ma abbiamo pubblicato molti casi documentati di disinformazione diffusa da media pro Cremlino».

Cosa chiedete alle piattaforme web?

«Non sono solo le piattaforme, anche se hanno un ruolo estremamente importante. Ma ci sono un numero di impegni per differenti attori. Per il Covid è molto pericoloso se le persone possono leggere consigli sbagliati sulla salute. Vogliamo dalle piattaforme un report mensile su cosa fanno, sulle fonti e altro. Devono aprirsi al pubblico. Vogliamo che diano maggiore spazio alle informazioni che provengono dalle autorità e da fonti sicure e se necessario rimuovano i contenuti pericolosi. C'è una buona cooperazione in atto con le piattaforme e con gli Stati membri».

Ha sostenuto Twitter per avere oscurato alcuni messaggi del presidente Trump. È la scelta giusta?

«L'approccio di Twitter - oscuramento e fact checking - si avvicina molto al modo che riteniamo possa far diminuire l'impatto della disinformazione. Non vogliamo la censura e non c'è nella nostra Comunicazione né ci sarà nel Democracy Action Plan che stiamo preparando».

Ha detto che l'***Ue*** ha bisogno di «una comunicazione più strategica». Si rischia una «propaganda» dell'***Ue***?

«Non avere una comunicazione sufficiente, che porta fatti e numeri e che sia verificabile, lascia spazio alla disinformazione. In questo memento di crisi è necessario ricostruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Riots (75%); Press Releases (71%); Criminal Offenses (63%); Larceny + Theft (63%); Economic Crisis (62%)

**Industry:** Internet + Www (94%); Marketing + Advertising (80%)

**Load-Date:** June 10, 2020

**End of Document**

[***«I finanziamenti europei arriveranno all'Italia solo con programmi seri Non servono chiacchiere»; L'intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:603K-BGJ1-F13X-90SH-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

10 giugno 2020 mercoledì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 783 words

**Byline:** Maria Teresa Meli

**Highlight:** Delrio: a Colao non avrei chiesto di affrontare l'universo mondo Questa crisi avrà tali proporzioni che se non facciamo bene non ci sarà un'altra occasione Quello che serve è un lavoro più profondo che parta non da analisi ideologiche Il Mes da baco è diventato farfalla C'è chi commenta come fosse quello di prima

**Body**

ROMA Onorevole Graziano Delrio, il Pd chiede al governo un salto di qualità: che significa?

«Farò degli esempi molto concreti. Prendiamo la Sanità: a detta dell'Oms abbiamo uno dei migliori sistemi sanitari al mondo. Possiamo puntare ad avere il migliore in assoluto. Investendo nella ricerca, puntando sulla sanità territoriale. E poi c'è la scuola. Peraltro erano proprio i due punti che avevamo inserito nel programma di governo: il rafforzamento della scuola e della sanità pubblica. La scuola avrebbe bisogno di Stati generali a parte. Queste sono le cose importanti. Io ho molto rispetto e ritengo davvero utili le schede che sono state prodotte da Colao, però non gli avrei dato un mandato di affrontare l'universo mondo. Avrei chiesto a Colao di fare la parte che conosce bene, cioè l'industria e lo sviluppo economico. Ma per esempio su infrastrutture e trasporti ci sono carenze di analisi e di conoscenza perché non si tiene conto dei piani strategici già in essere. Ne posso fornire copia».

Perché allora siete stati così freddi sugli Stati generali?

«Noi non siamo freddi sull'idea di darsi una visione per i prossimi venti anni. Anzi siamo stati noi a sollecitarla, chiedendo progetti di medio e lungo respiro. Anche perché è l'unico modo per intercettare i fondi ***europei***. Non è vero che questi soldi arriveranno a prescindere. Arriveranno solo se avremo fatto programmi seri. Ci vuole quindi un progetto basato sui dati e non sulle chiacchiere. Non si può sbagliare: purtroppo questa crisi ha proporzioni tali e avrà conseguenze sociali tali che se non facciamo bene non ci sarà un'altra occasione. Il Pd quindi ha sollevato alcune questioni per aiutare, non per dare lezioni. Ripeto, ciò che conta è fare bene».

Insomma, niente improvvisazioni.

«Sì, un lavoro più approfondito che parta non da analisi ideologiche. Il come non è indifferente».

Questi sono progetti di lungo e medio periodo, ma le crisi industriali vanno risolte subito...

«Queste crisi hanno caratteristiche rilevanti e sono aggravate da questa crisi globale e quindi bisogna darsi la forza e la pazienza di decidere strategie nuove. Prendiamo un settore che conosco bene. È sbagliato occuparsi di Alitalia e non dell'altro 70 per cento del trasporto aereo in Italia che è funzionale al turismo. Il Mezzogiorno in questi anni ha vissuto di turismo grazie al fatto che aeroporti come a Napoli, Palermo Catania, Bari, Cagliari e Olbia erano serviti dalle low cost. Se vogliamo salvare il turismo e il trasporto aereo non possiamo discutere solo della statalizzazione di Alitalia che può essere fatta esclusivamente in presenza di un piano industriale serio e credibile».

E i rapporti con i Cinque Stelle come procedono?

«Quello che stiamo facendo con loro qui in Parlamento è molto proficuo. Sul decreto liquidità abbiamo fatto un gran lavoro insieme a loro e stiamo cercando di fare lo stesso sul decreto Rilancio. Quindi qui il bilancio è positivo perché ci si confronta senza ideologie. Questo lavoro meriterebbe più tempo e invece noi siamo bloccati su decreti come quello delle elezioni. Comunque mi sembra che questa esperienza di governo stia facendo crescere una classe dirigente che condivide alcuni ideali. Io quindi da questo punto di vista sono ottimista».

Ma sul Mes le visioni sono ancora divergenti.

«Ha ragione, su questo punto noi siamo molto chiari. Il Mes da baco è diventato farfalla. Si continua a commentare il Mes come fosse quello di prima ma così non è. Quindi nel momento in cui questi soldi sono disponibili vanno fatte valutazioni molto libere e non ideologiche».

Il Pd insiste anche sulla semplificazione.

«È il grande problema di questo Paese. Dobbiamo semplificare le nostre leggi, riducendo la produzione legislativa e quella dei decreti attuativi. La pubblica amministrazione non deve essere più vista come una complicazione. Ma ci sono altre due cose che mi premono. Come dice Mattarella dobbiamo investire sulle comunità di vita. Il rilancio del Paese non può avvenire nell'inverno demografico. Perciò mi auguro che il Parlamento finisca presto l'esame dell'assegno unico per i figli e che la ministra Bonetti approvi presto il Family Act. E poi io credo che sia venuto il momento di fare quello che l'Italia fece nell'immediato dopoguerra perché nei periodi di crisi occorre fare scelte radicali. Allora fecero la scelta ***europea***. Adesso è il momento che l'Italia proponga un salto di qualità dell'***Europa*** dal punto di vista politico. Bisogna approfittare del semestre a guida tedesca per proporre insieme a Francia e Spagna un salto di qualità per un ***Europa*** politica che abbia per esempio una difesa comune vera. È di questo che abbiamo bisogno, di un grande sogno ***europeo***».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); ***European*** Union (82%); Globalization (68%); National Debt (63%); Public Debt (63%); Economic Policy (62%)

**Industry:** Budgets (62%)

**Load-Date:** June 10, 2020

**End of Document**

[***Sassoli: «Qui a Bruxelles c'è fiducia nell'Italia Ma non può agire come prima del Covid»; L'INTERVISTA***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60B0-G1S1-F13X-91TC-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

10 luglio 2020 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 960 words

**Byline:** Federico Fubini

**Highlight:** Il presidente dell'***Europarlamento***: l'accordo è possibile «Preoccupazione per l'autunno? No, terrore»

**Body**

David Sassoli - 64 anni, una lunga carriera da giornalista - è diventato presidente del Parlamento ***europeo*** all'inizio della sua terza legislatura, eletto nelle liste del Pd. Sassoli ha passato giorni sulle carte della proposta di Recovery Fund della Commissione ***europea***, prima di confrontarsi mercoledì a porte chiuse con gli altri presidenti: Ursula von der Leyen per la Commissione, Charles Michel per il Consiglio ***europeo*** che riunisce i governi e la cancelliera Angela Merkel, perché la Germania ha il suo turno di presidenza in questo semestre decisivo.

Che impressione si è fatto sul negoziato?

«Michel si è impegnato a presentare una bozza di accordo in tempi strettissimi. Lui ha la necessità di trovare l'unanimità dei governi. Non vorremmo che ciò diminuisse il livello di ambizione».

C'è irritazione per il fatto che la proposta di Michel arriva solo a pochi giorni dal vertice ***Ue*** del 17-18 luglio?

«Credo che l'interesse sia soprattutto volto a capire se ci saranno tagli rispetto alla proposta della Commissione e dove. Di quanto e dove, lui non lo ha indicato. C'è convergenza sul riuscire ad avere un accordo che sia utile alla ripresa, tenendo insieme il piano di ripresa e i programmi tradizionali a lungo termine dell'Unione. Un buon vento accompagna anche l'idea di inserire nuove risorse proprie dell'***Unione Europea***: è una priorità del Parlamento, utile a creare una capacità di autofinanziamento dell'Unione».

I Paesi nordici chiedono un controllo sulle riforme che i beneficiari del Recovery Fund faranno.

«Questa è una stagione di investimenti e riforme, e vale per tutti. Abbiamo bisogno di rilanciare l'economia e di un impegno dei governi con riforme che irrobustiscano e rilancino il mercato ***europeo***».

Anche sulla giustizia e l'amministrazione?

«Tutte le riforme che consentano ai 27 mercati di integrarsi di più: giustizia, istruzione, ricerca, mercato del lavoro. Grandi riforme strutturali, nessuno può esimersi».

Quali istituzioni verificano le riforme: la Commissione, gli altri governi attraverso i comitati di lavoro a Bruxelles, l'***europarlamento***?

«C'è stata ieri da parte di Merkel, Michel e von der Leyen una chiara apertura per un coinvolgimento maggiore del Parlamento. Un accordo interistituzionale sulla governance di tutto questo pacchetto è la strada da seguire».

Non è che la riluttanza dei governi a usare i nuovi strumenti del Mes dà il messaggio che i prestiti non servono e allora la parte di prestiti del Recovery Fund può essere sforbiciata?

«Un po' c'è questa sensazione. Il piano punta molto sulla quota dei trasferimenti diretti e questo mette in secondo piano la questione dei prestiti. Ora, non basta dire che ci saranno i trasferimenti. Il punto è: per cosa? Io credo che debbano esserci dei giudizi sui piani nazionali perché, se non si allineano con le priorità ***europee***, diventerebbero incompatibili. Si tratta di armonizzare le politiche dei 27 sulle sfide ***europee***: digitalizzazione, Green Deal, con quel che comporta, Resilienza. Abbiamo bisogno di essere più autosufficienti, dobbiamo riportare molte produzioni in ***Europa*** e esprimere una vera presenza sulla scena internazionale. C'è un prima e un dopo il Covid, non so se tutti se ne sono resi conto...»

La preoccupa che magari non tutte le forze politiche in Italia, anche di governo, hanno capito la sfida?

«Guardi, non voglio entrare in questioni italiane. Mi chiedo solo dove sono i dibattiti sulle grandi riforme di cui anche l'Italia ha bisogno. Dov'è il dibattito sul sistema regionale, sul mercato del lavoro, sulla lotta alla povertà, sul green deal nazionale, sulla ristrutturazione del servizio sanitario, sulla lotta all'evasione? Ecco, credo che la concentrazione del Paese in questo momento debba essere sulle sfide che il Covid ci mette di fronte».

In teoria gli Stati generali erano su questo, no?

«Un governo che ascolta secondo me in questo momento è anche utile. Il problema è che dopo bisogna rimboccarsi le maniche. A leggere i giornali si ha l'impressione di un Paese che fa tutto per tornare a quello che era prima del Covid. Questo mette un po' di preoccupazione».

Mette preoccupazione a lei, o ai governi ***europei*** con cui l'Italia deve negoziare il Recovery Fund?

«Credo un po' a tutti. Qui a Bruxelles si parla molto delle previsioni catastrofiche dell'economia. Per l'Italia è un tema aperto. Ieri la Merkel ha detto che l'***Europa*** è di fronte all'abisso. Non vorrei che il dibattito politico italiano riflettesse la nostalgia di tornare a passare l'estate al Papeete».

Non è che questa percezione sull'Italia indebolisce la posizione negoziale del governo sul Recovery Fund?

«In questo momento, devo dire, in ***Europa*** c'è grande fiducia verso l'Italia, perché l'Italia è davvero il termometro di ogni sforzo di ripresa dell'economia ***europea***. Il governo riscuote fiducia. Quel che ci si aspetta è anche una velocità di interventi. E su questo forse una concentrazione maggiore servirebbe».

Il commissario Paolo Gentiloni è preoccupato per quel che può succedere in autunno in Italia. Lei?

«Sa, quando hai una previsione di meno 11,2 del Pil, credo che ogni ipotesi possa verificarsi. Non c'è preoccupazione, c'è terrore. La preoccupazione non darebbe l'idea delle conseguenze che questi dati potrebbero provocare sul piano sociale».

E se non si riuscisse a chiudere il negoziato sul recovery Fund e si arrivasse fino all'autunno?

«Ci siamo dati un metodo. Deve arrivare la proposta di Michel, ne deve discutere il Consiglio. Il Parlamento ***europeo*** è pronto anche a plenarie straordinarie in estate. Bisogna verificare passo per passo la coerenza degli interventi».

Ma l'accordo prima della pausa estiva è alla portata?

«Tutti ce lo auguriamo. Ma dev'essere un buon accordo. Bisogna fare in fretta, ma soprattutto bisogna fare bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); ***European*** Union Regulation + Policy (89%); Politics (88%); Economic Policy (78%); Economic Growth (75%); National Debt (74%)

**Industry:** Budgets (64%)

**Load-Date:** July 10, 2020

**End of Document**

[***Eurogruppo: la spunta l'irlandese Donohoe; Il fronte del Nord***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60B0-G1S1-F13X-91TB-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

10 luglio 2020 venerdì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 429 words

**Byline:** Francesca Basso

**Highlight:** Eletto a sorpresa. Battuta la socialista spagnola Calviño, sostenuta anche da Roma

**Body**

I Paesi che rappresentano l'80% del Pil dell'***Eurozona*** sono stati battuti dal fronte del Nord. Perché nell'elezione del presidente dell'***Eurogruppo***, che riunisce i 19 ministri finanziari dei Paesi che hanno adottato la moneta unica, uno vale uno e vige la maggioranza semplice. È stato eletto al secondo round l'irlandese Paschal Donohoe, 45 anni, del partito liberalconservatore Fine Gael, famiglia Ppe. Prende il posto di Mário Centeno.

La candidata socialista data per favorita, la spagnola Nadia Calviño sostenuta dai quattro big Spagna, Italia, Francia e Germania, non ce l'ha fatta. E nemmeno l'eterno sfidante, il lussemburghese liberale Pierre Gramegna (già sconfitto a suo tempo da Centeno). Alla vigilia del voto tra i socialisti del Parlamento ***Ue*** si erano manifestati dei timori dopo le dichiarazioni del Ppe, intenzionato a occupare anche quella casella nonostante nella ripartizione delle cariche ***Ue*** sulla base delle famiglie politiche fosse destinata al gruppo socialista.

Il voto è segreto. Donohoe, grande sostenitore della tassazione agevolata alle imprese in vigore in Irlanda (che ha sollevato molte polemiche all'interno dell'***Ue***), e contrario all'introduzione della web tax (una delle nuove risorse proprie in discussione con cui finanziare il Recovery Fund), aveva incassato solo il sostegno esplicito dell'Austria e quello politico del Ppe. È probabile che i governi di centrodestra (esclusa Atene che avrebbe preferito Calviño) abbiano votato per lui: oltre quelli a guida Popolare (Slovacchia, Slovenia, Lettonia o Cipro) e l'Olanda che aveva lasciato intendere la preferenza per l'irlandese, anche Belgio e Lussemburgo, dopo che Gramegna si è ritirato al termine del primo round nel quale Calviño avrebbe ottenuto 9 voti e 5 ciascuno Donohoe e Gramegna (ma non ci sono conferme).

I socialisti perdono la guida dell'***Eurogruppo*** in un momento delicato, perché se è vero che non partecipa al negoziato sul Recovery Fund, è però oggetto di trattativa un ruolo maggiore del Consiglio nel controllo dei futuri fondi ***Ue***. E poi c'è il tema della politica di bilancio in ***Europa*** nei prossimi anni. Tutti i Paesi dell'***Eurozona*** concordano sul bisogno di politiche fiscali espansive ancora a lungo come spiegato nel rapporto dell'***European*** Fiscal Board. Per il ministro Gualtieri anche dopo che il Pil sarà tornato a correre. Il tema del dopo dovrà essere affrontato e avere un socialista alla guida sarebbe stato meglio. Anche se le prime parole di Donohoe sono state nel segno dell'unione: lavorerà «per assicurare una ripresa equa e inclusiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); ***European*** Union (82%); Economic Policy (77%); Politics (73%); ***European*** Union Regulation + Policy (68%); Economic Growth (65%); Trade Treaties + Agreements (63%); Treaties + Agreements (63%)

**Load-Date:** July 10, 2020

**End of Document**

[***«Chiudiamo di nuovo». E Belgrado brucia; BALCANI***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60B0-G1S1-F13X-91T8-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

10 luglio 2020 venerdì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 8

**Length:** 490 words

**Byline:** Marta Serafini

**Highlight:** Esplosione di casi nella capitale. Il presidente sotto accusa: scontri davanti al Parlamento e violenze della polizia

**Body**

Assalto al Parlamento, lacrimogeni, cariche e manganellate della polizia e 153 persone finite in manette. Sono state due notti di autentica guerriglia urbana quelle che hanno investito le strade di Belgrado, dopo la minaccia del presidente Aleksandar Vucic di reintrodurre il lockdown.

I cittadini accusano il governo di aver mentito sui dati dei contagi per andare alle elezioni il 21 giugno - le prime tenute in ***Europa*** da quando è scoppiata la pandemia - con il partito progressista serbo (SNS) che ha dato un colpo di grazia alla già fragile democrazia serba ottenendo il 63 per cento dei voti.

Da un paio di settimane i contagi sono tornati a salire, soprattutto a Belgrado, portando i casi totali a 17 mila in un Paese di 7 milioni di abitanti. Per Vucic a rendere necessarie le nuove restrizioni sarebbero stati i comportamenti «irresponsabili» dei cittadini. Secondo un'inchiesta del portale Birn ad essere irresponsabile e a mentire è invece Vucic. Tra il 19 marzo e il primo giugno sarebbero morti in 632 di coronavirus, mentre il governo ha dichiarato solo 244 decessi. In molti ritengono che il governo avrebbe sottostimato i numeri per scopi elettorali. In particolare, la Serbia è passata da un periodo di chiusura totale, da fine marzo a inizio maggio, a un ripristino della normalità, fatta di locali pieni, nessuna disposizione su mascherine e distanziamento sociale e eventi sportivi aperti al pubblico senza limitazioni. A suscitare scalpore, il derby di Belgrado, il più grande assembramento in ***Europa*** dalla fine del lockdown con 25 mila spettatori. Poi il party del 14 giugno, alla fine della tappa di Belgrado dell'Adria Tour, durante il quale il tennista Novak Djokovic, poi risultato positivo al coronavirus, ha fatto le ore piccole ballando in una discoteca della capitale serba. E ancora, la notizia che il ministro della Difesa, Aleksandar Vulin, il capo dell'ufficio per il Kosovo, Marko Djuric, e la presidente del Parlamento, Maja Gojkovic, si sono ammalati dopo i festeggiamenti per il voto. Il tutto mentre in Italia il governatore del Veneto Luca Zaia puntava il dito contro Belgrado dopo il contagio dell'imprenditore vicentino dopo un viaggio in Serbia.

Vucic cerca di allontanare da sé le responsabilità definendo i manifestanti «estremisti di destra, criminali e terrapiattisti». Ma gridare al complotto - c'è anche chi ha accusato Mosca di essere la regista delle proteste - non basta. Così, mentre sui social girano diversi filmati che testimoniano la brutalità della polizia contro manifestanti inermi, la tensione non scende nonostante il governo abbia fatto marcia indietro sul lockdown imponendo solo il divieto di assembramento per 10 persone. Intanto l'***Europa*** sta a guardare preoccupata. E nel weekend Vucic è atteso a Bruxelles per riprendere il dialogo con il Kosovo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i casi dichiarati di coronavirus dal governo di Belgrado

a fronte di una popolazione

di 7 milioni di abitanti

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Law Courts + Tribunals (88%); Economic Growth (76%); Gross Domestic Product (63%); Verdicts (63%); Food Exports + Imports (62%); Food Products (62%); Heads Of State + Government (62%)

**Industry:** Beverage Products (62%); Dairy Products (62%); Fruits + Vegetables (62%)

**Load-Date:** July 10, 2020

**End of Document**

[***Meloni a soli 5 punti dalla Lega La prova Ue fa salire il governo; Scenari***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-904M-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

25 luglio 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** POLITICA; Pag. 15

**Length:** 689 words

**Byline:** Nando Pagnoncelli

**Highlight:** Carroccio in calo ma è il primo partito (23,1%). Pd al 19,6 (-0,8). Il M5S cresce al 18,9 Distanze ridotte I 4 partiti più grandi tutti nell'arco di 5 punti A Forza Italia (6,9%) il ruolo di «arbitro»

**Body**

L e decisioni adottate dal Consiglio ***europeo*** per fronteggiare gli effetti economici della pandemia e favorire la ripresa, sono di portata storica e segneranno il futuro dell'***Unione europea***. L'accordo è stato oggetto di fortissime tensioni tra gli stati membri. L'opinione pubblica in larga misura fatica a entrare nel merito di questioni complesse, soprattutto quando si parla di provvedimenti economici e delle loro implicazioni, a maggior ragione se vengono presentati con acronimi o con definizioni in lingua inglese, da Mes a Sure , da Recovery Fund a Next generation ***EU*** . Nella formazione delle opinioni tende spesso a prevalere la semplificazione, la contrapposizione tra amici e nemici, tra i paesi «frugali» e gli altri, tra quanto siamo riusciti ad ottenere e ciò a cui abbiamo dovuto rinunciare.

Per come si erano messe le cose, l'accordo trovato a Bruxelles rappresenta una boccata d'ossigeno e, a giudicare dal sondaggio odierno, il governo ne trae beneficio in termini di consenso. Infatti, l'indice di gradimento dell'esecutivo fa segnare un aumento di 4 punti, passando da 57 a 61, il livello più elevato del Conte 2. Anche il gradimento del premier fa segnare un aumento passando da 63 a 65, avvicinandosi al picco di 66 raggiunto in aprile, nel pieno dell'emergenza sanitaria. Stessa tendenza per i leader e i capidelegazione della maggioranza, mentre quelli dell'opposizione fanno segnare una sostanziale stabilità rispetto al mese di giugno.

Riguardo agli orientamenti di voto, si registra una significativa riduzione (-3,9%) dell'area grigia costituita da astensionisti e indecisi che ritorna al di sotto del 40%. La Lega, pur mantenendosi al primo posto con il 23,1%, subisce una flessione (-0,9%) ed è seguita dal Pd, anch'esso in calo (-0,8%), che con il 19,6% si riporta ai valori di fine febbraio. Al terzo posto si colloca il M5S con il 18,9% (+0,9%), quindi FdI che fa segnare una crescita di 1,7% attestandosi al 18% (il miglior risultato di sempre nei sondaggi), e Forza Italia con il 6,9% (-0,3%). Alle loro spalle si collocano quattro forze politiche con valori compresi tra 2,5% e 2,9%: si tratta di Sinistra Italiana-Articolo uno con il 2,9% (+0,6%) alla pari con ***Europa*** Verde (+1%), Azione (-0,3%) e Italia Viva (-0,4%) entrambe con il 2,5%. Sono dati interessanti alla luce della possibile adozione della nuova legge elettorale (il Germanicum), in discussione alla Camera, basata su un sistema proporzionale che potrebbe prevedere una soglia di sbarramento pari al 3%. Sorge il dubbio che a differenza delle circostanze in cui si affermò il cosiddetto «voto utile», in prospettiva potrebbe prevalere l'obiettivo di far superare la soglia di sbarramento alle forze minori, nella speranza che possano risultare decisive nella formazione delle diverse maggioranze di governo.

Ma sullo scenario incombe anche il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre per confermare o respingere la riforma che prevede la riduzione del numero dei deputati (da 630 a 400) e dei senatori (da 315 a 200). Ad oggi solo un italiano su tre (35% in crescita di 7 punti rispetto al mese scorso) è a conoscenza di questo appuntamento. Peraltro, una volta informati, quasi tre intervistati su quattro (72%, contro il 67% di giugno) giudicano molto o abbastanza importante il referendum, il cui esito al momento sembra scontato: il 49% (+3% rispetto a giugno) dichiara che voterebbe a favore, contro l'8% che si esprimerebbe contro. E anche i pronostici che gli italiani esprimono sono netti: il 48% si aspetta che la riforma sarà approvata, mentre solo il 12% è di parere opposto e il 40% non si esprime.

Insomma, sembrano profilarsi due campionati, il primo tra i quattro partiti principali distanziati da poco più di 5 punti, il secondo tra le forze minori, tutte nelle condizioni di superare l'ipotetica soglia di sbarramento del 3%. In mezzo Forza Italia che potrebbe avere il ruolo di arbitro della partita. Quanto al governo e al premier, hanno incassato un aumento di consenso dall'accordo di Bruxelles, ma i progetti che verranno messi in cantiere saranno decisivi per mantenerlo.

@NPagnoncelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (93%); National Debt (89%); Company Revenues (88%); Immigration (88%); Politics (88%); Business Forecasts (75%); ***European*** Union (74%); Mergers + Acquisitions (74%); Families + Children (73%); Births + Birth Rates (70%); Sexual + Reproductive Health (70%); Economic Conditions (69%); Inflation (69%); Offshoring (69%); Outsourcing (69%); Prices (69%); Public Debt (69%); Social + Economic Status (69%); Tax Law (69%); Unemployed Persons (69%); Unemployment Rates (69%); Gross Domestic Product (67%); Corporate Tax (63%); Teaching + Teachers (63%)

**Industry:** Oil + Gas Industry (93%); Marketing + Advertising (87%); Retail + Wholesale Trade (68%); Internet + Www (67%); Farmers + Ranchers (63%)

**Load-Date:** July 25, 2020

**End of Document**

[***l'europa nel segno di merkel; La svolta, la storia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-905W-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

25 luglio 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 30

**Length:** 964 words

**Byline:** Maurizio Ferrera

**Body**

N elle democrazie i leader più capaci diventano «statisti» a pieno titolo solo quando escono di scena. Forse, dopo l'accordo raggiunto sul Recovery Fund, Angela Merkel merita un'eccezione, almeno per quanto riguarda il suo ruolo ***europeo***. Nella cornice ***Ue*** - seguendo Habermas - uno statista si riconosce perché sa «fare la storia», ossia agisce nella consapevolezza che in certi momenti si devono prendere decisioni che influenzeranno i destini dell'intero continente e di molte generazioni a venire .

S i può essere più o meno soddisfatti dei suoi specifici contenuti; ma è difficile negare che il piano «Next Generation ***Eu***» rappresenti un grande punto di svolta sotto questo profilo. Insieme alla moneta, la condivisione dei rischi economici e sociali è uno dei tratti che definiscono le comunità politiche e il loro impegno a durare nel tempo.

Solo una decina di anni fa erano in molti a pensare che Merkel non avesse la stoffa da statista, men che meno sulla scena ***europea***. Durante la crisi del debito sovrano la Cancelliera era stata fortemente criticata - non senza qualche ragione -per il suo carattere pavido, la tendenza a rinviare le decisioni. Il suo cognome si trasformò in un verbo ( merkeln ) che da allora significa «temporeggiare». Joschka Fischer, ex ministro degli Esteri e influente figura pubblica, l'accusò di aver rotto l'asse portante della politica tedesca: ***europeizzare*** problemi e soluzioni, rendere la Germania sempre più ***europea***. Con le sue chiusure verso la solidarietà finanziaria nei confronti dei paesi del Sud, Merkel aveva seguito la strada opposta: piegare l'***Europa*** alle preferenze e agli interessi tedeschi.

Nel corso del decennio l'Unione ha dovuto affrontare una drammatica «poli-crisi»: la grande recessione, lo tsunami dell'immigrazione, la Brexit. E all'inizio del 2020 la sfida più terribile: il coronavirus. Una vera emergenza sotto il profilo sanitario, economico, politico, che avrebbe potuto rigettare la ***Ue*** nella stretta degli stati nazionali: blocco delle frontiere e degli scambi commerciali (persino delle mascherine), ciascun Paese di nuovo per conto proprio.

Il negoziato sul piano Next Generation ***Eu*** (750 miliardi di debito comune per prestiti e sovvenzioni ai Paesi più colpiti da erogare in 3 anni) si è invece chiuso all'insegna della solidarietà pan-***europea***, e persino con un atto di altruismo: la Germania ha rinunciato a quello sconto sui contributi al bilancio ***Ue*** che è stato invece preteso dai Paesi frugali, Olanda in testa. Angela ha riparato l'«asse portante» rotto un decennio fa e ha inaugurato un nuovo ruolo per la Germania, quello di Paese egemone ma responsabile, attento all'interesse collettivo. Alcuni continueranno sicuramente a storcere il naso: in ***Europa*** non siamo forse tutti uguali? Formalmente sì, ma di fatto non possiamo avere tutti lo stesso peso decisionale. La Germania ha dimensioni economiche e demografiche che la rendono oggettivamente più eguale degli altri. E una Germania che sappia agire considerando l'interesse ***europeo*** è molto meglio di una ***Europa*** germanizzata.

In una dichiarazione che sarà probabilmente ricordata nei libri di storia, il 23 aprile scorso, poche ore prima di un Consiglio ***europeo*** in video-conferenza, Merkel ha detto ai membri del Bundestag che «l'impegno verso l'***Europa*** unita fa parte della ragion di stato tedesca... Per noi l'***Europa*** è una comunità di destino». E ha aggiunto: non è una di quelle frasi a effetto che si leggono nei supplementi domenicali dei quotidiani. Si tratta di «qualcosa di molto pratico», incluso il versamento di contributi più elevati al bilancio comune.

Diversi fattori hanno consentito ad Angela Merkel di agire da statista. Nel febbraio scorso, alla vigilia della pandemia, la Cancelliera aveva ufficialmente annunciato che non si sarebbe ricandidata alle prossime elezioni. Almeno in parte, ciò l'ha affrancata da una della regole più «spiacevoli» della democrazia: se chiedi sacrifici presenti per benefici futuri, gli elettori ti voltano le spalle. Grazie alla efficace gestione dell'emergenza sanitaria, il gradimento della Cancelliera è invece salito al valore record del 70 per cento e non è diminuito quando si è cominciato a parlare di solidarietà verso «gli amici italiani e spagnoli» e si è infranto persino il tabù degli ***euro***-bond. Dai primi di marzo Angela aveva già più volte ripetuto in pubblico che il benessere della Germania è indissolubilmente legato al mercato interno e dunque alla prosperità dell'Unione «in ogni sua parte e Paese».

In questo modo Merkel ha creato le condizioni più propizie per l'esercizio di una doppia leadership: interna ed ***europea***. Una mossa difficile e coraggiosa in un sistema politico multi-cefalo, «a tante teste», come la ***Ue*** ove i leader sono incentivati a difendere strenuamente gli interessi dei propri elettori. Come si è visto, il negoziato appena concluso non ha fatto eccezione, anzi alcuni leader hanno giocato partite spudoratamente aggressive. Certo, anche la Francia ha svolto un ruolo importante. Ma senza il peso di Angela, Macron non avrebbe fatto molta strada: non possiede sufficiente legittimità interna per poterne investire un po' sull'***Europa***. E cosi è stata la Cancelliera a fare l'investimento e a trasformare una imminente tempesta perfetta nel suo esatto contrario: l'arrivo in porto di una trattativa che rischiava di fallire creando spaccature devastanti per l'integrità e il funzionamento dell'Unione.

Ai posteri l'ardua sentenza. Ma se manteniamo uno sguardo lungo, a Angela Merkel un po' di gloria possiamo già concederla. Come riconoscimento alla prima leader donna della Germania e della ***Ue*** e statista in pectore, sulla scia di una storia centenaria in cui i conflitti fra gli Stati ***europei*** hanno sistematicamente prevalso sulle reciproche condivisioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); National Debt (88%); ***European*** Union (76%); Economic Growth (71%); Trade Treaties + Agreements (62%); Treaties + Agreements (62%); Gross Domestic Product (61%)

**Industry:** Budgets (74%)

**Load-Date:** July 25, 2020

**End of Document**

[***«Il fondo salva Stati è un'opportunità Tasso insuperabile»; l'europarlamento***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-904K-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

25 luglio 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 13

**Length:** 942 words

**Byline:** Francesca Basso

**Highlight:** Parla il presidente Sassoli: «Non rinunceremo a negoziare sul bilancio, è in ballo la democrazia ***Ue***» Uniti si è più forti L'***Europa*** ora è molto più forte, consapevole che alle sfide bisogna rispondere insieme I rischi C'è grande allarme a Bruxelles perché queste risorse fanno gola anche alla criminalità

**Body**

«L'***Europa*** chiede ora grande concentrazione ai governi: i 27 Paesi non devono perdere tempo e cominciare subito a preparare i piani nazionali di ripresa. I fondi arriveranno il prossimo anno e l'Italia deve fare in modo di usarli immediatamente. I nostri cittadini non possono aspettare». Il messaggio del presidente del Parlamento ***europeo*** David Sassoli è chiaro e duplice: gli Stati devono fare la loro parte e il Parlamento ***Ue*** è pronto a lavorare sul prossimo bilancio 2021-2027 a cui è legato il Recovery Fund, senza però rinunciare a negoziare. Sassoli lancia anche un avvertimento: «C'è grande allarme a Bruxelles perché queste risorse fanno gola anche alla criminalità».

Il Parlamento ***Ue*** non concorda sui tagli ai programmi ***europei*** nel bilancio 2021-2027. Ora cosa accadrà?

«Sui tre grandi strumenti messi in campo bisogna cominciare una negoziazione tra le istituzioni. Così come vi è stata una risposta comune, bisogna ora rafforzare il processo democratico dell'Unione. Sul tavolo c'è il Recovery Fund, le nuove risorse proprie, cioè come rendere autosufficiente il bilancio dell'Unione senza gravare sulle tasche dei cittadini, e poi il budget dei prossimi sette anni. In particolare sul bilancio il Parlamento è critico perché nella proposta ci sono dei tagli ingiustificati. Se dici che vuoi investire sulla ricerca non la tagli. Se dici che vuoi lavorare per le giovani generazioni devi mettere più soldi su Erasmus. Se pensi che l'immigrazione sia una sfida comune non ne riduci le risorse. Se vuoi uscire dalla dipendenza del carbone non dimezzi i soldi per la transizione destinati alle industrie che devono riconvertirsi. Il Parlamento vuole negoziare e migliorare la proposta del Consiglio».

C'è il rischio che i tempi si allunghino?

«No, perché noi sulle risorse proprie siamo pronti a discutere la proposta della Commissione anche a settembre. Sul piano di Recovery abbiamo le idee chiare su come associare il Parlamento al processo democratico e sul bilancio pluriennale cominceremo anche ad agosto a confrontarci con le altre istituzioni. Ho apprezzato la presidente della Commissione von der Leyen che ha detto che vuole attivare l'articolo 324 del Trattato e quindi la negoziazione tra i presidenti delle tre istituzioni: il Parlamento, la Commissione e la presidenza di turno del Consiglio, quindi con la cancelliera Merkel».

Al governo dei Paesi «frugali» ci sono socialdemocratici, popolari e liberali. Ma fanno richieste populiste e nazionaliste. C'è uno scontro sulla visione dell'***Europa***?

«Non ho visto nessuno alzarsi dal tavolo del negoziato. Tutti con il proprio temperamento e i propri interessi hanno lavorato per una risposta comune. Il risultato accorcia le distanze tra Nord e Sud. Non dobbiamo avere paura del dibattito, dobbiamo avere paura della crisi. Il Consiglio ***europeo*** alla fine ha trovato all'unanimità un punto di caduta nella risposta comune ***europea*** all'emergenza del Covid-19».

Alla fine chi ha vinto tra Italia e Olanda?

«Nella discussione c'è stato il tentativo di rafforzare la posizione intergovernativa, perché alcune soluzioni proposte dai Paesi del Nord sulle competenze della Commissione e del Parlamento avrebbero tagliato fuori le istituzioni comunitarie. Ma questa logica non ha prevalso perché c'è stato un lavoro molto importante anche del premier Conte sul rispetto dei dettati del Trattato. E alcuni pareri giuridici che sono arrivati al Consiglio hanno confermato la posizione comunitaria».

Quindi che ***Europa*** abbiamo davanti?

«È un'***Europa*** che esce molto più forte, consapevole che alle sfide bisogna rispondere insieme e che i singoli Paesi da soli sarebbero impoveriti, in svendita e marginalizzati. E questa consapevolezza in fondo è il monito di Monnet: l'***Europa*** si fa con le crisi che affronterà. In tre mesi si sono fatti dei passi in avanti come mai era stato possibile nei decenni precedenti».

Sulle risorse proprie gli Stati faticano a mettersi d'accordo. I critici dicono che sono solo nuove tasse ***europee***. Perché stavolta sarà diverso?

«Le nuove risorse proprie servono a finanziare il budget ***europeo*** senza pesare sui bilanci nazionali, pertanto vanno introdotte rapidamente con una calendarizzazione dettagliata per i prossimi anni. Non si tratta di nuove tasse, ma di regolare attività nel digitale, nelle politiche di contrasto alle emissioni di CO2, nell'uso della plastica, nelle attività finanziarie. Inoltre, le risorse proprie saranno a garanzia dei bond che emetterà la Commissione».

I fondi del Recovery Fund saranno disponibili dalla seconda metà del 2021. L'Italia deve riconsiderare il Mes?

«È un'opportunità perché tutti i cittadini vogliono un rafforzamento delle strutture sanitarie. L'***Europa*** non sta imponendo nulla, ha messo degli strumenti a disposizione, sarà responsabilità dei governi verificare il loro utilizzo. Il Mes consente di realizzare programmi di rafforzamento della sanità pubblica: assunzioni, risorse per i medici specializzandi, investimenti per apparecchiature, nuovi ospedali, aiuti alle Regioni commissariate che non possono fare investimenti. Credo che sul mercato non ci siano altri soldi disponibili al tasso dello 0,1%».

La strada ora è in discesa?

«Siamo ancora dentro l'emergenza. Come usciremo dalla pandemia non è ancora chiaro a nessuno. Non è detto che non vi sia bisogno di nuovi interventi. Dobbiamo sentire una forte tensione etica per restituire qualcosa ai 200 mila morti in ***Europa***: l'unica strada è aiutare i nostri cittadini e le generazioni future ad essere meglio preparati a difendere la vita e il lavoro. E in questo passaggio di fase, l'***Unione Europea*** è l'unica assicurazione a disposizione dei nostri 27 Paesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Politics (77%); ***European*** Union Regulation + Policy (69%)

**Load-Date:** July 25, 2020

**End of Document**

[***un forum per dare vita a un «nuovo rinascimento»; La proposta L'Italia si troverà ad affrontare importantissime sfide. Serve una riflessione per non farsi trovare impreparati***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-905T-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

25 luglio 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 30

**Length:** 1065 words

**Byline:** Andrea Illy \* e Klaus Schwab\*\*

**Highlight:** Riflessione Bisogna affrontare la negoziazione del piano economico e di riforme, la crisi sociale innescata dal lockdown e i seguiti dell'emergenza sanitaria

**Body**

D a oltre un decennio, l'economia italiana non raggiunge una performance soddisfacente. Eppure, è innegabile che l'Italia sia ricca di risorse intangibili e opportunità. Dove sta il problema? Due sono le cause: l'instabilità politica (66 governi in 74 anni) e un debito pubblico troppo elevato, eredità degli Anni Ottanta.

Nel 1994 il debito superò il 120% del Pil, ma nella decade successiva il Paese imboccò un incoraggiante percorso di risanamento, grazie alla maggior crescita economica e alla conseguente riduzione del debito, che si avvicinò alla soglia più sostenibile del 100%. Purtroppo, la doppia crisi finanziaria globale del 2007-2008, insieme a quella dell'***euro*** nel 2011-2012, interruppe questo circolo virtuoso, portando a una perdita del 25% del Pil nel 2014 e al record nella percentuale di debito pubblico, che raggiunse il 135%.

L'anno scorso l'Italia non si era ancora ripresa da questo shock: la contrazione degli investimenti (dal 21% prima del 2017 al 17%) ha ridotto la crescita a un modesto 0,3% nel 2019 (il peggior dato tra i Paesi dell'***Unione Europea***), con un Pil che non aveva ancora riconquistato il livello del 2007. Di conseguenza, il debito è rimasto assestato intorno al 135%, la produttività (già una delle più basse d'***Europa***) non è aumentata e la disoccupazione è rimasta la terza peggiore in ***Europa***, con una percentuale quasi doppia rispetto alla media degli altri 24 ***Ue***.

Il Paese era dunque in una situazione già difficile prima del Covid e ora per il Pil 2020 si prevede una perdita fino al 12% e il debito potrebbe raggiungere il nuovo record del 160%: una «tempesta perfetta», con il rischio serissimo di non essere in grado di ripartire o di reggersi sulle proprie gambe. Le scelte da fare saranno determinanti per il futuro degli italiani e per quello delle prossime generazioni. È dunque fondamentale che mettano all'opera tutta la loro intelligenza, con l'imperativo di far decollare l'economia e recuperare credibilità internazionale.

La buona notizia è che sia l'Italia, sia l'***Europa*** stanno reagendo positivamente: le istituzioni appaiono consapevoli della gravità della situazione e desiderose di trasformare il problema nell'opportunità per un "nuovo Rinascimento", puntando a risolvere una volta per tutte le cause più radicate della scarsa performance economica; mentre l'***Unione europea*** ha annunciato il 21 luglio che i suoi 27 leader hanno stretto un accordo sul pacchetto di aiuti e sul prossimo budget 2021-2027, da cui l'Italia potrà trarre molto vantaggio. Si potrebbero così ricreare le condizioni «magiche» che, nel secondo dopoguerra, la portarono a diventare leader a livello mondiale, nonostante la sconfitta bellica.

In tutto questo il tempismo è essenziale: tutto si decide entro il prossimo autunno e tutto deve funzionare alla perfezione. Ecco perché una vision chiara e un'esecuzione impeccabile sono assolutamente necessarie: questa volta non c'è margine per tentennamenti o zig-zag politici. Per reinnescare un nuovo circolo virtuoso serve, prima di tutto, una strategia competitiva, che delinei tutto ciò che l'Italia ha da offrire, a chi, con quali vantaggi e con quali concorrenti, nonché con quali ricadute economiche e finanziarie. Il Paese ha una forte vocazione a contribuire al benessere mondiale grazie al suo stile di vita e alla distintività del Made in Italy , fattori che coinvolgono molti settori di un mercato internazionale grande e in crescita costante. Al contempo, sia il Green Deal ***europeo***, sia la digitalizzazione rappresentano opportunità per un profondo rinnovamento dell'economia e della società.

Il secondo passo è dare priorità alle riforme necessarie per far ripartire il Paese. Una volta rimossi gli ostacoli, sarà possibile accelerare gli investimenti grazie a una riforma fiscale, a politiche industriali e a una riforma dell'istruzione per valorizzare i talenti del fare, che rappresentano un tesoro della millenaria cultura italiana. L'obiettivo è un'Italia prospera e inclusiva, sostenibile e resiliente.

Sembrerebbe che questa volta si sia seriamente intenzionati a intraprendere questa strada: va dunque rapidamente elaborato un piano chiaro e conciso, con poche ed essenziali priorità. Ed è anche il momento di cambiare i tipici atteggiamenti individualistici e opportunistici, sviluppando la capacità di collaborare.

Con l'Italia, molti Paesi devono agire insieme e rapidamente per rinnovare ogni aspetto sociale ed economico, a partire dall'educazione fino ai contratti sociali e alle condizioni di lavoro. Dobbiamo premere il tasto reset del capitalismo. Questa pandemia rappresenta un'occasione unica, ma limitata nel tempo, per ripensare e ripristinare il nostro mondo, creando un futuro più sostenibile, equo e prospero.

Le complessità dell'economia globale e della crisi sistemica che stiamo attraversando - climatica, sanitaria, finanziaria, economica, sociale - può essere affrontata soltanto mettendo a sistema i cervelli in una rete iper-intelligente: per questo va attivata al più presto una forte collaborazione pubblico-privata. Nella nostra società post-industriale non basta che i governi ascoltino i partiti politici, i sindacati e le associazioni di imprese: è l'intera società civile a dover essere chiamata in causa, e in particolare i giovani, per generare un pensiero forte e capace di mobilitare tutta l'intelligenza, la creatività e il talento degli italiani.

Per raggiungere questo obiettivo, ci sembrerebbe utile dare vita a un forum che, focalizzandosi sui grandi temi di leadership, competitività, sviluppo sostenibile e pensiero strategico, ricerchi attraverso il dialogo un minimo comun denominatore multipartisan . Crediamo che questo approccio inclusivo possa essere di successo, assicurando che tutti i cittadini prendano parte a questo «nuovo Rinascimento».

Nel prossimo autunno l'Italia si troverà ad affrontare tre importantissime sfide: la negoziazione del proprio piano economico e di riforme, la crisi sociale innescata dal

lockdown

e la continuazione dell'emergenza sanitaria. Per non farsi trovare impreparati sarà opportuna una riflessione estiva, anche in vista di una serie di incontri da iniziare al rientro. Se le probabilità di salvezza siano più elevate rispetto a ipotesi più pessimistiche, dipende soltanto dagli Italiani. Pensiamoci su e parliamone .

\*Fondazione Ernesto Illy

\*\*Fondatore e Presidente Esecutivo,

World Economic Forum

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); National Debt (84%); Public Debt (81%); Gross Domestic Product (75%); Business Forecasts (64%); Economic Policy (64%); Economic Conditions (61%)

**Load-Date:** July 25, 2020

**End of Document**

[***Coronavirus importato Nessuna verifica sui bus che arrivano da tutta Europa***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-907W-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

25 luglio 2020 sabato

ROMA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI ROMA; Pag. 2.3

**Length:** 721 words

**Byline:** Claudio Rinaldi

**Highlight:** Un giorno a Tiburtina: passeggeri via rapidamente I pullman Sono passate su questi mezzi le due badanti romene che avevano contratto il virus L'addetto: «Sarebbe meglio dirottare altrove i passeggeri, qui non c'è sicurezza»

**Body**

Se a Roma arrivi in aereo vieni controllato, ma se arrivi in autobus nessuno ti ferma. All'aeroporto di Fiumicino, come a quello di Ciampino, infatti tutti i passeggeri che atterrano, prima di lasciare lo scalo, sono obbligati a passare i controlli sanitari. Nessuno può sottrarsi al termoscanner. Lo stesso invece non avviene all'autostazione di Tiburtina, dove ogni giorno arrivano decine di pullman dall'Italia e dall'***Europa***. Eppure qui nessuno monitora gli arrivi. Così i passeggeri scendono gli scalini, prendono i loro trolley, superano il cancello e vanno via indisturbati, tutti dalla stessa uscita a pochi metri da dove si fermano gli autobus.

Gli addetti alla sicurezza misurano la temperatura solo a chi entra in stazione, ma non a chi esce. «Sembra assurdo, ma queste sono le indicazioni che abbiamo avuto. Non siamo autorizzati a fare altro», confida uno di loro che sulla questione ammette di avere qualche perplessità: «Capisco l'attenzione per chi parte, ma perché non stare attenti soprattutto a chi si presenta a Roma magari dall'estero, da Paesi dove l'epidemia è ancora molto diffusa?».

Infatti, proprio dallo scalo dei pullman di Tiburtina sono passate le due badanti rientrate dalla Romania e risultate poi positive al Coronavirus. Il Paese più popoloso dei Balcani è diventato nelle ultime settimane uno dei principali focolai dell'***Unione europea***. Così l'episodio preoccupa chi lavora in stazione: «Quello che è successo non ci fa stare tranquilli - dice un altro addetto alla sicurezza -; forse sarebbe meglio dirottare altrove i pullman dall'estero, visto che qui i controlli all'uscita sono inesistenti».

Tanti lavoratori stagionali e tante altre colf potrebbero nei prossimi giorni partire da Bucarest per tornare in Italia. Un rischio che ha spinto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a emanare ieri pomeriggio un'ordinanza che dispone la quarantena per chi, negli ultimi 14 giorni, abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Fino a ventiquattrore fa non c'era alcuna restrizione. Da oggi con il nuovo provvedimento dovrebbero essere intensificati i controlli su quei pullman che arrivano a Tiburtina dall'Est ***Europa***. Non sarà però comunque semplice monitorare tutti i passeggeri. Come spiega infatti un impiegato della biglietteria: «Non tutti vengono a Roma tramite linee dirette, molti fanno scalo in Francia, cambiano autobus e poi arrivano in Italia».

«Come fai a controllarli tutti?», è la domanda che si pone anche il barista della stazione. «Vedo passare centinaia di persone ogni giorno, moltissimi sono stranieri. La verità è che, con il personale a disposizione della sicurezza, è impensabile poter dare un occhio a tutti quelli che transitano da Tiburtina».

La mancanza di controlli stupisce anche i viaggiatori: «Arrivo dalla Basilicata. Ero sicuro di dover superare un controllo sanitario, pensavo che almeno mi misurassero la temperatura e invece sono davvero perplessa», spiega un studentessa fuori sede rientrata in città per recuperare parte dei vestiti che aveva lasciato dall'inizio del lockdown nel suo appartamento in affitto nella zona universitaria di piazza Bologna.

«Per fortuna non c'è nessuno col termoscanner - ribatte un signore in camicia che arriva da Pescara -, non se ne può più con questo virus. Fanno bene a lasciar andare le persone. Chi viaggia non è mica un untore, io per esempio sono qui per lavoro».

Gli autisti dei pullman mostrano il termoscanner e assicurano che a tutti i passeggeri, in partenza prima di salire, viene misurata la temperatura, ma un addetto alla sicurezza comunque appare scettico: «Certo, questo è quello che avviene in Italia. Ma chi ci assicura che accade lo stesso a Bucarest o a Parigi? Possiamo davvero fidarci? Speriamo che i responsabili dell'autostazione capiscano che c'è bisogno di aumentare i controlli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nodo

Negli aeroporti, a Fiumicino come a Ciampino, viene misurata la temperatura a tutti i passeggeri in arrivo. Mentre nelle stazioni si controlla solo chi entra, non chi esce. Anche i lavoratori, ad esempio di turno a Tiburtina, mostrano preoccupazione

Le misure

Corridoi protetti e termoscanner alla stazione Tiburtina, ma monitoraggio anche a Castro Pretorio

e Cornelia: sono i punti critici

di transito

che saranno controllati dalla Asl Roma 1,

per evitare nuovi arrivi

di cittadini contagiati

in città

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Industry:** Airports (94%); Public Transportation (73%)

**Load-Date:** July 25, 2020

**End of Document**

[***Parigi: «Evitate la Catalogna» L'Europa teme la seconda ondata; l'allarme***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-9049-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

25 luglio 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 524 words

**Byline:** Stefano Montefiori

**Highlight:** In Francia oltre mille nuovi casi, stop agli arrivi da 16 Paesi. Anche la Germania valuta nuove misure

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

PARIGI «La circolazione del coronavirus è in netto aumento». La direzione generale della Sanità lancia l'allarme in Francia: i nuovi casi ieri sono stati 1.130 (oltre 1.000 per il secondo giorno consecutivo) e quindi «a livelli comparabili con quelli che registravamo verso la fine del confinamento». Un nuovo blocco totale è escluso anche perché non sarebbe economicamente e socialmente sostenibile, però la Francia, e altri Paesi ***europei***, corrono ai ripari per evitare che le vacanze provochino la temuta seconda ondata.

Dopo avere ripristinato l'obbligo generale delle mascherine nei luoghi chiusi - alcune località balneari lo hanno esteso anche all'aperto - Parigi torna a raccomandare lo smart working e soprattutto il ricorso al tampone «al minimo dubbio» (mezzo milione di test la settimana). E alla fine della riunione di emergenza del Consiglio di difesa, presieduta da Emmanuel Macron, il premier Jean Castex è andato in visita a Roissy - il secondo aeroporto d'***Europa*** - per annunciare nuovi provvedimenti: «Chiunque arrivi dai Paesi dove la circolazione virale è particolarmente forte dovrà sottoporsi a un test in aeroporto. Chi risulterà positivo starà 2 settimane in quarantena».

La lista nera comprende 16 Paesi (Stati Uniti, Brasile, India, Sudafrica, Israele, Emirati Arabi, Bahrein, Kuwait, Qatar, Oman, Algeria, Turchia, Madagascar, Perù, Panama, Serbia), con i quali peraltro le frontiere sono già chiuse: i turisti non sono ammessi, i test riguardano i cittadini francesi che risiedono in quei Paesi o i cittadini di quei Paesi che hanno una residenza stabile in Francia, cioè gli unici casi in cui il viaggio è ammesso.

Il primo ministro Castex ha chiesto poi ai francesi di evitare Barcellona e il resto della Catalogna, dove negli ultimi giorni i casi sono in forte aumento, «e stiamo discutendo con le autorità spagnole perché limitino le uscite dalla Catalogna verso la Francia». Le autorità comunque lanciano l'allarme soprattutto sui comportamenti all'interno delle frontiere francesi: le riunioni familiari, rinviate per mesi, stanno provocando adesso un nuovo aumento dei casi, e si teme che l'atmosfera rilassata delle vacanze vanifichi gli sforzi fatti durante il lockdown.

L'Organizzazione mondiale della sanità si dice «preoccupata» per il rialzo dei contagi in ***Europa***, con tre milioni di casi e un bilancio di 206 mila vittime, e nuove precauzioni vengono prese da altri Paesi ***europei***. La Germania offrirà test gratuiti a chi rientra da vacanze in Paesi giudicati a rischio (una lista molto più lunga di quella francese), e chi si rifiuta dovrà allora stare a casa per due settimane. A partire da oggi la Norvegia imporrà una quarantena di 10 giorni per chiunque arrivi dalla Spagna, e in Gran Bretagna - il Paese ***europeo*** più colpito con 45 mila vittime, dove le mascherine sono da ieri obbligatorie nei luoghi chiusi - il premier Boris Johnson sta cominciando a fare campagna a favore del vaccino contro l'influenza e contro il Covid (se e quando sarà disponibile): «Ci sono tutti questi no vax, sono pazzi», ha detto Johnson in visita a un centro medico londinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (94%); Epidemics (86%); ***European*** Union (75%); Influenza (65%)

**Load-Date:** July 25, 2020

**End of Document**

[***«Un piano senza ideologie Dobbiamo fare presto»; Lettera del segretario del pd***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-904G-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

25 luglio 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 11

**Length:** 1322 words

**Byline:** Nicola Zingaretti

**Body**

Q uanto accaduto a Bruxelles ci consegna, in un momento molto difficile, un'***Europa*** determinata, con idee chiare, disposta a cambiare per essere più forte e vicina alle persone e con una rinnovata visione unitaria sul fronte economico tra Germania, Francia e Italia.

Il risultato delle negoziazioni, con la previsione non solo di prestiti per gli Stati membri ma anche di un rilevante ammontare di fondi a dono, offre al nostro Paese un'opportunità unica ed irripetibile per ridisegnare dalle fondamenta un «nuovo modello di sviluppo sostenibile per le future generazioni». Ciò si combina con un contesto in cui la pandemia ha fortemente accelerato trend macroeconomici e sociali in atto ormai da anni, che ci hanno consegnato un nuovo assetto mondiale caratterizzato da nuove ed in parte irreversibili abitudini di vita e di consumo, che devono portare ad un profondo ripensamento dei modelli economici e produttivi.

Quella che ora ci si apre davanti è la grande sfida di cogliere al meglio queste opportunità. Per farlo, occorre mettere al centro di questo nuovo modello di crescita i veri motori dello sviluppo: le persone. Solo mettendo in condizione giovani e meno giovani di esprimere appieno le proprie reali potenzialità, l'Italia potrà avviare una nuova, auspicata, stagione di crescita del Paese. Per farlo, occorre investire rapidamente in progetti concreti sui fattori abilitanti per lo sviluppo economico, come le piattaforme digitale, logistica ed energetica; su ambiti decisivi per lo sviluppo umano e l'inclusione sociale, quali formazione, cultura e sanità; e infine su settori chiave del Paese che siano orientati in modo innovativo verso nuovi modelli di consumo «responsabile», nati e accelerati dalla pandemia, in grado di trainare in maniera stabile crescita e occupazione.

È necessario puntare alla creazione in Italia di una piattaforma digitale di ultima generazione, che trasformi il Paese rendendolo più connesso, competitivo e sicuro. Ciò non può che avvenire integrando tutte le tecnologie di ultima generazione (fibra ottica, 5G, data center e cloud), costituendo un volano per nuove forme di lavoro, sanità e formazione, a tutela dei diritti costituzionali nella nuova era digitale. Un Paese più connesso potrà, ad esempio, aprire nuove frontiere di sviluppo per le aree interne, riportandole al centro del mondo produttivo a costi contenuti. Anche la Pubblica amministrazione dovrà intraprendere un percorso di trasformazione digitale, divenendo più semplice, accessibile e trasparente nelle relazioni con il cittadino, a partire dai pagamenti. In questo modo si va incontro a tante richieste di cittadini, amministratori e imprese: non abbandonare a sé stessi i territori e lottare contro la «cattiva» burocrazia.

È poi necessario lanciare un grande piano di rinnovamento della piattaforma logistica e dei trasporti, che guardi in modo integrato a strade, porti, aeroporti e trasporto ferroviario. L'Italia può e deve essere la porta di accesso all'***Europa*** dal Mediterraneo e dai Paesi in via di sviluppo attraverso una rete portuale e aeroportuale diffusa ed all'avanguardia, con questa deve integrarsi una rete stradale e ferroviaria sicura e moderna, che sfrutti le possibilità offerte dall'innovazione, quali sensoristica e mobilità autonoma, supporti l'intermodalità e colleghi le grandi dorsali del nostro Paese. Chiaramente, ciò dovrà avvenire ponendo al centro il rispetto dell'ambiente, ponendo attenzione alla mobilità sostenibile, a partire da quella elettrica. Il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo si rilancia anche riconquistando una centralità economica e produttiva.

L'Italia deve porsi come modello internazionale di riferimento sui temi della transizione energetica e dell'economia circolare, creando una piattaforma energetica sostenibile, in grado di favorire la trasformazione green e di garantire sviluppo economico. Occorre, quindi, lanciare un piano energetico incentrato su energie rinnovabili, efficienza energetica - a partire dal patrimonio immobiliare pubblico - ed economia circolare. L'ammodernamento della rete idrica, in particolare al Sud.

Per favorire sviluppo ed inclusione sociale, il Paese ha davanti un'opportunità unica per promuovere un rinnovamento del sistema scolastico e sanitario alla luce delle nuove esigenze rese quanto mai evidenti dall'attuale crisi sanitaria ed economica. Anche in quest'ambito è fondamentale l'adozione di un approccio integrato, che affianchi agli investimenti per l'ammodernamento degli edifici scolastici e sanitari la promozione di modelli di servizio basati su tecnologie innovative (telemedicina, formazione a distanza).

È, infine, necessario promuovere la riconversione della nostra economia verso i settori e le tecnologie più innovative, in cui il nostro Paese può giocare un ruolo da protagonista. Occorre investire in quelle filiere industriali che costituiscono un acceleratore naturale dello sviluppo, favorendo il più possibile la crescita dimensionale delle aziende, in modo da essere pronti per la nuova sfida delle aggregazioni transnazionali a livello ***europeo*** che inevitabilmente si aprirà a breve. Questo è fondamentale per mantenere un adeguato presidio dei settori e dei livelli occupazionali del nostro Paese. È il caso della meccanica, investita dalle nuove tecnologie della robotica, dell'agritech, che può rilanciare la filiera agricola italiana garantendo tracciabilità alimentare ed innovazione dei processi produttivi; dell'economia del mare, in cui il nostro Paese - per storia e posizione geografica - può essere protagonista dell'innovazione tecnologica, sia in campo alimentare che delle materie prime; della farmaceutica, che dovrà far fronte al progressivo invecchiamento della popolazione ed alle pandemie connesse alla globalizzazione dei flussi di persone e merci; della space economy , in cui l'Italia già vanta eccellenze a livello internazionale.

L'ecosistema italiano del venture capital , costituendo una leva di sviluppo diffuso, può ulteriormente favorire questo processo, creando occupazione e innovazione anche al di fuori dei distretti industriali tradizionali. Le nuove modalità di fruizione di turismo e cultura costituiscono, in questo senso, un ulteriore esempio delle opportunità offerte dalla rivoluzione digitale per le eccellenze del nostro Paese.

Il Next Generation dovrà molto vedere protagoniste le donne, con risorse destinate a politiche per la parità. Serve all'Italia, possiamo finalmente cambiare rotta e utilizzare decine di miliardi di ***euro*** investendo sul lavoro delle donne e delle ragazze, sui loro percorsi di studio, sostenendo la partecipazione delle donne nelle lauree in discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), con attenzione all'impatto di genere. È necessario fare presto, decidendo rapidamente e superando inutili posizioni ideologiche. Il governo scelga gli strumenti migliori per garantire massima velocità di esecuzione, solo così, con una visione e nuove politiche si crea nuovo «buon lavoro».

Solo se riusciremo a rispondere con velocità e concretezza a queste sfide, potremo dire che Next Generation ***EU*** sarà stato non solo un esperimento vincente per l'***Europa***, ma un piano operativo di rinascimento per l'Italia. Possiamo lasciare ai giovani un'Italia migliore di quella che abbiamo trovato, ecco la vera sfida che abbiamo davanti in questo momento della storia. \* segretario del Pd

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola

recovery fund

È il pacchetto di aiuti ***europeo*** per la ripresa economica a seguito della pandemia. Si tratta di 750 miliardi di ***euro***, che saranno erogati in due modalità: 390 sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto e 360 come prestiti. In entrambi i

casi l'Italia sarà il maggiore beneficiario

750 miliardi

di ***euro***

il valore degli aiuti ***europei*** per la ripresa: 390 a fondo perduto e 360 come prestiti

208 miliardi

di ***euro***

È la quota

di aiuti che riceverà l'Italia, di cui 81 come sovvenzioni e 127 in prestiti

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Business Forecasts (94%); Economic Growth (89%); Company Strategy (77%); Economic Conditions (68%); Company Activities + Management (67%); Small Business (63%)

**Industry:** Energy + Utilities (83%); Alternative + Renewable Energy (64%)

**Load-Date:** July 25, 2020

**End of Document**

[***L'Olanda tollerante di Marieke Schouten; Facce nuove***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F6-1R61-F13X-9062-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

25 luglio 2020 sabato

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** LETTERE AL CORRIERE; Pag. 31

**Length:** 374 words

**Byline:** Paolo Lepri

**Body**

Nei Paesi Bassi non c'è solo Mark Rutte, il primo ministro che invece di lottare per imporre un legame tra gli aiuti ***europei*** e il rispetto dello Stato di diritto (proposta accantonata, al vertice di Bruxelles, per la gioia delle cricche di Budapest e Varsavia ) ha preferito combattere contro la «spendacciona» Italia. Non c'è solo Rutte, dicevamo. L'Olanda è anche Marieke Schouten, assessora di Nieuweigen, a sud di Utrecht, andata personalmente a coprire con un poster arcobaleno l'insegna che indicava il gemellaggio tra la sua città e la polacca Pulawy, dichiaratasi recentemente zona «gay-free». E' stato il consiglio comunale, con ventisei voti contro uno, a decidere di troncare dopo oltre venti anni i rapporti con gli ex gemelli, diventati omofobi in omaggio ai proclami del presidente Andrzej Duda che hanno ormai contagiato circa un terzo del territorio di un Paese dove si rivolterebbe nella tomba, se non fosse sepolto a Vence, nelle Alpi Marittime, lo scrittore Witold Gombrowicz, autore degli immensi Ferdydurke e Pornografia .

«Dichiararsi zona libera dai gay è un problema serio: non è accettabile. Siamo una città arcobaleno e facciamo entrambe parte di un'***Europa*** in cui crediamo che chiunque, al di là del suo orientamento, abbia il diritto di essere presente nello spazio pubblico», dice Marieke Schouten, che è nata nel Brabante settentrionale (nella Terra di Heusden e Altena, un'isola fluviale alla foce del Reno e della Mosa), ha 56 anni, milita nel partito eco-socialista GroenLinks (Sinistra verde, 10,9% alle ***europee*** del 2019) ) e ha lavorato a lungo, prima di rientrare in patria, con organizzazioni umanitarie in Nepal e in altre aree di crisi. Adesso dirige un centro che studia i danni psicologici di chi è stato coinvolto in eventi traumatici: agenti di polizia, veterani, profughi. È rimasta legata («un'esperienza molto intensa») all'impegno svolto nei luoghi di emergenze e conflitti internazionali. Mai avrebbe pensato, però, di dover dedicare le sue forze a limitare le conseguenze di un'altra guerra moderna, quella scatenata dai paladini dell'intolleranza. «La mia visione è quella di una società dove tutti possano vivere». Sembrano parole scontate. Purtroppo non lo sono.

@Paolo\_Lepri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Civil Rights (94%); Politics (92%); Minority Groups (88%); Human Rights Violations (80%); ***European*** Union (73%); Communities + Neighborhoods (69%); Human Rights (68%); Hunger In Society (64%); Families + Children (63%)

**Load-Date:** July 25, 2020

**End of Document**



**Date and Time:** Thursday 14 January 2021 16:13:00 CET

**Job Number:** 134085153

**Documents (19)**

1. [*Una moneta per celebrare la Brexit. Ma Boris vieta i party ai ministri;La settimana dell'addio alla Ue*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y2T-FBB1-F13X-955J-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2020 Fino a gen 27, 2020 |

2. [*Wall Street-Europa, riparte il duello;Investimenti scenari macro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-907D-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2020 Fino a gen 27, 2020 |

3. [*Bond globali, rendimenti meno stretti;Investimenti obbligazioni*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-9079-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2020 Fino a gen 27, 2020 |

4. [*Facebook, ecco le regole che piacciono a Nick Clegg;Eresie digitali*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-906C-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2020 Fino a gen 27, 2020 |

5. [*Europa e ondate migratorie: l'appello di Luciano Canfora contro porte e porti chiusi;Al Circolo dei Lettori*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-904T-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2020 Fino a gen 27, 2020 |

6. [*La Brexit degli Erasmus*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y2T-FBB1-F13X-953F-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2020 Fino a gen 27, 2020 |

7. [*Quei dubbi sugli aiuti a chi ha speculato con i derivati;a cura di Ivo Caizzi icaizzi@corriere.it Offshore*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-9070-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2020 Fino a gen 27, 2020 |

8. [*Perché l'ambiente piace ai mercati;Investimenti la sostenibilità*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-907J-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2020 Fino a gen 27, 2020 |

9. [*Il ritorno di Forza Italia con il voto calabrese Berlusconi esulta: «Siamo fondamentali»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y2T-FBB1-F13X-9558-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2020 Fino a gen 27, 2020 |

10. [*Meloni incalza l'alleato e commenta via Twitter: «Aver combattuto è già un successo»;il centrodestra*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y2T-FBB1-F13X-9557-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 27, 2020 Fino a gen 27, 2020 |

11. [*Burioni e gli anti-vaccini «Il coronavirus li ha zittiti»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-911M-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 11, 2020 Fino a feb 11, 2020 |

12. [*NELLA SFIDA DEL 5G UNO SPAZIO PER L'EUROPA TRA CINA E STATI UNITI;ANALISI COMMENTi Il corsivo del giorno*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90WN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 11, 2020 Fino a feb 11, 2020 |

13. [*Rischio recessione, le misure allo studio per la ripartenza;Analisi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90X4-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 11, 2020 Fino a feb 11, 2020 |

14. [*«Un errore rialzare l'Iva La vera sfida è crescere»;Intervista*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90X7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 11, 2020 Fino a feb 11, 2020 |

15. [*Tripadvisor e gli altri siti: concorrenza sleale da Google;La Lente*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90X2-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 11, 2020 Fino a feb 11, 2020 |

16. [*Il giorno delle foibe riaccende la polemica tra Pd e centrodestra*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90VR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 11, 2020 Fino a feb 11, 2020 |

17. [*«Non ci sono due Papi I sacerdoti sposati? No, sono contrario»;L'intervista MONsignor Camisasca*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90WF-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 11, 2020 Fino a feb 11, 2020 |

18. [*Angela regna tra le rovine di un partito allo sbando Ma il suo mandato è a rischio;Lo scenario*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90VV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 11, 2020 Fino a feb 11, 2020 |

19. [*Fitoussi: «Attenti alla trappola della neolingua»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-911S-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 11, 2020 Fino a feb 11, 2020 |

[***Una moneta per celebrare la Brexit. Ma Boris vieta i party ai ministri; La settimana dell'addio alla Ue***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y2T-FBB1-F13X-955J-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 gennaio 2020 lunedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 17

**Length:** 268 words

**Byline:** Luigi Ippolito

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

Londra La moneta commemorativa - da 50 centesimi - verrà messa in circolazione venerdì mattina, il giorno della Brexit: e poterà l'iscrizione «Pace, prosperità e amicizia con tutte le nazioni».

Ma a parte la numismatica, il tono adottato dal governo di Boris Johnson per salutare l'uscita dall'***Unione europea*** è di basso profilo, con una volontà di evitare i trionfalismi. Gli ultrà della Brexit, guidati da Nigel Farage, terranno un party serale davanti al Parlamento: ma i ministri hanno ricevuto l'ordine di tenersi alla larga. «Capiamo che molti vogliano festeggiare - spiegano fonti di Downing Street - ma per molti altri si tratta di un giorno triste».

E allora la parola d'ordine è «voltare pagina». E puntare a sanare le ferite provocate da tre anni e mezzo di aspre contrapposizioni. Sulla facciata di Downing Street verrà proiettato un orologio luminoso che scandirà il conto alla rovescia degli ultimi 60 minuti prima della Brexit (che scatta alle 23, ora di Londra): ma anche un gioco di luci per sottolineare il legame fra le 4 nazioni che compongono il Regno Unito.

Perché questa sarà la sfida del futuro immediato: tenere assieme Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. E dunque sarà questo il tema portante del discorso alla nazione che Boris farà alle 22 di venerdì, oltre all'appello a guardare avanti e impegnarsi nella ricostruzione del Paese, dalla scuola alla sanità alle infrastrutture.

Dal 1° febbraio, spiegano dal governo, sarà vietato finanche pronunciare la parola Brexit: l'obiettivo è invece la «partnership futura» con l'***Europa***.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Politics (88%); Economic Growth (71%); Lobbying (65%)

**Load-Date:** January 27, 2020

**End of Document**

[***Wall Street-Europa, riparte il duello; Investimenti scenari macro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-907D-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 gennaio 2020 lunedì

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 37

**Length:** 803 words

**Byline:** Walter Riolfi

**Highlight:** Gli Usa ancora preferiti dal 25% dei gestori intervistati da Goldman, il Vecchio Continente dal 23% La tregua dei dazi non sarà duratura: molti pensano che Pechino non sia in grado di raddoppiare le importazioni

**Body**

Aveva la pretesa di una provocazione il vaticinio di Bank of America, quando, a metà dicembre, per bocca del suo strategist, predisse l'indice S&P a 3.333 punti il 3 marzo. Quel simbolico livello Wall Street l'ha raggiunto 5 giorni fa (seppure nel durante) e, per stare al gioco di Michael Hartnett, possiamo notare che l'ha fatto con 30 giorni (lavorativi) d'anticipo: a dispetto della crisi iraniana, di utili societari che non battono le attese e, infine, della nuova temibile epidemia da coronavirus. Risolta la guerra commerciale con la Cina (così vogliono pensare gli operatori), nulla sembra più preoccupare la borsa americana e il suo massimo cruccio, a giudicare dal sondaggio mensile di BofA, sembra essere l'esito delle elezioni presidenziali: accennato dal 29% degli intervistati, più per indicare una lontana, potenziale minaccia che per manifestare un reale timore.

A dire il vero, il rischio della nuova epidemia cinese non era ancora stato contemplato dal sondaggio di BofA, condotto tra il 9 e il 16 gennaio. Ma, dalla quasi indifferenza mostrata dalle borse, si direbbe che la nuova potenziale minaccia rappresenti poco più di un fastidio. Se la crisi iraniana aveva prodotto ribassi inferiori all'1%, la paura del coronavirus non è andata oltre una limatura di 30 centesimi e solo a Shanghai s'è notata una flessione più marcata. Perché fasciarsi il capo prima di esserselo rotto? E poi c'è un istruttivo precedente: i quasi 9 mila casi di Sars nel 2003, con conseguenti 700 decessi, avevano procurato danni piuttosto contenuti e momentanei solo nei paesi ove s'era diffuso il contagio. L'indice delle borse mondiali, tra marzo e aprile, aveva accennato una modestissima correzione, mentre l'S&P500 quasi non se n'era curato.

Perché dovrebbe essere diverso adesso? Uno studio del 2017 condotto da tre economisti (tra cui Larry Summers) stimava in 500 miliardi l'anno i danni economici provocati in tutto il mondo dalle varie pandemie, lo 0,6% del reddito globale. Un altro studio dell'Health Risk Framework stima in 6 mila miliardi i danni economici globali per l'intero secolo: 60 miliardi l'anno, meno dello 0,1% del Pil mondiale.

Le borse dunque possono continuare imperterrite la loro corsa. Un sondaggio, condotto da Goldman Sachs tra 250 suoi clienti, mostra che l'81% di costoro s'attende guadagni di borsa, quantomeno a una cifra, cosicché il traguardo dei 3.500 punti dell'indice sarebbe a portata di mano. L'eventualità di un mercato al ribasso nel corso dell'anno è contemplata appena dal 20% dei partecipanti. I più (45%) dicono di aspettarselo il prossimo anno e il 34% ancor più in là. Allo stesso modo, quasi nessuno vede un'imminente recessione, il 35% sposta l'evento al prossimo anno e il 60% risponde: forse nel 2022 o forse dopo. A sentirli un anno fa, avremmo già dovuto essere in depressione. Un quadro non diverso offre il sondaggio mensile di BofA. I 249 intervistati vedono l'indice salire fino a 3.400. Un mese fa dicevano che sarebbe arrivato a 3.300; a novembre a 3.200 e a ottobre a 3.100, mostrando una capacità previsionale direttamente proporzionale alla crescita della borsa. E, siccome per far salire il mercato occorre una ripresa dell'economia, ecco che nelle stime degli investitori anche l'indice Ism manifatturiero sarebbe in procinto di spiccare il volo: fino 52 punti per oltre il 90% e fino a 54 per quasi il 60% degli intervistati. A dicembre, l'Ism era inchiodato a 47,2. La conclusione è: stare lunghi sui titoli tecnologici, come tra l'estate e l'autunno del 2018, poco prima della caduta di Wall Street. Alla domanda, quali mercati faranno meglio quest'anno, il 25% dei clienti di Goldman ha risposto: Wall Street e le borse asiatiche. Ma il 23% ha pure indicato l'***Europa***. C'è il rischio che questi ultimi finiscano delusi e stavolta non per nostra colpa, se è vero che il prossimo fronte della guerra commerciale di Trump sarà verso l'***Eurozona***.

Nuovo fronte

Gli analisti di State Street l'avevano preannunciato due settimane fa, ancor prima che il Washington Post rivelasse la minaccia di Trump d'imporre tariffe del 25% sulle auto ***europee***, se la ***Ue*** si fosse rifiutata di approvare sanzioni all'Iran. Se n'è avuta conferma qualche giorno fa a Davos: gli ***europei*** «vorranno fare un accordo, perché devono farlo», ha intimato il presidente americano. Così l'***Europa***, la cui economia è quella che più potrebbe soffrire dal recente accordo tra Cina e Usa, si troverebbe a fronteggiare un'altra guerra commerciale che aggraverebbe la recessione del settore manifatturiero. E, benché gli economisti osservino che l'***Europa*** è meno vulnerabile della Cina, poiché dall'America importa beni e servizi per un valore tre volte superiore, resta il fatto che il deficit commerciale degli Usa verso la ***Ue*** s'attesta comunque a 163 miliardi di dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Stock Indexes (94%); Business Forecasts (81%); Economic Growth (80%); Economic Conditions (61%)

**Load-Date:** January 27, 2020

**End of Document**

[***Bond globali, rendimenti meno stretti; Investimenti obbligazioni***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-9079-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 gennaio 2020 lunedì

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 34

**Length:** 684 words

**Byline:** Angelo Drusiani

**Highlight:** Dai dollari, Usa e canadesi, alla corona norvegese, fino a Polonia e Ungheria: come andare oltre l'1% con titoli brevi (in valuta) e un cuscinetto di decennali Un giro del mondo tra emissioni governative in valuta e la ricetta di un portafoglio a medio rischio investito in ***euro*** solo per metà

**Body**

Le rilevazioni statistiche ci comunicano che ogni anno un numero non trascurabile di italiani, di giovane età in particolare, emigrano. Ma ci sono anche molti emigranti finanziari: non vanno via, semplicemente investono in titoli di Stato non solo di emittenti di area ***euro***. Alla ricerca o di maggiori rendimenti o di maggiore sicurezza.

Sfogliando i due almanacchi «governativi», poiché le emissioni sono organizzate dai singoli ministeri del Tesoro, ci si imbatterà in un'equa divisione tra strumenti denominati in moneta unica ***europea***, monete anglosassoni, del Nord e dell'Est ***europeo***. Stati Uniti, Canada, Norvegia e Polonia risultano essere i più generosi. Al rendimento interessante si accompagna l'opportunità o il pericolo valutario. Le scadenze sono mediamente ravvicinate per evitare di assumere il rischio tassi, laddove il loro valore dovesse salire, anche se nell'immediato è un'ipotesi poco realistica.

Solo il debito del Regno Unito e quello norvegese sopravanzano la scadenza biennale. Il primo, perché nella trattativa con l'***Unione europea***, per definire la normativa che accompagnerà l'uscita di Londra dall'***Ue***, non è da escludere che, almeno in forma temporanea, la moneta d'oltre Manica possa beneficiarne. Sfruttando le divisioni tra i Paesi aderenti all'***euro***. L'altro, il debito di Oslo, potrebbe premiare l'investitore nei momenti in cui la quotazione del petrolio, com'è accaduto nei primi giorni di quest'anno, si rivaluti a causa di tensioni che infiammano alcuni Paesi del Medio Oriente. La generosità dell'emissione poco meno che biennale di Varsavia è frutto di una situazione politica soggetta a tensioni, che, viceversa, non si rilevano in Ungheria, la quale, pur con un grado di affidabilità di poco inferiore, propone un rendimento di poco superiore allo zero.

Lo zio Sam

I due titoli denominati in dollari d'oltre Atlantico si presentano simili per durata, rendimento e rischiosità legata al rapporto di cambio. L'eredità dello scorso anno è un andamento dei cambi tra ***euro*** e le due valute nordamericane con scostamenti non particolarmente rilevanti. Il voto presidenziale Usa potrebbe produrre un andamento non dissimile. Ma il rischio valutario si adatta solo a chi disponga di una discreta propensione agli sbalzi di volatilità.

L'***Eurozona***, in parte, conferma la bassissima redditività delle proposte: Germania, Francia, Spagna e pure Italia. Il cui unico rendimento di segno positivo, in tabella, è offerto dal Cct, l'emissione indicizzata al tasso Euribor semestrale, che, nel corso dei prossimi tre anni, potrebbe mutare percorso, consentendo al titolo di pagare cedole di maggior spessore. Per una media propensione al rischio si può ipotizzare un 20% di bond in dollari, un 15% tra corone norvegesi e sterlina, non più del 5% nelle due monete dell'Est ***Europa***. Per fronteggiare il rischio valutario, un peso leggermente superiore, 45%, in titoli forieri di sicurezza, Germania, Francia e Spagna.

Il 15% restante nei tre titoli italiani, con un leggero sovrappeso da destinare al Cct.

Dieci

C'è un'ulteriore tabella che mette a confronto le durate decennali. In questo caso, il Btp si accoda, quanto a generosità del rendimento offerto, alle due emissioni in dollari e a quella norvegese. Manca, si dirà, l'emissione di Atene. Una ragione c'è ed è legata al valore di scambio, attualmente pari a 122 circa, quotazione non gradita, in fase di acquisto, ad una parte consistente degli investitori. Ancora negativo il rendimento di Berlino: non è più il meno 0,71% della scorsa estate, ma è pur sempre meno 0,20%. Mentre l'emittente governativo Usa propone poco meno del 2%.

Non è che altri emittenti ***europei*** siano poi tanto appetibili: Francia, Belgio e i due Paesi iberici, Spagna e Portogallo, non arrivano ad offrire mezzo punto percentuale. Accanto al concetto di sicurezza, tipica dei quattro Stati citati, si palesa non solo e non tanto il rischio cambio per le emissioni in moneta non ***euro***, quanto il rischio legato alla durata. Anche se in tempi brevi, tensioni sui tassi non dovrebbero manifestarsi. Nel caso il portafoglio andrebbe rivisitato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Securities + Other Investments (94%); National Debt (75%); Public Debt (68%); Economic Growth (67%); Economic Conditions (62%); Inflation (62%)

**Load-Date:** January 27, 2020

**End of Document**

[***Facebook, ecco le regole che piacciono a Nick Clegg; Eresie digitali***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-906C-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 gennaio 2020 lunedì

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 20

**Length:** 343 words

**Byline:** Edoardo Segantini , [*edoardosegantini2@gmail.com*](mailto:edoardosegantini2@gmail.com), @Segantini

**Body**

Vogliamo nuove regole, dice Nick Clegg. Ma quali? Nick Clegg è uno dei più brillanti politici britannici: ex leader del partito liberaldemocratico, ex vicepremier con David Cameron, un anno fa è stato ingaggiato da Facebook come presidente degli affari globali e della comunicazione.

In questa veste sta cercando d'impedire che l'***Unione Europea*** adotti provvedimenti sfavorevoli al social network. Nei giorni scorsi è stato impegnato in un tour di conferenze tra Bruxelles, Berlino e Davos, con una puntata anche a Roma. Nel corso della sua missione, che per i toni usati sembrava quasi una missione umanitaria, Clegg non si è stancato di spiegare quanto bene l'oligopolio fondato da Mark Zuckerberg stia facendo all'***Europa***. Sottintendendo: un'***Europa*** che forse non lo merita. Facebook, ha detto parlando alla Luiss, restituisce al Vecchio Continente ciò che guadagna aiutando le aziende che usano le sue app a generare più di 200 miliardi di ***euro***. Quanto alla questione fisco (clamorosamente eluso dal suo come dagli altri colossi tecnologici nei paradisi fiscali intra ed extra ***europei***), Clegg la liquida dicendo: paghiamo le tasse in Irlanda e rispettiamo la legge. L'obiettivo dell'ex politico britannico e del suo potente datore di lavoro è contrastare il Digital Services Act. Cioè il progetto di legge cui sta lavorando a Bruxelles la Commissione ***europea*** allo scopo di rendere le piattaforme digitali legalmente responsabili di tutto ciò che pubblicano gli utenti. Al pari degli editori. Il social network teme la via seguita dai tedeschi e dai francesi (rimozione rapida dei contenuti illeciti o illegali sul social), che può indicare il percorso alla direttiva ***europea***. Per questa ragione, con la sua offensiva lobbistica (sostenuta anche dall'amministrazione Trump), punta a spostare la trattativa ***europea*** in sede Ocse. Facebook conta sul fatto che, attraverso quella strada (più simile a una sabbia mobile che a una palude) un accordo non si troverà mai. Ecco dunque che cosa intende Nick Clegg quando dice vogliamo nuove regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (88%); Politics (84%); Human Rights Violations (81%); Multinational Corporations (74%); Globalization (69%); Territorial + National Borders (67%); Conferences + Conventions (63%); Homeowners (63%); Riots (63%); Fraud + Financial Crime (62%); Larceny + Theft (62%)

**Industry:** Internet + Www (94%); Budgets (88%); Computer Networks (69%); Agriculture (65%)

**Load-Date:** January 27, 2020

**End of Document**

[***Europa e ondate migratorie: l'appello di Luciano Canfora contro porte e porti chiusi; Al Circolo dei Lettori***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-904T-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 gennaio 2020 lunedì

TORINO Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CULTURA E SPETTACOLI; Pag. 19

**Length:** 158 words

**Body**

Scritto nei giorni della «chiusura dei porti» imposta dal governo italiano di fronte all'ondata di profughi in fuga dalla Libia, «Fermare l'odio» è l'ultimo libro di Luciano Canfora, pubblicato da Laterza. Il filologo e professore emerito dell'Università di Bari lo presenterà domani al Circolo dei Lettori, in dialogo con il critico letterario Gian Luigi Beccaria. L'incontro sarà l'occasione per parlare di ***Europa***, di ondate migratorie e di un possibile «capovolgimento di prospettiva». Nel volume di Canfora si riflette infatti sulla necessità di «considerare l'ondata migratoria come avamposto di un mondo in accordo col quale la ricca ***Europa*** potrebbe dar vita a una struttura federale ***euro***-africana gravitante sul Mediterraneo, effettivamente paritaria e, in prospettiva, sempre più integrata».

L'incontro si apre alle 18. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti (distribuzione dei tagliandi d'ingresso dalle 17). © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Immigration (94%); Conferences + Conventions (75%); Religion + Spirituality (70%)

**Industry:** Publishing (63%)

**Load-Date:** January 27, 2020

**End of Document**

[***La Brexit degli Erasmus***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y2T-FBB1-F13X-953F-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 gennaio 2020 lunedì

MILANO Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI MILANO; Pag. 6

**Length:** 661 words

**Byline:** Federica Cavadini

**Highlight:** Nuovi accordi con gli atenei inglesi: risorse extra e partenze garantite «Più studenti in arrivo dai Paesi ***Ue***»

**Body**

Le università inglesi cercano accordi perché gli scambi proseguano. Gli atenei milanesi, anche statali, garantiscono le partenze per il Regno Unito stanziando fondi extra. E c'è chi ha già visto aumentare gli arrivi di studenti internazionali. Sono i primi effetti della Brexit segnalati dalle università.

Dal Politecnico alla Statale, alla Cattolica tutti puntano su scambi e collaborazioni, negli ultimi anni i numeri di studenti in partenza e in arrivo sono in crescita, anche da e per il Regno Unito (che oggi è il quarto Paese di destinazione dopo Spagna, Francia e Germania ed è al settimo posto fra quelli di provenienza). E la collaborazione con le università inglesi continua. «Nei bandi i posti sono confermati anche oltremanica» è la comunicazione dagli atenei. «L'uscita del Regno Unito dal programma Erasmus preoccupa soprattutto gli studenti, che a differenza dei ricercatori, hanno questa unica opportunità. Ma abbiamo segnali positivi dalle università inglesi. E dopo Brexit abbiamo stanziato un fondo specifico per coprire le spese a chi sceglie quella destinazione», dice Gabriella Pasi, prorettrice a Milano Bicocca, con delega a Internazionalizzazione.

Ecco che cosa sta succedendo in questo ateneo statale, che ha anche un corso di Medicina internazionale aperto a Bergamo con l'università del Surrey e nell'ultimo anno ha mandato in trasferta quaranta studenti dai dipartimenti di Medicina, Psicologia e Geologia: «Stiamo ricevendo da università del Regno Unito richieste di accordi bilaterali, sono disposte a offrire un supporto economico per continuare gli scambi. L'interesse è reciproco», spiega Pasi.

Una ricaduta positiva è segnalata anche da Bocconi, ateneo privato che punta sull'apertura internazionale, nell'ultimo anno gli arrivi sono stati più di duemila e altrettante le partenze, quasi il dieci per cento da e per il Regno Unito. «Abbiamo accordi bilaterali con 25 atenei inglesi, anche con programmi di doppia laurea. I programmi di mobilità sono garantiti, con o senza fondi Erasmus. E l'effetto Brexit per noi è positivo», dice Stefano Caselli, prorettore agli Affari Internazionali. E spiega: «Le città e le università ***europee*** saranno avvantaggiate. Stiamo già ricevendo più domande da studenti cinesi, francesi, tedeschi che decidono di non iscriversi nel Regno Unito. E ne arrivano anche dai docenti: i ricercatori nelle università inglesi potrebbero perdere i finanziamenti ***europei***, ambiti e prestigiosi. Brexit sarà una partita difficile per gli atenei del Regno Unito».

Intanto un bando «Erasmus +» si chiude il 31 gennaio, poi si apriranno finestre per i tirocini, per studenti di corsi di laurea triennali, master e dottorati. E sul sito del programma ***europeo*** riguardo alla situazione del Regno Unito si legge che «fino alla fine del 2020 rimarrà invariata». «Dopo quella data sarà da definire - spiega Pasi -. Il programma ***europeo*** comunque prevede fondi anche per i Paesi extra ***Ue***, che possono anche accedere ai fondi Horizon per la ricerca pagando una quota. Potrebbe essere una soluzione anche per il Regno Unito».

Studiare in Inghilterra dopo la Brexit. Cercano garanzie anche gli universitari pronti a frequentare lì l'intero corso di laurea. «C'è l'incognita del prestito governativo per gli studi universitari. Non si sa ancora se sarà confermato ed era un'opportunità per tanti italiani - spiega Diana Frattini di Wep, organizzazione che si occupa di mobilità giovanile -. Sono confermate invece le partenze dei ragazzi delle superiori che studiano all'estero nel quarto anno. Anche a Milano sono sempre più numerosi e i college inglesi restano fra i più scelti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

Stiamo già ricevendo più domande da francesi e tedeschi, e ne arrivano anche dai docenti. Per le università inglesi Brexit sarà una partita difficile Stefano Caselli Bocconi

~

Dopo Brexit abbiamo stanziato un fondo per coprire

le spese di chi sceglie la Gran Bretagna come destina-zione per

gli studi all'estero Gabriella Pasi Bicocca

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Teaching + Teachers (94%); Student Financial Aid (65%)

**Load-Date:** January 27, 2020

**End of Document**

[***Quei dubbi sugli aiuti a chi ha speculato con i derivati; a cura di Ivo Caizzi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-9070-00000-00&context=) [***icaizzi@corriere.it***](mailto:icaizzi@corriere.it) [***Offshore***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-9070-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 gennaio 2020 lunedì

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 29

**Length:** 363 words

**Highlight:** Dai fondi per investimenti verdi, ai limiti alla spesa pubblica, ai salvataggi bancari: quanti dossier aperti

**Body**

La settimana scorsa la due giorni a Bruxelles dei ministri finanziari dell'***Eurogruppo***/Ecofin ha fatto capire la difficoltà di superare le riserve e le divisioni sugli importanti dossier in discussione: dai fondi per gli investimenti verdi da stanziare nel bilancio ***Ue*** 2021-2027 fino alle riforme dell'Unione economica e monetaria o alle raccomandazioni ai Paesi con conti pubblici in difficoltà.

Non sembra facile raggiungere rapidamente un accordo complessivo con la strategia delle «concessioni» su un provvedimento per ottenere in cambio di rinunciare a qualcosa su un altro. Per il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri del Pd, la necessità di ottenere più flessibilità di spesa pubblica per rilanciare la crescita apre rischi di ulteriore rinvio della Garanzia ***europea*** sui depositi bancari e di penalizzazioni nella riforma del Fondo salva Stati (Mes) soprattutto per i titoli di Stato nazionali.

Il direttore del Mes, l'***euroburocrate*** tedesco Klaus Regling, si è detto fiducioso sul via libera dell'Italia già «in marzo» al potenziamento della sua istituzione anche per i salvataggi bancari, che è sostenuto da Germania, Francia e vari Paesi nordici. Nella sostanza garantirebbe un «salvagente» aggiuntivo perfino alle banche con maxi esposizioni su derivati speculativi ad alto rischio (soprattutto tedesche, francesi e nordiche).

Ma aprirebbe un problema politico in Italia, dove la Lega di Matteo Salvini e il M5S si sono dimostrate contrarie a parte del testo. Inoltre può emergere un problema sostanziale.

Si può proporre di usare il denaro pubblico del Mes per evitare fallimenti di banche tradizionali, che ridurrebbero l'erogazione del credito alle imprese e alle famiglie. Appare invece difficile da far digerire ai cittadini che il Fondo salva Stati possa aiutare banche scivolate su derivati speculativi ad alto rischio.

L'***Ue*** ha introdotto la normativa «bail-in» (il salvataggio a carico di azionisti, obbligazionisti e titolari di grande depositi) proprio per non far più pagare agli Stati il costo degli «azzardi morali» dei banchieri da casinò: che, se guadagnano, incassano, se perdono, preferirebbero scaricare il costo sui contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (88%); Economic Growth (69%); Gross Domestic Product (64%)

**Load-Date:** January 27, 2020

**End of Document**

[***Perché l'ambiente piace ai mercati; Investimenti la sostenibilità***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y2T-FBC1-F13X-907J-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 gennaio 2020 lunedì

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CORRIERECONOMIA; Pag. 40

**Length:** 755 words

**Byline:** Andrea Beltratti e Alessia Bezzecchi\*

**Highlight:** Una corrispondenza positiva tra applicazione dei criteri Esg e valutazioni azionarie ancora non c'è, ma è sempre più forte la richiesta degli investitori alle aziende quotate di fare scelte responsabili Bisogna applicare le nuove normative con idee che abbiano un impatto anche su attività economiche non quotate L'***Europa*** potrebbe aumentare l'impatto della finanza «verde», senza penalizzare troppo le proprie aziende

**Body**

G li investitori di tutto il mondo esprimono sempre più interesse ad inserire in portafoglio titoli emessi da aziende che siano rispettose dei criteri ambientali, sociali e di governance (Esg). Si tratta di una modalità di investimento che può avere un reale impatto sull'economia mondiale? L'impatto dipende in primo luogo dall'ammontare di patrimonio gestito dagli investitori Esg. Oggi si stima che gli asset gestiti con particolare attenzione per le aziende migliori dal punto di vista Esg siano pari a circa 30 trilioni di dollari, circa il 36% del prodotto interno lordo mondiale. Si tratta di un valore molto elevato e potenzialmente in grado di modificare le politiche di gestione delle aziende che temono di essere punite da una minore valutazione borsistica. La recente ricerca accademica mostra che le aziende di settori come alcol, tabacco e gioco d'azzardo sono particolarmente sottovalutate in Borsa, sino all'8%, soprattutto in quei Paesi in cui le norme sociali sono più attente ai fattori Esg, e ci sono importanti processi di cambiamento in Cina che sono testimonianza della rilevanza di tale approccio.

La Commissione ***Ue***

Occorre però ammettere che in generale risulta ancora difficile individuare relazioni empiriche stabili e robuste tra applicazione dei criteri Esg e valutazioni azionarie. Molto più accordo esiste sull'effetto positivo dei criteri Esg sulla performance aziendale delle aziende quando questa viene valutata sulla base di indicatori di bilancio.

In ogni caso, la recente iniziativa della Commissione ***europea***, che sta lavorando a tre Regolamenti riguardanti temi come la tassonomia, vale a dire la classificazione e il rilascio di marchi per la definizione di prodotti finanziari «verdi», l'aumento della trasparenza delle aziende in merito alle loro politiche rispetto ai fattori Esg, e l'introduzione di nuovi benchmark, potrebbe aumentare ulteriormente la potenzialità d'impatto della finanza sostenibile, ponendo l'***Europa*** al centro dell'azione internazionale senza penalizzare le aziende ***europee***.

Non dobbiamo però pensare che gli ostacoli siano stati tutti superati, dato che esistono numerose attività economiche che sono svolte da aziende non quotate. Sappiamo che il mercato azionario ha da sempre una diversa rilevanza in vari Paesi del mondo. Ma il calo nel numero delle aziende quotate nel mondo amplia l'area di attività economica che non viene direttamente colpita dagli investitori. È necessario che gli investitori amplino le loro modalità di intervento, chiedendo alle aziende quotate di essere responsabili non solo per quanto riguarda le loro scelte dirette in termini di produzione, ma anche per le scelte svolte nell'ambito della catena del valore di riferimento, in particolare per quanto riguarda i fornitori. Un'azione attiva che chiede alle aziende quotate di tenere conto delle modalità di comportamento Esg anche da parte dei fornitori e degli acquirenti dei prodotti è quindi essenziale.

Real estate

Un'altra area che rischia di sfuggire agli effetti delle scelte di portafoglio degli investitori è quella del real estate, il cui valore nel mondo, secondo alcune stime, è di 220 triliardi di dollari, oltre due volte il prodotto mondiale. Tale stock è di fondamentale importanza per la qualità ambientale, perché responsabile di una quota notevole di assorbimento di energia ed emissione di gas legati al cambiamento climatico. Solo una parte minima di asset di real estate è quotato nel mondo, e questo limita ulteriormente l'impatto degli investitori finanziari. La sfida è ancora più complessa di quella precedentemente descritta, e può essere affrontata soltanto con una visione veramente globale dell'attività economica, che si estenda anche alla pianificazione dei progetti di rigenerazione urbana, alla gestione del traffico, ai nuovi criteri di costruzione e all'utilizzo del proptech.

Gli asset e i wealth manager devono certamente rivestire il ruolo di cinghia di trasmissione, e amplificare la visione della società e delle nuove generazioni che mostrano una spiccata sensibilità verso le tematiche sociali. Data la dimensione del problema, è però importante ricordare che modificare i portafogli può essere necessario ma non sufficiente: occorre aiutare le nuove normative con azioni efficaci che possano avere un impatto su asset e attività economiche non quotate. In molti Paesi, gli intermediari finanziari potranno essere più importanti dei mercati per raggiungere gli obiettivi della finanza sostenibile.

\*SDA Bocconi School of Management

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Company Strategy (93%); Business Forecasts (90%); Financial Performance + Reports (84%); Company Activities + Management (78%); Securities + Other Investments (78%); Economic Growth (71%); Safety, Accidents + Disasters (65%); Economic Conditions (61%)

**Industry:** Alternative + Renewable Energy (75%); Farmers + Ranchers (75%); Energy + Utilities (68%); Marketing + Advertising (68%)

**Load-Date:** January 27, 2020

**End of Document**

[***Il ritorno di Forza Italia con il voto calabrese Berlusconi esulta: «Siamo fondamentali»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y2T-FBB1-F13X-9558-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 gennaio 2020 lunedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 13

**Length:** 602 words

**Byline:** Paola Di Caro

**Highlight:** Radar sui parlamentari M5S: «Portiamoli da noi»

**Body**

ROMA Aveva deciso già alla vigilia che stavolta non sarebbe rimasto in silenzio, non avrebbe aspettato le consuete 24 ore prima di commentare. Perché Silvio Berlusconi era sicuro da tempo del successo della sua Jole Santelli in Calabria - annunciato dai sondaggi e dal grande entusiasmo che aveva lui stesso toccato con mano nelle sue visite in campagna elettorale - e sapeva che la conquista della Regione era una fondamentale ciambella di salvataggio alla quale aggrapparsi. La sua Forza Italia in difficoltà, in costante calo di consensi, impegnata nell'ardua sfida dell'Emilia Romagna dove mai è riuscita ad ottenere buone performance e oggi è quasi al tracollo, rischiava di essere travolta dall'avanzata di Matteo Salvini. Quasi cancellata.

Per questo, la prima cosa da fare - anche per tacitare l'area che non vede l'alleanza con la Lega come l'unica via per esistere - era esaltare e valorizzare la conquista della Calabria e «il nostro peso al Sud». E Berlusconi lo ha fatto. Con lo spoglio ancora da terminare, l'ex premier -che ha telefonato alla Santelli in diretta tivù - ha scelto di vedere il bicchiere quasi pieno: «Hanno vinto tutti i candidati di FI in cui la coalizione ci ha dato mandato di presentarli. Grande risultato di Jole, con la sua guida la Calabria diventerà emblema del riscatto del Sud. E FI dimostra il suo radicamento diffuso e il suo ruolo insostituibile». Poi, l'attacco agli avversari: «Il voto in Emilia, la sfida a cui li abbiamo sottoposti, dimostrano che la sinistra non riesce più a parlare al suo blocco di riferimento, e i dati condannano il M5S all'irrilevanza», ragione per cui «se la parola democrazia ha un senso, bisognerà cambiare il governo e la parola dovrà tornare agli italiani».

Parole che sarebbero state più forti se il centrodestra fosse riuscito a portare a casa entrambe le Regioni, come soprattutto Salvini ma come anche Berlusconi negli ultimi giorni si era convinto potesse accadere. Con un unico dubbio, però, che nella notte è diventato certezza: la scelta della candidata Borgonzoni, che non ha mai convinto gli alleati. «Salvini ha fatto tutto da solo, ci ha imposto la sua candidata, che ci è sempre sembrata debole», dicono un po' tutti dallo stato maggiore di Arcore. E «questo è stato il vero errore di Matteo», è il ragionamento di Berlusconi, mentre da FI sono in tanti - se non ad esultare - almeno a non piangere sullo stop del leader leghista: «Forse adesso abbasserà la cresta, mai fare un referendum su se stessi...», dicono in tanti.

Eppure con i fedelissimi Berlusconi aveva già cominciato a ragionare sugli scenari futuri: «Forse non ci sarà nemmeno bisogno di andare a votare, perché il M5S si sta sfaldando. Potrebbero arrivare in massa da noi, e a quel punto potrebbe formarsi in Parlamento un nostro governo con il loro apporto. O potrebbe avvicinarsi il voto». Discorsi ad oggi prematuri, mentre il dialogo nel centrodestra è aperto, su prospettive, candidature, mosse da compiere. Perché FI ha mostrato di essere in grande affanno al Nord, ma dopo mesi per la prima volta ha rovesciato il rapporto di forze al Sud, doppiando la Lega in Calabria grazie ai voti di partito, della lista Santelli e di una civica riconducibile agli azzurri. E ha portato a casa il quarto presidente di Regione, segnando un gol. Non era scontato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

ppe

Il Gruppo PPE - Partito Popolare ***Europeo*** - è il gruppo più numeroso e più vecchio nel Parlamento ***Ue***. Raccoglie vari partiti popolari e di centrodestra. Li guida il tedesco Manfred Weber, esponente della bavarese Csu). È Forza Italia il partito italiano che fa parte del Ppe.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (86%)

**Load-Date:** January 27, 2020

**End of Document**

[***Meloni incalza l'alleato e commenta via Twitter: «Aver combattuto è già un successo»; il centrodestra***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y2T-FBB1-F13X-9557-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

27 gennaio 2020 lunedì

RIBATTUTA Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 13

**Length:** 593 words

**Byline:** Paolo Foschi

**Highlight:** Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna conquista l'8,1% secondo la seconda proiezione di Swg-La7 Donzelli (FdI): «Siamo il terzo partito in Emilia»

**Body**

ROMA «Abbiamo raddoppiato i voti, siamo passati dal 4% delle ***Europee*** all'8, forse al 9%, lo vedremo alla fine dello spoglio. Per noi è una vittoria, un risultato straordinario»: Giovanni Donzelli, deputato e responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, sintetizza così l'esito del voto in Emilia Romagna. E aggiunge: «Siamo il terzo partito». La Regione è rimasta al centrosinistra con l'affermazione di Stefano Bonaccini, ma tutto sommato non sembra un dramma per il partito di Giorgia Meloni. Anzi. La strategia era stata delineata da giorni: «Se Borgonzoni vince, è una vittoria nostra; se perde, è una sconfitta di Salvini».

La leader del partito, a scrutinio ancora in corso e con i dati delle liste provvisori, si è limitata a un commento istituzionale, facendo i complimenti a Jole Santelli per il successo in Calabria e definendo «già una vittoria aver combattuto in Emilia».

In realtà il risultato di Fratelli d'Italia è andato ben oltre la sconfitta onorevole della coalizione nella più rossa delle regioni: l'ampio consenso ottenuto dal partito infatti vale oro negli equilibri interni dell'alleanza di centrodestra. La Meloni forse sperava di ottenere una performance migliore, in ogni caso, se i risultati saranno confermati, aumenterà sensibilmente il peso specifico di Fdi nell'opposizione che sogna di tornare al governo. Del resto da settimane i sondaggi segnalavano la crescita della leader della destra rispetto al Capitano Salvini, anche grazie alla campagna «pancia a terra» - come l'ha definita Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi alla Camera - condotta dalla Meloni in una rincorsa al numero uno leghista più che agli esponenti del centrosinistra. Meloni ha battuto in lungo e largo l'Emilia Romagna alzando spesso i toni per evitare di finire in secondo piano rispetto a Salvini. Adesso Fdi passerà all'incasso con l'alleato-rivale? «È presto per parlare di questo argomento» taglia corto sulla questione Donzelli, commentando a caldo le prime proiezioni. «semmai lo farà Giorgia nella conferenza stampa» convocata per oggi alle 10.30. «In ogni caso noi certamente non usciamo sconfitti dalle urne». Insomma, se la Borgonzoni non ce l'ha fatta a compiere la storica impresa, la colpa è di altri, cioè della Lega.

I Fratelli d'Italia ieri sera si erano dati appuntamento per seguire lo spoglio nella sala congressi al piano terra del palazzo della Fondazione di An in via della Scrofa. Un ritorno nella sede storica del Movimento Sociale inaugurata da Giorgio Almirante nel 1984. Qui Fdi ha trasferito il proprio quartiere generale da qualche mese. E da qui simbolicamente la leader sogna di far ripartire il rilancio della destra italiana chiudendo per sempre con la svolta di Fiuggi e recuperando in qualche maniera l'anima missina. Per valutare i dati nella lunga notte elettorale, sono arrivati molti esponenti di spicco di Fdi: da Adolfo Urso a Fabio Rampelli, da Isabella Rauti a Carlo Fidanza a tanti altri, tutti sorridenti e sereni. Certo, la spallata al premier Conte, minacciata alla vigilia, è rinviata. Ma in molti sono pronti a scommettere che la pasionaria del centrodestra rilancerà già da oggi il tormentone: «Sono Giorgia, sono italiana. E sono pronta a governare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

La parola

È la posizione politica di chi sostiene che un Paese deve difendere o riconquistare la sovranità nazionale in ambiti che per trattati o per politiche internazionali sono invece delegate a entità sovranazionali come la ***Ue***. La Lega di Salvini e Fratelli d'Italia di Meloni ne sono protagonisti in Italia.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Campaigns + Elections (75%); Tobacco Regulation + Policy (65%); Tobacco + Health (63%)

**Load-Date:** January 27, 2020

**End of Document**

[***Burioni e gli anti-vaccini «Il coronavirus li ha zittiti»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-911M-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 febbraio 2020 martedì

TORINO Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI TORINO; Pag. 4

**Length:** 609 words

**Byline:** Lorenza Castagneri

**Highlight:** Il virologo oggi a Torino per un incontro sulle fake news in medicina Il messaggio Dovremmo ringraziare le persone di ritorno dalla Cina che hanno deciso l'auto-quarantena I rischi Siamo tornati a renderci conto di quanto le malattie infettive siano pericolose

**Body**

Professore, ma allora ci dobbiamo preoccupare per il coronavirus?

«No, perché in Italia il virus non sta circolando, ma in Cina la situazione non è sotto controllo e non possiamo sottovalutarlo. La soluzione è la quarantena». Da settimane, Roberto Burioni, non parla d'altro che dell'emergenza sanitaria che dalla Cina si è diffusa in tutto il mondo.

«Già l'8 gennaio - ricorda con orgoglio il virologo dell'ospedale San Raffaele di Milano e notissimo divulgatore - avevo scritto sul sito Medicalfacts che c'era un guaio in arrivo anche per noi».

E oggi pomeriggio, alle 17, Burioni ne discuterà anche durante un incontro organizzato al Ce.Me.Di, struttura appena acquisita dal gruppo sanitario Lifenet Healthcare, in corso Massimo D'Azeglio 25 a Torino.

Nessuna paura nemmeno per i bambini, professore?

«Ripeto, oggi nel nostro Paese il rischio non esiste. Dobbiamo avere paura del coronavirus così come abbiamo paura dei fulmini. Non a caso le uniche tre persone contagiate in Italia si sono ammalate in Cina. Il problema è che la patologia può emergere dopo».

Quindi ben venga la quarantena?

«Ma certo. Il ministero dell'Istruzione ha fatto benissimo a dire che i bambini e i ragazzi di ritorno dalla Cina se ne stiano a casa 14 giorni. Ed è bene che lo facciano anche gli adulti. La quarantena è una delle due armi che abbiamo per contenere l'epidemia».

E l'altra qual è?

«Avere a disposizione un test per diagnosticare la malattia. Il che non è poco».

E il vaccino?

«Io non credo che sarà disponibile prima di uno o due anni. Intanto, l'Italia ha bloccato i voli dalla Cina, ma comunque chi arriva da quel Paese può giungere fino a noi attraverso tratte diverse. Questa è stata un'occasione persa per l'***Unione Europea*** per muoversi in maniera coesa: la salute deve venire prima di tutto».

Di conseguenza è d'obbligo affidarsi a misure di protezione alternative?

«Ma certo. E invece di evitare di andare al ristorante o nei negozi cinesi perché abbiamo paura di essere contagiati, dovremmo dire grazie alle persone di ritorno dalla Cina in Italia che, come consigliato dalle ambasciate, ha deciso di mettersi in auto-quarantena. Il nostro è un comportamento odioso e negativo».

Professore, tema dell'incontro di oggi al Ce.Me.Di doveva essere quello delle fake news in medicina, giusto?

«Sì. Il dibattito è in programma da mesi, ma la vicenda del coronavirus ci ha travolti. L'altro argomento era l'omeopatia. E a proposito di questo mi sono posto una domanda».

Quale?

«Che fine hanno fatto gli omeopati in questi giorni? E gli antivaccinisti?».

Tutti zitti?

«Sì. Il coronavirus ha dimostrato che solo la scienza ci salva la pelle, che questa è l'unica cosa da considerare, di cui fidarsi. L'omeopatia non ha utilità, non porta benefici plausibili e infatti silenzio totale. La gente vorrebbe un vaccino ma non lo abbiamo. Se lo avessimo, il coronavirus sarebbe sconfitto, sicuramente».

Secondo lei il mondo ha paura?

«Siamo tornati a renderci conto di quanto le malattie infettive siano pericolose. Negli anni Cinquanta, in Italia, la poliomielite causava 8.000 tra morti e paralizzati e le persone si rendevano conto di quanto queste patologie fossero gravi. È solo grazie al vaccino se certe situazioni sono scomparse. Ora, con il caso coronavirus, di colpo ci siamo ricordati del passato».

I torinesi l'aspettano per dar libero sfogo alla loro curiosità. Lei viene spesso qui?

«Lo facevo di più in passato perché ho collaborato con una società con sede a Torino con cui abbiamo fatto cose importanti. È una città elegantissima dove torno sempre con piacere. E ha una cucina capace di unire la raffinatezza francese con la cura della materia prima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (80%); Epidemics (68%)

**Load-Date:** February 11, 2020

**End of Document**

[***NELLA SFIDA DEL 5G UNO SPAZIO PER L'EUROPA TRA CINA E STATI UNITI; ANALISI COMMENTi Il corsivo del giorno***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90WN-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 febbraio 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** IDEE & OPINIONI; Pag. 20

**Length:** 326 words

**Byline:** Salvatore Bragantini

**Body**

Per trasmettere i big data necessari all'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale, servirà una rete di nuova concezione, il 5G, il cui massimo fornitore è la cinese Huawei. Il suo governo può richiamarla all'ordine, onde il timore che esso possa «aspirare» dati da Huawei. La Cina è ormai l'antagonista degli Usa; di qui la spinta di Trump per evitare che gli alleati affidino ai cinesi le reti 5G. Il presidente ha bistrattato il primo ministro britannico, Boris Johnson, reo di averlo fatto. Il ministro della Giustizia Usa, William P. Barr propone che gli Stati Uniti acquistino quote di due concorrenti di Huawei, la svedese Ericsson e la finlandese Nokia: gli investimenti servirebbero a raggiungere la qualità di Huawei rompendo il monopolio nel 5G.

Impacciata tace l'***Europa***. Ma se per lo sviluppo tecnico di due grandi imprese ***europee*** servono fondi pubblici, vengano questi dalla ***Ue***, che così potrebbe indirizzarne il lavoro. Se la ***Ue*** volesse procedere non è però ovvio chi deciderebbe perché la ***Ue*** non ha un'entità adatta, non a caso tali operazioni non sono mai state fatte. Non può effettuarle la Banca centrale ***europea***, né la Banca ***europea*** degli investimenti. L'ingresso nelle due imprese con un'entità apposita aprirebbe nuove vie all'Unione.

Il futuro è già qui, se lo si vuol vedere e influenzare. E sarebbe bene prepararsi al lungo, aspro inverno dei rapporti con gli Usa che si profila con la probabile rielezione di chi distrugge i checks and balances , binari da cui non può uscire il treno della democrazia. Four more years , altri quattro anni (uno degli slogan trumpiani) non darebbero garanzie migliori della Cina sull'uso dei dati del 5G. America first non può significare che gli Usa debbano mantenere il predominio, se necessario con la forza: ciò negherebbe l'idea stessa della democrazia liberale. La «cortina di ferro» non è caduta per le armi, ma per la superiorità del modello di società occidentale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Trade Treaties + Agreements (78%); Treaties + Agreements (78%); Economic Growth (73%); ***European*** Union (67%); Business Forecasts (63%); Globalization (63%); Multinational Corporations (63%); Securities + Other Investments (63%); Foreign Policy (62%)

**Industry:** Telecommunications (94%)

**Load-Date:** February 11, 2020

**End of Document**

[***Rischio recessione, le misure allo studio per la ripartenza; Analisi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90X4-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 febbraio 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 23

**Length:** 784 words

**Byline:** Federico Fubini

**Highlight:** La richiesta di più investimenti pubblici e gli interventi diretti nei settori più esposti Germania e Spagna L'industria tedesca è in profonda recessione. Nell'area ***euro*** solo la Spagna in lieve crescita

**Body**

È presto per tentare un bilancio dei danni che il coronavirus sta infliggendo all'economia globale. Non lo è per prendere atto che quest'ultimo choc arriva su un tessuto indebolito e in difficoltà tanto nell'area ***euro*** che, ancora di più, in Italia. Da qualche giorno è diventato chiaro che il rischio di una nuova recessione nel Paese - sarebbe la quarta dalla crisi finanziaria del 2008 - non può più essere liquidato come del tutto improbabile.

Una recessione, nella definizione di scuola più diffusa, è un calo del prodotto lordo (Pil) per due trimestri di seguito. In questo la Francia e ancora di più l'Italia sono già a metà strada: nei giorni scorsi è emerso che entrambi i Paesi a sorpresa hanno fatto segnare una caduta del Pil, rispettivamente di 0,1% e di 0,3%. Per l'economia transalpina hanno pesato sicuramente gli scioperi e le proteste di piazza contro la riforma delle pensioni proposta dal governo. Per l'Italia, la spiegazione è in gran parte nel malessere dell'industria e i dati di ieri su una riduzione dei suoi ritmi produttivi in dicembre non fanno che confermarlo. Tendenze simili, almeno sull'ultimo mese del 2019 persino più accentuate, si notano anche in Francia e in Germania. L'industria tedesca è in profonda recessione, mentre la Spagna resta la sola grande economia dell'area ***euro*** a mantenere una sia pur lieve crescita dell'attività.

Tutto questo è assodato oggi, ma naturalmente avveniva prima degli eventi negativi dell'ultimo mese: la frenata - o il congelamento - di interi settori degli scambi a causa del coronavirus, di pari passo alla difficoltà che Bruxelles sta incontrando nell'ottenere dalla Casa Bianca i segnali di tregua che cerca da tempo sul commercio.

Entrambi i fattori rischiano di prolungare la recessione industriale dell'area ***euro***, malgrado il parziale recupero della fiducia dei manager (Pmi manifatturiero) segnato in gennaio in Germania, Francia e Italia. Il coronavirus in questo non poteva arrivare a un momento peggiore. Il panico per l'epidemia ha iniziato a diffondersi proprio in coincidenza del Capodanno cinese, falcidiando le vendite soprattutto nel settore della moda e del lusso. Per tutti i principali marchi italiani e francesi la Repubblica popolare, Hong Kong e Macao valgono nel complesso un quarto dei fatturati o più, e per ora il loro giro d'affari nell'area per il 2020 non arriva a un terzo dei livelli di un anno fa. Proprio ieri Moncler ha fatto sapere che il calo del traffico per il suo marchio in Cina è dell'80%, dunque rinvierà progetti e investimenti per tagliare i costi. Altre grandi case di moda sicuramente seguiranno. Oggi l'export verso la Cina vale ogni anno lo 0,7% del Pil per l'Italia, quasi l'uno per cento per la Francia e quasi il tre per cento per la Germania, stima Axa. Un prolungarsi della crisi sanitaria non può che sforbiciare profondamente la crescita in ***Europa***. Sono poi dei giorni scorsi gli allarmi per i problemi delle catene di fornitura dall'Asia all'***Europa*** nell'automobile, la meccanica e l'elettronica.

Più subdoli i timori sul commercio, ma anch'essi stanno frenando gli investimenti. Ursula von der Leyen, neopresidente della Commissione ***Ue***, aveva riservato il 4-5 febbraio per un vertice alla Casa Bianca con Donald Trump per arrivare a una distensione sui dazi. Quella era la data prevista dalle due parti, secondo quattro fonti vicine alle trattative. Il fatto che quella data sia passata ma l'incontro non ci sia stato fa capire come la minaccia di guerra commerciale fra ***Europa*** e Stati Uniti siano più difficile da disinnescare di quanto gli ***europei*** pensassero. Secondo un osservatore qualificato, Trump avrebbe sostanzialmente lasciato cadere per ora i tentativi di Bruxelles di mettere a punto un'agenda dei colloqui.

Niente in questo quadro può sostenere una ripresa degli investimenti e dell'industria in ***Europa*** nel breve periodo. Ma niente lascia presagire una reazione rapida e coordinata dei principali governi: Berlino è paralizzata dalla crisi della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel; in Francia il presidente Emmanuel Macron deve gestire l'impopolarità dell'intervento sulle pensioni; a Roma invece la maggioranza sembra ogni settimana sul punto di disfarsi, dunque è concentrata solo su sé stessa. Ma proprio l'Italia, con più debito pubblico, più disoccupati e un Pil più in caduta, è l'economia più esposta d'***Europa*** in questo terribile inizio di 2020. Il governo ha annunciato misure per le imprese giovedì, ma lo stato dei conti non permette operazioni incisive nell'immediato. Sarebbe già qualcosa, per i partiti in Parlamento, evitare di spaventare ancora di più consumatori e investitori con l'ennesima zuffa sul ponte del Titanic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Economic Growth (94%); National Debt (94%); Economic Crisis (83%); Public Debt (83%); Gross Domestic Product (82%); ***European*** Union (74%)

**Load-Date:** February 11, 2020

**End of Document**

[***«Un errore rialzare l'Iva La vera sfida è crescere»; Intervista***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90X7-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 febbraio 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 25

**Length:** 608 words

**Byline:** Rita Querzè

**Highlight:** Sangalli (Confcommercio): più forza nel contrasto all'evasione Effetto coronavirus Rischiamo di chiudere il 2020 a crescita zero anche per gli effetti del coronavirus

**Body**

Iva sul latte al 10%, sulle uova al 4. Il governo vorrebbe porre mano a questo e altri paradossi. Che ne pensa?

«Bene razionalizzare e semplificare - risponde il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli -. Ma attenzione a revisioni al rialzo delle aliquote legali. Tanto più in ragione dell'incidenza dell'Iva sui consumi dei livelli di reddito più bassi».

Molti Paesi ***Ue*** hanno solo due aliquote. Noi abbiamo 4, 5, 10 e 22%. Riducendo le aliquote si otterrebbe gettito identico e 8-10 miliardi di entrate in più perché si ridurrebbe l'evasione...

«Un conto è fare ordine, altra cosa è procedere a impennate delle aliquote Iva per interi settori economici. Un esempio fra tutti: il settore del turismo è oggi soggetto alla cosiddetta aliquota ridotta del 10%. Tutti (o quasi) ripetono che il turismo è una risorsa straordinaria per il nostro Paese. Immagino, allora, che tutti (o quasi) siano d'accordo nel ritenere errata ogni ipotesi di revisione al rialzo di questa aliquota. Anche perché l'Iva oggi è evasa per 37 miliardi di ***euro***. Un'evasione che va contrastata con determinazione. Anche da questo punto di vista, il rialzo delle aliquote legali non giova».

La ***Ue*** chiede di spostare la pressione fiscale dalle imposte dirette come l'Irpef a quelle indirette come l'Iva.

«Come Confcommercio abbiamo apprezzato la cautela del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sugli eventuali aumenti Iva. Che la compensazione tra più Iva e meno Irpef possa generare effetti positivi è infatti questione economicamente assai incerta. Tanto più tenendo conto dell'impatto della maggiore Iva sulla domanda interna e sui consumi delle famiglie. Domanda e consumi restano il propellente fondamentale della crescita».

Cosa vi aspettate dal riordino dell'Irpef?

«La struttura dell'imposta risente di una lunga serie di detrazioni e bonus fiscali differenziati per categorie di contribuenti. Al punto tale che non è più assicurata né la tenuta del principio dello stesso regime fiscale a parità di reddito, né del principio di progressività. Equità, semplificazione e concorso alla riduzione del carico fiscale sui contribuenti in regola: ecco quanto ci aspettiamo sul versante Irpef. Meno evasione, un'efficace spending review e, in particolare, il riordino accorto delle spese fiscali. È questa la strada».

La propensione all'evasione dell'Irpef per i redditi da lavoro autonomo e d'impresa e del 69% contro il 3,6% del lavoro dipendente. Come si può porre rimedio?

«Nel 69% sono conteggiati anche i redditi da secondo lavoro da chiunque percepiti; e poi, sempre in quella percentuale stanno anche i tanti che dichiarano il dovuto, ma davvero poi non ce la fanno a pagare. Occorre ridurre il costo degli adempimenti fiscali, accrescere la qualità dei controlli, migliorare i servizi pubblici forniti ai cittadini, contenere le richieste fiscali».

A che punto è il confronto col governo sui temi fiscali?

«Lo stiamo sollecitando da tempo. Servirebbe davvero un metodo di lavoro fondato su un confronto stabile e strutturato. Recentemente, il viceministro Antonio Misiani ha detto della necessità di una nuova alleanza tra Stato e privati e dell'utilità di una sorta di "Consiglio nazionale di sicurezza economica". Sarebbe bene che la risposta operativa arrivasse rapidamente».

Avete un'idea dell'impatto del coronavirus su Pil e consumi?

«Siamo molto preoccupati, L'effetto coronavirus può portare - ed è una stima prudenziale - a una riduzione dello 0,3% del Pil con la probabilità di avere crescita zero per l'anno in corso. Bene, dunque, la disponibilità del presidente Conte ad adottare misure a sostegno dei settori più direttamente coinvolti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Taxes + Taxation (94%); Income Tax (89%); Tax Law (82%); Corporate Tax (70%); Value Added Tax (65%); Excise Tax (62%)

**Industry:** Real Estate (63%)

**Load-Date:** February 11, 2020

**End of Document**

[***Tripadvisor e gli altri siti: concorrenza sleale da Google; La Lente***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90X2-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 febbraio 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 22

**Length:** 112 words

**Byline:** Martina Pennisi

**Body**

Piovono accuse, e sono sempre le stesse. In una lettera inviata alla Commissaria ***europea*** per la concorrenza, Margrethe Vestager, 34 aziende (tra le quali Tripadvisor ed Expedia) hanno accusato Google di dare priorità alla sua finestra dedicata agli affitti delle case vacanze a scapito dei concorrenti. Come nel caso delle offerte di lavoro o di Google Shopping, al colosso californiano viene contestata la maggiore rilevanza concessa ai suoi servizi quando «risponde» alle domande degli utenti sul (suo) motore di ricerca. Proprio per Shopping, BigG era stato multato nel 2017 per 2,4 miliardi di ***euro***. Da domani proverà a ribaltare la decisione presso il Tribunale dell'***Ue***.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Multinational Corporations (69%); Online Marketing + Advertising (62%)

**Industry:** Internet + Www (94%); Marketing + Advertising (87%); Electronic Mail (80%); Telecommunications (69%)

**Load-Date:** February 11, 2020

**End of Document**

[***Il giorno delle foibe riaccende la polemica tra Pd e centrodestra***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90VR-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 febbraio 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 518 words

**Byline:** Mariolina Iossa

**Highlight:** I dem lasciano la cerimonia per l'intervento di Gasparri Gli slogan aggressivi di CasaPound e la gaffe di Vauro

**Body**

ROMA Commemorazioni ufficiali ma anche polemiche. Discorsi istituzionali ma anche striscioni provocatori. Il Giorno del Ricordo per il massacro delle Foibe, 16 anni dopo la sua istituzione, non vede ancora superate le divisioni e pacificati gli animi con il giudizio della Storia, come nelle intenzioni del legislatore.

Anche ieri, mentre al Senato si ricordava l'eccidio, e si lanciavano moniti «per non dimenticare» e contro «ogni negazionismo», e tutte le alte cariche dello Stato, da Elisabetta Casellati a Roberto Fico a Giuseppe Conte, trovavano l'intesa sulla necessità di «risanare» ferite ancora aperte combattendo ogni forma di «oblio», a Basovizza, quartiere triestino dove già lo scorso anno Matteo Salvini infuocò gli animi, si è consumato uno strappo. I parlamentari dem, Debora Serracchiani, Luigi Zanda e Tatjana Rojic hanno lasciato la foiba in segno di protesta quando ha preso la parola il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Le Foibe sono diventate «un palcoscenico per la destra sovranista», ha twittato Serracchiani. Zanda ha stigmatizzato l'«eccesso di toni da propaganda». Prima di Gasparri, aveva tenuto il suo discorso il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, della Lega. Entrambi sono stati giudicati poco «canonici» dal Pd. «Ho ripreso il discorso di Mattarella, anche quello era propaganda?», ha ribattuto Gasparri, che ha poi esaltato la grande partecipazione di giovani ed esuli.

Il sacrario giuliano, infatti, è stato invaso da cittadini ma si sono visti pure, come non accadeva in passato, molti volti della politica nazionale, tra cui il ministro per i rapporti con il Parlamento del M5S Federico D'Incà, la leader di FdI Giorgia Meloni e lo stesso Salvini, questi ultimi anche a Monrupino.

Prima della cerimonia, a Trieste e in altri paesi della Regione sono comparsi striscioni di CasaPound con la scritta: «Partigiani titini infami e assassini», a cui ha reagito l'Anpi con una nota: «Alle tradizionali miserie dei neofascisti rispondono la storia e la loro irrilevanza. L'Anpi continuerà a fare il suo dovere di memoria in particolare verso le nuove generazioni».

Polemiche anche per le dure frasi di Vauro. Il vignettista ha criticato l'«uso strumentale» della Giornata del Ricordo, diventata un «trucido strumento di propaganda sovranista e neofascista».

Nell'aula del Senato, il premier Conte aveva sottolineato l'importanza di «non sottovalutare mai il rischio di nuovi nazionalismi, odi, divisioni, oblii». Il presidente della Camera Fico aveva chiesto «ancora una volta scusa» per «la ferita inferta a quelle genti e ai loro discendenti», e la presidente del Senato Casellati aveva rimarcato il «silenzio assordante» di troppi anni, che ha dato vita ad un «negazionismo antistorico, anti-italiano e anti-umano».

Il Parlamento ***europeo*** ha ricordato «le vittime italiane di tutti i massacri delle foibe» e a Roma David Sassoli, con la sindaca Virginia Raggi, ha deposto una corona all'Altare della Patria. «Una tragedia nazionale che per troppo tempo si è tentato di negare», ha poi twittato il presidente del Parlamento ***Ue***.

RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Riots (77%); ***European*** Union (74%); Tobacco + Health (67%); Genocide (63%); Immigration (63%); Minority Groups (63%); Communities + Neighborhoods (62%)

**Load-Date:** February 11, 2020

**End of Document**

[***«Non ci sono due Papi I sacerdoti sposati? No, sono contrario»; L'intervista MONsignor Camisasca***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90WF-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 febbraio 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 17

**Length:** 1435 words

**Byline:** Aldo Cazzullo

**Highlight:** Il vescovo di Reggio Emilia: i politici cattolici litigano fra loro

**Body**

M onsignor Camisasca, nel suo ultimo libro «Abita la terra e vivi con fede» lei scrive che siamo a un tornante della storia dell'uomo. Perché?

«Perché oggi l'uomo è in grado, attraverso la scienza e la tecnologia, di scendere alle radici della vita. L'uomo potrebbe "creare" l'uomo. Ma quale uomo? Questa "creazione" può coincidere con la sua distruzione. L'uomo può creare anche macchine che lo dominino, finendo quindi per diventare schiavo di ciò che lui stesso ha voluto. Enormi benefici possono capovolgersi nella distruzione dell'umano».

Gli sconvolgimenti sembrano riguardare anche la Chiesa. Come la si governa al tempo dei due Papi?

«Non ci sono due Papi. C'è un Papa solo: Francesco. Il ministero petrino ha assunto negli ultimi decenni una rilevanza mondiale sempre più vasta. La voce del Papa è ascoltata e contraddetta in tutto il mondo. I giornali non solo parlano del Papa, ma ne creano anche un'immagine. Ma il Papa deve essere libero da ciò che il mondo pensa di lui. Egli deve essere eco della parola di Cristo. Certamente tale parola avrà anche un influsso politico, ma non deve pensare a questo».

Francesco è più amato dai non credenti che dai praticanti?

«È la prima impressione che si ha guardando i giornali, ma non è la verità. Molti non credenti pensano che Francesco abbia addolcito il giogo di Cristo, abolendo dogmi e regole; ma questo non li avvicina a Cristo. Alcuni invece sono attratti dalla carità e dalla forza con cui Francesco va incontro agli uomini. Questo converte. Per quanto riguarda i credenti: penso che occorra discernere continente per continente. Francesco è il primo Papa sudamericano. Porta in ***Europa*** un occhio nuovo. Occorre un lavoro di meditazione delle sue parole essenziali. La pletora di libri che escono su di lui rende più difficile concentrarsi su ciò che è davvero importante. Non fanno bene neppure coloro che continuano a ripetere alcune sue frasi, come "Chiesa in uscita", a mo' di slogan, ma senza aiutarci a coglierne lo spessore».

C'è qualcuno che lavora contro il Papa?

«I primi che lavorano contro il Papa sono gli adulatori, che impediscono di vedere la verità. Quando Giovanni Paolo II fu eletto, il vescovo Andrea Deskur, suo amico, gli disse: "D'ora in poi non saprai più chi sono i tuoi amici". Era un'esagerazione, ma conteneva una verità. Ci sono poi coloro che sono a priori "per" o "contro", senza fare la fatica di entrare nelle parole di questo pontificato. Ma c'è anche chi vorrebbe canonizzare ogni parola del Papa, come se fosse uguale ciò che dice sull'aereo o in un documento solenne».

Non lo è?

«Il Papa è Pietro. Non è necessario aderire a ogni particolare della sua personalità. Il Papa deve essere amato e riconosciuto come guida della Chiesa. Soprattutto è necessario chiedersi cosa Cristo vuol dire attraverso di lui a tutti noi».

Per i vescovi tedeschi il Papa non fa abbastanza, per quelli americani fa sin troppo. C'è il rischio di uno scisma «da sinistra» e di uno «da destra»?

«Credo che la situazione della Chiesa tedesca sia drammatica. Profondamente segnata dalla terribile contraddizione di essere una Chiesa ricca ma senza fedeli, pensa di recuperarli inseguendo la logica del mondo. La Chiesa americana invece è molto viva. Ma non penso che ci siano vescovi americani contro il Papa».

Lei è favorevole a consentire l'ordinazione di uomini sposati, almeno in Amazzonia e nelle zone spopolate? Il celibato è davvero irrinunciabile?

«Sono assolutamente contrario all'ordinazione di uomini sposati. Ciò che è stato chiesto per l'Amazzonia diventerebbe una premessa per tutta la Chiesa. Il celibato fu innanzitutto la scelta di Cristo per la sua vita. Egli poi chiamò anche tra gli uomini sposati alcuni suoi apostoli, come ad esempio Pietro. Anche a loro Gesù chiese di lasciare tutto, compresa la famiglia, per seguirlo. Oggi i sacerdoti lavorano molto e portano moltissime responsabilità. Vogliamo aggiungere anche le responsabilità di una famiglia? Come potrebbero poi essere disponibili a spostarsi? E i preti divorziati? Mi sembra una grande saggezza riaffermare l'assoluta convenienza del celibato».

La Chiesa in Italia conta di meno. La sua voce esce di rado dalle mura interne. Perché?

«Molti parlano di una Chiesa silente. La Chiesa italiana parla nelle sue comunità attraverso la testimonianza della santità e della speranza: famiglie che attraversano le difficoltà rimanendo unite; persone che lottano contro l'aborto e l'eutanasia, che dedicano la loro vita ad aiutare gli immigrati, i malati e tutti i grandi "scartati" di cui parla papa Francesco. Tutto questo mondo di santità fatica a diventare cultura, giudizio sulla storia e sui trend culturali mondani che vogliono sostituirsi a Dio. Questo è il compito che abbiamo davanti come vescovi e come Chiesa italiana».

C'è spazio in Italia per un partito cattolico?

«In astratto sì, concretamente no. I politici cattolici militano in partiti diversi, non si ascoltano più, si contrappongono tra loro».

Lei ha visto il film «I due Papi»? E «The new Pope» di Sorrentino?

«Ho visto I due Papi . Mi ha affascinato l'attore che interpreta papa Francesco, mentre papa Benedetto è assolutamente sbagliato nella sua resa. Ratzinger rimane uno sconosciuto ai più: non conoscono i suoi scritti e ignorano il suo tratto gentile e timido, assolutamente positivo riguardo all'interlocutore. Non penso che guarderò la serie di Sorrentino».

Si è votato nella Regione in cui lei è vescovo, l'Emilia-Romagna, e Salvini non ha vinto. Come mai? Ha prevalso l'anima rossa di questa terra, a cominciare da Reggio? O Salvini ha esagerato, con il citofono e tutto?

«Ho avuto l'impressione che il centrodestra fosse in vantaggio fino a due-tre settimane prima delle elezioni. Poi l'insistenza su Bibbiano in modo inappropriato, il caso del citofono e certi toni hanno portato molti elettori dal desiderio del cambiamento alla paura del cambiamento. Penso che la sinistra debba ascoltare coloro che hanno votato per il centrodestra. Le loro domande pongono problemi reali e profondi».

Ruini ha consigliato alla Chiesa di dialogare con Salvini. È giusto farlo?

«Ruini è un ottimo politico. Nelle sue parole però sentii innanzitutto la voce del vescovo. I vescovi devono incontrare tutti, devono ascoltare tutti. Salvini, nel bene e nel male, rappresenta la voce di milioni di persone, perlopiù credenti. Pio XII ricevette in udienza Togliatti, anche se di nascosto. Perché non si dovrebbe incontrare Salvini?».

A che punto è Comunione e Liberazione, di cui lei ha scritto la storia? È stata demonizzata? È ancora viva e influente?

«Certo nel passato è avvenuta una demonizzazione, non senza colpe da parte di Cl. Non è stata capace di mostrare quanto il coraggio dell'azione politica di alcuni suoi membri e gli inevitabili errori dovessero essere legati e distinti dal movimento stesso. Oggi mi pare che i movimenti abbiano fatto tutti passi indietro, anche numericamente. La loro influenza sulle anime la giudica Dio. Sulla storia degli uomini essa è ancora forte. Devono sicuramente crescere nella loro capacità di fare cultura e di esprimere giudizi».

Un capitolo del suo libro è dedicato ai migranti. La Chiesa ha perso un po' di sintonia con l'opinione pubblica predicando l'accoglienza? Aveva torto Biffi quando diceva che era meglio privilegiare gli arrivi da Paesi di religione cattolica?

«La Chiesa italiana ha fatto molto. L'ho potuto vedere dall'interno. Però non abbiamo saputo rassicurare né influire sui processi di integrazione. Se si accoglie chi non può essere integrato, si fa il male delle persone. Tra l'"accogliamo tutti" e l'"accogliamo nessuno" c'è la linea della prudenza e della saggezza invocata da papa Francesco».

Che cosa significa in concreto?

«Accordi con i Paesi africani per ridurre le partenze; lotta ai mercanti di migranti; stabilizzazione della Libia e dei Paesi limitrofi; cordoni umanitari per accogliere chi fugge dalle violenze; accordi ***europei*** per la distribuzione dei profughi; sicurezza nelle nostre strade. Non si può costruire il futuro senza custodire le proprie tradizioni e i propri valori. Vogliamo restare l'***Europa***, anche con l'aiuto di nuove presenze. Non vogliamo diventare un continente senza volto. Per questo l'insistenza di quindici anni fa sulle radici giudaico-cristiane, forse allora politicamente sbagliata, è la condizione per costruire il futuro» .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Vogliamo restare ***Eu***-ropa, anche con l'aiuto di nuove presenze Non voglia-mo diventa-re un conti-nente senza volto. Per questo l'in-sistenza di 15 anni fa sulle radici giudaico-cristiane, forse allora politica-mente sba-gliata, è la condizione per costrui-re il futuro

~

~

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Religion + Spirituality (94%); Marriage (83%); Witnesses (69%); Conferences + Conventions (65%); Christians + Christianity (64%); Gays + Lesbians (63%); Weddings + Engagements (63%); Divorce + Dissolution (62%); Marriage Law (62%)

**Load-Date:** February 11, 2020

**End of Document**

[***Angela regna tra le rovine di un partito allo sbando Ma il suo mandato è a rischio; Lo scenario***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-90VV-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 febbraio 2020 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 10

**Length:** 704 words

**Byline:** Paolo Valentino

**Highlight:** Eredi «divorati» e assedio da destra. Arriverà al 2021?

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

Berlino Alla fine, come Crono, Angela Merkel ha divorato un altro dei suoi figli, alias possibili successori. Come Christian Wulff, come Friedrich Merz. La drammatica uscita di scena di Annegret Kramp-Karrenbauer lascia l'eterna cancelliera ancora una volta dominatrice della scena, padrona della Cdu e gigante imprescindibile della politica tedesca. Ma questa volta, intorno a lei, c'è solo un paesaggio di rovine. E quella che nei giorni precedenti era sembrata una prova di forza, la determinazione con cui ha in apparenza chiuso la crisi in Turingia, si è rivelata solo un'illusione ottica. Merkel assomiglia ora a una T

rummerfrau, una donna delle macerie, come vennero chiamate le milioni di tedesche che letteralmente ripulirono le città della Germania dai resti della guerra.

La Cdu è un partito diviso. È sfinita da 15 anni di «smobilitazione asimmetrica», da una politica cioè non più guidata da idee forti e tantomeno da posizioni ideologiche, ma dalle necessità del momento, dal sequestro delle posizioni altrui e dalla Stimmung , lo stato d'animo prevalente. Ed è lacerata tra quanti invocano un riposizionamento conservatore in nome degli antichi valori e quanti vogliono ancora credere nella formula, a lungo vincente, del centrismo merkeliano. Fuori AKK, la successione a Merkel si annuncia come una battaglia esistenziale per l'anima della Cdu, la sua natura di partito popolare, la sua vocazione a governare. E nessuno riassume l'angoscia prevalente meglio di Wolfgang Schäuble, il presidente del Bundestag e uno di coloro (padre più che figlio) che Merkel ha divorato, quando avverte che «il nostro prossimo candidato cancelliere potrebbe non diventare più cancelliere».

Erano bastate poche ore ad Angela Merkel a rimettere la chiesa al centro del villaggio, dopo la «rivolta degli schiavi» in Turingia, dove la locale Cdu aveva rotto il tabù della collaborazione con l'estrema destra nazionalista. Dimissioni del premier liberale eletto con i voti di Cdu e AfD, dimissioni del commissario del governo federale per l'Est che aveva applaudito la scelta, riconferma a chiare lettere che la strada del dialogo con l'ultradestra rimane sbarrata.

Ma ne sono bastate anche meno per capire che nulla è più come prima e che nella Cdu cova uno scontento profondo nei confronti di Merkel. Sopratutto nell'Est , dove le organizzazioni locali devono misurarsi ogni giorno con la madre di tutte le questioni: l'esistenza di una forza politica che, a dispetto delle sue chiare contaminazioni neonaziste, attira il consenso di un elettore su quattro.

Detto altrimenti, Angela Merkel non riesce più a compattare il partito dietro di sé. Di più, forse per la prima volta sembra aver smarrito il suo senso per il potere. Decisa a rimanere cancelliera, ha smentito il suo mantra del doppio incarico cedendo la presidenza della Cdu. E ha fatto un grossolano errore di valutazione personale e politica, gettando il suo peso dietro AKK e designandola come sua erede, solo per vederla accumulare gaffe, sbagli e sconfitte elettorali. E ora che lo ha corretto, si accorge che forse è poco ed è tardi.

E se probabilmente basta a garantire la momentanea sopravvivenza della Grosse Koalition, da questo momento non è più Merkel a dettare i tempi del suo potere. Tutto dipenderà da chi verrà eletto alla guida della Cdu in autunno. Fino ad allora, complice anche la presidenza tedesca della ***Ue*** che scatta a luglio, rimarrà cancelliera. Ma che lo sia fino al settembre 2021 da ieri è tutto da vedere. Forse, con AKK, Angela Merkel ha divorato una figlia di troppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

null

Christian Wulff , potenziale rivale di Merkel alla guida del partito, fu strategicamente promosso da Merkel alla presidenza della Repubblica nel 2010. Ma fu costretto a dimettersi nel 2012 per avere accettato da un amico un prestito a tasso agevolato quando era ministro presidente della Bassa Sassonia

Friedrich Merz , avvocato, conservatore, fu scalzato da Merkel dalla guida dei deputati cristiano-democratici nel Bundestag nel 2002. Ritiratosi dalla politica si è candidato nel 2018 contro Annegret Kramp-Karrenbauer alla guida del partito: ma al congresso Cdu di ottobre 2018 si votò e vinse lei per una manciata di voti

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%)

**Load-Date:** February 11, 2020

**End of Document**

[***Fitoussi: «Attenti alla trappola della neolingua»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y61-10N1-F13X-911S-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

11 febbraio 2020 martedì

TORINO Edizione

Copyright 2020 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACA DI TORINO; Pag. 5

**Length:** 370 words

**Byline:** Paolo Morelli

**Highlight:** L'economista francese domani al Grattacielo San Paolo: «Debito in ***Europa*** si può dire, senza paure»

**Body**

Fa parte del cda di Banca Sella e ha un passato nel Consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo, motivo per cui conosce il Piemonte. L'economista Jean-Paul Fitoussi, però, domani sarà a Torino per un altro motivo, perché sarà al Grattacielo Intesa Sanpaolo (ore 18) per un incontro che partirà dal suo ultimo libro, La neolingua dell'economia (Einaudi). Curato da Francesca Pierantozzi, il volume parte da un presupposto: l'utilizzo di parole svuotate di senso (in economia, come in politica) fa sì che si diffondano concetti falsati. Questo, per Fitoussi, fa comodo a chi tiene le redini del potere.

«In 1984, Orwell racconta di un dittatore - osserva l'economista - che aveva creato un dipartimento per impoverire la lingua. Quando si tolgono parole dal vocabolario, queste non esistono più: è la neolingua. Nel mio libro cerco di dimostrare che siamo tutti caduti in questa trappola». Che impedisce, ad esempio, di esprimere concetti in maniera chiara. «Queste parole - prosegue Fitoussi - hanno un'influenza considerevole sulla politica, come quella che considera il debito una parolaccia da non pronunciare». Eppure, in questo esempio, il discorso è più complesso e riguarda l'***Europa***. «Di fatto è una regione - spiega - dove ogni Paese subisce come una dittatura, in quanto le decisioni dipendono dall'umanità. Sul debito è la Germania in posizione di dittatore, mentre sulla concorrenza sono i Paesi del Nord». In questa grande «federazione-stato» in cui le decisioni appaiono impossibili, il cinismo ***europeo*** è quello di voler essere creditore, dice Fitoussi, senza amare i debitori. «L'***Europa*** - dice l'autore della teoria del lampione, che dice essersi di fatto avverata - ha bisogno di politiche pragmatiche. Meglio avere un punto in più di disavanzo in cambio di 10 punti in più di capitale umano». Quell'indice di benessere e sostenibilità che il Pil, ad esempio, non può rilevare. Eppure «l'***Europa*** ha tutte le carte in mano per rendere la sua popolazione ricca, intelligente e più felice, ma non fa questi ragionamenti». Le parole individuate da Fitoussi, da «libero mercato» a «concorrenza», fino a «cuneo fiscale», sembrano allontanare sempre più l'economia (e la politica) dalla realtà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** National Debt (94%); Politics (90%); Economic Growth (84%); Public Debt (76%); Gross Domestic Product (71%); Economic Policy (65%)

**Load-Date:** February 11, 2020

**End of Document**



**Date and Time:** Thursday 14 January 2021 15:23:00 CET

**Job Number:** 134080582

**Documents (5)**

1. [*Brexit rinviata L'Europa allontana (al 31 gennaio) l'ultima scadenza;Il braccio di ferro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XCM-2V01-JDMV-K385-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 29, 2019 Fino a ott 29, 2019 |

2. [*«La politica faccia come Draghi: rafforzi l'Europa a qualsiasi costo»*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XCM-2V01-JDMV-K388-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 29, 2019 Fino a ott 29, 2019 |

3. [*«Dobbiamo diventare autonomi Io ero perplesso sull'alleanza»;L'INTERVISTA LUIGI DI MAio*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XCM-2V01-JDMV-K37G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 29, 2019 Fino a ott 29, 2019 |

4. [*Segre e chi la insulta sul Web «Persone che mi fanno pena»;Il caso*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XCM-2V01-JDMV-K38R-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 29, 2019 Fino a ott 29, 2019 |

5. [*Export, la grande occasione si chiama guerra Usa-Cina*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XCM-2V01-JDMV-K34B-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: Corriere della Sera (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 29, 2019 Fino a ott 29, 2019 |

[***Brexit rinviata L'Europa allontana (al 31 gennaio) l'ultima scadenza; Il braccio di ferro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XCM-2V01-JDMV-K385-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 ottobre 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 15

**Length:** 351 words

**Byline:** Luigi Ippolito

**Highlight:** Gran Bretagna al voto? Bocciata ancora la mozione per elezioni a dicembre. Ma oggi Johnson proverà a convincere i liberaldemocratici

**Body**

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

Londra La data della Brexit si sposta di nuovo in avanti. Ora è stata fissata dall'***Unione europea*** al 31 gennaio: e Boris Johnson ha accettato, seppure a malincuore. Il premier si è dovuto dunque rimangiare la promessa di portare la Gran Bretagna fuori dalla ***Ue*** entro il 31 ottobre, «vivi o morti»: ma non c'era molto altro da fare, visto che l'alternativa era il no deal , il divorzio senza accordi, una prospettiva catastrofica che nessuno ha interesse a intestarsi.

I 27 alla fine hanno trovato una posizione comune, che consiste in una «flestensione», cioè un'estensione flessibile: il che vuol dire che se il Parlamento di Westminster dovesse approvare prima l'accordo negoziato con Bruxelles, la data della Brexit verrebbe anticipata di conseguenza.

I deputati britannici avevano dato un primo via libera al testo dell'accordo già la settimana scorsa: ma poi avevano chiesto più tempo per esaminare bene tutta la legge ed eventualmente emendarla. Una prospettiva che non è vista di buon occhio a Bruxelles, dove sottolineano che l'accordo sul tavolo è solo quello e che non ci sono più margini di manovra.

L'attenzione dunque si sposta tutta, ancora una volta, sulle dinamiche politiche in corso a Londra. L'unica maniera di uscire dall'impasse è andare alle elezioni anticipate, dalle quali Johnson spera di ottenere una solida maggioranza che gli consenta di portare la Brexit a compimento entro gennaio senza intoppi.

È per questo che ieri sera ha presentato una mozione in Parlamento per andare al voto il 12 dicembre: ma come era già successo due volte a settembre, non ha raccolto i due terzi dei voti necessari. I laburisti, infatti, non vogliono concedergli elezioni che in questo momento convengono solo a Boris. Lui allora oggi proverà ad aggirare la legge elettorale, presentando un testo di poche righe per andare al voto a dicembre, cosa che in questo caso richiede una maggioranza semplice: una manovra che potrebbe riuscire grazie ai voti dei liberaldemocratici e dei nazionalisti scozzesi. Ma non è detto che questi si facciano abbindolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** ***European*** Union (94%); Politics (88%); National Debt (83%); Campaigns + Elections (71%); ***European*** Union Regulation + Policy (71%); Mergers + Acquisitions (64%); Divorce + Dissolution (61%); Marriage Law (61%)

**Load-Date:** October 29, 2019

**End of Document**

[***«La politica faccia come Draghi: rafforzi l'Europa a qualsiasi costo»***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XCM-2V01-JDMV-K388-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 ottobre 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 17

**Length:** 635 words

**Byline:** Paolo Valentino

**Highlight:** L'appello di Macron alla cerimonia d'addio del presidente Bce con Mattarella e Merkel

**Body**

FRANCOFORTE Anche Mario Draghi, l'uomo di ghiaccio, si commuove. Quando Emmanuel Macron lo definisce «degno erede dei padri fondatori», ponendolo accanto a Monnet, a Schumann, a De Gasperi, l'imperturbabile signore della moneta unica appare trafitto. Non ci sono lacrime furtive tra le rughe del suo volto antico. Ma indicandolo come «l'uomo che tiene alto il sogno ***europeo***», il presidente francese ha visibilmente toccato il suo cuore.

C'è molto di più nella cerimonia degli addii per colui che ha salvato l'***euro***. E non solo perché con Macron, anche Angela Merkel e Sergio Mattarella sono qui a rendergli un omaggio non formale. Ma anche perché, fedele alla sua mistica, neppure adesso, prima di consegnare la campanella presidenziale a Christine Lagarde, Mario Draghi rinuncia a definire con orgoglio il suo lascito e a lanciare l'ultimo monito: «Oggi ci sono 11 milioni di occupati in più in ***Europa***, la popolarità dell'***euro*** è ai suoi massimi livelli e i politici dicono che la moneta unica è irreversibile. È davanti agli occhi di tutti, che ora è il momento di più ***Europa***, non meno».

È una platea amica, quella che si è raccolta nel foyer del grattacielo della Bce, in riva al Meno. Ci sono Ursula von der Leyen e Jean Claude Juncker, la nuova e la vecchia Commissione. Paolo Gentiloni e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Ma a rendere omaggio c'è anche l'opposizione di Re Mario: seduto in terza fila, sorride ambiguo Jens Weidmann, capo della Bundesbank e leader dei falchi nel board della banca.

È stata la cancelliera la prima a parlare. Ha ricordato l'origine romana di Francoforte, Limes dell'impero, collegandola a quella di Draghi, Mario civis romanus: «Lei si muove nella giusta tradizione, lasciandosi dietro grandi tracce». Certo, in tedesco la frase può suonare ambigua: nella parsimoniosa cultura teutonica del denaro, Draghi lascia cicatrici profonde. Merkel è sincera però quando ne riconosce «il contributo decisivo alla stabilità dell'***euro***», ringraziandolo «per aver assicurato l'indipendenza della Bce e rafforzato l'Unione monetaria».

Ora Macron trova il meglio della sua retorica. Loda il sapere, il coraggio e l'umiltà di un banchiere centrale che si è fatto statista, mostrando creatività, visione e salvando l'***Europa*** dal naufragio. Ma soprattutto ne celebra l'umanesimo, la capacità di «guardare alla vita reale delle persone, oltre le cifre e le parole» e di decidere sempre in nome di quello che «in Francia chiamiamo l'interesse generale».

«Mario Draghi - dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - è stato autorevolmente al servizio di un'***Europa*** più solida e inclusiva, interpretando la difesa della moneta unica come una battaglia da condurre con determinazione contro le forze che premevano per la sua dissoluzione». Il capo dello Stato guarda anche avanti. E invocando lo stesso coraggio mostrato da Draghi nel pronunciare il celebre «whatever it takes», esorta l'Unione a un «ulteriore cambio di passo», indispensabile per completare il cantiere ***europeo***, «necessità esistenziale se l'***Europa*** vuole divenire concretamente attore globale».

Tocca poi a Christie Lagarde, l'erede, bravissima nel rimanere sotto traccia e attenta a non rubare la scena. Celebra la «saggezza» di Draghi, quasi ricreando l'atmosfera dei tanti incontri dove l'ha visto all'opera: «Sono sempre rimasta impressionata dal tuo contributo, hai visioni basate su solide analisi e prove. Quando parli crei attenzione e silenzio. E a volte provochi preoccupazione». E anche questa volta, quando Draghi va al podio, l'emozione appena dissimulata, nella sala cala il silenzio. Parla per l'ultima volta, con la serena sicurezza di chi ha fatto la cosa giusta e la fiducia di lasciare la Bce «in buone mani». Probabilmente è vero. Ma, in ogni caso, rimpiangeremo Mario Draghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Heads Of State + Government (94%); Politics (92%); Central Banks (84%); National Debt (82%); Public Debt (69%); Monetary Policy (62%)

**Industry:** Budgets (70%)

**Load-Date:** October 29, 2019

**End of Document**

[***«Dobbiamo diventare autonomi Io ero perplesso sull'alleanza»; L'INTERVISTA LUIGI DI MAio***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XCM-2V01-JDMV-K37G-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 ottobre 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 1313 words

**Byline:** Emanuele Buzzi

**Highlight:** Il leader del M5S: serve grande umiltà, non dimentichiamoci da dove veniamo

**Body**

Luigi Di Maio, lei ha detto che stare al governo con la Lega prima e il Pd poi vi ha penalizzato: ma se siete passati dal 27 al 7 in Umbria o dal 32 al 17 a livello nazionale qualcosa avrete sbagliato pure voi.

«Veramente tutte le analisi di voto dicono che la metà dei nostri elettori si è astenuta a causa della coalizione con il Pd. Quindi il tema c'è. Poi penso che serva grande umiltà nel ripartire. Dobbiamo azzerare le aspettative e affrontare le regionali come le comunali con lo spirito di chi vuole dare una opportunità ai cittadini di partecipare».

Se tornasse indietro rifarebbe le stesse scelte?

«Non è un mistero che durante la formazione del governo io fossi abbastanza perplesso. Ma l'approvazione del taglio dei parlamentari, del carcere per i grandi evasori, il decreto clima e il decreto che stabilizza gli insegnanti precari mi convincono che se stiamo facendo cose per gli italiani è giusto andare avanti. Sono del parere che si vince e si perde sempre insieme e mai come in questo momento il Movimento nelle sue varie parti è concorde sul restare al governo».

Così sembra che il M5S debba tornare alla versione di Gianroberto Casaleggio: governare soli con il 51%.

«Dobbiamo pensare che il nostro percorso è appena iniziato, che adesso con responsabilità dobbiamo dare il massimo per portare a casa ciò che ci chiedono i cittadini ma l'obiettivo non deve cambiare: arrivare al governo del Paese con una maggioranza autonoma che ci permetta di metterci veramente alla prova, se miglioreremo significativamente la qualità della vita degli italiani allora migliorerà anche la percezione delle nostre proposte».

Renzi ha detto che la foto di Narni è stata una genialata.

«Non commento queste cose, non me ne importa nulla. Immedesimarsi nell'anti-Salvini lo trovo un po' goffo. I cittadini non vogliono leader politici che si punzecchiano nei talk show ma vogliono essere coinvolti nelle scelte politiche così da risolvere veramente i problemi».

Ha comunicato a Zingaretti la scelta di non ripetere l'esperimento umbro?

«Andare da soli alle elezioni amministrative è sempre stata la posizione del M5S: siamo alternativi ai partiti, non complementari. Quello in Umbria è stato un esperimento, non ha funzionato e punto. Si guarda avanti».

Ma lo ha sentito?

«Ho sentito Franceschini, nelle prossime ore sentirò Zingaretti, si lavora bene con loro, meglio di quanto si lavorasse con la Lega».

E Conte?

«Con Giuseppe anche ci siamo sentiti e siamo tutti perfettamente consapevoli che serve una spinta maggiore nelle risposte da dare al Paese. Anche sul tema migranti, mi faccia dire, non se ne può fare un tema elettorale. Guardiamoci in faccia: esiste un problema? Sì. Va risolto? Sì e non dobbiamo aver paura a dirlo, non si può arrivare al paradosso che dire che l'Italia non può farsi carico di tutti i migranti che partono dalle coste del Nord Africa, diventi motivo di vergogna. Bisogna fare la cosa giusta, non quella che spaventa di meno. Non è possibile che la Viking per l'ennesima volta sbarchi sempre e solo in Italia».

Conte pare rilanciare con le alleanze: dice che se l'esperimento non è andato bene si può migliorare.

«Capisco che Conte inviti alla riflessione. Ma dopo uno tra i nostri minimi storici alle Regionali, direi che può considerarsi una esperienza chiusa. Nelle prossime ore ho incontri con gli eletti di Calabria ed Emilia-Romagna per iniziare un percorso. Saranno i territori a decidere, ma sono pronto a scommettere che nessuno mi chiederà di allearci con il Pd dopo il dato umbro».

Cosa cambia adesso?

«Nel governo nulla, finché si portano avanti, con il dialogo e la responsabilità, i punti su cui ci siamo impegnati con i cittadini. Questa è la strada da seguire».

Ha detto che il governo dura ma va rinnovato. Volete scrivere ora un nuovo contratto di governo?

«Non è questione di nuovo o vecchio contratto. Quando lo proposi io, quando alzai la voce durante le consultazioni tutti mi accusarono di voler far cadere tutto, ma la realtà è proprio un'altra, la realtà sono i contenuti, dobbiamo pensare non al chi ma al che cosa si fa. Non c'è nulla di incondizionato, c'è il programma. E in questa settimana che ho trascorso in Umbria mi si avvicinavano cittadini, artigiani, commercianti chiedendomi delucidazioni sulle carte di credito, l'obbligo del pos e altro, questo significa che occorre affinare il metodo partendo dalle proposte».

In Emilia-Romagna il Movimento ci sarà?

«Ascolterò tanto i nostri attivisti, chi in strada ci mette il cuore per questo progetto, dopo di che si deciderà insieme sul da farsi, ma se ogni elezione regionale diventa decisiva per il governo, allora per i cittadini sarà un thriller continuo visto che fino a maggio ce ne sono altre sette. Per gli italiani sono decisive le misure che metteremo in legge di bilancio per i loro figli e famiglie. Altro che exit poll».

Quindi conferma che non si voterà se il centrodestra vince in Emilia-Romagna?

«Ma non possiamo mica fare questo per tutte e sette le elezioni regionali che ci dividono da maggio 2020. Una elezione regionale è una elezione regionale, non nazionale».

Sarebbe un segnale forte al governo, però, lo ammetterà anche lei...

«Vedremo come andrà, io sono una persona pragmatica, non parlo davanti ai se».

Con questi numeri il M5S rischia di essere marginale a livello nazionale.

«Mi sembra che sul nazionale i numeri siano altri. Siamo l'ago della bilancia in Parlamento ***Europeo*** dove gli atti passano o vengono bocciati in base al voto del Movimento 5 Stelle. Come l'ultima risoluzione sulle Ong. E continuiamo ad esserlo in Italia. Certo non significa che l'Umbria non ci debba far riflettere. Come le ho detto prima serve umiltà e non dobbiamo mai dimenticarci da dove veniamo».

Diversi parlamentari chiedono la sua testa.

«Non mi risulta».

Beh, alcuni hanno criticato pubblicamente le scelte.

«È giusto che lo abbiano fatto, se lo pensano. Questo è il M5S e dobbiamo continuare a dirci le cose in faccia».

Si sente responsabile della sconfitta dato che ha lanciato lei il patto civico o questa volta la sente condivisa con chi come Grillo e Fico ha appoggiato l'asse con il Pd?

«Le ribadisco che si vince e si perde insieme».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

~

Serve grande umiltà per ripartire. Dobbiamo azzerare le aspettative, riavvolgere il nastro e capire che oggi serve un cambio di passo perché le dinamiche sono cambiate rispetto a qualche anno fa

~

Alle urne se il centrodestra vince in Emilia-Romagna? Non possiamo mica fare così per tutte e 7 le elezioni regionali che ci dividono da maggio 2020 Un voto regionale è un voto regionale, non nazionale

Le scelte

L'alleanza

con il Carroccio

Da leader 5 Stelle, eletto sulla piattaforma Rousseau nel settembre 2017 con 30.936 voti (l'82%), Di Maio porta il Movimento al governo con Salvini nel giugno 2018: i rapporti di forza vedono M5S al 32,7% e la Lega al 17,4%. Con le ***Europee*** di maggio s'invertono gli equilibri: M5S scende al 17,1% e la Lega sale al 34,3%. Ad agosto è crisi di governo

1

Il nuovo esecutivo e le fratture interne

Con la caduta del governo gialloverde,

Di Maio, già contestato dai suoi per il tracollo alle ***Europee***, vede acuirsi le fratture interne al Movimento. A settembre, dopo l'ok su Rousseau all'accordo con il Pd (79.634 voti, il 79%), nasce il Conte II. Ma le critiche al leader non si placano, fino al tonfo M5S alle Regionali di domenica in Umbria

2

~

Con Conte ci siamo sentiti, c'è la consapevolezza che serve una spinta maggiore nelle risposte da dare al Paese Sui migranti va fatta la cosa giusta non quella che spaventa meno

Il confronto

franceschini

Per Luigi Di Maio Dario Franceschini - ministro dei Beni e delle Attività culturali e capo delegazione del Pd nel Conte II - è un buon interlocutore: «Ho sentito Franceschini, nelle prossime ore sentirò Zingaretti - ha detto il leader del Movimento 5 Stelle e ministro degli Esteri -: si lavora bene con loro, meglio di quanto si lavorasse con la Lega»

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Politics (94%); Minority Groups (75%); Campaigns + Elections (71%); Immigration (67%)

**Load-Date:** October 29, 2019

**End of Document**

[***Segre e chi la insulta sul Web «Persone che mi fanno pena»; Il caso***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XCM-2V01-JDMV-K38R-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 ottobre 2019 martedì

NAZIONALE Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 24

**Length:** 782 words

**Byline:** Giovanna Maria Fagnani

**Highlight:** Milano, sulle minacce alla senatrice la Procura ha aperto un fascicolo

**Body**

Milano «Sono persone di cui avere pena» e «che andrebbero curate». Non cambia tono, Liliana Segre, nemmeno nel parlare della nuova covata di invisibili vigliacchi che si diletta a rovesciarle addosso odio gratuito, malriposto, del tutto idiota. Anche se ogni santo giorno viene bersagliata da almeno duecento messaggi razzisti, provocatori, irridenti o ingiuriosi, il suo linguaggio continua a reggersi su parole misurate che compongono messaggi positivi. E mentre arriva la notizia di un fascicolo giudiziario contro ignoti, aperto dalla Procura di Milano già nel 2018 con l'ipotesi di reato di molestie e minacce, lei - a 89 anni - continua a incontrare giovani in tutta Italia per spiegare cosa sia stato l'odio, quello vero, che ha vissuto, subito e visto deformarsi in orrori di cui è stata testimone nel campo di sterminio di Auschwitz.

Così anche in un lunedì pomeriggio di ottobre del 2019 eccola a un convegno sul «linguaggio dell'odio» organizzato all'università Iulm di Milano, dove ribadisce il proprio sentimento di pena per i nuovi odiatori nascosti dietro agli schermi della rete (all'incontro hanno partecipato Gian Battista Canova, rettore dello Iulm; Alessandro Galimberti, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia; Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio Regionale Lombardia; Roberto Jarach, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano e Daniela Dana Tedeschi, vicepresidente dell'Associazione Figli della Shoah). «Con loro mi accade la stessa cosa che provai con un gruppo di giovani della Hitlerjugend - racconta Segre -. Ogni giorno, insieme ad altre settecento donne scheletrite, uscivo dal campo di Auschwitz per andare a lavorare nella fabbrica di munizioni Union e loro, che avranno avuto 15 o 16 anni, ci sputavano addosso e ci insultavano. Io li odiavo, questi miei coetanei, provavo per loro un odio immenso. Ma quando sono diventata nonna ho ripensato a quei ragazzi e mi è successa una cosa straordinaria: ero tornata, ero viva, avevo potuto contare sull'amore. E ho pensato: sono stata più fortunata io a essere vittima, che loro a portarsi dentro quel credo».

La senatrice a vita scampata al lager dove sono stati uccisi suo padre e i suoi nonni, riesce a confezionare anche una stilettata intrisa di sottile ironia per quei pavidi anonimi che arrivano ad augurarle la morte: «Ogni minuto va goduto e sofferto, bisogna studiare, vedere le cose belle che abbiamo intorno, combattere quelle brutte - dice -. Ma perdere tempo a scrivere a un novantenne per augurarle la morte... Tanto c'è già la natura che ci pensa». E a proposito dei messaggi squallidi che le vengono rivolti spiega che in realtà, «non ne ho letto neanche uno, sono talmente vecchio stile che sui social non ci sono proprio».

Ma quali possono essere le misure per prosciugare queste pozzanghere di ignoranza dolosa? «Non credo che esista un metodo per sgominare gli odiatori seriali , sono persone malate che andrebbero curate e hanno tempo da perdere», dice la senatrice. E non ha senso nemmeno puntare il dito sui social media: «Non vengono usati per parlare del bene - riconosce Liliana Segre - ma io, da nonna, mi fido dei giovani, saranno loro a sbarazzarsi dell'odio».

Attorno alla senatrice a vita si compatta la solidarietà del mondo politico, dal governatore della Lombardia Attilio Fontana al presidente del parlamento ***europeo*** David Sassoli, che proprio ieri era in visita alla comunità ebraica di Roma e ha lanciato un appello affinché l'Italia colmi il suo «ritardo» e si muova «con celerità» verso il rispetto di alcune indicazioni che il Parlamento ***europeo*** ha dato già da tempo agli Stati membri», come quella di «nominare un commissario nazionale per l'antisemitismo». Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che «inviterà tutte le forze politiche in Parlamento a mettersi d'accordo per introdurre norme contro il linguaggio dell'odio», e la stessa Liliana Segre ammette di aspettarsi molto dalla Commissione anti-odio di cui si discuterà in Senato.

Giampiero Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola

Auschwitz

Il vasto complesso di campi di concentra-mento e di lavoro realizzato dai nazisti nelle vicinanze della cittadina polacca di Oswiecim dove fu deportata Liliana Segre

La vicenda

La Procura di Milano ha aperto nel 2018 un'indagine contro ignoti per molestie e minacce per gli insulti arrivati sui social network alla senatrice Liliana Segre Partecipan-do ieri ad un convegno organizzato dalla Iulm di Milano, la senatrice ha parlato dell'inchiesta e dell'aggressivi-tà sui social di cui è vittima Il rapporto dell'Osservato-rio antisemiti- smo ha calcolato che sono in media circa 200 gli insulti e le minacce che la senatrice riceve ogni giorno

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Adolescents (94%); Minority Groups (90%); Jews + Judaism (88%); Children (82%); Human Rights Violations (70%); Bullying (69%); Religion + Spirituality (67%); Sexual + Reproductive Health (61%)

**Load-Date:** October 29, 2019

**End of Document**

[***Export, la grande occasione si chiama guerra Usa-Cina***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XCM-2V01-JDMV-K34B-00000-00&context=)

Corriere della Sera (Italy)

29 ottobre 2019 martedì

BRESCIA Edizione

Copyright 2019 RCS Mediagroup All Rights Reserved



**Section:** BRESCIA; Pag. 9

**Length:** 375 words

**Byline:** Massimiliano Del Barba

**Highlight:** Presentata l'Indagine Internazionalizzazione di Confindustria Lombardia Il fattore penalizzante Le nostre imprese sono ancora troppo legate alle catene di fornitura tedesche e francesi

**Body**

L'avanzata delle economie emergenti e il confronto sempre più serrato fra Stati Uniti e Cina stanno cambiando la geografia dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde, le quali dovrebbero approfittare della conflittualità tra le due superpotenze e della relativa fluidità delle alleanze del nuovo contesto bipolare.

È questa l'indicazione politica che emerge dalla settima edizione dell'Indagine Internazionalizzazione realizzata da Confindustria Lombardia in collaborazione con Sace Simest e Ispi e presentata ieri nella sede di Assolombarda a Milano. Nuovi mercati di sbocco, che potrebbero aprirsi dalle guerre commerciali e dai divieti incrociati all'esportazione fra Cina e Usa, a cui si aggiunge il valore sempre più strategico di partecipare non solo da subfornitori ma come protagonisti delle filiere industriali ***europee***: «Si tratta di un percorso complesso - ha spiegato il presidente di Sace Beniamino Quintieri - ma che le aziende lombarde devono intraprendere consapevoli che l'export è la vocazione di questo territorio e motore dell'economia italiana».

Perché, se è vero che il 45% del fatturato delle imprese lombarde deriva dal rapporto commerciale con l'estero, è anche vero che per il 94% delle aziende internazionali è l'export l'unica forma di presenza all'estero. Il che restituisce l'immagine di una regione fortemente dipendente dalle scelte commerciali generate fuori dal contesto regionale e italiano. Scrivono infatti gli estensori del rapporto: «Forme di presenza commerciale diretta e di presenza produttiva nei Paesi esteri risultano poco attuate. Uffici di rappresentanza commerciale (li hanno il 10,6% delle imprese) e filiali o negozi diretti (il 9,8%) sono diffusi solo tra le imprese di dimensioni maggiori».

È ancora una volta il fattore dimensionale il limite alla forza di penetrazione del made in Lombardy sui mercati internazionali. E la dipendenza dalle supply chain straniere viene confermata dalle aspettative di crescita di fatturato esterno, ridimensionate rispetto all'ultima indagine del 2017 a causa dell'aumentata incertezza geopolitica. Insomma: bravissimi fornitori, ma ancora troppo legati ai tradizionali canali di destinazione delle commesse: Germania, Francia e Spagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** CORSERA

**Subject:** Manufacturing Facilities (94%); ***European*** Union (86%); Company Revenues (84%); Goods + Services Trade Balance (68%); Globalization (63%); Small Business (63%)

**Industry:** Marketing + Advertising (68%); Fashion + Apparel (63%)

**Load-Date:** October 29, 2019

**End of Document**



**Date and Time:** Thursday 21 January 2021 12:15:00 CET

**Job Number:** 134588351

**Documents (44)**

1. [*Referendum, comitato ''Democratici per il No'' Mobilitazione social e appello ai parlamentari*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60SN-MFG1-F148-53KD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 08, 2020 Fino a set 08, 2020 |

2. [*Madrid trema, boom di morti Esercito a Londra;In Spagna 241 vittime. Francia choc, altri 10mila casi Speranza: vaccinatevi dall'influenza. Ma è caos dosi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60WW-6F81-F148-505K-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 23, 2020 Fino a set 23, 2020 |

3. [*Sentenza della Corte Ue “Giuste le limitazioni alle locazioni brevi”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60WW-6F81-F148-5066-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 23, 2020 Fino a set 23, 2020 |

4. [*Conte-Zinga, il rimpasto slitta al 2021 Ma il caos M5s complica i piani del premier;Il segretario del Pd potrebbe essere nominato vicepremier, ma gli impegni europei consigliano di rimandare di alcuni mesi L'altra spina è quella dei fondi Mes. L'idea è di varare le spese sanitarie, in attesa che i grillini risolvano i loro problemi interni*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60WW-6YW1-JDN6-F4CV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 23, 2020 Fino a set 23, 2020 |

5. [*“Adesso Giani vari un piano per le imprese”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60WW-6D11-JDN6-F0XV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 23, 2020 Fino a set 23, 2020 |

6. [*Duello al sole, il primo round già cominciato;Il sindaco uscente: io in chiaro vantaggio, difficile far meglio. Il medico rivale: è andato sotto le aspettative, ora parlo anche con Donati*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60WW-6D11-JDN6-F0KP-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: set 23, 2020 Fino a set 23, 2020 |

7. [*“Stop a frodi, evasione e contrabbando”;Controlli serrati dell'Agenzia delle Dogane, l'ingegner Tavoni: “Siamo una realtà al servizio dei cittadini e delle imprese”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:6112-S3Y1-F148-51HN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 08, 2020 Fino a ott 08, 2020 |

8. [*“Hanno perso i moderati. E io rifarei tutto”;Susanna Ceccardi a tutto campo ma non scioglie il rebus sulle dimissioni dall'Europarlamento: “Spetta a noi decidere non al Pd”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:6112-S3H1-F148-50XF-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 08, 2020 Fino a ott 08, 2020 |

9. [*Regione, Capecchi resta in attesa;Ceccardi: “Resto a Bruxelles per non darla vinta al Pd”. Ma sulle dimissioni da consigliere non chiarisce*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:6112-S3H1-F148-50K7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 08, 2020 Fino a ott 08, 2020 |

10. [*Condannata Alba Dorata “Una banda di criminali”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:6112-S3Y1-F148-51Y0-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 08, 2020 Fino a ott 08, 2020 |

11. [*L'economia circolare lancia la rivoluzione usa e ricicla;La sostenibilità passa dalla capacità di recuperare i materiali*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:6148-9SR1-JDN6-F46X-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 23, 2020 Fino a ott 23, 2020 |

12. [*La Germania blinda i confini Quarantena per chi arriva dall'Italia*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:6148-9SR1-JDN6-F47D-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ott 23, 2020 Fino a ott 23, 2020 |

13. [*Rete wifi, nuovi punti di accesso;Montefranco tra i primi in Italia a ottenere il via libera della Commissione Europea*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:617J-4331-F148-51WY-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 07, 2020 Fino a nov 07, 2020 |

14. [*Saccardi: “La Regione non rischia di perdere i finanziamenti europei”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:617J-43F1-JDN6-F3YX-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 07, 2020 Fino a nov 07, 2020 |

15. [*Tra quarantene e formulari*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:617J-4331-F148-52BC-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 07, 2020 Fino a nov 07, 2020 |

16. [*“Il futuro dei repubblicani si chiama Ivanka”;Il politologo Campi esclude un'uscita di scena del clan Trump. “Il tycoon ha dato vivacità al partito che dovrebbe ringraziarlo”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:617J-4331-F148-529G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 07, 2020 Fino a nov 07, 2020 |

17. [*L'olio di cannabidiolo può circolare Esultano le aziende agricole toscane*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61BR-MST1-F148-53N7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 22, 2020 Fino a nov 22, 2020 |

18. [*Gnl, la via del futuro per i porti liguri;Due giorni di dibattiti virtuali sulle prospettive del gas nel Mediterraneo e sul ruolo negli scali regionali*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61BR-MSV1-F148-525K-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 22, 2020 Fino a nov 22, 2020 |

19. [*Infrastrutture, tre miliardi di opere “Svolta epocale per la provincia”;Nel pacchetto, oltre al raddoppio della Pontremolese, la Variante di Sarzana e il ponte di Ceparana L'assessore Giampedrone: “Nella lista ascritta ai fondi europei, molti obiettivi di rilevanza nazionale”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61BR-MSV1-F148-528G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 22, 2020 Fino a nov 22, 2020 |

20. [*Ancora incerta la tempistica;I progetti presentati dovranno essere cantierabili entro il 2026*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61BR-MSV1-F148-528H-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 22, 2020 Fino a nov 22, 2020 |

21. [*“Stop alla caccia, ma cinghiali fuori controllo”;Allarme in molti comuni. “I numeri sono ormai talmente elevati che l'attività venatoria potrebbe non bastare: utili le gabbie di cattura”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61BR-MSV1-F148-517P-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: nov 22, 2020 Fino a nov 22, 2020 |

22. [*Il riso italiano conquista la Cina;Siamo i primi produttori dell'Unione europea, rotta ad Oriente*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61FY-6JW1-JDN6-F10K-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 07, 2020 Fino a dic 07, 2020 |

23. [*L'impresa globale e le ricette per ripartire “Un'occasione unica per un Paese leader”;Intervista a Emma Marcegaglia, l'imprenditrice che guiderà il B20*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61FY-6JW1-JDN6-F132-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 07, 2020 Fino a dic 07, 2020 |

24. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61FY-6JW1-JDN6-F157-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 07, 2020 Fino a dic 07, 2020 |

25. [*Andrea Morini lascia il M5S*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61FY-6KD1-F148-51XN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 07, 2020 Fino a dic 07, 2020 |

26. [*Concessioni demaniali, proroga in consiglio;Ordine del giorno della maggioranza per arginare il caos dopo l'avvio della procedura di infrazione europea sul rinnovo automatico*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-51G9-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

27. [*Nozze Fca-Psa senza ostacoli L'Europa dice sì;Nasce Stellantis, quarto gruppo mondiale dell'auto I paletti dell'Ue riguardano i mezzi commerciali*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-53R8-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

28. [*Vini della Maremma, via libera alle modifiche del disciplinare*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-514B-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

29. [*Nel Far Web abbiamo perso i nostri dati*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-53RN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

30. [*C'è il via libera di Bruxelles alla Pfizer Da domenica prime vaccinazioni in Europa;L'Ema giudica sicuro ed efficace il siero. L'allarme della Criminalpol: “La profilassi contro il morbo è l'oro del 2021, rischio furti”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SBC1-F148-512P-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

31. [*“Il Governo lavora per risolvere la questione Ue dei balneari”;L'onorevole Pd Buratti replica alle critiche del collega Zucconi (Fdi)*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-53M5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

32. [*'Recovery Fund', già pronti cinque progetti per 9 milioni di euro;Il Comune ha inviato gli elaborati alla Provincia Ecco gli interventi previsti*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-50XN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

33. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-51DN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

34. [*Prove di disgelo fra Conte e Italia Viva Il Pd avverte Renzi: se ti ribelli, resterai solo;Apertura del premier sulla task force per il Recovery: non interferirà con le decisioni. Mediazione possibile su giustizia e soldi alla sanità*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-53M3-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

35. [*Sicurezza informatica, la rivoluzione “Aiutiamo le aziende a proteggersi”;Anche le piccole e medie imprese rischiano attacchi ai loro software. E i danni stimati sono enormi Sorani, Hm Cyber, startup fiorentina: “La nostra società è in grado di seguire i clienti h 24 e da remoto”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-51PH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

36. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-51G8-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

37. [*“Bloccati i voli per l'Inghilterra? Tornerò con l'aereo privato”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-52TV-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

38. [*Galilei off limits per gli arrivi dal Regno Unito;La mutazione del Covid e la nuova emergenza: 25 i voli a rischio cancellazione. La situazione potrebbe cambiare dopo il 6 gennaio*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-52N9-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

39. [*Italiani bloccati a Londra fino all'Epifania;Nessun ponte aereo, i confini con la Gran Bretagna sono chiusi dopo l'impennata di contagi per il virus mutato. L'ira di chi non può tornare*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SBC1-F148-511H-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

40. [*“La variante inglese? Sembra una delle tante”;L'immunologa Romani dell'Unipg: “Non è più letale, ci dice solo che il virus fa il virus, ovvero si adatta all'ospite che trova”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-53J7-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: dic 22, 2020 Fino a dic 22, 2020 |

41. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XXB-G5V1-F148-537K-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 06, 2020 Fino a gen 06, 2020 |

42. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XXB-G5V1-F148-53T5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 06, 2020 Fino a gen 06, 2020 |

43. [*Ora il rischio è il rialzo dei tassi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XXB-G5V1-F148-53TK-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 06, 2020 Fino a gen 06, 2020 |

44. [*“Niente immunoterapia, ma curarsi è un diritto”;Finisce davanti al giudice il caso di una donna di Quarrata con un cancro al seno: l'avvocato si rivolge alla Corte di Strasburgo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5XXB-G3C1-F148-52BN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: gen 06, 2020 Fino a gen 06, 2020 |

[***Referendum, comitato ''Democratici per il No'' Mobilitazione social e appello ai parlamentari***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60SN-MFG1-F148-53KD-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

8 settembre 2020 martedì

N-PGT Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** FOLIGNO - SPOLETO; Pag. 19

**Length:** 211 words

**Body**

FOLIGNO Movimenti anche nella città della Quintana in vista del referendum del 20 e 21 settembre. E' nato all'ombra del Torrino il comitato 'Democratici per il No - Foligno”. La mobilitazione animata dal comitato passa per una pagina social che chiede “ai parlamentari una riforma della Costituzione che non allontani i cittadini alle istituzioni, ma che li avvicini. Il 20 e 21 settembre verremo chiamati a esprimerci su una riforma costituzionale che eliminerà 230 deputati e 115 senatori con la scusa di risparmiare l'incredibile cifra di un caffè all'anno ad italiano”. Il comitato ricorda che i cittadini potranno così eleggere solo 400 deputati, mentre gli altri 200 membri del Parlamento, i senatori, continueranno ad avere gli stessi identici compiti dei deputati. “Tutto questo non facilita i lavori in Parlamento e non rende l'approvazione delle leggi più veloce. Tutto questo servirà non a risparmiare, ma a rendere più facile ai leader di partito candidare persone che rispondono solo a chi li ha candidati. Tutto questo renderà gli italiani il popolo ***europeo*** meno rappresentato nel proprio Parlamento”. E poi l'allarme per i giovani: “Conteranno ancora meno, saranno sempre di più messi in disparte e saranno sempre di più condannati ad essere irrilevanti”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); ***European Union*** (86%); Environment + Natural Resources (77%); Campaigns + Elections (67%); Conferences + Conventions (67%); Law + Legal System (65%)

**Load-Date:** September 7, 2020

**End of Document**

[***Madrid trema, boom di morti Esercito a Londra; In Spagna 241 vittime. Francia choc, altri 10mila casi Speranza: vaccinatevi dall'influenza. Ma è caos dosi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60WW-6F81-F148-505K-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

23 settembre 2020 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 23

**Length:** 472 words

**Body**

ROMA L'Italia trattiene il fiato. Perché la pandemia virale riprende a martellare i principali paesi ***europei***. Francia: 10.028 contagi nelle 24 ore (dai 5.298 del giorno prima) con focolai di gravità assoluta come quello dei 252 positivi tra gli studenti dell'Università di Lione.

Spagna: 241 morti in un giorno a fronte di 468 vittime nell'intera scorsa settimana. E anche qui, come in Francia, oltre 10mila nuovi positivi in un solo giorno. Regno Unito: il premier Boris Johnson parla ai connazionali in tv confermando che “il virus ha ripreso a diffondersi in modo esponenziale”, risultando “non meno fatale di quanto fosse in primavera”. “Perciò - è il testuale del premier - dobbiamo fare tutto il possibile per evitare di ripercorrere quella strada: rispettate le regole”. Unica alternativa (indesiderata): un devastante lockdown con polizia ed esercito in strada. Al confronto l'Italia sembra un altro pianeta. Nelle ultime 24 ore il numero di contagi Covid pare essersi stabilizzato: 1.392 nuovi positivi a fronte di 87.303 tamponi (31.400 in più). In lieve calo il numero dei decessi, 14 contro 17, per un totale vittime di 35.738. Il Lazio è l'unica regione che supera i 200 nuovi casi (+238), seguita da Lombardia (+182) e Campania (+156). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (239, + 7 unità nelle 24 ore) e anche quelli negli altri reparti: 2.604 (+129). Risultano attuamente positivi 45.489 pazienti (+410). Cresce ancora, seppure con tasso di aumento più basso, il numero delle persone in isolamento domiciliare, pari a 42.646 (+274). Da inizio epidemia i dimessi e i guariti sono 219.670 (+967). Se il trend dovesse improvvisamente peggiorare, dagli studi di Porta a Porta il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, propone una novità rilevante: “Estendere la possibilità di fare i test anche ai laboratori privati”, per “arrivare anche a 500mila tamponi al giorno”. Il governo aspetta con fiducia la consegna del vaccino anti Covid tra quelli prenotati dall'***Unione europea***. Le priorità sono già definite. “I primi a essere vaccinati saranno i nostri medici, gli operatori in prima linea in questa sfida - anticipa il ministro della Salute Roberto Speranza -. Poi toccherà alle persone più anziane e a quelle con fragilità e con più patologie”. Inoltre Speranza caldeggia una straordinaria partecipazione degli italiani alla campagna di vaccinazione anti-influenzale. “È ottobre il mese giusto per cominciare - suggerisce il ministro - . Dico a tutti di vaccinarsi”. Anche per facilitare - in presenza di sintomi spesso analoghi tra influenza e Covid - la scoperta di sospetti contagi Covid. Federfarma segue con attenzione il dossier, dopo aver denunciato da giorni la scarsità delle dosi disponibili per le farmacie. Ma il governo è già al lavoro e moderatamente ottimista. G. Ros. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (90%); Influenza (82%); Epidemics (76%)

**Load-Date:** September 22, 2020

**End of Document**

[***Sentenza della Corte Ue “Giuste le limitazioni alle locazioni brevi”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60WW-6F81-F148-5066-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

23 settembre 2020 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** Pag. 25

**Length:** 144 words

**Body**

Assist della Corte di Giustizia dell'***Ue*** alle città che intendono contrastare il cosiddetto 'effetto 'AirBnb', cioè la penuria di alloggi da affittare a lungo termine che si fa sentire nelle quartieri di maggior richiamo di centri come Parigi, Madrid, Lisbona o Firenze, provocata dalla locazione breve ai turisti tramite le piattaforme digitali. I giudici di Lussemburgo hanno stabilito, in una sentenza che riguarda un caso francese, che una norma nazionale che prevede l'autorizzazione per la locazione, “reiterata”, di un locale destinato ad abitazione per brevi periodi ad una clientela “di passaggio” che “non vi elegga domicilio” è conforme al diritto dell'***Ue***. Per i giudici, la lotta contro “la scarsità di alloggi destinati alla locazione di lunga durata” costituisce un “motivo imperativo di interesse generale” che giustifica una normativa di questo genere.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Property Law (73%); Sentencing (71%); Public Housing (62%)

**Industry:** Real Estate (94%); Lodging (69%); Nonresidential Building Construction (62%); Residential Construction (62%)

**Load-Date:** September 22, 2020

**End of Document**

[***Conte-Zinga, il rimpasto slitta al 2021 Ma il caos M5s complica i piani del premier; Il segretario del Pd potrebbe essere nominato vicepremier, ma gli impegni europei consigliano di rimandare di alcuni mesi L'altra spina è quella dei fondi Mes. L'idea è di varare le spese sanitarie, in attesa che i grillini risolvano i loro problemi interni***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60WW-6YW1-JDN6-F4CV-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

23 settembre 2020 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 801 words

**Body**

di Antonella Coppari ROMA Quando si tratta di diplomazia, Giuseppe Conte non lo batte nessuno. Figurarsi se un tipo come lui può incappare nella clamorosa gaffe di sbandierare il successo in elezioni alle quali non ha partecipato. Se la cava, invece, con un pizzico di falsa modestia, e poco male se tutto appare leggermente sornione: “Non mi sentivo in bilico ieri, non mi sento inamovibile oggi”. La prova elettorale non lo riguardava direttamente, ma i nodi che i risultati mettono all'ordine del giorno deve scioglierli lui. Il primo è la composizione della sua squadra, in gergo il rimpasto.

Un minuto dopo la chiusura delle urne, tutti lo vedevano più o meno inevitabile a causa del successo del segretario Pd, che del ritocco era segretamente sostenitore. Non sarà così: “Non vedo necessità di rimpasto”, chiude l'argomento il premier. In realtà, la faccenda è più complessa: un rimpasto oggi - a finanziaria aperta e sull'orlo del Next Generation ***Eu*** - potrebbe essere solo un maquillage non sufficientemente ampio da mettere in campo una squadra rafforzata ma abbastanza pericoloso per una costruzione fragile, in cui toccare una casella rischia di far crollare tutto. Dunque meglio rinviare al prossimo anno, quando in ballo ci potrebbe essere qualcosa di più di una semplice revisione: la nascita di un nuovo governo basato su un patto di fine legislatura immensamente rafforzato dall'ingresso di Nicola Zingaretti. Al di là del solito ed estenuante valzer delle poltrone, la scommessa è tutta lì: l'ingresso o meno del segretario del Pd. La scelta spetta solo a lui, e non è una scelta di poco conto: con il cambio della composizione della delegazione democratica entrebbe in gioco - grazie alle dimissioni dell'attuale governatore - la presidenza della Regione Lazio. Una posta tanto alta potrebbe essere giustificata solo da un vero patto d'acciaio con M5s che non solo abbracci l'intera legislatura ma anche l'elezione del capo dello Stato. In realtà, c'è un altro nome in ballo: quello di Roberto Gualtieri per Roma. Che il Pd consideri molto seriamente l'ipotesi è certo, il problema è che il ministro dell'Economia è una figura chiave nei rapporti con l'***Europa***, magari non alla pari di Sassoli e Gentiloni ma giù di lì. Sostituirlo non è impossibile però è complicato. In ogni caso, si può fare non prima dell'anno prossimo, a finanziaria approvata e Recovery avviato. Secondo nodo dolente, i decreti sicurezza. Maggioranza e governo portano questa croce sulle spalle sin dalla nascita. Venuto meno l'incubo di Salvini, il momento pare arrivato. Assicura il premier: “Li porteremo al più presto in consiglio dei ministri”. Sia pure con l'abituale equilibrismo, Conte dice la sua anche sul Meccanismo ***europeo*** di stabilità. Apparentemente è il solito rinvio: “Prima bisognerà predisporre un piano per rafforzare il sistema sanitario. Dopodiché andremo a vedere quanto costa il piano. Dire ora sì Mes o no Mes è una questione pregiudiziale”. A monte, il disegno (condiviso da Zingaretti) è chiaro: affermare che le due cose sono legate spalanca le porte alla possibilità di stanziare soldi per la sanità e poi, a fronte delle inevitabili richieste cinquestelle, far notare che l'unica strada per esaudirle è prendere se non tutto il Mes, almeno una parte. A quel punto dovrebbero essere gli stessi grillini ad accogliere la richiesta, potendosi intestare, dopo la “sconfitta” della povertà, nuove battaglie epocali. Tra le righe, nelle parole di Conte si intravede un piano tattico preciso, che potrebbe effettivamente funzionare. La nota stonata è che quel progetto prevede un Movimento non troppo lacerato e 'riconsolato' dalla batosta nelle regionali grazie al successo nella consultazione sul taglio dei parlamentari. “Gli amici 5 Stelle hanno motivo di cui consolarsi, perché sono stati i promotori del referendum e questo largo pronunciamento per il Sì è una buona consolazione”. È l'idea che che aveva in mente Di Maio, il quale infatti continua a intestarsi sul piano quasi personale la vittoria del Sì, corroborandolo con risultati nelle comunali meno negativi laddove c'è la coalizione giallorossa, preambolo secondo lui dell'alleanza alle prossime amministrative. “Questo è un segnale anche per il futuro”. Solo che la vittima sacrificale, Di Battista, ad accettare il tapino ruolo non ci pensa per niente, anzi va all'attacco con toni mai uditi all'interno del Movimento. Insomma, nel formicaio pentastellato l'esplosione latente da mesi pare oramai inevitabile. Tutti reclamano gli Stati generali e ognuno lo fa con un obiettivo diverso. È fin troppo evidente che l'esito dello scontro finale nel Movimento di Grillo inciderà a fondo e da ogni punto di vista sulla situazione del governo. Potrebbe mandare a gambe all'aria il brillante piano del premier. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); National Debt (88%); Politics (87%); Labor + Employment (78%); Labor Unions (78%); Economic Growth (75%); Foreign Policy (75%); Economic Policy (73%); Public Debt (73%); Tobacco + Health (71%); Heads Of State + Government (64%)

**Industry:** Budgets (92%); Telecommunications (63%)

**Load-Date:** September 22, 2020

**End of Document**

[***“Adesso Giani vari un piano per le imprese”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60WW-6D11-JDN6-F0XV-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

23 settembre 2020 mercoledì

N-EMP Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** LE ELEZIONI; Pag. 6

**Length:** 300 words

**Body**

FIRENZE “Al neo governatore della Toscana Eugenio Giani i migliori auguri di buon lavoro di tutte le imprese toscane; siamo fiduciosi che i temi economici e del lavoro saranno al primo posto nella sua agenda di attività”. Così, congratulandosi, il presidente di Confindustria Toscana Alessio Marco Ranaldo chiede a Giani “un piano industriale per la ripresa della Regione e le imprese saranno al suo fianco per realizzarlo in tempi industriali, perché senza imprese non c'è lavoro e, per la Toscana, non c'è futuro. La pandemia ha messo a dura prova; e sta continuando a penalizzare aspramente la tenuta economica di molte aziende della nostra Toscana”. “Confidiamo in una rapida esecuzione di tutte le scelte strategiche indispensabili e funzionali allo sviluppo e alla competitività di tutto il territorio, quindi, delle sue imprese - prosegue Ranaldo -. Le risorse in arrivo dall'***Europa*** impongono, per essere sfruttate a pieno, un piano di azioni anticrisi serrato e una visione strategica e chiara della Toscana del futuro nel contesto delle regioni ***europee***”. “Mettiamo a disposizione del governatore Giani - conclude -, lo studio che Confindustria Toscana ha fatto realizzare dall'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, sulle direttrici di sviluppo economico prioritarie per la regione.

Ne ha già condiviso i contenuti nel corso della campagna elettorale, oggi siamo pronti a dare il nostro contributo, di idee e proposte, nella gestione delle priorità di realizzazione”. Lo studio, aggiunge una nota, ha individuato otto direttrici di sviluppo: Economia Circolare, Ricerca e Innovazione, Sanità Salute e Benessere, Industria 4.0 e Digitale, Transizione energetica, Infrastrutture, Mobilità e Sviluppo, Agro-alimentare, Formazione e Capitale umano. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Small Business (93%); Communities + Neighborhoods (88%); Politics (87%); Agriculture Regulation + Policy (82%); Business Forecasts (75%); Land Use + Development (75%); Public Policy (75%); ***European Union*** Regulation + Policy (70%); Economic Conditions (65%); Economic Growth (63%); Sustainable Development (62%)

**Industry:** Alternative + Renewable Energy (71%); Energy + Utilities (71%); Agriculture (68%); Farmers + Ranchers (63%)

**Load-Date:** September 22, 2020

**End of Document**

[***Duello al sole, il primo round già cominciato; Il sindaco uscente: io in chiaro vantaggio, difficile far meglio. Il medico rivale: è andato sotto le aspettative, ora parlo anche con Donati***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60WW-6D11-JDN6-F0KP-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

23 settembre 2020 mercoledì

N-ARE Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** LE ELEZIONI; Pag. 3

**Length:** 552 words

**Body**

di Salvatore Mannino Sergio Rossi AREZZO “Sono contento, ho fatto un grande risultato portando il cnetrodestra dove non era mai stato”. Non si scompone Alessandro Ghinelli anche se nella mattinata di ieri si era quasi visto al traguardo della vittoria al primo turno. “Ma ho subito raccomandato prudenza, non eccitatevi troppo ho detto ai miei che esultavano per le prime proiezioni Rai. So per esperienza che si tratta di indicazioni aleatorie e che a volte si parte da un dato per approdare a un altro.

E' per questo che non mi sono sentito deluso quando è apparso chiaro che saremmo andati al ballottaggio. Oltretutto vedevo difficile andare oltre il 49% dei voti della Ceccardi, ritenevo inevitabile una dispersione dei voti, seppur contenuta, sia su Donati che su Butali. Aggiungo che quando ci sono otto candidati in ballo, lo spareggio è automaticamente nelle cose”. Ghinelli sottolinea poi l'affermazionel della sua lista personale: “Un risultato straordinario, appena sotto il risultato della Lega e superiore a quanto avevamo fatto nel 2015. Dico bravi a tutti e adesso andiamo al ballottaggio con serenità, consapevoli di partire con un margine di vantaggio importante sul competitore. Vero, siamo in una situazione invertita rispetto al 2015, ma allora partivo da otto punti sotto, oggi ne ho dodici in più. Mi pare dunque che il quadro sia ben diverso. E di diverso c'è pure il contesto, con la fiducia che gli aretini hanno dimostrato di attribuire al sottoscritto”. Anche Luciano Ralli dice di non essersi scoraggiato troppo quando ha visto le prime due proieizioni Rai, fra l'altro una novità per Arezzo, che mai era finita fra i Comuni presi a campione dai sondaggisti: “Avevo altri numeri in mano, sapevo che non sarebbe finita al primo turno, che avevamo le nostre carte da giocarci”. Il candidato del centrosinistra, del resto, è convinto di aver fatto lui un buon risultato (“il ballottaggio era quello su cui puntavamo alla vigilia, missione compiuta”) e che invece il suo competitor sia rimasto sotto le attese: “Tutti coloro che altrove hanno amministrato in tempi di Covid sono stati premiati con risultati oltre il 60 per cento, guardate Zaia in Veneto e De Luca in Campania. Sono convinto che quello di Ghinelli sia un dato poco brillante, col quale la città l'ha punito per il poco e niente che ha fatto in questi cinque anni”. E adesso? “Adesso si ricomincia, pancia in terra. Dicendo agli elettori che il centrodestra non ha le carte giuste per governare Arezzo. Parliamoci chiaro, qui servono investimenti e grandi opere e per quelli ci vogliono i soldi dell'***Europa***, col bilancio comunale al massimo si fa l'ordinaria manutenzione. Ma Ghinelli non è l'uomo giusto, circondato da sovranisti ed ***euroscettici*** che sono il contrario di quanto serve per agganciarsi al treno di Bruxelles e della distribuzione italiana dei fondi”. Intanto, però, mancano 12 punti per superare Ghinelli, dove si trovano? “Il ballottaggio è un'altra partita, si ricomincia daccapo. Ma io voglio allargare ancora il campo delle mia coalizione. I 5 stelle non vogliono dare indicazioni di voto? Parlerò direttamente ai loro elettori. Con Marco Donati, invece, sono pronto a discutere già da domani. Anche perchè i suoi sono voti che vengono dal centrosinistra, basta guardare i numeri”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Tobacco + Health (83%); Tobacco Regulation + Policy (73%)

**Industry:** Budgets (94%)

**Load-Date:** September 22, 2020

**End of Document**

[***“Stop a frodi, evasione e contrabbando”; Controlli serrati dell'Agenzia delle Dogane, l'ingegner Tavoni: “Siamo una realtà al servizio dei cittadini e delle imprese”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:6112-S3Y1-F148-51HN-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

8 ottobre 2020 giovedì

N-PGT Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PERUGIA; Pag. 10

**Length:** 618 words

**Body**

PERUGIA Favorire la crescita economica, contrastare l'evasione fiscale e le frodi, bloccare il contrabbando, la contraffazione, riciclaggio e droga. L'Agenzia delle Dogane è uno dei presidi più importanti della legalità presenti in Umbria, dove vanta infatti tre uffici: la sede principale è a Perugia che sovrintendente alla sezione aeroportuale dello scalo di "San Francesco" e alla Sezione operativa territoriale di Terni. Da gennaio di quest'anno l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è retta dal professor Marcello Minenna, economista, nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri. In Umbria operano una sessantina di dipendenti, tra funzionari e assistenti, che, grazie alla loro professionalità e ad un costante aggiornamento sulle normative nazionali e internazionali, garantiscono le verifiche e i controlli su temi delicati quali accise, dazi e antifrode.

A dirigerlo è il dottor Roberto Chiara, direttore interregionale per Toscana, Umbria e Sardegna e ad interim dell'ufficio di Perugia, che per l'Umbria è assistito dall'ingegner Benedetto Tavoni. A coadiuvare il lavoro dell'ingegner Tavoni ci sono i vari responsabili, i funzionari Pietro Altieri (Coordinatore sezione antifrode), Angela Bruno (dogane), Roberto Albicocco Giovinati (accise), Luigi Maria Coricelli (Sezione aeroportuale), Paolo Materazzo (Sezione di Terni), Anna Rita Miccio (Sezione supporto) e Antonio Ragni (sezione legale e contenzioso). “L'Agenzia delle Dogane - spiega l'ingegnere Tavoni - ha tra i compiti quello di favorire la crescita economica del Paese facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali e di riscuotere tributi specifici a tutela degli interessi finanziari dell'Italia e dell'***Unione europea***. Non di meno quello di contrastare l'evasione fiscale e le frodi, anche attraverso quei poteri di polizia tributaria e giudiziaria che la legge affida ai suoi funzionari”. Di rilievo anche le attività sul fronte della “sicurezza e salute dei cittadini, grazie al puntuale controllo delle merci in ingresso e al contrasto di fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente”. Alla Sezione aeroportuale è affidato il compito del controllo dei passeggeri e dei bagagli. Di pochi giorni fa il sequestro di diversi capi contraffatti (borse) su cui erano impressi i marchi di note ditte del settore della moda. “Siamo una realtà al servizio dei cittadini e delle imprese - conclude Tavoni - assicurando da un lato il rispetto della legalità attraverso controlli mirati tesi ad impedire distorsioni del mercato da parte di operatori scorretti, e dall'altro promuovendo gli strumenti semplificativi consentiti dalla normativa ed ogni utile iniziativa volta a richiamare lavoro in Umbria, decongestionando la logistica nei punti di confine e consentendo significativi risparmi in termini di tempo e risorse economiche nella logistica delle imprese”. Fondamentale quindi la presenza dell'Agenzia a Terni che da quasi 3 anni insiste nell'area cosiddetta "Piattaforma Logistica di Terni-Narni" nonché dei servizi resi attraverso il reparto relazioni con il pubblico, sempre operativo anche nel periodo emergenziale e risultato molto apprezzato dall'utenza per le indicazioni fornite circa le novità che riguardano sia il settore accise che gli aspetti correlati con la Brexit. Molte delle attività di controllo avvengono in stretta collaborazione con tutti gli enti, Forze Armate e Corpi armati dello Stato. In particolare, presso gli spazi doganali e aeroportuali, è molto stretta e continuativa la collaborazione con la Guardia di Finanza.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Counterfeiting + Forgery (94%); Smuggling (80%); Human Rights Violations (71%); Criminal Offenses (63%); Agriculture Regulation + Policy (61%); ***European Union*** (61%)

**Load-Date:** October 7, 2020

**End of Document**

[***“Hanno perso i moderati. E io rifarei tutto”; Susanna Ceccardi a tutto campo ma non scioglie il rebus sulle dimissioni dall'Europarlamento: “Spetta a noi decidere non al Pd”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:6112-S3H1-F148-50XF-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

8 ottobre 2020 giovedì

N-PIP Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PISA; Pag. 8

**Length:** 559 words

**Body**

PISA Alle elezioni regionali in Toscana “hanno perso i moderati, che hanno votato per noi”, e che “sono stati battuti da una sinistra radicale che si è unità e ha scelto di fermare l'avanzata dei moderati e del centrodestra in Toscana”. E' l'analisi che ha fatto, ieri con un lungo video sulla sua pagina Facebook, Susanna Ceccardi, la candidata leghista alla presidenza della Regione sostenuta dal centrodestra unito e sconfitta da Eugenio Giani, il candidato del centrosinistra che però, secondo l'***europarlamentare*** del Carroccio, “avrà difficoltà a governare con questa maggioranza: noi faremo un'opposizione costruttiva, perché abbiamo ottenuto un risultato storico, quasi il 41%, che nessuno aveva mai ottenuto in passato e quindi il centrosinistra dovrebbe interrogarsi sulla perdita di consenso in larga parte del territorio regionale”. Tuttavia, Ceccardi non ha ancora sciolto il rebus se sarà lei oppure no a guidare l'opposizione a Palazzo Panciatichi. Il titolo V dell'articolo 122 della Costituzione parla chiaro e recita: “Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e a una delle Camere del Parlamento, a un altro Consiglio od altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento ***europeo***”. Ma l'***europarlamentare*** leghista però non si sbilancia e si limita a dire: “Il Pd vorrebbe che mi dimettessi dal Parlamento ***europeo***, perché così a rappresentare i toscani, anzi, a non rappresentarli, ci sarebbe solo la Bonafè. Il centrosinistra e tutti i vari giornali vorrebbero che io lasciassi il seggio in ***Europa***, semplicemente perché l'anno scorso più di 700 mila toscani votarono il centrodestra, e io sono l'unica rappresentante a Bruxelles della Toscana per il centrodestra“. In campagna elettorale, ha proseguito, “non abbiamo fatto altro che parlare di ***Europa***, di fondi che dovrebbero arrivare, e vorreste lasciare a controllare queste vicende solo ai parlamentari del Pd?

Vi piacerebbe, ma la scelta fortunatamente spetta a noi”. Se Ceccardi resta in ***Europa*** il suo posto in Regione andrebbe ad Alessandro Capecchi (Fdi), ex assessore del Comune di Pistoia che si è dimesso proprio per correre alle regionali. Capecchi tra l'altro è stato un campione di preferenze con oltre 5 mila voti personali, ma il seggio glielo ha 'soffiato' un altro pisano: il sindaco di Abetone Cutigliano, Diego Petrucci (anche lui di Fratellli d'Italia), entrato in consiglio perché il suo partito ha preso qualche centinaio di voti di quelli ottenuti da Fdi a Pistoia. Nei prossimi giorni Petrucci si dimetterà da sindaco e il comune andrà a elezioni anticipate entro un anno. Infine, l'***europarlamentare*** leghista Ceccardi replica anche a chi, dal suo campo politico, l'ha accusata di avere sbagliato campagna elettorale: “Non so cosa abbiamo sbagliato, ma se mi dicessero domani di rifare la campagna elettorale, la farei esattamente come l'ho fatta in giro per tutte le province a incontrare le realtà produttive, le aziende. Le nostre piazze erano piene, c'era un grandissimo entusiasmo. Il centrosinistra ha fatto leva invece sui suoi gruppi organizzati, ha fatto una campagna sottotraccia, attraverso il consenso radicato da anni e anni nel tessuto sociale. Semmai per far vincere Giani è stato il travaso di voti dalla sinistra radicale e dal Movimento 5 Stelle ecco perché a perdere sono stati i moderati che hanno votato per noi”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%); Politics (63%); Tobacco + Health (63%)

**Load-Date:** October 7, 2020

**End of Document**

[***Regione, Capecchi resta in attesa; Ceccardi: “Resto a Bruxelles per non darla vinta al Pd”. Ma sulle dimissioni da consigliere non chiarisce***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:6112-S3H1-F148-50K7-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

8 ottobre 2020 giovedì

N-PTM Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PISTOIA; Pag. 7

**Length:** 369 words

**Body**

PISTOIA Il suo scranno di ***europarlamentare***, Susanna Ceccardi, se lo tiene ben stretto. Di consenguenza su quello del consiglio regionale si fa un po' di spazio per Alessandro Capecchi. Ma soltanto un po' perchè il passaggio dell'ufficialità ancora non c'è Così dopo il riconteggio delle schede da parte del Tribunale di Pisa che lo ha retrocesso a favore del sindaco di Abetone Cutigliano Diego Petrucci, l'ex assessore pistoiese deve tribolare ancora un po'. Nel pomeriggio di ieri, la candidata presidente della Lega ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video in cui dichiara le proprie intenzioni soltanto a metà. Da Bruxelles non smobilita, ma di cosa faccia con il posto a Firenze nemmeno un accenno.

Se è vero che fra ***Europarlamento*** e consiglio regionale non esiste incompatibilità, l'ufficialità manca ancora. “La verità - ha scandito la candidata presidente della Lega e di tutto il centrodestra - è che il Pd pretende che mi dimetta dal parlamento ***europeo***, perché non vuole che l'unico parlamentare di centrodestra toscano eletto dai cittadini resti qua per vigilare sulle scelte dell'***Europa*** di qui ai prossimi anni. Arriveranno dei fondi ***europei*** ma c'è da valutare per come verranno spesi e veicolati. E vorreste lasciare a seguire queste vicende solo i parlamentari del Partito democratico? Adesso siamo pronti a fare opposizione lavorando in sinergia con il nostro gruppo in consiglio regionale che non farà sconti alla nuova giunta, che oggi più che mai ha radicalizzato il voto regionale senza parlare mai di temi concreti, di lavoro, di impresa, di sociale ma facendo leva solo sulla paura e sull'ideologia”. Dimissioni dal consiglio regionale? Nessuna dichiarazione ufficiale. Così, a sua volta, con rispetto per la forma istituzionale e buona dose di scaramanzia, il candidato non ancora eletto di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi non rilascia dichiarazioni. Per lui gli spiragli sono tutti nelle parole di Ceccardi. Quelle pronunciate in campagna elettorale in cui annunciava dimissioni in caso di non elezione a presidente, e quell del video di ieri, in cui parla di cinque consiglieri di Fratelli d'Italia al posto dei quattro attualmente eletti senza Capecchi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Campaigns + Elections (94%)

**Load-Date:** October 7, 2020

**End of Document**

[***Condannata Alba Dorata “Una banda di criminali”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:6112-S3Y1-F148-51Y0-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

8 ottobre 2020 giovedì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** BREVI; Pag. 21

**Length:** 84 words

**Body**

Le loro bandiere con il meandros, ovvero la 'greca', che somiglia tanto ad una svastica, avevano gettato un'ombra nera sulla Grecia e su tutta l'***Europa***. Ma ieri uno storico verdetto della Corte d'appello di Atene ha sancito che Nikos Mihaliolakos e gli altri leader di Chrysi Avgi (Alba Dorata), il movimento filonazista ellenico, non sono altro che i vertici di una “organizzazione criminale”. Un sodalizio responsabile dell'assassinio del rapper ed attivista di sinistra 34enne Pavlos Fyssas, nel 2013.

**Graphic**

LA VIGNETTA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Politics (93%); Sentencing (81%); Prisons (80%); Civil Rights (75%); National Debt (68%); Public Debt (68%); Arrests (67%); Terrorist Organizations (63%)

**Load-Date:** October 7, 2020

**End of Document**

[***L'economia circolare lancia la rivoluzione usa e ricicla; La sostenibilità passa dalla capacità di recuperare i materiali***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:6148-9SR1-JDN6-F46X-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

23 ottobre 2020 venerdì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** RINASCIMENTO 3.0; Pag. 4

**Length:** 717 words

**Body**

di Elena Comelli MILANO Non più usa e getta, ma usa e ricicla. Dopo la rivoluzione dei prodotti monouso, partita dalle lamette Gillette all'inizio del secolo scorso e oggi estesa a vaste fette del mercato dei beni di consumo, il pendolo torna indietro, verso l'economia circolare. La popolazione mondiale cresce al ritmo di 80 milioni di individui all'anno e potrebbe toccare gli 11 miliardi alla fine di questo secolo, dai 7,6 miliardi di oggi. L'ascesa sociale delle fasce meno abbienti è ancora più rapida: da qui al 2030 ben 3 miliardi di nuovi consumatori entreranno nella classe media e spingeranno la domanda di beni e servizi a livelli senza precedenti.

Negli ultimi 60-70 anni, la specie umana e i suoi consumi sono esplosi: gli scienziati la chiamano la Grande Accelerazione. In questo breve lasso di tempo, non più lungo della vita di una persona, la popolazione mondiale è cresciuta del 180%, i consumi di acqua del 215% e quelli di energia del 375%. La concentrazione di metano nell'atmosfera è raddoppiata e quella di anidride carbonica è aumentata del 30%, a livelli mai visti negli ultimi 400mila anni. La concentrazione di azoto e fosforo nel terreno è raddoppiata per l'uso estremo di fertilizzanti. L'erosione del suolo dovuta all'agricoltura, alle costruzioni e alle dighe è aumentata di dieci volte rispetto ai ritmi naturali. La coperta delle risorse, dunque, è sempre più corta, perciò il sistema industriale deve ripensare i suoi modelli di produzione, in modo da entrare nel circolo virtuoso dell'economia rigenerativa, che trasforma i rifiuti in una risorsa. Mantenere il modello lineare, nella logica seguita finora di scavare, confezionare, consumare e buttare, significa confrontarsi con una sempre maggiore scarsità delle materie prime, che già oggi manifestano una preoccupante volatilità dei prezzi, con un incremento medio del 150% nell'ultimo decennio. Nel frattempo, però, i saperi si sono persi, la nonna non è più capace di rammendare i calzini e il riso non si compra più sfuso nei sacchi al mercato. Bisogna ricominciare daccapo - facilitati dalle nuove tecnologie e dai nuovi materiali - a imparare le buone pratiche, partendo dalla fine vita dei prodotti e non dalla facilità di consumo, sia nei processi industriali che negli acquisti al supermercato: è un impegno ormai richiesto dagli standard sempre più stringenti imposti all'industria, ma anche ai consumatori, che possono votare con il portafoglio per i marchi più virtuosi. Da qui, l'attualità dell'economia circolare. Le scuole di pensiero per arrivare alla circolarità sono varie, ma l'obiettivo è lo stesso: far rientrare nel cerchio della vita quelli che oggi si considerano scarti. Il modello Cradle to Cradle (dalla culla alla culla, invece che dalla culla alla tomba) è storicamente il primo sistema di questo tipo, concepito dal visionario chimico tedesco Michael Braungart già negli anni Ottanta, per la riconversione dei processi industriali da lineari a circolari. Chi entra nell'ottica della produzione rigenerativa deve creare dei prodotti senza sostanze tossiche, che si possano facilmente disassemblare per riutilizzare i materiali tecnici di cui sono costituiti, mentre i materiali organici ritornano alla terra. Non è un percorso facile, perché bisogna ristrutturare i processi produttivi e costruire una nuova catena di approvvigionamento, in cui tutti i materiali usati per i nuovi prodotti abbiano già avuto una vita precedente. Centinaia di aziende, in questi anni, hanno ottenuto la certificazione C2C per determinati prodotti, seguendo un processo di riconversione rigorosa, che ha portato i suoi frutti. Ora si tratta di colmare il divario fra idea e azione, anche attraverso le normative ***europee***, che a partire dal 2000 hanno integrato il concetto di fine dei rifiuti. “La produttività delle risorse nell'***Ue*** è cresciuta del 20% nel periodo 2000-2019” si legge nella comunicazione “Verso un'Economia Circolare”, prodotta dalla Commissione ***Europea***. “Se questa evoluzione si manterrà costante, entro il 2030 avremo un ulteriore aumento del 30%, corrispondente a un incremento del Pil quasi dell'1% e alla creazione di oltre 2 milioni di posti di lavoro in più rispetto allo status quo”. Obiettivi ambiziosi, a cui il sistema produttivo ***europeo*** deve prepararsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Business Forecasts (84%); Environment + Natural Resources (75%); Manufacturing Facilities (68%); Economic Growth (61%)

**Industry:** Oil + Gas Industry (94%); Energy + Utilities (75%); Marketing + Advertising (75%)

**Load-Date:** October 22, 2020

**End of Document**

[***La Germania blinda i confini Quarantena per chi arriva dall'Italia***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:6148-9SR1-JDN6-F47D-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

23 ottobre 2020 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 172 words

**Body**

BERLINO L'andamento dei contagi in Italia preoccupa anche la Germania. L'Istituto tedesco per le malattie infettive, Robert Koch, ha inserito 12 delle nostre regioni tra le zone di provenienza “a rischio”. Così chi arriva in Germania da Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio e Sardegna avrà l'obbligo di quarantena a partire dalle ore 24 di venerdì. Nella lista preparata dall'istituto - riporta la stampa tedesca - figurano anche alcune aree dell'Austria, ma anche Svizzera, Irlanda, Polonia, Croazia, Bulgaria e Svezia. Zona a rischio è anche considerato il Regno Unito, a eccezione dell'isola di Man e della Manica. Nel frattempo l'***Europa*** accorcia ancora la lista dei Paesi extra ***Ue*** cui sono concessi i viaggi non essenziali nel Vecchio continente. L'elenco, rivisto dal Consiglio, è stato ridotto a 9 Stati (Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Singapore, Corea del Sud, Thailandia, Uruguay e Cina, rispetto ai 15 iniziali di luglio.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (75%); Securities + Other Investments (65%)

**Load-Date:** October 22, 2020

**End of Document**

[***Rete wifi, nuovi punti di accesso; Montefranco tra i primi in Italia a ottenere il via libera della Commissione Europea***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:617J-4331-F148-51WY-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

7 novembre 2020 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CRONACHE; Pag. 20

**Length:** 162 words

**Body**

MONTEFRANCO - Ben dieci i nuovi punti di accesso alla nuova rete wi fi libera “wifi4eu”, che fanno del Comune di Montefranco uno dei primi in Italia ad ottenere il via libera della Commissione ***Europea***. I dieci punti utilizzano una tecnologia molto veloce e semplice, a portata di tutti. Per la connessione basta una semplice registrazione con un numero di cellulare e una password. Subito dopo si riceve un sms con le credenziali ed è possibile effettuare il login. I punti di connessione sono il Comune, l'Auditorium con due postazioni, Piazza Sbarretti, la rotonda di Fontechiaruccia, l'incrocio fra la provinciale Arronese e via del Convento, il campetto di Fontechiaruccia, lo stadio, la pineta e una struttura ricettiva. “Montefranco è stato uno dei primi in Italia a ottenere il voucher della Commissione ***Europea*** dedicato all'installazione di reti wifi libere e questo ci fa piacere, diamo un servizio vero e veloce ai cittadini”, dice il sindaco, Rachele Taccalozzi.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Industry:** Telecommunications (94%); Internet + Www (83%); Broadband (78%); Wireless Networks (78%); Computer Networks (69%); Computer Equipment (64%)

**Load-Date:** November 6, 2020

**End of Document**

[***Saccardi: “La Regione non rischia di perdere i finanziamenti europei”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:617J-43F1-JDN6-F3YX-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

7 novembre 2020 sabato

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** DALLE REGIONI; Pag. 13

**Length:** 71 words

**Body**

22“I rischi di perdere i fondi ***europei*** nel campo agricolo non esistono. Rassicuro pertanto Coldiretti ribadendo che non solo verrà raggiunto l'obiettivo di spesa 2020 ma anzi, sarà superato in modo significativo, in modo da prepararsi per l'obiettivo del 2021”. Così la vicepresidente della Regione e assessore all'agroalimentare, Stefania Saccardi, ha replicato a Coldiretti che aveva invece manifestato perplessità sui fondi.

**Graphic**

LE NOTIZIE

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Agriculture Regulation + Policy (94%); ***European Union*** Regulation + Policy (68%); Food Safety (68%); Food Security (68%); Product Safety (68%); ***European Union*** (61%)

**Industry:** Agriculture (94%)

**Load-Date:** November 6, 2020

**End of Document**

[***Tra quarantene e formulari***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:617J-4331-F148-52BC-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

7 novembre 2020 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 81 words

**Body**

1 Gran Bretagna Tutti i viaggiatori che dall'Italia arriveranno in Inghilterra si dovranno sottoporre a una quarantena obbligatoria di due settimane 2 Spagna Per entrare in Spagna i viaggiatori provenienti da altri Paesi ***Ue*** devono compilare, prima del viaggio, un 'formulario di salute' pubblica sul sito Spain Travel Health 3 Francia Le frontiere francesi restano aperte all'interno dello spazio ***europeo***; chiuse le frontiere esterne exstra ***Ue***, salvo per il rimpatrio dei cittadini francesi

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Territorial + National Borders (63%)

**Load-Date:** November 6, 2020

**End of Document**

[***“Il futuro dei repubblicani si chiama Ivanka”; Il politologo Campi esclude un'uscita di scena del clan Trump. “Il tycoon ha dato vivacità al partito che dovrebbe ringraziarlo”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:617J-4331-F148-529G-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

7 novembre 2020 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 6

**Length:** 517 words

**Body**

di Alessandro Farruggia ROMA La tentazione di Trump di fondare un suo partito resterà tale. I repubblicani non vireranno al centro, scaricandolo, e saranno ancora trumpiani. Ma all'orizzonte c'è un possibile passaggio del testimone, da Donald alla figlia Ivanka.

Potrebbe essere lei la candidata alle prossime presidenziali. Così il politologo Alessandro Campi, docente di storia del pensiero politico all'università di Perugia. Professor Campi, dove ha sbagliato Trump? “Ha sbagliato la gestione della pandemia, perchè sembra chiaro che senza questa congiuntura negativa e il modo in cui l'ha gestita Trump avrebbe vinto ancora, grazie soprattutto all'economia in crescita. Il mancato rispetto delle promesse di riportare in America i posti di lavoro dell'industria pesante persi nella rust belt dell'America settentrionale gli è costata gli Stati che si affacciano sui grandi laghi. Ma ripeto, senza il Coronavirus avrebbe rivinto nettamente”. Si dice che Trump abbia da tempo la tentazione di fondare un suo partito, ancora più radicale, personalizzato e anti establishment nel suo populismo. Se lo facesse potrebbe scalzare il partito repubblicano? “Non credo che lo farà. Magari ne ha la tentazione, ma si rende conto che quella repubblicana è una tradizione politica molto radicata in America ed è difficile immaginare che Trump, con un partito tutto suo, possa superare i repubblicani. Per fare una operazione del genere ci vuole un sistema politico destrutturato, e non mi pare il caso degli Stati Uniti”. E quindi? “E quindi uno servirà all'altro. Trump ha ricompattato il mondo repubblicano, gli ha ridato, certo con il suo stile molto estremizzato, slancio e vitalità dopo la virata neocon di Bush Junior. E ha portato molti consensi. I repubblicani in fondo gli dovrebbero essere, e gli sono, grati”. Lei pertanto vede un partito repubblicano ormai "trumpizzato" che lo avrà come inevitabile leader? “Il partito repubblicano, tra l'opzione di una svolta al centro e una continuazione della rivoluzione trumpiana, credo che opterà ancora per la seconda, valorizzando il fatto che Trump ha carisma ed è stato in grado di allargare il bacino elettorale del partito. Secondo me però se il partito sarà ancora 'trumpiano', Donald Trump opterà, in linea con la tradizione familistica della politica americana e tendendo conto della sua età, per mettere in campo sua figlia Ivanka, che sembra avere un appeal tutto suo. Ed è quindi possibile che nel 2024 si assista, dopo la sfida gerontocratica del 2020, ad una sfida fra donne. Ivanka Trump contro Kamala Harris”. Che effetto avrà la sconfitta di Trump sui sovranisti mondiali? Ha ragione Enrico Letta a dire che senza Trump il sovranismo si sgonfierà anche in ***Europa***? “I populisti in ***Europa*** c'erano già prima. In Trump hanno trovato un punto di riferimento, ma ormai è una famiglia poltica che si è strutturata in molte varianti, ha un suo consenso e le sue ragioni per esistere. Credo che sopravviverà a Trump e che la cattiva gestione della pandemia da parte di molti governi ***europei*** darà probabilmente loro nuova linfa”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Treaties + Agreements (94%); Trade Treaties + Agreements (86%); Foreign Policy (78%); Politics (70%); Campaigns + Elections (61%)

**Load-Date:** November 6, 2020

**End of Document**

[***L'olio di cannabidiolo può circolare Esultano le aziende agricole toscane***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61BR-MST1-F148-53N7-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 novembre 2020 domenica

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 22

**Length:** 73 words

**Body**

“La sentenza della Corte ***Ue*** apre nuove opportunità per centinaia di aziende agricole, con il boom della coltivazione della canapa in Toscana che conta circa 1000 ettari coltivati”. E' quanto afferma Coldiretti Toscana, in riferimento al pronunciamento della Corte di giustizia dell'***Unione europea*** che ha sancito la possibilità di libera circolazione dell'olio di cannabidiolo (Cbd) nel mercato interno, ricordando che non è uno stupefacente.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Sentencing (84%); Agriculture Regulation + Policy (76%); Cannabis (74%); ***European Union*** Regulation + Policy (74%); Manufacturing Facilities (62%)

**Industry:** Agriculture (76%)

**Load-Date:** November 21, 2020

**End of Document**

[***Gnl, la via del futuro per i porti liguri; Due giorni di dibattiti virtuali sulle prospettive del gas nel Mediterraneo e sul ruolo negli scali regionali***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61BR-MSV1-F148-525K-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 novembre 2020 domenica

N-SPZ Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** LA SPEZIA; Pag. 17

**Length:** 650 words

**Body**

GENOVA Le prospettive del trasporto marittimo del Gas naturale liquefatto (Gnl) e le opportunità di stoccaggio del combustibile nella regione del Mediterraneo sono stati al centro del forum internazionale 'Il Gnl nel corridoio ***Euro***-Mediterraneo e ruolo del sistema logistico di Genova e Liguria'. Due giorni di studi ed incontri trasmessi in diretta streaming promossi da Città Metropolitana di Genova e da Regione Liguria, organizzati da ConferenzaGNL/Mirumir con il supporto di Wec Italia e sotto l'alto patrocinio di Mise e Maeci. Un'occasione di confronto durante cui sono state sottolineate le opportunità e le sfide che attendono il comparto logistico del gas, anche alla luce del Green Deal ***europeo*** e dell'obiettivo di decarbonizzazione delle fonti energetiche entro il 2040. Un tema particolarmente appetibile per la Liguria: a partire dal porto di Genova, per allargarsi all'intero sistema logistico della regione, qui può consolidarsi un hub energetico di primo piano e uno snodo di collegamento del trasporto di gas dall'Africa sino all'***Europa***. Nella prima giornata si è parlato dell'impiego del Gnl nel settore del trasporto marittimo in una prospettiva globale. Il nuovo combustibile rappresenta anche in questo ambito una delle chiavi di volta per favorire la riduzione delle emissioni e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2040. Quindi, è stata la volta delle prospettive alla luce del Green Deal dell'***Unione europea*** e delle indicazioni per la Liguria date dall'assessore allo sviluppo economico della Regione Andrea Benveduti, per poi proseguire con interventi incentrati sulla necessità di uno sviluppo di una rete di distribuzione del gas naturale liquefatto in Italia da realizzare attraverso investimenti sulle infrastrutture e l'ampliamento del mercato.

La seconda giornata si è aperta con una sessione dedicata al bioGnl, su cui diversi esperti si sono confrontati per il suo impatto rivoluzionario, permettendo già oggi trasporti a impatto ambientale e climatico zero, che potrà poi evolvere con l'uso dei gas sintetici, in particolare con idrogeno verde e CO2 sottratta all'ambiente. È emerso come gli operatori chiedano una maggiore semplificazione della regolamentazione a livello nazionale ed ***europeo*** per soddisfare le esigenze infrastrutturali soprattutto per la realizzazione degli stoccaggi. Nella seconda sessione i focus sulle prospettive del Gnl per Genova e la Liguria e poi l'uso del vettore energetico nei programmi di collaborazione internazionale. Nell'ottica di una cooperazione tra tutti i soggetti imprenditoriali e istituzionali resta fondamentale l'integrazione tra la domanda di gas e processo di decarbonizzazione. Molta attenzione deve essere data all'attività e alle proposte della Commissione ***Europea***, che devono affrontare il tema della transizione energetica con realismo e senza interventi che potrebbero rivelarsi controproducenti. Il sistema del gas naturale italiano ed ***europeo***, che comprende il Gnl, costituisce una risorsa utile alla transizione energetica. Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi/Federchimica, ha fatto riferimento ai recenti esperimenti sulla costa spezzina. "Abbiamo assistito nei giorni scorsi alla prima operazione di bunkeraggio di Gnl, che conferma l'interesse di grandi armatori internazionali all'utilizzo di questo carburante: dal punto di vista della sicurezza di queste operazioni attendiamo, tra l'altro, ulteriori sviluppi per l'adozione di una guida tecnica da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Molto possono fare le amministrazioni pubbliche per promuovere il Gnl: in considerazione del dibattito pubblico sul Recovery fund, riteniamo possano essere individuate risorse per misure di defiscalizzazione delle opere per la costruzione delle infrastrutture di approvvigionamento nei porti, e definite tariffe portuali per agevolare l'utilizzo di mezzi marittimi alimentati a Gnl".

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Industry:** Energy + Utilities (94%); Oil + Gas Industry (94%)

**Load-Date:** November 21, 2020

**End of Document**

[***Infrastrutture, tre miliardi di opere “Svolta epocale per la provincia”; Nel pacchetto, oltre al raddoppio della Pontremolese, la Variante di Sarzana e il ponte di Ceparana L'assessore Giampedrone: “Nella lista ascritta ai fondi europei, molti obiettivi di rilevanza nazionale”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61BR-MSV1-F148-528G-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 novembre 2020 domenica

N-SPZ Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** LA SPEZIA; Pag. 2

**Length:** 551 words

**Body**

di Franco Antola LA SPEZA Tre miliardi di ***euro***, milione più milione meno. Il valore dei progetti di cui la Regione, per la provincia di Spezia, ha chiesto l'inserimento nell'elenco degli investimenti da ascrivere alle risorse del Recovery Fund. Per quanto riguarda le infrastrutture, la cifra totale sarebbe questa.

Con tutte le riserve del caso, però: i fondi ***europei*** arriveranno, ma non si sa ancora bene quando, né in quale misura. In ogni caso si dovrà trattare di progetti cantierabili entro il 2026. Nel pacchetto proposto ci sono anche opere che potrebbero essere coperte con finanziamenti 'nazionali', come quelle a suo tempo inserite nel bando per il rinnovo delle concessioni autostradali, riferite, per quanto riguarda Spezia, alla A 12 e a parte della A15: interventi del valore di circa di 60 milioni che comprendono, fra l'altro, il secondo lotto del ponte di Ceparana, lo svincolo di Fornola, la variante di Arcola e la variante Aurelia di Sarzana. In questo caso, con la recente riassegnazione della concessione ad Astm (il gruppo cui fa capo Salt) i progetti, o comunque gli studi di fattibilità, sono stati recepiti e c'è dunque la ragionevole certezza che i progetti andranno in porto, almeno in parte. Tutti da definire i tempi, in quanto si dovrà ora procedere, da parte della stessa Astm, alla progettazione esecutiva. Tempi sicuramente lunghi - oltre un anno per la sola progettazione - ma non infiniti o sine die. Giacomo Giampedrone, assessore regionale alle Infrastrutture, non nasconde, pur con qualche distinguo, il suo ottimismo, soprattutto per quello che concerne le grandi infrastrutture (le altre voci riguardano capitoli 'minori' quali difesa del suolo, ambiente, rete idrica, depurazione). “Anche se solo una parte di quelle opere arrivasse ad essere finanziata con i fondi ***Ue*** - osserva - si tratterebbe di un risultato di portata storica. Non dimentichiamo che fra di esse ci sono obiettivi di rilevanza nazionale come il raddoppio della Pontremolese, che da solo vale 2 miliardi e 300 milioni di ***euro***, progetto di cui si parla da 50 anni. Portare a casa anche solo quel risultato significherebbe aver risolto un'emergenza epocale. Nel pacchetto non c'è, comunque, solo il raddoppio della linea appenninica. Fra le infrastrutture relative alla cosiddetta viabilità minore, sono inserite opere che per Spezia hanno una valenza importantissima, come il progetto di galleria alternativa alla strada Napoleonica, da finanziare con 211 milioni di ***euro***, o il più ampio progetto di miglioramento della mobilità nel sistema produttivo val di Magra, che vale altri 76.500.000 ***euro***”. Un elenco che comprende anche il terzo e quarto lotto della Variante Aurelia, la grande incompiuta, e l'ultimo lotto della strada della Ripa, altra storica emergenza provinciale. “Da sottolineare - ricorda Giampedrone - che per una parte di opere esiste la possibilità di finanziamenti ordinari, questo significa che se andranno a buon fine potranno liberarsi risorse aggiuntive sul fronte ***europeo***”. Non solo strade, tuttavia, nel comparto infrastrutturale per il quale la Regione bussa all'***Europa***. Nell'elenco ci sono anche opere da realizzare in porto, come l'elettrificazione delle banchine e il potenziamento delle reti telematiche. Non poca cosa, con i tempi che corrono. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Environment + Natural Resources (88%); Contracts + Bids (77%); Securities + Other Investments (77%); Public Housing (69%); Coastal Areas (65%); Land Use + Development (64%); Conferences + Conventions (63%); Property + Housing Regulation + Policy (63%)

**Industry:** Budgets (93%); Computer Networks (71%); Consulting Services (69%); Lodging (69%); Harbors + Ports (65%); Trains (63%); Utilities Industry (63%); Construction (62%)

**Load-Date:** November 21, 2020

**End of Document**

[***Ancora incerta la tempistica; I progetti presentati dovranno essere cantierabili entro il 2026***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61BR-MSV1-F148-528H-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 novembre 2020 domenica

N-SPZ Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** LA SPEZIA; Pag. 2

**Length:** 78 words

**Body**

1 Chissà quando I fondi ***europei*** arriveranno, ma non si sa ancora bene quando. Si dovrà trattare di progetti cantierabili entro il 2026 2 Le altre voci Oltre al comparto infrastrutture, le altre voci del Recovery Fund riguardano capitoli 'minori' quali difesa del suolo, ambiente, rete idrica, depurazione 3 L'auspicio Per una parte di opere esiste la possibilità di finanziamenti ordinari, se andranno a buon fine potranno liberarsi risorse aggiuntive sul fronte ***europeo***

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Environment + Natural Resources (94%); Securities + Other Investments (82%); ***European Union*** (70%)

**Industry:** Utilities Industry (81%); Broadband (61%)

**Load-Date:** November 21, 2020

**End of Document**

[***“Stop alla caccia, ma cinghiali fuori controllo”; Allarme in molti comuni. “I numeri sono ormai talmente elevati che l'attività venatoria potrebbe non bastare: utili le gabbie di cattura”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61BR-MSV1-F148-517P-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 novembre 2020 domenica

N-EMP Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** EMPOLI; Pag. 4

**Length:** 482 words

**Body**

EMPOLESE VALDELSA L'ultimo decreto blocca la caccia nelle zone rosse, ma non gli ungulati. Che adesso, più che mai, circolano indisturbati arrecando danni alle coltivazioni e rappresentando un pericolo nelle strade. “C'è molta preoccupazione tra i nostri soci - spiega Chiara Gensini, referenze di Coldiretti per l'Empolese Valdelsa - Il fenomeno della proliferazione degli ungulati, cinghiali ma anche caprioli, sul territorio era già preoccupante prima dello stop alla caccia.

Adesso è fuori controllo. Ci sono comuni da quali ci sono arrivate già numerose segnalazioni: Gambassi, Montaione, ma anche Certaldo, Montespertoli e Vinci”. Per l'associazione di categoria degli agricoltori che nel Circondario conta oltre mille iscritti, il blocco di tutta l'attività venatoria rischia di avere serie ripercussioni sul contenimento delle specie invasive, la difesa dell'agricoltura e la sicurezza delle persone. “I numeri sono ormai talmente alti - prosegue Gensini - che lo strumento della caccia non più sufficiente. A fianco all'attività venatoria potrebbero essere utili le gabbie di cattura. Una volta presi gli animali verrebbero spostati e liberati in altre aree, così facendo si eviterebbe il loro l'abbattimento”. Coldiretti sottolinea che un raccolto distrutto da animali è una perdita non 'ristorabile'. “Questo tipo di danno non è assicurabile - spiega la referente - Il rimborso, laddove viene riconosciuto, avviene soltanto per il prodotto distrutto. Ma se sono un agricoltore che oltre a coltivare le viti trasformo l'uva in vino e lo vendo, questa parte di attività perduta non è risarcibile”. Ma c'è anche un'altra minaccia che Coldiretti mette in evidenza. “Su Certaldo e Montespertoli c'è stata segnalata anche la presenza di lupi, avvistati molto vicini alle abitazioni. Siamo consapevoli che l'emergenza sanitaria in corso richiede delle misure restrittive negli spostamenti e nelle attività, ma la caccia è una di quelle che, se fatte individualmente, a nostro avviso non creano problemi, semmai ne evitano di nuovi”. Per Cpa, associazione Caccia, pesca e ambiente, anche nella zona rossa “l'attività venatoria dovrebbe essere riaperta in tutte le sue specialità, dagli ungulati agli storni, in quanto - spiega il presidente regionale, Maurizio Montagnani - il cacciatore, in particolare quello che caccia in forma singola, non fa né assembramento, né tanto meno contagia. Per quanto riguarda invece coloro che fanno caccia al cinghiale in braccata, ci sono già gli strumenti (mascherine/termoscanner) per fare in modo che questa pratica possa essere eseguita in modo sereno e tranquillo. In altre nazioni ***europee***, nei paesi slavi e nel nord ***Europa***, non ci sono restrizioni per la caccia”. Montagnani ha scritto anche al presidente della Regione, Eugenio Giani, per perorare la causa “di un servizio essenziale per la nostra Regione”. Irene Puccioni © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Animals (94%); Wildlife (92%); Environmental + Wildlife Organizations (68%); Fishing, Hunting + Trapping (63%)

**Industry:** Agriculture (67%)

**Load-Date:** November 21, 2020

**End of Document**

[***Il riso italiano conquista la Cina; Siamo i primi produttori dell'Unione europea, rotta ad Oriente***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61FY-6JW1-JDN6-F10K-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

7 dicembre 2020 lunedì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 1

**Length:** 26 words

**Body**

L' Italia è il primo produttore ***europeo*** di riso con 1,6 milioni di tonnellate, oltre la metà dell'intera produzione ***Ue***. E ora si appresta a conquistare la Cina

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); ***European Union*** Regulation + Policy (84%); Agriculture Regulation + Policy (67%)

**Industry:** Agriculture (87%); Food Mfg (80%)

**Load-Date:** December 6, 2020

**End of Document**

[***L'impresa globale e le ricette per ripartire “Un'occasione unica per un Paese leader”; Intervista a Emma Marcegaglia, l'imprenditrice che guiderà il B20***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61FY-6JW1-JDN6-F132-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

7 dicembre 2020 lunedì

N-CRNINS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 872 words

**Body**

di Paolo Giacomin GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (Mantova) Emma Marcegaglia, imprenditrice alla guida del gruppo di famiglia, ruoli di primo piano in Confindustria, guiderà i lavori del B20, il Business summit del G20 a guida italiana. Perché è importante per il nostro Paese? “È un appuntamento fondamentale perché gli imprenditori, il mondo del business che rappresenta oltre il 90 per cento del Pil globale, stanno affrontando una crisi come non abbiamo mai visto e potrà indicare le proprie proposte per uscirne. Per l'Italia è un palcoscenico di prim'ordine anche per raccontare le nostre eccellenze e le nostre capacità, le stesse che abbiamo mosttato nell'affrontare, per primi dopo la Cina, la pandemia del Coronavirus”. Siamo di fronte alla seconda grande crisi economica in dieci anni.

Quali sono le ffierenze tra quella del 2008 e la crisi di oggi? “Sono differenze abissali. Non c'è mai stata una crisi che ha e avrà un impatto così forte sull'economia mondiale. Nel 2008 c'è stata una recessione grave causata da una crisi finanziaria, altre volte abbiamo visto nella storia crisi come quella”. Stavolta è diverso? “Quella in atto è qualcosa che non abbiamo mai visto, riguarda tutti i Paesi del mondo e ha una struttura differente dalle precedenti. Quella del 2008 aveva causato una crisi della domanda, legata fondamentalmente alla liquidità, oggi abbiamo contemporaneamente una crisi della domanda, ma anche dell'offerta, della produzione. Domina l'incertezza”. Le previsioni di rimbalzi più o meno rapidi sono, dunque, un azzardo statistico? “No, possono non esserlo. Voglio dire che imparando giorno dopo giorno a conoscere questa crisi, sanitaria, sociale ed economica, non possiamo escludere che le cose possano migliorare. Se faremo tutte le cose per bene, potremmo avere anche una ripresa più solida. Lo abbiamo visto, prima della seconda ondata anche in Italia”. Il Pil nel terzo trimestre è andato meglio del previsto, ma la seconda ondata ha travolto i risultati. “Chiuderemo l'anno con un numero terribile, meno 9-10 per cento. Ma la reazione del terzo trimestre ha sottolineato un fattore importantissimo: la capacità dell'industria italiana di ripartire, la sua resilienza straordinaria”. Ci sono due fatti nuovi in questo 2020: gli Usa hanno imboccato una strada nuova rispetto a Trump, eleggendo Joe Biden. L'***Europa*** ha quasi messo da parte veti e paure e ha riscoperto la necessità di andare avanti uniti. La Cina resta la Cina. È un competitor o un avversario? “Prendo in prestito le parole di Cecilia Maelstrom, ex commissario ***europeo*** e donna intelligentissima: la Cina è un rivale di sistema. Un concorrente fortissimo che vuole e deve fare la propria parte negli equilibri geopolitici mondiali. Non si può non parlare con la Cina, anche perché nessuno avrebbe la forza per escluderla. Poi c'è un dato che riguarda noi, democrazie liberali occidentali, e Paesi a fortissima crescita ma con forme di governo autoritarie. Tocca a noi chiedere che certi metodi cessino di esistere”. Ne avranno la forza? “Assieme possiamo averla e l'***Europa***, in questo processo, è fondamentale, assieme all'elezione di Joe Biden alla presidenza Usa. Presidente che ha già rilanciato il multilateralismo, ma anche la sostenibilità, chiudendo l'era Trump”. La crisi del 2008 accelerò la crisi della globalizzazione aprendo una stagione di dazi e sovranismi che ora sembra superata. Quella attuale che stagione aprirà? “Difficile dirlo, la strada non può che essere quella dell'apertura dei mercati e del libero commercio ma credo dovrà essere una globalizzazione diversa da quella che abbiamo conosciuto e che ha portato un trasferimento di ricchezza a Paesi fino ad allora meno sviluppati impoverendo, allo stesso tempo, la classe media dei paesi occidentali”. Fenomeni come il reshoring, il rientro delle produzioni dalle delocalizzazioni va in questa direzione? “Le catene internazionali del valore si sono già accorciate e non si allungheranno di nuovo. Abbiamo riscoperto che produrre vicino ai mercati, alle comunità, è un valore importante”. I distretti industriali hanno ancora un senso? “Sì, possono averlo, ma il legame territoriale, la prossimità, ha un peso specifico diverso dal passato. Non si azzera, ma si integra a reti digitali di competenza che non sono solo territoriali”. Il dibattito pubblico è animato da una sorta di euforia per i fondi del Recovery Fund o, meglio, del Next Generation ***Ue***. Euforia irrazionale? “Siamo di fronte a un'occasione straordinaria”. Ma... “Ma il Paese deve avere una visione di insieme ed essere in grado di fare progetti, realizzare le opere e collaudarle in tempi certi. Altrimenti ci giochiamo i fondi”. L'esecuzione, la messa a terra, non è esattamente la nostra specialità. “No, affatto”. Si è fatta strada l'idea che si possa non pagare i debiti. China pericolosa. “China pericolosa”. Cosa dovrebbe fare il governo? “Premesso che ritengo che il governo abbia agito bene durante la prima fase della pandemia e non peggio degli altri durante la seconda ondata, per attuare il Next Generation ***Ue*** credo debba affidarsi alle grandi capacità, agilità e resilienza, mostrata in questi mesi dalle imprese italiane. Noi ci siamo e il B20 servirà anche a questo” © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Economic Growth (94%); Globalization (84%); National Debt (76%); Business Forecasts (75%); Economic Crisis (75%); Public Debt (67%)

**Load-Date:** December 6, 2020

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61FY-6JW1-JDN6-F157-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

7 dicembre 2020 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 369 words

**Body**

di Andrea Cangini\* C'è la forma e c'è la sostanza. Formalmente, l'annuncio di un voto contrario sulla riforma del Mes espone Forza Italia a un duplice rischio. Il primo è che sembri un ripensamento rispetto al pressing sul governo di cui siamo protagonisti, affinché richieda e utilizzi al più presto i 37 miliardi del Mes pandemico per modernizzare il nostro servizio sanitario.

Nessun ripensamento, in effetti. Il secondo rischio è essere associati a quelle forze politiche che nascondono dietro la critica al Mes il proprio sostanziale antieuropeismo, finendo di conseguenza nel loro cono d'ombra. Diverso sarebbe stato dare una spiegazione politica: voteremo no nella speranza di far emergere le contraddizioni della maggioranza e obbligare il governo alle dimissioni. Ci sono poi le questioni di merito. Le critiche del presidente Berlusconi sono condivisibili, soprattutto quando lamenta che il Mes verrà gestito con logica intergovernativa anziché comunitaria. Si può considerare la riforma un passaggio transitorio e lavorare politicamente per trasformare il Mes nella cassa del futuro ministro del Tesoro ***europeo***, oppure si può rovesciare il tavolo votando no. Tutti gli Stati dell'***Eurozona*** hanno recepito la riforma: cosa succederebbe se solo l'Italia la respingesse? Ci isoleremmo da partner ed istituzioni ***europee*** nel momento in cui ne abbiamo più bisogno. Faremmo uno sgarbo a Germania e Francia (le cui banche, a differenza delle nostre, hanno bisogno del nuovo Mes), esponendoci al rischio di rappresaglie sul Recovery Fund. Determineremmo, stavolta davvero, quell'effetto 'stigma' da parte dei mercati finanziari teorizzato irrealisticamente dai contrari al Mes pandemico. Per carattere e cultura politica, ritengo che su questioni così rilevanti chi si trova all'opposizione dovrebbe agire come se si trovasse al governo e sono certo che, se governassimo, approveremmo la riforma del Mes così come ha fatto persino il sovranista ungherese Orbán. Capisco l'esigenza di tenere unita la coalizione; capisco la speranza, vana, di mandare a casa il governo. Ma un qualche distinguo tra noi e, per dire, un Alessandro Di Battista sarebbe opportuno farlo. \*Senatore di Forza Italia © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%)

**Load-Date:** December 6, 2020

**End of Document**

[***Andrea Morini lascia il M5S***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61FY-6KD1-F148-51XN-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

7 dicembre 2020 lunedì

N-GRO Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** LIVORNO; Pag. 5

**Length:** 95 words

**Body**

“Come nelle storie d'amore, quasi inevitabilmente si finisce per mettere in secondo piano quanto di bello e importante c'è stato”. Inizia così il post di Andrea Morini, assessore grillino della giunta Nogarin con il quale dà l'addio al M5S. “Lo dico con dispiacere non sento più mio il progetto politico del Movimento. La crisi della mia militanza niente ha a che vedere con il gruppo di Livorno. Il momento nel quale ho avvertito che si era spezzato il filo è il voto del Parlamento ***Europeo*** sulla Politica Agricola Comune. Questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); ***European Union*** Regulation + Policy (64%)

**Load-Date:** December 6, 2020

**End of Document**

[***Concessioni demaniali, proroga in consiglio; Ordine del giorno della maggioranza per arginare il caos dopo l'avvio della procedura di infrazione europea sul rinnovo automatico***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-51G9-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-MSC Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** SARZANA; Pag. 20

**Length:** 848 words

**Body**

di Anna Pucci SARZANA Concessioni demaniali marittime: si naviga a vista. L'auspicio è che entro fine anno il Governo intervenga per sciogliere il nodo proroghe / bandi ma, a scanso di equivoci, i capigruppo di maggioranza in consiglio comunale a Sarzana hanno messo a calendario per la penultima seduta del 2020, quella del 29 dicembre, un ordine del giorno urgente per fornire alla giunta quanto meno un atto di indirizzo basato sulla lettura del quadro normativo attuale. Ordine del giorno su cui si spera di ottenere voto unanime anche delle opposizioni, dato che in buona parte ricalca le posizioni espresse al Governo e al ministro Boccia dalle Regioni, non solo la Liguria che ha sempre esercitato una forte pressione nel guardare alla tutela delle imprese balneari ma anche quelle di centrosinistra come l'Emilia Romagna. Nell'ultima seduta della Conferenza Stato - Regioni di giovedì, proprio Bonaccini ha ribadito la richiesta di una risposta ottenendo la garanzia entro fine anno almeno di un'informativa dal Governo agli enti locali.

In sintesi, l'ordine del giorno sarzanese - simbolicamente calendarizzato il 29 dicembre, in attesa che il Governo batta un colpo fino al penultimo giorno utile - dà mandato alla giunta di sollecitare il Governo - tramite Regione Liguria - a emanare entro fine anno un atto che tuteli le impresi balneari e sia chiarificatore sulla legge 145/2018 che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2033 della validità delle concessioni demaniali marittime le quali, in virtù di una legge precedente, sono in scadenza in tutta Italia al 30 dicembre 2020. Il chiarimento serve perché dal 3 dicembre scorso le norme di proroga della 145 sono oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione ***europea***: violano l'obbligo di gara previsto dalla direttiva Bolkestein del 2006. In mancanza di tale atto chiarificatore del Governo, che si era impegnato a procedere entro fine anno al riordino della materia delle concessioni demaniali marittime iniziato con la legge 145/2018, l'odine del giorno dà mandato alla giunta di considerare rinnovate ex lege al 2033 le concessioni, sulla base proprio della 145/2018 che resta l'unica legge dello Stato in materia, impegnando gli uffici a effettuare le verifiche dei soli requisiti di carattere soggettivo dei concessionari. Nel caso in cui “norme superiori e inderogabili o decisioni di autorità giudiziarie nazionali o sovranazionali” imponessero la revoca o la decadenza della concessione prima del 2033 - precisa l'ordine del giorno - il Comune di Sarzana non potrà essere ritenuto responsabile, non avrà l'onere “di riconoscere alcun compenso e/o indennizzo in favore dei concessionari” perché ha semplicemente preso atto delle previsioni del quadro normativo statale disponibile. La situazione kafkiana è comune a tutta Italia e coinvolge migliaia di imprese balneari, tra le quali le circa venti concessioni di Marinella. Di fronte alla procedura di infrazione aperta il 3 dicembre dall'***Unione Europea***, i Comuni - ai quali dal 1998 la legge attribuisce “le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo” - non sanno se devono o no rilasciare ufficialmente i titoli concessori con la nuova scadenza al 2033. Rimanendo la scadenza al 2020, gli stabilimenti balneari resterebbero senza gestori, visto che non esistono indicazioni da parte dello Stato su come i Comuni possano eventualmente procedere alle gare volute dall'***Europa***. E' su questo che il governo è chiamato a far chiarezza: garantire certezze alle imprese attuali concessionarie, indicando senza rischi di dietrofront la data di scadenza delle concessioni, e nel contempo decidere se, come e in quali tempi procedere alle aste, per evitare le sanzioni della procedura d'infrazione ***europea***. Dal punto di vista politico, l'esigenza di assegnare con selezioni pubbliche la gestione di beni demaniali è chiara a tutti. Si pensi al caso Marinella: la situazione è 'ingessata' da decenni, le concessioni demaniali sono diventate quasi beni ereditari. Ma le gare non si improvvisano, vanno costruite, anche tenendo conto di eventuali premialità per chi ha gestito le spiagge per decenni. E occorre nel frattempo assicurare una buona gestione del bene da parte di chi lo detiene, dando un orizzonte di lavoro certo alle imprese balneari locali. La scelta dell'atto di consiglio prima che di giunta - spiega fonte dell'amministrazione - è dettata dalla volontà di cercare l'unanimità sulla materia.Sono molti i Comuni che non sanno più che pesci prendere. Gli uffici esitano nel mettere nero su bianco il rinnovo fino al 2033, consapevoli che l'***Unione europea***, ente sovraordinato, ha stabilito che debbano essere fatte le gare. D'altra parte lo Stato italiano è fermo alla norma Centinaio - oggetto ora della procedura di infrazione - e non ha fornito ai Comuni indicazioni su come e in quali tempi le gare debbano eventualmente essere fatte. Risultato: grande incertezza e grande caos. Sia per i titolari di concessioni balneari che non sono incoraggiati a investire, sia pergli amministratori locali. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Sentencing (94%); ***European Union*** (80%); Oil + Gas Transmission + Trade (71%); Verdicts (63%); Aquifers + Watersheds (62%)

**Industry:** Real Estate (69%); Oil + Gas Industry (64%); Water + Wastewater Management (62%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***Nozze Fca-Psa senza ostacoli L'Europa dice sì; Nasce Stellantis, quarto gruppo mondiale dell'auto I paletti dell'Ue riguardano i mezzi commerciali***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-53R8-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** Pag. 27

**Length:** 386 words

**Body**

di Achille Perego MILANO Un regalo di Natale della ***Ue*** per Stellantis, la nuova società che nascerà dall'integrazione tra Fca e Psa. Ieri, infatti, mantenendo la promessa di pronunciarsi prima della pausa natalizia, la vicepresidente esecutiva della Commissione ***Ue*** e capo dell'Antitrust, Margrethe Vestager, ha annunciato il via libera alla fusione tra Fca e la francese Psa, celebrando così le nozze del quarto gruppo mondiale dell'auto. Quello dell'Antitrust ***Ue*** era l'ultimo ma fondamentale passaggio burocratico necessario.

I timori di Bruxelles riguardavano la questione dei veicoli commerciali in nove Stati (tra cui Francia e Italia), dove i due gruppi detengono quote di mercato elevate e hanno prodotti sovrapponibili con il rischio che la fusione avrebbe potuto portare a prezzi più elevati per i clienti. Il via libera a Stellantis è legato a due condizioni. Un'estensione dell'accordo di cooperazione attualmente in vigore tra i francesi e Toyota per i piccoli veicoli commerciali, in base al quale Psa produce mezzi venduti da Toyota con il marchio giapponese principalmente nella ***Ue***. Inoltre Fca e Psa hanno offerto una modifica degli accordi di riparazione e manutenzione “per facilitare l'accesso dei concorrenti” alle rispettive reti. In seguito a queste due condizioni accettate, quindi, non esistono più problemi di concorrenza e Vestager ha spiegato che “possiamo approvare la fusione di Fca e Psa perché i loro impegni faciliteranno l'ingresso e l'espansione nel mercato dei piccoli furgoni”. Negli altri mercati in cui sono attive le due case automobilistiche “la concorrenza rimarrà vivace dopo la fusione”. Il disco verde di Bruxelles è stato accolto “con grande favore” da Fca e Psa che in una nota hanno ricordato che il 4 gennaio le assemblee degli azionisti (in modo separato e a porte chiuse per il Covid) saranno chiamate ad approvare la fusione che dovrebbe avvenire entro la fine del primo trimestre 2021. Nascerà così Stellantis, quotata a Milano, Parigi e New York. Il gruppo vedrà la holding degli Agnelli Exor primo azionista (14,4%) seguito dalla famiglia Peugeot (7,2%) e dallo Stato francese (6,2%). Il nuovo gruppo, con 8,7 milioni di auto vendute e quasi 200 miliardi di ricavi, vedrà come ad l'attuale ceo di Psa, Carlos Tavares, e presidente John Elkann. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Alliances + Partnerships (94%); Securities + Other Investments (80%); Engine + Turbine Mfg (76%); Manufacturing Facilities (76%); Prices (76%); Common Stock (74%)

**Industry:** Motor Vehicles (78%); Automotive Mfg (75%); Machinery + Equipment Mfg (69%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***Vini della Maremma, via libera alle modifiche del disciplinare***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-514B-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-GRO Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** GROSSETO; Pag. 8

**Length:** 372 words

**Body**

GROSSETO Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana annuncia il semaforo verde da parte dell'***Unione Europea***: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'***Ue*** si è concluso il percorso per l'approvazione delle modifiche al disciplinare della Denominazione; da ora sarà possibile commercializzare in tutta ***Europa*** e nei Paesi Terzi i vini prodotti con le modifiche approvate dal Ministero in agosto. “Saremo i primi in Toscana, in un vino Dop - dice Francesco Mazzei, presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana - ad avere la possibilità di utilizzare in etichetta l'indicazione di due varietà (tipologie Bivarietali), molto richiesta soprattutto su mercati come Usa, Regno Unito e Nord ***Europa***; questo è un passo che ci consente di giocare d'anticipo adattandoci al meglio alle nuove esigenze di mercato per aumentarne gli sbocchi commerciali, consolidando, al contempo, gli attuali trend di crescita e rimarcando l'aspetto qualitativo della produzione. Con la modifica della base ampelografica e con l'inserimento della Riserva si vanno sicuramente ad aprire nuove prospettive commerciali per tante aziende”. “Giungiamo alla fine di un percorso non semplice ma su cui puntavamo tantissimo - dice il direttore del Consorzio, Luca Pollini -. Con la modifica degli uvaggi per la produzione delle tipologie Rosso e Bianco e l'inserimento della menzione Riserva per entrambe le tipologie andiamo ad innalzare il livello qualitativo e possiamo presentare dei vini che rispecchiano meglio il territorio e ci rendono più competitivi anche sui mercati ***europei*** e dei Paesi Terzi”. Oltre alla novità delle tipolgie Bivarietali in etichetta, per la produzione della tipologia Rosso potranno essere utilizzate, da sole o congiuntamente e per un minimo del 60%, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah e Ciliegiolo; mentre per la produzione del tipo Bianco, accanto a Vermentino e Trebbiano toscano, sarà possibile utilizzare anche il Viognier da solo o congiuntamente alle altre due varietà, per almeno il 60%. La menzione Riserva per la tipologia Bianco prevede un invecchiamento non inferiore a 12 mesi, per il Rosso invecchiamento obbligatorio di due anni di cui almeno 6 mesi in recipienti di legno.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Industry:** Alcoholic Beverages (94%); Marketing + Advertising (69%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***Nel Far Web abbiamo perso i nostri dati***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-53RN-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 325 words

**Body**

Giorgio Triani Se non paghi un prodotto, il prodotto sei tu. Dovremmo tenerlo bene a mente ogni volta che facciamo un post su Facebook, cerchiamo un servizio o un luogo su Google Maps, ci scambiamo messaggi su WhatsApp. Però non lo facciamo quasi mai. Il gratis ci seduce. Al punto da coltivare un'idea sgangherata di privacy, che non ci fa scaricare l'app Immuni ma quella per il Cashback sì. Ma che soprattutto non ci impedisce di raccontarci quotidianamente sui social.

Di mettere in piazza abitudini, gusti e pure i tratti più personali e intimi. Con poche eccezioni siamo sospettosi ma esibizionisti. Alla fine ignari delle partite che, magari quando indossiamo uno Smartwatch, si giocano sulla nostra pelle. Giusto per riferirsi all'acquisizione di Fitbit, leader nella produzione di materiali e tecnologie indossabili per il fitness da parte di Google. Che ha ottenuto un via libera condizionato dall'Autorità anti trust ***europea***. Essendo concreto il rischio che accumulando dati sulle pratiche fisiche e di benessere che preferiamo, una compagnia privata possa appropriarsi della nostra salute Nella società dell'algoritmo e dell'avanzante Intelligenza artificiale ( AI) saremo sempre più dati, prima che persone. Nel 2017 è stata stimata una produzione di dati che in soli due anni aveva superato quella dell'intera storia umana. Oggi per avere un'idea di Big Data si pensi che il supercomputer di Eni, HPC 5, messo a disposizione della ricerca anti-covid, può fare 35,5 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. In tale contesto inquieta che istituzioni e politica facciano fatica a regolare la società digitale che si sta velocemente materializzando. Certo con il GDPR dell'***Unione Europea***, entrato in vigore nel 2018, a tutela dei dati personali, è stato fatto un notevole passo avanti. Ma la grande questione restiamo noi cittadini. Noi utenti, noi consumatori felici e contenti di vivere nel Far Web. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Industry:** Internet + Www (94%); Computing + It Regulation + Policy (75%); Information Security + Privacy (75%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***C'è il via libera di Bruxelles alla Pfizer Da domenica prime vaccinazioni in Europa; L'Ema giudica sicuro ed efficace il siero. L'allarme della Criminalpol: “La profilassi contro il morbo è l'oro del 2021, rischio furti”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SBC1-F148-512P-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 8

**Length:** 627 words

**Body**

di Alessandro Farruggia ROMA Autorizzazione del vaccino Pfizer doveva essere ed autorizzazione è stata. L'Ema non delude le aspettative degli Stati membri. “Il Comitato tecnico Chmp dell'Agenzia ***europea*** del farmaco - ha annunciato in conferenza stampa Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema - si è riunito e ha raccomandato un'autorizzazione condizionata alla commercializzazione nell'***Ue*** del vaccino sviluppato da BioNTech e Pfizer per l'utilizzo nelle persone a partire dai 16 anni di età. Possiamo garantire ai cittadini dell'***Ue*** la sicurezza e l'efficacia di questo vaccino che soddisfa gli standard di qualità necessari. Questo è un risultato scientifico storico.

In meno di un anno si è arrivati a un vaccino autorizzato, che rappresenta il risultato di un lavoro senza precedenti”. “Al momento - ha sottolineato Cooke - non c'e' alcuna evidenza che suggerisca che il nuovo vaccino non funzionerà sulla nuova varietà del Covid 19”. “Oggi - ha detto poche ore dopo la presidente della Commissione ***europea***, Ursula Von der Leyen - aggiungiamo un capitolo importante a una storia di successo ***europea***. Abbiamo approvato il primo vaccino sicuro ed efficace contro il Covid-19. Presto arriveranno altri vaccini. Le dosi del vaccino approvato oggi saranno disponibili per tutti i Paesi dell'***Ue***, contemporaneamente, alle stesse condizioni, a partire dal 27 dicembre”. L'Ema ha completato la sua valutazione del vaccino, arrivando alla conclusione che la documentazione sia “sufficientemente robusta in termini di qualità, sicurezza ed efficacia”. “Uno studio clinico molto ampio - afferma Ema - ha dimostrato che il vaccino è efficace nel prevenire Covid 19 a partire dai 16 anni d'età. Il trial ha coinvolto complessivamente circa 44mila persone ed è emersa una riduzione del 95% del numero di casi Covid sintomatici nei vaccinati. L'elevata efficacia è stata mantenuta indipendentemente dal genere o dal gruppo etnico”. Al momento qualche cautela è riservata all'utilizzo su donne incinte. “Per le donne incinte, visto che i test condotti non hanno coinvolto abbastanza donne durante la gravidanza - ha detto Harald Enzmann, presidente del comitato dell'Ema - raccomandiamo un approccio caso per caso sulla base delle situazione individuale e considerando il rischio di esposizione e infezione”. La Commissione ***europea*** ha formalmente approvato in serata la raccomandazione del'Ema e non ci sarà bisogno di un secondo passaggio a livello nazionale per il via libera del vaccino in tutti i paesi ***europei***. La procedura utilizzata è infatti quella centralizzata. “Siamo pronti a iniziare la consegna delle dosi iniziali di vaccino in tutta l'***Ue*** non appena avremo il via libera”, ha dichiarato Ugur Sahin, Ceo e co-fondatore di BioNTech. A differenza delle previsioni, perscelta dell'Italia, non sarà Pfizer a consegnare direttamente ai 294 centri vaccinali italiani. I furgoni della Pfizer lasceranno il Belgio il 24 dicembre e al confine italiano ci sarà l'Esercito a prendere in consegna le dosi che saranno portate a Roma il giorno dopo. Il 27 saranno inculate 9.750 dosi. All'ospedale Spallanzani di Roma, il 27 mattina, verranno somministrate ad alcune centinaia di unità del personale medico e infermieristico. Sempre il 27, nel pomeriggio, partirà la campagna di vaccinazione anche nelle altre regioni d'Italia. Intanto arriva un'ultima preoccupazione: quella dei possibili furti. “Il vaccino - detto Juergen Stock, alla guida della Criminalpol - è l'oro liquido del 2021, la cosa più preziosa da distribuire il prossimo anno e la mafia e le altre organizzazioni criminali sono già preparate. Vedremo furti in magazzini e attacchi alle spedizioni di vaccini; la corruzione sarà dilagante per ottenere più velocemente questo bene prezioso”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (81%); Influenza (71%); Public Health (65%); Children (63%); Chronic Diseases (62%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***“Il Governo lavora per risolvere la questione Ue dei balneari”; L'onorevole Pd Buratti replica alle critiche del collega Zucconi (Fdi)***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-53M5-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-VIA Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** VIAREGGIO; Pag. 11

**Length:** 227 words

**Body**

VERSILIA L'onorevole Pd Umberto Buratti replica al collega Riccardo Zucconi di Fdi. Motivo del contendere, la Bolkestein. “Il Governo - scrive Buratti (foto) - non ha in alcun modo voltato le spalle ai balneari. L'ordine del giorno a cui fa riferimento, infatti, è un atto che può o meno impegnare il Governo su un tema ma non ha alcuna efficacia normativa. Come sa bene il collega Zucconi, con il decreto Rilancio ci siamo occupati del tema, operando una sospensione dei procedimenti amministrativi volti alla nuova assegnazione delle concessioni demaniali marittime o alla riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree demaniali”. Buratti passa in rassegna le norme varate negli ultimi anni e osserva:“ Il Governo è al lavoro per rispondere alla comunicazione della Commissione ***Europea*** con la quale si contesta la normativa di questi ultimi anni. La risposta è l'occasione per chiarire definitivamente il contesto e la peculiarità delle nostre concessioni demaniali marittime. Va avviato un confronto definitivo e risolutivo con la Commissione ***Europea*** che sani un errore di fondo della peculiare situazione italiana. In tal senso, la materia deve essere esclusa dalla Direttiva Bolkestein. Infatti, il nostro Codice della navigazione e il relativo Regolamento di attuazione, definiscono il lido, la spiaggia, i porti e le rade "beni del demanio marittimo"”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Admiralty Law (94%); Law Courts + Tribunals (63%); Transportation Regulation + Policy (63%)

**Industry:** Harbors + Ports (63%); Marine Shipping (63%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***'Recovery Fund', già pronti cinque progetti per 9 milioni di euro; Il Comune ha inviato gli elaborati alla Provincia Ecco gli interventi previsti***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-50XN-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-GRO Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PIOMBINO; Pag. 21

**Length:** 252 words

**Body**

SAN VINCENZO Cinque progetti per un valore di circa 9 milioni di ***euro*** sono stati presentati dal Comune di San Vincenzo e inviati al Sape, il 'Servizio associato politiche ***europee***' coordinato dalla Provincia, per l'accesso ai fondi del Recovery Fund. Si tratta di interventi su infrastrutture, scuola, ambiente, viabilità, patrimonio edilizio e mobilità sostenibile.

Tutti i progetti sono stati presentati tenendo conto delle linee guida illustrate dal Governo. Gli interventi riguardano la difesa della costa, sia a nord che a sud, la riqualificazione sia della palestra Rodari che della tensostruttura della scuola media Mascagni e la riqualificazione dell'area 'Santa Costanza', dove sorgono molti impianti sportivi. Un piano da 4,3 milioni di ***euro*** al quale va aggiunto quello da 4,7 presentato dal Comune di San Vincenzo, tramite l'Ambito Turistico Costa degli Etruschi, e relativo alla realizzazione della Ciclovia Tirrenica, progetto che coinvolge il territorio della costa e l'entroterra. “I fondi del Recovery Fund - ha spiegato il sindaco Alessandro Bandini - rappresentano un'occasione importante per lo sviluppo del territorio. Andiamo a presentare dei progetti che, se in base alle risorse disponibili verranno finanziati, segneranno un passo in avanti straordinario per la nostra comunità”. Per quanto riguarda i primi due progetti (costo totale delle azioni circa 2,4 milioni di ***euro***) la missione è quella di ottenere la stabilità della costa, garantendo e ampliando spazi fruibili per la balneazione.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Land Use + Development (94%); Communities + Neighborhoods (82%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-51DN-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-MSC Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** CARRARA; Pag. 12

**Length:** 206 words

**Body**

Concessioni demaniali, sulla messa in mora da parte dell'***Ue***, Costanza Bianchini e Raffaello Bastiani, nominati responsabili regionali del dipartimento marittimo e imprese balnearie per Fratelli d'Italia commentano: “La recente proposta di messa in mora da parte della Commissione ***Europea*** rappresenta soltanto l'ultimo colpo di grazia dell'inerzia del governo nei confronti dei balneatori italiani. Nonostante le varie promesse, infatti, il governo non è mai riuscito a garantire che tutte le amministrazioni locali firmassero la proroga per le concessioni demaniali marittime, come prevista da legge statale 145/18 che le estende sino al 2033. Così facendo oggi, a quasi un mese dalla scadenza delle concessioni in essere, la costa italiana non risulta “coperta” in modo omogeneo. Non soltanto: il governo è rimasto inerte alla questione anche quando i balneatori, al termine di numerosi, costosi ed ingiusti contenziosi, si vedevano riconosciute le proprie ragioni. Per l'ennesima volta, il governo italiano abbandona tutta un'intera categoria di imprenditori, lasciandoli esposti al rischio di perdere, dal primo gennaio 2021, i propri investimenti, per dar spazio ad ipotetiche aste, tra l'altro non ancora previste né disciplinate”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Fraud + Financial Crime (93%); Government Departments + Authorities (86%); Sentencing (84%); Admiralty Law (78%); ***European Union*** (76%); Tax Law (69%); Law Courts + Tribunals (68%); Taxes + Taxation (68%); Civil Rights (65%); Manufacturing Facilities (64%); Fishing, Hunting + Trapping (62%)

**Industry:** Oil + Gas Industry (82%); Harbors + Ports (80%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***Prove di disgelo fra Conte e Italia Viva Il Pd avverte Renzi: se ti ribelli, resterai solo; Apertura del premier sulla task force per il Recovery: non interferirà con le decisioni. Mediazione possibile su giustizia e soldi alla sanità***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-53M3-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 11

**Length:** 622 words

**Body**

di Antonella Coppari ROMA Parlare di disgelo sarebbe molto esagerato. Un piccolissimo passo avanti tra Conte e Renzi, però, c'è stato davvero. Lo ammette il coordinatore nazionale di Iv, Rosato, che di solito veste i panni del falco: “Qualcosa è cambiato”. Più che ai fatti siamo ancora ai segnali. Quelli che Conte, determinato ad accelerare sul Recovery tanto da ipotizzare un consiglio dei ministri ad hoc tra il 26 e il 31 dicembre perchè “va bene discutere, ma andare oltre sarebbe imperdonabile” (il 28 la data più probabile), ha presentato ieri alle delegazioni di Pd e M5s per poi riproporli stamani a Iv e Leu, sono tratti ancora molto generali.

La novità è che, accanto ai 6 capitoli più volte indicati, figura la riforma della giustizia. “Un pilastro”, assicura il premier. Il percorso istituzionale sarà formalmente ineccepibile: Parlamento, revisione del testo con gli enti territoriali e le parti sociali, ritorno alle Camere, che avranno un mese per valutare. Conte indica la disponibilità a rivedere qualcosa di più concreto, come i 9 miliardi destinati alla Sanità che “riceve risorse dirette e trasversali”. E a rimodellare la cabina di regia che gestirà i fondi, anche attraverso i suggerimenti del gruppo di lavoro formato dai rappresentanti di maggioranza proposto dai grillini: “Faremo una riflessione ampia e condivisa. La ***Ue*** chiede un monitoraggio, ma la task force non sarà invasiva”. Resta sul vago: pronto ad entrare nel dettaglio nell'incontro con i leader (assenti a questi vertici) in programma prima della fine dell'anno. Passi avanti che non permettono né a Conte né a Zingaretti di tirare sospiri di sollievo. Le dimissioni delle ministre di Iv restano in sospeso, Renzi continua a martellare sulla revisione della governance del Recovery, sull'abbandono della delega dei servizi segreti da parte di Conte e sul Mes, che vuole sia preso ora, devolvendo i 9 miliardi previsti per la Sanità a turismo e spettacolo. Un modo anche per attaccare il ministro del settore, e cioè Dario Franceschini. Andare fino in fondo sul Mes significherebbe rendere inevitabile la crisi, visto che M5s blocca la strada. Il capo di Iv vuole tenersi una carta capace di provocare la crisi comunque vada a finire la trattativa sul Recovery plan, ma a farlo decidere saranno considerazioni politiche, rapporti di forza, l'esito della partita che si sta giocando intorno alla “inevitabilità” delle elezioni in caso di crisi. Al Nazareno insistono: “Se cade Conte, si vota”, dice Vincenzo Amendola. Più pesante Franceschini: in caso di rottura della maggioranza, si andrebbe alle urne con questa legge elettorale, in modo da rendere ineluttabile la coalizione con 5stelle, Leu e una lista Conte. Resterebbe fuori per punizione Renzi, isolato e condannato alla scomparsa. Il leader di Iv non sembra prendere sul serio la minaccia: “Anziché occuparsi del dramma di spettacolo e turismo messi in ginocchio dal Covid, Franceschini gioca a fare l'aspirante presidente della Repubblica. È un bluff al quale non crede nessuno, probabilmente neanche lui”, dice ai suoi. Per lui il Pd è diviso tra chi, come Franceschini, mira a un limitato rimpasto, chi come Zingaretti vorrebbe un Conte ter e chi non vedrebbe male un governo Draghi. In buona parte ha ragione. A incoronare Conte leader della coalizione Zingaretti non ci pensa affatto, e nel Pd sanno che la via delle elezioni è una possibilità, non una certezza. Di “reale” c'è la minaccia di isolare Renzi, rifiutando ogni alleanza, se farà cadere il governo. È un argomento serio, di cui il leader di Iv dovrà tenere conto quando, tra pochi giorni, dovrà scoprire le carte e decidere se aprire la crisi al buio o accontentarsi di quel che Conte gli offrirà. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Labor + Employment (94%); Labor Unions (84%); Politics (78%); Wedding Industry (65%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***Sicurezza informatica, la rivoluzione “Aiutiamo le aziende a proteggersi”; Anche le piccole e medie imprese rischiano attacchi ai loro software. E i danni stimati sono enormi Sorani, Hm Cyber, startup fiorentina: “La nostra società è in grado di seguire i clienti h 24 e da remoto”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-51PH-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-CRN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** FIRENZE; Pag. 11

**Length:** 429 words

**Body**

FIRENZE Non solo i colossi come Leonardo, Enel e Luxottica, per citare alcuni dei grandi gruppi finiti recentemente agli onori delle cronache, rischiano di subire attacchi informatici, ma anche le Pmi, base del nostro tessuto produttivo. Così, mentre la Commissione ***Europea*** presenta un pacchetto di misure da 4,5 miliardi di ***euro***, per indirizzare la cybersecurity dell'Unione nel prossimo decennio, la Regione ha avviato nei giorni scorsi un'indagine su un campione di oltre 700 aziende per conoscere il livello di consapevolezza sul tema, e creare un raccordo tra domanda e offerta di competenze, conoscenza e consapevolezza in materia di sicurezza informatica, sia a livello regionale che ***europeo***. “Dobbiamo aiutare le imprese a crescere ed attrezzarsi, serve maggiore consapevolezza e conoscenza”, hanno affermato gli assessori Leonardo Marras (economia) e Stefano Ciuoffo (sistemi informativi) lanciando l'iniziativa, che rientra nelle attività del centro di competenza regionale C3T. Ogni violazione di dati costa in media all'azienda impattata 2,90 milioni di ***euro***, secondo il report “Cost of a Data Breach 2020”, condotto da “Ponemon Institute” per conto di “Ibm Security”. Le principali cause di violazione sono attacchi malevoli (52%), errori umani (29%) e falle dei sistemi (19%); il tempo medio per contenere una violazione è di 65 giorni e il tempo medio per identificarla è di 203 giorni.

Il tempo è denaro: identificare un attacco in meno di 100 giorni fa registrare un costo medio di 2,18 milioni di ***euro***, mentre impiegando oltre 100 giorni il costo medio si assesta intorno ai 3,62 milioni. Un'indagine condotta da “Capterra” ha rilevato che il 37% delle Pmi italiane è a rischio attacchi informatici, anche se il 77% del campione ha in azienda esperti in sicurezza informatica, ritenuti capaci di intervenire in caso di necessità. Tuttavia non sempre le aziende hanno risorse interne adeguate per gestire tutti i necessari servizi di cybersecurity. Ragione per cui il modello Mssp (Managed Security Service Provider), ovvero quello di un fornitore di servizi di sicurezza informatica da remoto, può rivelarsi la soluzione per rafforzare le proprie difese. “Le aziende spesso sono piene di software per la sicurezza informatica che non riescono a utilizzare, ed è un servizio che possiamo gestire noi da remoto - dice Irene Sorani, presidente di Hm Cyber, startup fiorentina partner Ibm e Cisco che opera in questo campo - seguiamo il cliente 24 ore su 24, e facciamo formazione al personale perché non abbia comportamenti che mettano a rischio la sicurezza”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Outsourcing (90%); Small Business (86%); Information Management + Technology (76%); Cybercrime (69%); Human Resources + Personnel Management (69%); Recruitment + Hiring (68%); Computer Viruses (63%); Company Strategy (61%)

**Industry:** Internet + Www (94%); Computer + Electronics Mfg (76%); Computer Networks (70%); Consulting Services (68%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-51G8-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-MSC Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** SARZANA; Pag. 20

**Length:** 229 words

**Body**

La vicenda concessioni demaniali marittime è complessa. La direttiva ***europea*** 2006/123/CE "Bolkestein" sulla liberalizzazione dei servizi impone che l'affidamento delle concessioni debba avvenire tramite gara, con “garanzia di imparzialità e trasparenza”. Concetto confermato, nel 2016, da una sentenza della Corte di giustizia ***europea*** che ha dichiarato illegittime le proroghe automatiche e generalizzate sulle concessioni balneari. Ma l'Italia ha fino ad oggi percorso un'altra strada. Con varie norme, tra il 2009 e il 2012, la durata delle concessioni marittime con finalità turistico-ricreative è stata prorogata al 30 dicembre 2020. E tre commi della legge di bilancio 2018 - che hanno preso il nome di Gian Marco Centinaio, ministro leghista del primo governo Conte -, fissando a 15 anni la durata di tali concessioni, le ha prorogate tutte a fine 2033 proponendo al contempo una riforma dell'intero demanio marittimo che a pochi giorni dalla scadenza delle concessioni non c'è, nonostate i solleciti di enti locali espressione di ogni parte politica. La proroga al 2033 è stata ribadita nel Decreto Rilancio a maggio. Ma il 3 dicembre la Commissione ***europea*** ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora, primo step di una procedura di infrazione che potrebbe concludersi con una sanzione pecuniaria, richiamando al rispetto della direttiva Bolkestein. Anna Pucci

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Computer Games (81%); Sentencing (69%); Government Departments + Authorities (65%)

**Industry:** Retail + Wholesale Trade (63%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***“Bloccati i voli per l'Inghilterra? Tornerò con l'aereo privato”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-52TV-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-PRA Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRATO; Pag. 15

**Length:** 334 words

**Body**

PRATO “Mi sento tranquillo, non ho paura né per me, né per mia moglie e nostri i due figli, che vivono a Londra”. Alberto Frilli, 57 anni, pratese, agente di commercio specializzato in import export di prodotti tessili (non solo del nostro distretto) vive e lavora nella capitale britannica. In questi giorni è a Prato a trovare il padre e i parenti prima di Natale. La variante inglese al Covid lo ha sorpreso in Italia.

E' amico di protagonisti del calcio come Hodgson e Franco Baldini, procuratori, calciatori ex di serie A nel tempo trasferiti in Premier League che si ritrovavano al Brutti e Boni, il bar londinese dal nome ispirato agli omonimi biscotti pratesi. Quali notizie ha dall'Inghilterra? “Che i negozi sono chiusi, sono in funzione i supermercati e la popolazione è invitata a restare in casa. Ma ognuno è libero di uscire a qualunque ora. Non c'è coprifuoco come in Italia. L'altra sera ero a cena da mia sorella, alle 21.30 mi ha mandato via perché avrei rischiato la multa”. Dall'Italia la sensazione è diversa. “Dai tg di qui sembra che a Londra ci sia la peste. E' chiaro che la variante del Covid spiazza l'organizzazione delle terapie, però si tratta di una forma più contagiosa, ma meno aggressiva”. Tutta ***Europa*** ha bloccato i voli per e dal Regno Unito. “La variante al Covid è un problema reale, ma teniamo conto del contesto: siamo alla scadenza della Brexit e Germania e Francia hanno subito bloccato i voli per colpire la Gran Bretagna, isolandola. In condizioni normali avrebbero concesso 72 ore a chi si trova fuori per rientrare e viceversa. L'Italia, come spesso fa, ha ricalcato il modello di tedeschi e francesi”. Non ha paura? “No, l'Inghilterra è in vantaggio con il vaccino, a febbraio avrà coperto gran parte della popolazione”. Quindi passerà Natale a Prato? “No, voglio trascorrerlo a Londra assieme alla mia famiglia. Se non sarà possibile un volo con triangolazione da paesi che non hanno posto il blocco, prenderò un aereo privato. Non sarebbe la prima volta”. p.c.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Immigration (94%); Conferences + Conventions (76%); Diseases + Disorders (71%); Minority Groups (71%); Associations + Organizations (65%); Human Rights Violations (63%); Economic Growth (62%); Families + Children (61%); Health Care Professionals (61%)

**Industry:** Airports (77%); Livestock Disease (70%); Fashion + Apparel (65%); Energy + Utilities (63%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***Galilei off limits per gli arrivi dal Regno Unito; La mutazione del Covid e la nuova emergenza: 25 i voli a rischio cancellazione. La situazione potrebbe cambiare dopo il 6 gennaio***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-52N9-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-PIP Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PISA; Pag. 2

**Length:** 271 words

**Body**

PISA Sono complessivamente 25 i voli a rischio cancellazione programmati dagli scali toscani gestiti da Toscana Aeroporti e diretti nel Regno Unito. I voli in arrivo sono infatti stati fermati domenica e fino al 6 gennaio nessun altro collegamento per l'Italia sarà effettuato.

I voli in partenza dal “Galilei” che quasi certamente non saranno eseguiti fino al 6 gennaio sono i collegamenti per Londra e Manchester: 9 voli Rayanir per la capitale britannica, sei di EasyJet e e quattro voli della compagnia irlandese per Manchester. Le cancellazioni, secondo quanto si è appreso, vengono quotidianamente comunicate alla società di gestione aeroportuale, ma è possibile che l'utenza abbia già ricevuto comunicazioni direttamente dalle compagnie aeree. Da Firenze invece salteranno quasi certamente sei partenze per la capitale inglese programmate da Vueling. La situazione potrebbe andare incontro a sostanziali modifiche invece dopo il 6 gennaio quando si chiuderà il periodo delle festività natalizie. E' probabile infatti che saranno garantiti i collegamenti dall'Italia al Regno Unito anche se perdurasse lo stop ai voli provenienti dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda del Nord. Il consiglio tuttavia è quello di prendere contatti direttamente con le compagnie aeree per sapere se il proprio volo sarà confermato oppure no. Ma occorrerà anche seguire l'evoluzione della situazione, dal punto di vista della diffusione del contagio, della mutazione che ha subito il Covid e che Oltre Manica si è propagata molto rapidamente al punto di spingere i Paesi ***europei*** a chiudere le frontiere con il Regno Unito. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Aircraft (77%); Government Departments + Authorities (62%)

**Industry:** Airports (94%); Aviation Accidents + Safety (61%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***Italiani bloccati a Londra fino all'Epifania; Nessun ponte aereo, i confini con la Gran Bretagna sono chiusi dopo l'impennata di contagi per il virus mutato. L'ira di chi non può tornare***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SBC1-F148-511H-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 495 words

**Body**

ROMA Non ci sarà nessun ponte aereo per riportare a casa gli italiani rimasti bloccati in Gran Bretagna. Lo confermano due fonti della Farnesina e una di palazzo Chigi “pur comprendendo bene i disagi che questo comporta”. Il motivo, spiegano, è che se si organizzassero voli straordinari “di fatto vorrebbe dire ritirare il decreto” che “vieta l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord: che senso avrebbe vietarlo e poi riportare a casa quelle stesse persone?”. L'ordinanza, sostengono al ministero della Salute, era “urgente e motivata dalla necessità di evitare la diffusione della cosiddetta variante inglese del Covid-19” e “non a casa provvedimenti simili sono stati presi da molti altri paesi ***Europei*** ed extraeuropei”. Ergo, nessun passo indietro.

L'assistenza consolare è garantita - ad esempio a chi deve rientrare in Italia per urgenze assolute (che non è il trascorrere in Natale con i propri cari) o a chi è rimasto senza documenti o senza soldi - ma nulla di più. Chi è in Gran Bretagna dovrà restarvi almeno fino al 6 di gennaio. Tra questi anche chi è lì per lavoro per pochi giorni, come i camionisti, per i quali Conftrasporto-Confcommercio ha chiesto al ministro Paola De Michelis di trovare “una soluzione che consenta agli autotrasportatori italiani di tornare a casa”. Per i cittadini italiani che si trovano in Gran Bretagna il problema è serio e in molti hanno tempestato l'ambasciata a Londra e la Farnesina di telefonate e mail. “Sono iscritta all'università qui e siamo arrivati nel Regno Unito da pochi giorni per motivi urgenti di studio - scrive Gaia B. - saremmo dovuti rientrare, ma è diventato impossibile. Gli italiani bloccati a Londra in questo momento sono tantissimi e molti si trovano in grande difficoltà. Basta consultare il canale Facebook del consolato per averne un'idea: in tanti sono qui senza fondi sufficienti in uno scenario sanitario fuori controllo e per di più senza nessun tipo di supporto da parte dell'ambasciata e dell'unità di crisi, le entità preposte ad aiutare i cittadini italiani all'estero in situazioni di difficoltà”. “Chiedo di sollevare l'appello mio e di tutti i cittadini italiani residenti in Italia - prosegue - che in questo momento si trovano in una situazione critica per la totale assenza di supporto da parte del proprio Paese”. “Sono venuto a Londra per motivi di lavoro - osserva Roberto B. in una mail all'ambasciata - e sarei dovuto rientrare l'antivigilia di Natale. Ma ora sono bloccato, diviso dalla mia famiglia. Perché non è stato consentito il rientro almeno a chi era in grado di presentare un test? Perché non fare test rapidi all'arrivo? Troppo facile chiudere tutto, scaricando su di noi l'onere e il disagio. Vedo molta improvvisazione e poco rispetto per i connazionali”. Alessandro Farruggia © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Immigration (94%); Disaster + Emergency Relief (75%); Law + Legal System (69%); Animals (67%); ***European Union*** (67%); ***European Union*** Regulation + Policy (64%); Hunger In Society (61%)

**Industry:** Nuclear Energy (80%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***“La variante inglese? Sembra una delle tante”; L'immunologa Romani dell'Unipg: “Non è più letale, ci dice solo che il virus fa il virus, ovvero si adatta all'ospite che trova”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:61K4-SB31-F148-53J7-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

22 dicembre 2020 martedì

N-PGT Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PERUGIA; Pag. 4

**Length:** 653 words

**Body**

PERUGIA E d'improvviso il mondo scopre l'incubo-mutazione del Covid-19. Ma cosa sappiamo di questa variante inglese? È solo più veloce nei contagi o anche più letale? “A dire il vero sembra tanto una tempesta in un bicchier d'acqua - risponde la professoressa Luigina Romani, immunologa dell'Unipg nonchè una delle scienziate più citate al mondo -. Mi spiego, non è la prima nè tanto meno sarà l'ultima. La mutazione in sè vuol dire solo che il virus fa il virus, ovvero si adatta all'ospite che trova.

Il che in microbiologia significa che più si tramette e meno è aggressivo”. Quindi non dobbiamo preoccuparci? “Diciamo che a tutt'oggi, sappiamo che questa variante non è più letale delle precedenti”. Sarà necessario rivedere gli studi sui vaccini? In altre parole saranno meno efficaci? “È altamente improbabile. Intanto perchè i vaccini sono contro una molecola complessa come la 'spike' e una mutazione in un pezzetto di questa proteina non cambia le cose. Se anche uno degli epitopi antigenici muta non c'è motivo per pensare che il sistema non possa riconoscere gli altri. Tuttavia verificheremo”. L'allarme lanciato dall'Inghilterra ha indotto l'***Europa*** a bloccare i voli da e per Londra. Basterà a frenare la diffusione della virus mutato? “No, quando a marzo decisero di chiudere i voli comparve su Science un articolo dell'Università di Harvad che diceva che la chiusura dei voli è la misura che incide meno. Il virus circola senza passaporto”. Ma dobbiamo proteggerci? “Certo, dobbiamo continuare a indossare mascherine e a mantenere il distanziamento ma finchè non raggiungeremo l'immunità di gregge il Sars Cov-2 continuerà a circolare e a colpire prima di sparire”. Insomma, dobbiamo continuare a convivere col virus. “Esatto. Previsioni sul futuro? Difficili. Faccio questo mestiere dal '74, ho visto altri coronavirus che sono stati più virulenti ma sono scomparsi prima. Questo ha la tendenza a endemizzare, come quello influenzale. Ne abbiamo anche discusso con i colleghi. Fare una previsione medica però è complicato”. Vaccinarsi è giusto? “Sì. Questi vaccini sono stati sviluppati in un tempo formidabile ma sappiamo che le condizioni in cui ciò è avvenuto sono state ottimali e con le migliori garanzie tecnologiche. Certo, non conosciamo gli effetti a lungo termine, ma il rapporto rischi-benefici è senz'altro a favore di questi ultimi anche perchè in ballo non c'è più solo un valore medico ma anche economico e sociale. Insomma, la vaccinazione non si discute, va fatta alle categorie più a rischio, ai sanitari e agli over 60. Risparmierei i giovani, che sono meno colpiti e sono stati fin troppo colpevolizzati rispetto alla diffusione pandemica”. Ma chi ha avuto il Covid può tornare ad infettarsi? “Nature, la rivista scientifica più autorevole al mondo, non lo esclude. Ma c'è un gran punto interrogativo sul perchè. Ad oggi non sappiamo se il soggetto che contrae di nuovo il Covid sia mai guarito dalla prima infezione. Così come non sappiamo ancora bene quanto sia duratura l'immunità. Il fatto che i giovani non si ammalano significa che si immunizzano. In generale comunque chi contrae il virus difficilmente si reinfetta. Chi sviluppa anticorpi protettivi, e la terapia con il siero dei convalescenti lo dimostra, non dovrebbe contrarre di nuovo il virus anche se mutato. Ma sono in corso valutazioni, così come accadrà con i dati che verranno raccolti dopo la vaccinazione”. Potremmo ipotizzare altre ragioni dietro all'allarme inglese? “La situazione è fuori controllo” ha detto il ministro... “Diciamo che anch'io mi sono chiesta come mai la notizia sia stata evidenziata solo ora visto che la variante è stata isolata a Londra in settembre. Comunque ripeto, la cosa non cambia nulla sia dal punto di vista profilattico che terapeutico. Potrà essere utile studiarla in laboratorio ma non mi pare questo al momento l'obiettivo principale”. Donatella Miliani © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (94%); Influenza (80%); Epidemics (69%)

**Load-Date:** December 21, 2020

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XXB-G5V1-F148-537K-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

6 gennaio 2020 lunedì

N-SIE Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** SIENA; Pag. 6

**Length:** 529 words

**Body**

SIENA

Netta accelerazione nella trattativa per il salvataggio di Mps. Secondo indiscrezioni pubblicate da 'Il Gazzettino', l'***Europa*** avrebbe chiesto al Monte di aumentare a un miliardo la dotazione di capitale della newco da trasferire ad Amco nella quale far confluire i crediti in sofferenza. Tra la Direzione generale Competition ***Ue*** e il ministero del Tesoro la trattativa si era sbloccata già a metà dicembre ma, dovendo ancora definire i dettagli per l'alleggerimento degli attivi, propedeutici all'uscita del Tesoro dal capitale entro il 2021, Roma e Bruxelles hanno deciso di rinviare al 31 gennaio 2020 le modalità di dismissione della partecipazione (68%) strettamente connessa alla qualità degli attivi.

Questa settimana riprenderanno le trattative ma, salvo sorprese, il negoziato dovrebbe andare in porto in modo da deliberare il trasferimento dei crediti deteriorati (Npl) in occasione dell'approvazione del bilancio 2019. L'ammontare del derisking al centro delle trattative sarebbe sceso a 9,5-10 miliardi dopo la cessione da parte di Mps di 1,8 miliardi di crediti deteriorati, dei quali 1,6 miliardi a Illimity (la nuova banca di Corrado Passera), e 200 milioni ad altre controparti, portando le cessioni in totale a 3,8 miliardi di ***euro***. Adesso l'Npe ratio (rapporto tra crediti deteriorati e il totale dei crediti erogati) è sceso dal 14 al 12,5%, anticipando di due anni gli obiettivi del piano di ristrutturazione concordato con la ***Ue*** nell'estate 2017 a fronte della ricapitalizzazione precauzionale di 5,4 miliardi da parte del Mef. L'obiettivo da raggiungere per rendere la banca appetibile per una fusione, che è la priorità del piano del Tesoro rispetto alla vendita di una quota di Mps, è scendere a un rapporto crediti deteriorati/impieghi del 5%, cioè la soglia imposta dalla Bce alle banche più importanti. Bruxelles insiste però perché la newco, che Mps è chiamata a costituire prima della vendita ad Amco, abbia un capitale di un miliardo, cioè 400 milioni in più rispetto ai 600 milioni allocati nel bilancio dell'istituto di credito senese in termini di assorbimento di capitale. Su questi crediti c'è una copertura media del 54% e comunque anche i 400 milioni in più da sborsare non dovrebbero creare ostacoli seri al progetto generale. Tre settimane fa, la Vigilanza Bce ha dato a Siena la Srep decision, cioè il livello di capitale da mantenere durante il 2020: Cet1 del 10,14% comprendente il cuscinetto Pillar 2 stabile al 3%. Quest'ultimo è un indice relativo, determinato in funzione delle condizioni di salute su cui influiscono anche gli Npl. Ma si confida che se il cuscinetto è rimasto stabile con una Npe ratio al 12,5%, con la scissione del compendio aziendale alla newco da cedere ad Amco, il rapporto Npe si avvicinerà alla soglia ottimale del 5%, per cui Bce dovrebbe abbassare le pretese. Nel piano che Mps dovrà inviare a Bruxelles, insieme alle modalità del derisking, ci sarà il percorso per la privatizzazione. Alcuni fondi si sono fatti avanti con il Tesoro che, ripulendo del tutto Mps, punta a una fusione. I candidati sono sempre i soliti noti come Ubi e la Banca popolare dell'Emilia Romagna. C.B. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Business Forecasts (80%); Stock Indexes (75%); Securities + Other Investments (70%); Communications Law (68%); National Debt (68%); Press Releases (68%); Public Debt (68%)

**Industry:** Budgets (94%); Communications Regulation + Policy (82%)

**Load-Date:** January 6, 2020

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XXB-G5V1-F148-53T5-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

6 gennaio 2020 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 477 words

**Body**

di Lorenzo Bianchi L'invio “progressivo in Libia di truppe turche per operazioni di coordinamento e di stabilità” è cominciato. L'annuncio è del presidente Recep Tayyip Erdogan che il due gennaio aveva incassato il sì della Grande Assemblea nazionale, il suo Parlamento. Intanto la Russia ha chiesto che il consiglio di sicurezza dell'Onu affronti il problema Libia.

Gli “scarponi sul terreno” a Tripoli puntelleranno il Governo di Accordo Nazionale guidato da Fayez al Sarraj. La notizia arriva a conclusione di una giornata cominciata con il recupero di ventinove corpi senza vita dalle macerie dell'Accademia militare di Hadaba, a sud di Tripoli. Le vittime sono cadetti fra i 18 e i 25 anni destinati alle forze di sicurezza. L'esecutivo di Tripoli attribuisce il raid aereo o il missile che li ha uccisi alle forze del generale Khalifa Haftar, leader della Cirenaica e dell'autoproclamato Esercito Nazionale Libico. Ahmed Al Mismari, portavoce di Haftar, però smentisce, contraddicendo una precedente implicita rivendicazione della strage, chiama in causa Al Qaeda e l'Isis e riferisce che un drone turco ha preso di mira la base di Al Wattiya, fulminando 3 soldati. Scene di guerra senza quartiere. Parlando al telefono con il pari grado libico Mohammed Siyala, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha ribadito ieri che “ogni azione militare provoca sofferenze ingiuste”, e che L'Italia “chiede a tutti il ritorno a un percorso di dialogo politico sotto l'egida dell'Onu”. La missione della ***Ue***, che avrebbe dovuto atterrare a Tripoli domani, è ora a rischio. Era previsto l'arrivo dell'Alto rappresentante ***europeo*** per la politica estera Josep Borrell, del ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio e dei responsabili delle diplomazie di Francia, Germania e Regno Unito. Fonti ***europee*** fanno sapere adesso che “la situazione in completa evoluzione non permette al momento di fare nessuna programmazione sull'agenda nei prossimi giorni dell'Alto Commissario Borrell” e che “non hanno nulla da annunciare su una qualsiasi possibile visita”. Non è escluso un rinvio della missione. L'aeroporto Mitiga di Tripoli è chiuso da venerdì perché è diventato, in sostanza, zona di conflitto. I voli della Lybian Airlines sono dirottati su Misurata. Le autorità del Governo di Accordo Nazionale guidato da Fayez al Sarraj garantiscono solo “un corridoio riservato alle personalità internazionali”. Di Maio ha in agenda un cospicuo piano di viaggi che comprende anche la Tunisia e l'Algeria. L'8 gennaio volerà al Cairo per la riunione organizzata dal titolare degli esteri Sameh Shoukri alla quale parteciperanno la Francia, la Grecia e Cipro. Si parlerà di energia e, ovviamente, di Tripoli. La Libia e l'Egitto nel 2018 hanno garantito circa un terzo della produzione dell'Eni, rispettivamente 302 mila e 300 mila barili di petrolio al giorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Immigration (94%); Foreign Policy (78%); Coastal Areas (75%); Human Rights Violations (74%); Conferences + Conventions (71%); Disaster + Emergency Relief (68%); Defense Departments (67%); Illegal Immigrants (67%); State Departments + Foreign Services (63%); Civil Rights (62%); ***European Union*** Regulation + Policy (62%); Human Rights (62%)

**Load-Date:** January 6, 2020

**End of Document**

[***Ora il rischio è il rialzo dei tassi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XXB-G5V1-F148-53TK-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

6 gennaio 2020 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 5

**Length:** 322 words

**Body**

ANTONIO PATUELLI Le sempre più acute crisi in atto in Medio Oriente e in Libia rischiano di destabilizzare ulteriormente non solo la pace nel Mediterraneo, ma anche le deboli premesse della ripresa economica innanzitutto in ***Europa***. Infatti, le tensioni e i conflitti possono avere forti conseguenze anche economiche non solo nei paesi in questione, ma più in generale nel mondo e in particolare per la vicinissima ***Europa***. Innanzitutto i prezzi petroliferi, che gia' danno segni di aumento, possono impennarsi in breve tempo, poichè il Medio Oriente e la Libia ne sono fra i maggiori produttori.

E' quasi impossibile che crescano le tensioni e i conflitti in quelle delicatissime aree senza che ne risentano le produzioni e le esportazioni. Ciò può avere più conseguenze proprio per l'Italia che e' maggiormente dipendente da quelle fonti di approvvigionamento energetico. Ma quando i costi dell'energia crescono, o addirittura si impennano, influenzano tutto il quadro dei fattori economici. Il commercio internazionale può risentirne, soprattutto se non sarà libera e sicura la navigazione negli stretti medio orientali. Gli stessi tassi d'interesse, particolarmente e da lungo tempo infimi proprio in ***Europa***, possono iniziare a riprendere a crescere: il prezzo del denaro e', finora, stato il principale incentivo per la ripresa nelle fasi di crisi o di stagnazione. Pertanto, occorre che le Istituzioni nazionali ed ***europee*** definiscano tempestivamente anche altre misure per favorire la ripresa dello sviluppo e dell'occupazione. Non basta, infatti, invocare la pace per ottenerla, soprattutto in aree gia' dilaniate da ormai cronici conflitti. Bisogna, quindi, affrontare con tempestività le possibili conseguenze anche economiche delle acute crisi in atto nel sud del Mediterraneo e in Medio Oriente per evitare che esse complichino ulteriormente le gia' flebili possibilità di ripresa economica in ***Europa***. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Prices (94%); Economic Crisis (69%); Economic Conditions (68%); Unemployment Rates (67%); National Debt (63%)

**Industry:** Oil + Gas Industry (94%)

**Load-Date:** January 6, 2020

**End of Document**

[***“Niente immunoterapia, ma curarsi è un diritto”; Finisce davanti al giudice il caso di una donna di Quarrata con un cancro al seno: l'avvocato si rivolge alla Corte di Strasburgo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5XXB-G3C1-F148-52BN-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

6 gennaio 2020 lunedì

N-PTM Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PISTOIA; Pag. 4

**Length:** 654 words

**Body**

di Laura Valdesi SIENA Ha pochi mesi di vita. Così le hanno detto. Il 'mostro', quello che s'insinua e cresce, si ramifica fino a prendere possesso del corpo, è diventato forte. Aggressivo. La speranza ormai ridotta al lumicino.

Anche se lei, una donna di 53 anni di Quarrata lotta come una guerriera. E continuerà fino all'ultimo respiro a far sentire la sua voce. Forse l'aiuto può arrivare da una cura, le avevano suggerito. L'immunoterapia triplo positiva che si pratica presso l'Azienda ospedaliera universitaria senese. Era stata vista il 2 aprile scorso. Propedeutica, tra l'altro, una biopsia epatica perché, sostenevano, quella da lei effettuata il 26 marzo 2018 non poteva essere validamente considerata. Troppo lontana nel tempo. La donna aveva detto 'no'. Un contenzioso ad alto tasso emotivo ed umano, denso di dolore, da cui è scaturito un ricorso d'urgenza, ex articolo 700, al giudice civile del tribunale di Siena attraverso l'avvocato Claudio Defilippi del foro di Milano. Ma il 22 dicembre scorso è stato rigettato. Le ragioni della paziente non sono state accolte. Niente immunoterapia per lei. L'Azienda non è obbligata a praticarla. “Sia chiaro che non ci fermiano qui perché è già pronto per essere depositato dopo l'Epifania - annuncia l'avvocato - il reclamo al collegio. La mia assistita non ha tempo da perdere, non può certo aspettare visto il progredire della patologia, un carcinoma al seno. Prima di ogni altra cosa, soprattutto dei Protocolli, viene il diritto alla salute che è costituzionalmente garantito dall'articolo 32. Le dirò di più, perché questo è un argomento che riguarda tantissime persone e che merita una sensibilizzazione ampia. Mi sono rivolto anche alla Corte ***europea*** a Strasburgo facendo riferimento all'articolo 2 che tutela il diritto alla vita”. Un caso drammatico. Che arriva sì davanti ad un giudice ma che tocca le corde più delicate. Chi, nei panni della signora, non avrebbe fatto altrettanto. La paziente aveva lamentato, risulta dagli atti, “l'ingiustificato ricorso opposto dall'Azienda ospedaliera senese a procedere a cure a mezzo immunoterapia triplo positiva, anche evidenziando come tale trattamento, unico salvavita, in ragione delle gravi condizioni ormai accertate fosse stato consigliato dall'Azienda ospedaliera di Firenze e di Pisa”, riporta in avvio del pronunciamento il giudice. Ma all'esito dell'udienza scrive che “l'Azienda ha dato conto e motivato e documentato di come nessun rifiuto a terapie cosiddette salvavita sia stato mai opposto; al contrario - conclude - i sanitari hanno sin dal primo incontro rappresentato alla paziente come il trattamento immunoterapico sia, al momento, sperimentale e necessiti di tempistiche e procedure prodromiche e imprescindibili”. La paziente, si legge nel pronunciamento del giudice - era stata visitata un'unica volta dai sanitari dell'Immunoterapia oncologica il 2 aprile 2019 mentre si trovava in trattamento presso l'Azienda ospedaliera di Careggi. Così scriveva il policlinico rispondendo ad un'iniziale diffida. L'ospedale precisava anche che 'il trattamento immunoterapico in pazienti con diagnosi da carcinoma mammario avanzato HER2 positivo pretrattate, quale è la signora, è praticabile solamente all'interno di sperimentazioni cliniche, nel rispetto di tutti i criteri di inclusione ed esclusione dello studio, secondo le procedure, modalità e tempistiche previste dallo studio clinico stesso'. La paziente si era tra l'altro rifiutata di effettuare la biopsia epatica cui si era sottoposta già nel marzo 2018. 'L'Azienda - si legge ancora nella ricostruzione della vicenda fatta dal giudice -, pur ribadendo l'impossibilità di avviare un trattamento in assenza delle procedure previste da uno studio, è comunque disponibile ad una ulteriore rivalutazione della paziente'. Che avveniva il 4 dicembre. “Pur presentandosi alla visita - si riporta nel pronunciamento - si allontanava dall'ambulatorio”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Health Care Professionals (94%); Chronic Diseases (88%); Nurses + Nursing (76%); Diseases + Disorders (75%); Medical Treatments + Procedures (63%)

**Load-Date:** January 6, 2020

**End of Document**



**Date and Time:** Thursday 21 January 2021 11:19:00 CET

**Job Number:** 134585675

**Documents (46)**

1. [*Boom di contagi rispetto agli altri Paesi Ue? Da noi i controlli sono più numerosi e precisi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y95-HCY1-F148-543C-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 26, 2020 Fino a feb 26, 2020 |

2. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5Y95-HCY1-F148-54B0-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: feb 26, 2020 Fino a feb 26, 2020 |

3. [*Il grido dell'Oms: “È pandemia” E il resto d'Europa ora ha paura;Esplosione di casi in Spagna, Francia e Germania: situazione simile all'Italia, solo qualche giorno indietro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YDC-3VS1-JDN6-F0T5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 12, 2020 Fino a mar 12, 2020 |

4. [*Stretta dell'Austria ai confini Coda di 80 chilometri al Brennero*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YDC-3VS1-JDN6-F0T6-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 12, 2020 Fino a mar 12, 2020 |

5. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YDC-3VS1-JDN6-F0PP-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 12, 2020 Fino a mar 12, 2020 |

6. [*Conte mette la Ue alle corde: aiuti in 14 giorni;Alla riunione con i leader il premier minaccia di far saltare il tavolo e strappa un accordo: entro due settimane le nuove misure*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51S8-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

7. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51T5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

8. [*È l'ora più buia Anche l'Europa deve capirlo*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51SJ-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

9. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51SD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

10. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51SR-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

11. [*Le armi finanziarie per l'Unione;Dal Meccanismo di stabilità al piano di acquisto titoli: gli interventi delle istituzioni*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51S9-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

12. [*Pd e 5 Stelle: no al governissimo Solo Renzi e Salvini per Draghi;L'ipotesi un governo di unità nazionale con l'ex capo Bce turba i sonni della maggioranza. Che fa quadrato*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51SH-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

13. [*Le armi finanziarie per l'Unione;Dal Meccanismo di stabilità al piano di acquisto titoli: gli interventi delle istituzioni*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51SB-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mar 27, 2020 Fino a mar 27, 2020 |

14. [*“Cancelliera Merkel, salvi l'Europa”;Lettera sul caso "bond" del sindaco Verona e del presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna, Enrico Pieri*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F04M-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

15. [*Il premier stronca l'accordo Ue “Diremo sì solo agli Eurobond”;“Il Mes non è adeguato”. Salvini e Meloni accusano: un fallimento. La replica: “Falsità, fate male al Paese”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F085-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

16. [*Il debito condiviso e il no del Nord*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F088-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

17. [*Investimenti e una Cig europea*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F089-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

18. [*Soldi alle aziende agricole. Per farle restare;Bando della Regione finanziato con fondi europei: pronti 4,5 milioni. Obiettivo: limitare il rischio di abbandono del territorio*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMP-0YP1-JDN6-F1PT-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

19. [*Buoni spesa al via “Già 600 le domande”;Task force al lavoro, 170 famiglie li hanno già. Monte dei Paschi il sindaco chiede al ministro “continuità nelle nomine”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMP-0YP1-JDN6-F23J-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

20. [*L'Italia è sola Troppe nubi sulla ripartenza*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F05T-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

21. [*I calcoli di Roma: 1.500 miliardi*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F08B-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

22. [*Il fondo salva-Stati obbliga alle riforme*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F087-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: apr 11, 2020 Fino a apr 11, 2020 |

23. [*Tornano i contagi in Germania Allarme focolai nelle fabbriche*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:5YW3-4D91-JDN6-F552-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 11, 2020 Fino a mag 11, 2020 |

24. [*“Mercato ridotto del 50% Ma la montagna è sicura”;L'analisi di Ejarque (FTourism&Marketing): “La capacità di spesa è ridotta di un terzo e ci sarà grande attenzione all'igiene”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:6008-P7R1-JDN6-F0FT-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: mag 26, 2020 Fino a mag 26, 2020 |

25. [*Grecia e Austria ci ripensano: frontiere riaperte con l'Italia;Graduale via libera dal prossimo 15 giugno Sì alla circolazione anche in Francia e Germania*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:603G-81Y1-JDN6-F1BF-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 10, 2020 Fino a giu 10, 2020 |

26. [*“Le banche prestino più soldi per far fronte allo choc da pandemia”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:603G-81Y1-JDN6-F16R-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: giu 10, 2020 Fino a giu 10, 2020 |

27. [*La Corte europea su Volkswagen Può essere citata in ogni Stato Ue*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:609W-CKB1-F148-518G-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 10, 2020 Fino a lug 10, 2020 |

28. [*Ribaltone all'Eurogruppo, vincono i nordici;Sconfitta alla seconda votazione la spagnola Calvino nonostante il sostegno di Italia, Francia e Germania*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:609W-CKB1-F148-517J-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 10, 2020 Fino a lug 10, 2020 |

29. [*“I fondi ci sono finalmente”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:609W-CKB1-F148-515P-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 10, 2020 Fino a lug 10, 2020 |

30. [*La Ue attiva Sure Più di 27 miliardi per Cig e lavoro;Il fondo è finanziato dal debito comune europeo All'Italia circa un terzo della cifra totale stanziata*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60NP-1W31-JDN6-F08D-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 25, 2020 Fino a ago 25, 2020 |

31. [*Per prima cosa occupiamoci del lavoro*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60NP-1VP1-F148-5258-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 25, 2020 Fino a ago 25, 2020 |

32. [*“Sostenibilità ambientale pilastro del rilancio”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60NP-1W31-JDN6-F08Y-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 25, 2020 Fino a ago 25, 2020 |

33. [*Ambiente, trasporti, scuola, digitale Dall'Europa due miliardi a Firenze;Recovery Fund: Palazzo Vecchio prepara il dossier con i progetti da finanziare con i soldi comunitari Subito dopo l'estate il confronto con il Governo: la priorità sarà data agli investimenti "green"*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F2-Y651-JDN6-F4NN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

34. [*“I casi da rientro? In troppi violano le regole”;Allerta dopo i ricoveri di due pazienti tornati dall'Albania. Berti (Asl): “Controlli già attivati negli aeroporti per chi arriva da Paesi extra Ue”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F2-Y661-JDN6-F0JP-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

35. [*L'Ue: “Airbus è conforme alle decisioni del Wto Ora via i dazi Usa”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F2-Y6H1-F148-50BD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

36. [*No Headline In Original*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F2-Y6H1-F148-505W-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

37. [*Autostrade, i fondi stranieri contro il governo;Tci, azionista di Atlantia: espropriati i Benetton L'hedge britannico minaccia azioni legali*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60F2-Y6H1-F148-50BG-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: lug 25, 2020 Fino a lug 25, 2020 |

38. [*Cento piazze Il progetto deve proseguire*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60J8-GYP1-F148-51PD-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 09, 2020 Fino a ago 09, 2020 |

39. [*Green, digitale e inclusione sociale*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60J8-GYP1-F148-51P1-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 09, 2020 Fino a ago 09, 2020 |

40. [*Tre comitati nella rete nazionale contro i digestori Appello all'Ue: “Basta aiuti agli impianti impattanti”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60J8-GY71-JDN6-F4RW-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 09, 2020 Fino a ago 09, 2020 |

41. [*“La Toscana è davanti a un bivio Ascoltateci, non sbagliamo strada”;Ranaldo (Confindustria): “Arriveranno tanti soldi dall'Europa, decidiamo insieme come e dove impiegarli Sulle infrastrutture ritardo storico, va colmato in fretta. Rifiuti: serve un piano per gestire la transizione”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60J8-GYP1-F148-52M3-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 09, 2020 Fino a ago 09, 2020 |

42. [*Sos occupazione Sgravi e incentivi per assumere;Appello dell'Italia all'Europa sui fondi di sostegno “Dateci 28,5 miliardi di prestiti per tutelare il lavoro”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60J8-GYP1-F148-52S5-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 09, 2020 Fino a ago 09, 2020 |

43. [*Regionali, il Pd: “Pistoia deve essere centrale”;Ieri la presentazione dei candidati. Fra i temi forti ambiente, uguaglianza e il 'peso' del nostro territorio nell'area metropolitana*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60J8-GY81-JDN6-F1TN-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 09, 2020 Fino a ago 09, 2020 |

44. [*I test in Campania per tutti i Paesi Ue*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60NG-2R61-F148-545F-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 24, 2020 Fino a ago 24, 2020 |

45. [*Bielorussia, centomila in piazza contro Lukashenko;Giovani e famiglie scendono in strada nonostante l'esercito schierato dal regime*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60NG-2R61-F148-5428-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 24, 2020 Fino a ago 24, 2020 |

46. [*Governo-Sicilia, duello sui migranti Il Viminale: i centri restano aperti;Musumeci annuncia la chiusura di tutti gli hot spot sull'isola. La replica: “Non è competenza sua”*](https://advance.lexis.com/api/document?id=urn:contentItem:60NG-2R61-F148-547M-00000-00&idtype=PID&context=1516831)

**Client/Matter:** -None-

**Search Terms:** unione europea OR ue OR euro\* OR eu

**Search Type:** Terms and Connectors

**Narrowed by:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Content Type** | **Narrowed by** |
| News | Fonti: La Nazione (Italy); All Content Types: News; Sequenza temporale: ago 24, 2020 Fino a ago 24, 2020 |

[***Boom di contagi rispetto agli altri Paesi Ue? Da noi i controlli sono più numerosi e precisi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y95-HCY1-F148-543C-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

26 febbraio 2020 mercoledì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 11

**Length:** 84 words

**Body**

Il numero di persone affette dal Coronavirus in Italia è più alto rispetto agli altri Paesi ***europei*** anche perché i controlli da Aosta a a Palermo sono più rigorosi. Il 23 febbraio il premier Giuseppe Conte aveva spiegato che erano già stati effettuati oltre 4mila tamponi. “Siamo il primo paese in ***Europa*** - aveva detto il presidente del Consiglio - che ha deciso controlli più rigorosi e accurati e sin dall'inizio abbiamo optato per la linea di massima precauzione e rigore. Questa linea alla fine pagherà”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Product Safety (68%)

**Load-Date:** February 25, 2020

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5Y95-HCY1-F148-54B0-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

26 febbraio 2020 mercoledì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 4

**Length:** 416 words

**Body**

ROMA Il grande malato è l'Italia, agli occhi del mondo. Diversi Paesi hanno sbarrato le loro frontiere agli italiani e molti hanno stretto le maglie dei controlli sui connazionali, per paura che possano propagare il contagio. Fino ad arrivare alla quarantena imposta da vari Stati verso chi arriva dal nostro Paese.

Anche se gli Stati ***europei*** confinanti hanno deciso di tenere aperte le frontiere (con tanto di protocollo nero su bianco), l'attenzione tuttavia resta alta. Parigi e Madrid hanno invitato i propri connazionali ad evitare viaggi nel nord Italia, Berlino ha raccomandato a chi ha viaggiato nel nord del Paese ed è entrato in contatto con persone di cui sia provata l'infezione a rimanere a casa per precauzione. E gli Usa hanno vietato ai militari americani di viaggiare nelle zone colpite dal virus. Irlanda, Serbia, Montenegro, Croazia e Israele sconsigliano, già da alcuni giorni, i viaggi in Italia. Il suggerimento è di recarsi entro i nostri confini “solo in caso di necessità”. Sospese anche le gite scolastiche programmate. Paradisi del turismo come le Seychelles e la Giordania - mete frequentatissime dagli italiani - ma anche l'Iraq hanno deciso per il blocco totale: non entra nessuno dall'Italia. Altri Stati, come il Kuwait, hanno sospeso i collegamenti aerei con il nostro Paese, mentre la compagnia nazionale bulgara ha cancellato tutti i voli da e per Milano. Altri ancora hanno optato per un ventaglio di misure di sicurezza che vanno dai controlli sanitari all'arrivo in aeroporto - gli ultimi a introdurli sono stati Egitto, Montenegro, Lituania, Ucraina, Moldavia e Cipro - fino all'imposizione di una quarantena, in particolare per i viaggiatori che arrivano dalle zone focolaio di Lombardia e Veneto. È il caso, quest'ultimo, della Gran Bretagna, che ha sancito un auto-isolamento di 14 giorni per chi proviene dal nord Italia e presenta sintomi di un potenziale contagio dal virus. Una quarantena che diventa obbligatoria in ogni caso per chiunque arrivi dai paesi lombardi e veneti isolati dal governo italiano. Una scelta analoga a quella adottata nei giorni scorsi dalla Romania. Anche l'***Ue*** ha preso misure per il proprio personale che ha visitato di recente l'Italia: lo staff di Commissione e Parlamento passato per le zone rosse dovrà lavorare da casa fino a nuovo ordine. Controlli anche in Brasile per chi arriva dall'Italia, mentre l'Argentina 'si accontenta' di un'autodichiarazione di non essere stati nelle zone a rischio. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Viruses (94%); Diseases + Disorders (86%); Epidemics (84%); Animals (74%)

**Load-Date:** February 25, 2020

**End of Document**

[***Il grido dell'Oms: “È pandemia” E il resto d'Europa ora ha paura; Esplosione di casi in Spagna, Francia e Germania: situazione simile all'Italia, solo qualche giorno indietro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YDC-3VS1-JDN6-F0T5-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

12 marzo 2020 giovedì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 570 words

**Body**

di Elena Comelli È pandemia totale. Lo riconosce anche l'Organizzazione mondiale della sanità: “Nelle ultime due settimane, il numero dei Paesi fuori dalla Cina che sono stati colpiti dal Coronavirus è triplicato”. Ora siamo a “oltre 118mila casi in 114 Paesi e 4.291 persone hanno perso la vita”, ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell'Oms. Questa enorme diffusione fa rientrare dunque “il Covid-19 nella definizione di pandemia”, cioè di un contagio che investe un'area geografica molto estesa su più continenti. Ma c'è di più: l'Oms bacchetta “la mancanza di azione” di certi Paesi, che porterà all'aumento del “numero dei casi e dei decessi”. Dopo i primi giorni in cui Cina, Sud Corea e Italia erano in prima linea e le nazioni meno colpite si illudevano di contenere il contagio, da ieri quasi tutti hanno capito che il Coronavirus non ha bisogno di passaporto per attraversare i confini.

Angela Merkel, come Emmanuel Macron, ha riconosciuto in un accorato discorso che la chiusura delle frontiere “non è il modo adeguato di reagire a questa sfida”, riferendosi alle misure adottate dall'Austria. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato “siamo tutti italiani”, riconoscendo che la strategia seguita dal governo di Roma è “un modello” per il continente. Solo negli Usa, dove ci sono ormai oltre 1.100 casi e almeno 30 morti, si sta valutando il divieto d'ingresso per i viaggiatori dall'***Europa***. Nel Vecchio continente si contano intanto più di 20mila contagiati e un migliaio di morti, in gran parte italiani, ma i casi e le vittime crescono anche negli altri Stati. La Francia ha registrato oltre 2.200 casi confermati con 48 morti, la Spagna circa 2.200 casi e 54 morti, la Germania quasi 1.900 casi e solo 3 morti (chiaramente sottostimati), il Regno Unito 456 casi e 10 morti, la Svizzera 645 e 4 morti. Il virus è entrato anche nelle stanze della politica: in Francia fra i contagiati ci sono il ministro della Cultura, Franck Riester, e 5 parlamentari; nel Regno Unito il sottosegretario alla Salute Nadine Dorries; in Germania un parlamentare e in Spagna un altro. Sulla curva di propagazione del Coronavirus, Francia e Germania si trovano nel punto in cui era l'Italia tra 7 e 10 giorni fa, mentre il Regno Unito è indietro di un paio di settimane. Lo sfasamento temporale spiega perché in Francia, in Germania e nel Regno Unito non sono state ancora adottate zone rosse, chiusure di scuole generali e altre restrizioni, mentre la Spagna ci sta arrivando, con la chiusura delle scuole a Madrid. In Danimarca, da lunedì, chiuderanno le scuole pubbliche e gli asili per due settimane. Ma tutti i governi si rendono conto che l'ondata sta arrivando anche da loro. “Il virus è fra noi, nessuno è immune e non ci sono al momento vaccini o terapie. Fino a quando non li troveremo dobbiamo mettere in conto che il 60%-70% della popolazione tedesca verrà contagiata”, ha ammesso Merkel. Un'affermazione basata su dati scientifici. Il dato era stato evocato nei giorni scorsi da Christian Drosten, direttore dell'Istituto di Virologia della Charitè, il più grande policlinico di Berlino, secondo il quale l'emergenza Coronavirus potrebbe durare anche due anni. Una previsione confermata anche dal direttore del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, che ha invitato tutte le autorità locali a prendere misure drastiche per isolare i focolai. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Viruses (90%); Influenza (81%); Epidemics (78%)

**Load-Date:** March 11, 2020

**End of Document**

[***Stretta dell'Austria ai confini Coda di 80 chilometri al Brennero***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YDC-3VS1-JDN6-F0T6-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

12 marzo 2020 giovedì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 173 words

**Body**

BOLZANO La stretta anti-Coronavirus dell'Austria sugli ingressi italiani intasa il tunnel del Brennero. Nel corso di ieri pomeriggio, sull'autostrada del Brennero, si è formato un lungo serpentone di tir e auto in uscita dai nostri confini. Semplici rallentamenti e code a tratti tra Bolzano e il confine si sono presto trasformati in una fila di automezzi lunga 80 chilometri. È l'effetto delle verifiche sanitarie disposte nella notte dal governo di Vienna: l'Austria ha infatti reintrodotto ufficialmente i controlli alle frontiere interne all'***Ue***, nonostante lo scetticismo di Bruxelles. Tra l'altro, sono stati sospesi i viaggi in treno. Nel Paese, infatti, d'ora in poi potrà entrare solo chi è residente in Austria oppure chi la attraversa senza fare soste. “Una misura temporanea”, assicurano gli austriaci. E nei prossimi giorni saranno chiusi i valichi secondari con l'Italia in Carinzia. Più blande le misure prese in Svizzera, che ha invece chiuso nove dogane secondarie per incanalare il traffico nei posti di frontiera più grandi.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Territorial + National Borders (94%); Fire Departments (64%); Fires (64%); Purchasing + Procurement (63%)

**Industry:** Museums + Galleries (75%); Road + Bridge Construction (75%); Heavy + Civil Construction (65%)

**Load-Date:** March 11, 2020

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YDC-3VS1-JDN6-F0PP-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

12 marzo 2020 giovedì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 2

**Length:** 704 words

**Body**

di Antonella Coppari ROMA “È il momento di chiudere tutto”, ammette Giuseppe Conte in diretta Facebook alle nove e quarantacinque di sera. Giù dunque le saracinesche di tutti i negozi, tranne alimentari, farmacie e edicole. Restano garantiti i servizi essenziali tra cui i trasporti e quelli di pubblica necessità. “Nelle scelte ho tenuto conto di tutti gli interessi, ma al primo posto ho messo la salute degli italiani”, scandisce il premier nelle ore in cui si appresta a firmare il nuovo decreto in cui mette nero su bianco quel “passo in più” che chiede agli italiani. “Sono orgoglioso della prova che state dando al mondo.

Ora restiamo distanti oggi per abbracciarci domani. Ce la faremo”. Il modello Wuhan - zona rossa ovunque - viene calato sul Belpaese: tutti a casa, o quasi. Perché industrie e fabbriche potranno continuare a svolgere attività produttive “a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i propri lavoratori”. Almeno quindici giorni di stop: “Per avere un riscontro effettivo di queste misure dovremo attendere almeno un paio di settimane. Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa non improbabile, non significa che dovremo affrettarci a fare altri interventi”. La decisione arriva dopo ore di tensione e esitazioni. Sul tavolo di buon mattino c'è la richiesta disperata e pressante del governatore lombardo Fontana: fermare tutto - eccezion fatta per la vendita di beni di prima necessità - nella regione. Identica richiesta arriva dagli altri governatori del Nord ma anche dalla Sicilia. Ipotesi contrastata - per motivi opposti - dai sindaci che chiedono di estenderla a tutta Italia, al pari della destra e da Italia viva. E da Confindustria, che invece non vuole chiudere il comparto produttivo. Già la chiusura degli esercizi commerciali avrebbe prezzi molto esosi, dal momento che l'invenduto sarebbe a carico dello Stato, ma il quadro peggiorerebbe di parecchio se si aggiungesse il blocco di una parte essenziale della produzione. In campo però non ci sono solo i pareri dei diversi leader ma ben altri elementi: uno, il più tragico, è il quotidiano bollettino di guerra. Dopo che il premier a metà mattinata in conferenza stampa spiega di non avere reclusioni verso nuove misure esortando però di non farsi prendere “da istanze emotive”, Palazzo Chigi fa sapere che si aspetta il quadro clinico della giornata. Che è terribile: dimostra che non c'è alcun miglioramento nella curva, e l' epicentro resta la Lombardia. Il secondo elemento sono le norme giuridiche: secondo l'ufficio legislativo al Quirinale che lavora sulla questione tutto il giorno non permettono differenziazioni su un terreno nazionale, se non per questioni magari anche importanti ma comunque minori. Insomma ci vuole una norma nazionale. É questo il dilemma sul tavolo di Chigi quando a sera si vedono Conte, Speranza, Boccia e gli altri capi delegazione dei partiti di maggioranza. L'altra questione, quella del supercommissario, o meglio del commissario delegato per le strutture sanitarie è di facile soluzione: sarà Domenico Arcuri, capo di Invitalia. Ma il vero punto critico è l'ipotesi di rendere tutta l'Italia zona rossa oppure trovare una formula per limitare l'inasprimento alla Lombardia. Di una cosa tutti, dentro e fuori la maggioranza, sono convinti: dire di no a Fontana con questi dati clinici non è possibile. Il ministro Speranza è fin dall'inizio favorevole alla linea più dura convinto che l'unico modo per impedire che il contagio dilaghi sia quello sperimentato con successo a Wuhan, dove la Cina ha fermato l'economia e le attività sociali. Il Pd ha qualche esitazione in più ma non tante da puntare i piedi. A resistere solo Conte, e il perché si spiega facilmente. Il Nord da solo rappresenta il 30% del Pil. L'estensione a tutto il Paese vorrebbe dire abbattere l'economia italiana senza contare la possibilità - in realtà quasi una certezza - di uno sfruttamento delle circostanze da parte della concorrenza ***europea***. Proprio per questo Salvini chiede di estendere la zona rossa a tutta l'Unione. Alla fine, prevale il pugno duro. “Accolto il mio grido d'allarme, da italiano sono soddifatto”, esulta il leader leghista. D'accordo governatori e opposizione.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Tobacco + Health (94%); Labor + Employment (70%); Labor Unions (70%); Tobacco Regulation + Policy (69%); Economic Growth (68%); ***European Union*** (67%)

**Load-Date:** March 11, 2020

**End of Document**

[***Conte mette la Ue alle corde: aiuti in 14 giorni; Alla riunione con i leader il premier minaccia di far saltare il tavolo e strappa un accordo: entro due settimane le nuove misure***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51S8-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 10

**Length:** 596 words

**Body**

di Elena Comelli BRUXELLES C'è l'accordo fra i leader ***europei*** per affrontare l'emergenza con un intervento corale, dopo l'ultimatum del premier Giuseppe Conte, che ha dato 10 giorni all'***Europa*** (poi diventate due settimane) per battere un colpo e trovare una soluzione adeguata alla crisi economica che incombe. “Le conseguenze del dopo Covid-19 vanno affrontate non nei prossimi mesi ma domani mattina”, ha detto Conte agli altri leader riuniti in videoconferenza nel Consiglio dei capi di Stato e di governo dei 27. Insieme al capo del governo spagnolo Pedro Sanchez, Conte si era rifiutato di firmare la prima bozza di conclusioni preparata per il Consiglio ***europeo***, perché non considerava le proposte contenute all'altezza. Italia e Spagna hanno chiesto ai 5 presidenti delle istituzioni ***Ue*** (Commissione, Consiglio, Parlamento, Bce ed ***Eurogruppo***) di formulare proposte più corpose nel giro di 15 giorni. “Affidiamo ai 5 presidenti il compito di tornare con una proposta in 15 giorni, d'accordo con il premier spagnolo Sanchez”, ha detto il premier durante il vertice di ieri sera, che si è incagliato sulla ferma opposizione di Roma e di Madrid a un compromesso generico.

“Qui si tratta di reagire con strumenti finanziari innovativi e realmente adeguati a una guerra che dobbiamo combattere insieme, per vincerla quanto più rapidamente possibile”, ha sostenuto Conte, chiarendo che il governo italiano non pensa a una mutualizzazione tout court del debito pubblico, di cui ciascun Paese continuerà a rispondere. “L'Italia ha le carte in regola con la finanza pubblica: il 2019 l'abbiamo chiuso con un rapporto deficit/Pil dell'1,6 anziché 2,2 come programmato”, ha specificato. “Se qualcuno dovesse pensare a meccanismi di protezione personalizzati elaborati in passato allora voglio dirlo chiaro: non disturbatevi, ve li potete tenere, perché l'Italia non ne ha bisogno”, ha chiarito Conte, facendo capire ai leader presenti che l'Italia non ha nessuna intenzione di seguire l'esperienza della Grecia. Sul tavolo dei leader ***europei*** e nella prima bozza c'era la proposta dell'utilizzo senza condizioni dei 410 miliardi del Mes, il fondo salva-Stati, appoggiata dalla Germania e dal fronte dei Paesi nordici. “L'abbiamo fatta togliere dall'accordo”, ha fatto sapere Palazzo Chigi. Che vorrebbe un Coronabond ***europeo*** dopo l'apertura di Christine Lagarde: ha suggerito un'emissione una tantum. Ma anche ieri la premier tedesca Merkel e l'olandese Rutte hanno ribadito che non accetteranno l'emissione di un'obbligazione ***europea*** per far fronte all'epidemia. La Bce ha intanto iniziato ad acquistare titoli di Stato e bond senza limiti, nell'ambito del suo nuovo programma straordinario Pepp da 750 miliardi, che durerà almeno fino alla fine dell'anno. Con le nuove disposizioni decise da Lagarde, l'istituto non dovrà più rispettare il limite del 33% per i titoli di Stato, che finora aveva vincolato gli acquisti. Potrà comprare debito da 70 giorni a 30 anni, inclusi Bot, cambiali delle aziende e bond societari a brevissimo. Un'azione senza precedenti, che tiene conto dell'emergenza straordinaria della pandemia e che amplia totalmente la libertà di azione della Bce nella sfera dei titoli di Stato e anche dei titoli emessi dalla Bei e dal Mes: nel caso di un'emissione di ***Eurobond***, la Bce potrebbe sottoscriverne l'importo totalmente, al 100%. Sull'onda dell'intervento della Bce, lo spread ieri è sceso a 158 punti base e le Borse ***europee*** hanno chiuso in positivo, con Milano a +0,7% e Francoforte a +1,28%, mentre Wall Street ha messo il turbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (78%); Securities + Other Investments (69%); Economic Policy (64%)

**Load-Date:** March 26, 2020

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51T5-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 13

**Length:** 291 words

**Body**

di Stefano Vetusti FIRENZE “Le misure introdotte dal governo colpiscono oltre un terzo dell'economia toscana, con perdite di valore aggiunto di circa 800 milioni a settimana. Per affrontare il panico derivante dalla chiusura di queste nostre imprese non vedo altra strada che quella di iniettare risorse aggiuntive per garantire la cassa integrazione guadagni ai lavoratori”. Il governatore della Toscana, Enrico Rossi, rilancia l'appello a sostenere l'economia. La Toscana potrà contare per ora su quasi 250 milioni per la cassa integrazione: una prima tranche di 84 le è stata già assegnata dal governo, la seconda tranche vale 100 milioni, altri 60 li mette la Regione Toscana che ha attivato anche un proprio fondo di 1,2 milioni per anticipare la Cig ai lavoratori nel caso vi fossero ritardi.

Ma queste somme non basteranno. “Se i lavoratori delle imprese costrette alla chiusura fossero tutti messi in Cig il costo settimanale sarebbe di circa 140 milioni di ***euro***” ha stimato l'Irpet. Serviranno quindi più fondi. “Sono indispensabili”, sottolinea Rossi che auspica anche “proposte coraggiose a supporto dell'economia” da parte dell'***Unione europea***. Nei settori sottoposti a chiusura perché non essenziali “sono coinvolti - osserva l'Irpet - circa 430mila lavoratori dipendenti e altri 220mila autonomi e rappresentano il 41% dell'occupazione regionale e del Pil di questi settori”. Le prime stime indicavano che “avrebbero proseguito l'attività - ha detto all'Ansa il direttore dell'Irpet Casini Benvenuti - 163mila imprese essenziali su circa 350mila attive”. Le ultime modifiche alla lista dei codici Ateco dovrebbero cambiare in misura marginale i numeri. Le richieste di deroga in Toscana sarebbero circa 4mila. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Labor + Employment (94%); Labor Unions (78%); Manufacturing Facilities (67%)

**Load-Date:** March 26, 2020

**End of Document**

[***È l'ora più buia Anche l'Europa deve capirlo***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51SJ-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 11

**Length:** 338 words

**Body**

Davide Nitrosi Il debito pubblico è tornato a essere la linea Maginot per salvaguardare le fortezze irrinunciabili: il lavoro, le imprese e le famiglie. In una parola la coesione sociale e la tenuta del Paese. Lo spettro della recessione si aggira per l'***Europa***.

Si rischia “un'ondata di fallimenti”, citando Draghi. Non basta quindi garantire un “reddito di base”, ma bisogna “proteggere le persone dalla perdita di lavoro”. Questa svolta epocale si attua solo riconoscendo che i privati non possono reggere uno choc economico di questa portata e di cui non sono responsabili. Non è la crisi dei subprime: qui chiudono le aziende, evapora reddito reale, si rischiano milioni di disoccupati, si toglie il futuro ai giovani. Debito pubblico, quindi, per pompare, come fosse ossigeno, massicce dosi di liquidità nell'economia. È la versione finanziaria delle terapie intensive. Se le macchine garantiscono l'ossigeno ai malati in rianimazione, con le risorse pubbliche si tampona il debito privato. Ma senza volere anche obbligare il corpo martoriato a un digiuno modello Troika. Sarebbe peggio della cura inflitta alla Grecia. Ci si deve solo porre un problema su come iniettare questa liquidità per limitare gli effetti collaterali rischiosi. Strumenti agili e non prestiti che soffocano. La regia dovrebbe essere il Fondo salva Stati, senza quei vincoli pensati in un mondo diverso dall'attuale. Conte ha fatto bene a dare un ultimatum a Bruxelles: servono garanzie ***europee*** coraggiose per saltarci fuori tutti, sono inutili misure timide dettate dal capo ragioniere occhiuto. L'iniezione di capitali deve essere un sostegno massiccio e puro: tasso zero o sottozero, restituzione lunghissima. Senza preoccuparsi dei rischi di una futura iperinflazione. Possiamo arrivare al 150/160% del rapporto debito/Pil in una cornice controllata. Ora salviamo la possibilità di avere un futuro, in Italia come nel resto del continente. La coesione sociale - e la salvezza del malato - vengono prima del rigore da manuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (82%); Economic Growth (73%); Gross Domestic Product (65%)

**Load-Date:** March 26, 2020

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51SD-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 10

**Length:** 106 words

**Body**

Un voto 'da remoto', via e-mail. Per la prima volta, l'***Europarlamento*** ha sperimentato il voto a distanza dei propri membri. In ballo c'era l'approvazione delle misure urgenti proposte dall'***Ue*** per affrontare la pandemia Covid-19, tra cui sostegno ai sistemi sanitari e assistenza finanziaria per gli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi. All'apertura della sessione, il presidente del Parlamento ***europeo***, David Sassoli, ha dichiarato: “È nostro dovere, proprio in questi tempi così difficili, essere al servizio dei nostri cittadini che tanto stanno soffrendo, dare loro una guida, una speranza per affrontare questo momento buio”

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); ***European Union*** Regulation + Policy (76%); Politics (69%)

**Load-Date:** March 26, 2020

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51SR-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 12

**Length:** 654 words

**Body**

di Achille Perego MILANO Il presidente e fondatore di Tip, Giovanni Tamburi, ha lanciato ieri sul nostro giornale l'allarme Italia, un Paese che rischia la deindustrializzazione se aziende e negozi non saranno riaperti almeno da metà aprile. Un rischio che condivide? “Sì, l'Italia non può sopravvivere se la fermata del Paese, a partire dalle aziende, si prolungasse per altri tre o quattro mesi”, risponde Giovanni Cagnoli, presidente e azionista di Carisma, holding di partecipazioni industriali dedicata allo sviluppo di piccole e medie imprese. La fermata, però, serve a ridurre i contagi.

“Bisognerebbe fissare un percorso preciso per la ripresa ed evitare sterili discussioni sulla tutela della vita contrapposta alla cosiddetta economia che viene legata al profitto e quindi un connotato, in questa fase, negativo. Tutti siamo per difendere la salute delle persone, e quindi, in primo luogo, di quelle più fragili ed esposte al virus come gli anziani. Ma dobbiamo anche tutelare il futuro dei nostri figli che rischiano, con una disoccupazione giovanile che potrebbe arrivare all'80%, di non trovare un lavoro nei prossimi anni, così come la sicurezza delle fasce più deboli con una depressione economica. La strada da seguire è quella di un equilibrio, indubbiamente non facile, tra queste due priorità: la vita degli anziani e la vita dei giovani e dei più deboli economicamente”. Senza equilibrio che cosa rischiamo? “Il disastro. Cito quel che ha detto Mario Draghi. E cioè che non ci si salva senza la capacità impositiva dello Stato che ha la sua base imponibile nella capacità produttiva dell'industria, nel commercio e nei servizi, dalle imprese ai lavoratori, che pagano tasse e contributi. Se vengono meno o si riducono drasticamente, lo Stato non sta in piedi. E senza Stato chi pagherà la sanità, i servizi, la pubblica amministrazione, le pensioni, le casse integrazioni?”. Dobbiamo quindi correre il rischio di un numero maggiore di vittime del Coronavirus per salvare l'Azienda Italia... “Dobbiamo renderci conto che stiamo vivendo un momento eccezionale e terribile. E che, come in tempo di guerra, bisogna fare scelte difficili. Prorogare per altri tre mesi la fermata del Paese, che potrà contribuire a ridurre i contagi, ma non a eliminare completamente le vittime, significa compromettere il futuro economico dell'Italia a partire dai giovani”. Con quali costi? “Impressionanti. E il conto di 300 miliardi, la somma che servirà a coprire i danni e finanziare la ripartenza, potrebbe essere più alto e ripagato in vent'anni da un minor numero di persone. E quindi con un costo pro-capite molto più elevato”. Per finanziare la ripartenza ci sarà l'aiuto della ***Ue*** e della Bce. “L'Italia, come gli altri Paesi dell'***Eurozona***, ha perso la sua sovranità monetaria. In momenti di crisi eccezionale, la sovranità consentiva alle banche centrali nazionali di "stampare" moneta. Oggi non è possibile. E sappiamo, si pensi ai Coronabond, la contrarietà dei Paesi nordici e della Germania e credo che l'aiuto della Bce sarà legato a condizioni stringenti se non addirittura capestro”. Quindi? “Quindi non possiamo ritardare la ripresa produttiva e commerciale, già così difficile, dal mese di aprile, copiando quello che già fanno in Israele, con l'istituzione di tre fasce di popolazione. Una verde fino a 55 anni che riparte al massimo fra tre/quattro settimane. Una gialla da 55-65 anni con un rientro posticipato al lavoro di circa un mese e quella rossa, gli over 65, obbligata a restare in casa. E va chiarito in modo nettissimo che non lo si fa per l'economia o peggio per gli imprenditori, ma per garantire le pensioni, gli stipendi dei medici, la sanità e l'istruzione. Per dare un futuro anche solo meno drammatico ai nostri figli e per proteggere ancora meglio gli anziani anche l'anno prossimo e per sempre da tutte le malattie. Costi quel che costi come ha detto Draghi”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Economic Growth (93%); Business Forecasts (88%); National Debt (86%); Senior Citizens (84%); Social + Economic Status (80%); Unemployed Persons (80%); Unemployment Rates (80%); Aging (75%); Economic Conditions (75%); Politics (75%); Government Departments + Authorities (70%); Public Debt (70%); Immigration (69%); Economic Policy (68%)

**Load-Date:** March 26, 2020

**End of Document**

[***Le armi finanziarie per l'Unione; Dal Meccanismo di stabilità al piano di acquisto titoli: gli interventi delle istituzioni***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51S9-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 10

**Length:** 48 words

**Body**

2 La garanzia Covidbond I Coronabond - o Covidbond - per i quali spinge il premier Conte (nella foto) sono titoli da cedere ai mercati finanziari in cambio di denaro in prestito. Ma a garantire il tutto non c'è solo il singolo Paese (come i Bot italiani o i Bund tedeschi), ma l'***Ue*** intera

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Securities + Other Investments (94%)

**Load-Date:** March 26, 2020

**End of Document**

[***Pd e 5 Stelle: no al governissimo Solo Renzi e Salvini per Draghi; L'ipotesi un governo di unità nazionale con l'ex capo Bce turba i sonni della maggioranza. Che fa quadrato***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51SH-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 11

**Length:** 528 words

**Body**

di Antonella Coppari ROMA Ci sono occasioni in cui il silenzio vale quanto il baccano. Il silenzio di Conte nell'aula di Palazzo Madama sul nome di Mario Draghi - elogiato quasi all'unanimità dai senatori - è stato interpretato da tutti alla stregua dell'intemerata del capogruppo pentastellato Perilli contro Salvini. Sintomo della paura di una manovra tesa a scalzare l'attuale premier e la sua maggioranza a favore di un progetto di unità nazionale attorno all'ex presidente della Bce.

Non casualmente, tanto il Pd quanto il ministro Gualtieri, terminata la seduta, ci tengono a far sapere di condividere anche le virgole della sua proposta economica: “Come ha scritto Draghi sul Financial Times, quella contro il Coronavirus è una sfida senza precedenti che richiede un cambio di mentalità”, riassume gli umori del Nazareno il titolare dell'Economia. Strada su cui s'incammina a bocce ferme pure il premier: “Siamo in sintonia, è una crisi simmetrica contro la quale serve un'azione straordinaria”, dice rientrando a Palazzo Chigi. Ma qual è la ricetta di super Mario per evitare che, dopo l'emergenza sanitaria, la “recessione” si trasformi in “depressione”? Immettere liquidità aumentando in modo “significativo” il debito pubblico, che dovrà farsi carico della perdita di reddito del settore privato. Non entra nel dettaglio, però è opinione comune che - pur non escludendo esplicitamente i singoli cittadini - l'intervento dello Stato riguardi le imprese. Colui che ha vigilato negli anni scorsi sulla stabilità dei conti dei paesi della ***Ue*** indicando il nuovo bazooka di cui dovrebbe armarsi il vecchio Continente per uscire dalle secche non dice una parola sulla situazione politica italiana. Tanto però è bastato, in un Palazzo sensibile a ogni spiffero, per rilanciare l'ipotesi di un suo futuro ruolo di spicco nella politica romana. Sia ben chiaro: che Salvini e Renzi avessero come orizzonte un governo di unità nazionale per isolare M5s e detronizzare Conte era noto ben prima che esplodesse la crisi Coronavirus. E siccome un esecutivo di quel tipo è inscindibile dalla figura di Draghi, non stupisce se al Senato il capo della Lega è arrivato a ringraziarlo: “È caduto il mito del 'non si può fare debito'. E Draghi ha il fisico per fronteggiare Merkel e Macron”. D'altra parte, il leader di Italia Viva - applaudendo la via indicata dall'ex presidente Bce - non solo sottolinea quanto sia “fondamentale” una cabina di regia con l'opposizione, ma evoca una commissione parlamentare d'inchiesta, dopo l'estate, “che accerti gli errori compiuti nell'emergenza”: nel mirino, va da sé, il premier. Al momento, le possibilità di un governo di salute pubblica appaiono inesistenti più che esigue. Perché Pd e M5s non lo vogliono, FI e Fd'I nicchiano, mentre la nuova strategia di Conte - suggerita dal Colle - di cercare la più ampia convergenza politica e sociale rende l'esecutivo più forte. È evidente, però, che se si dovesse creare nelle prossime settimane quella “tragedia di dimensioni bibliche” che lo stesso Draghi paventa nel suo articolo cambia tutto. E l'ipotesi di un governo di unità nazionale diventerebbe più credibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Politics (94%); Public Debt (86%); Economic Policy (75%); Heads Of State + Government (68%); Economic Growth (64%); Gross Domestic Product (64%); ***European Union*** (61%)

**Industry:** Budgets (75%)

**Load-Date:** March 26, 2020

**End of Document**

[***Le armi finanziarie per l'Unione; Dal Meccanismo di stabilità al piano di acquisto titoli: gli interventi delle istituzioni***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YHJ-N2F1-F148-51SB-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

27 marzo 2020 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 10

**Length:** 46 words

**Body**

1 Come funziona il Mes Il Meccanismo ***europeo*** di stabilità (Mes) è l'istituzione ***europea*** che ha lo scopo di aiutare i Paesi in difficoltà. È un fondo a cui partecipano i Paesi in modo proporzionale al Pil e può prestare soldi agli Stati, chiedendoli indietro a condizioni favorevoli

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Economic Growth (90%); Gross Domestic Product (77%); National Debt (76%); Public Debt (69%); Economic Conditions (68%); Securities + Other Investments (67%)

**Load-Date:** March 26, 2020

**End of Document**

[***“Cancelliera Merkel, salvi l'Europa”; Lettera sul caso "bond" del sindaco Verona e del presidente dell'Associazione Martiri di Sant'Anna, Enrico Pieri***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F04M-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

11 aprile 2020 sabato

N-VIA Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** VERSILIA; Pag. 15

**Length:** 385 words

**Body**

STAZZEMA “Cancelliera Merkel, non dica no agli ***eurobond***: così si riaccendono i nazionalismi frantumando quel piccolo miracolo che fu la nascita dell'***Europa*** unita”. Il presidente del Parco Nazionale della Pace Maurizio Verona e il superstite della strage di Sant'Anna di Stazzema e presidente dell'Associazione Martiri, Enrico Pieri, hanno inviato una lettera appello alla cancelliera tedesca Angela Merkel perché riveda la sua posizione sui cosiddetti ***eurobond*** e intraprenda una strada verso la solidarietà ***europea***. “A Sant'Anna il 12 agosto 1944 fu commesso un crimine contro l'umanità dalle truppe naziste - ricordano - che bruciarono, saccheggiarono e soprattutto uccisero. Oggi qui accogliamo migliaia di giovani, insegnando loro il significato delle parole libertà, solidarietà, rispetto, legalità. Insegniamo il valore dell'***Europa*** e di quei valori che in quella giornata furono calpestati brutalmente.

Nel 1945 l'***Europa*** era in ginocchio, vittima dei nazionalismi, dei razzismi: eppure seppe ripartire con l'idea che uniti si è più forti che da soli, che qualcuno non valesse più di qualcun altro, che il futuro era lo stare assieme. L'***Europa*** politica fu una specie di piccolo miracolo: nazioni che si erano combattute aspramente in due guerre mondiali si univano in un'unica bandiera. Il Covid 19 ci ha scoperto tutti fragili - prosegue la missiva alla cancelliera tedesca - impreparati ad un nemico che non si combatte con le leggi, con le armi, ma con la scienza”. “Tutti hanno iniziato a chiudere le frontiere, a tornare a pensare per sé - proseguono Verona e Pieri - . L'***Europa*** si è trovata di nuovo divisa da interessi particolari: mentre si cerca una risposta univoca, il suo Paese e pochi altri si oppongono alla emissione dei cosiddetti ***Eurobond***, che permetterebbero l'emissione di titoli di debito tramite i quali tutti gli Stati dell'***Unione Europea*** possono diventare responsabili del debito in maniera congiunta, dando una spinta alla ripartenza di tutta l'***Europa***. Così si alimenta un altro virus - chiudono l'appello Verona e Pieri - quello dei nazionalismi e assieme alle migliaia di vittime che piangiamo ogni giorno nei nostri Paesi, rischiamo di piangere un'altra vittima che è l'***Europa*** politica. Siamo tornati ad essere italiani, tedeschi e non più ***europei***”. Fra.Na. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Politics (94%); Economic Growth (75%); Human Rights Violations (69%); ***European Union*** (68%); Economic Policy (65%); Gross Domestic Product (63%); Associations + Organizations (62%)

**Load-Date:** April 10, 2020

**End of Document**

[***Il premier stronca l'accordo Ue “Diremo sì solo agli Eurobond”; “Il Mes non è adeguato”. Salvini e Meloni accusano: un fallimento. La replica: “Falsità, fate male al Paese”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F085-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

11 aprile 2020 sabato

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 586 words

**Body**

di Antonella Coppari ROMA “L'Italia non è interessata al Mes”, avverte secco Conte in diretta tivù. E prova a blindare la partita sul fondo Salva-Stati attaccando violentemente Salvini e Meloni, che avevano parlato di partita persa. Lo fa citandoli per “nome e cognome” perché, spiega, è arrivato il momento di essere chiari: “Non è stato attivato nulla di nulla. Questo governo non lavora nelle tenebre. Il Mes non è stato istituito da ieri, come falsamente dicono Salvini e Meloni, c'è dal 2012 e ad approvarlo fu l'esecutivo in cui era ministro la leader di Fd'I”. Gli 'imputati' contrattaccano, tirando in ballo il capo dello Stato contro “metodi da regime”. E trovano una sponda nei renziani che, con Ettore Rosato, parlano di affondo “non giustificato”. Proprio questa durezza dimostra che il premier sa di non poter lasciare margini di ambiguità sulla vicenda ***europea***.

Prima di tutto, perché lui non vuole passare per l'uomo del Mes. Poi perché è un tema che ha scatenato tensioni nella maggioranza: ne va della stabilità dell' esecutivo. “Non è uno strumento adeguato”, ripete Conte, rilanciando sugli ***Eurobond*** che, per la prima volta, chiama così e non più Covidbond: “L'***Ue*** deve mettere in campo almeno 1.500 miliardi e un fondo finanziato con gli ***Eurobond*** altrimenti noi non firmeremo niente”. Anche perché i 5 Stelle fanno le barricate. Già, la levata di scudi iniziata nella notte continua durante la riunione a Chigi: la discussione sul nuovo decreto si incrocia con quella sul Mes. Netti, nettissimi, Di Maio & co. bocciano senza appello lo strumento, mentre il ministro Gualtieri si mette sulla difensiva: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ora dobbiamo vincere la partita al Consiglio ***europeo***”. Il premier cerca di recuperare gli strappi: tende la mano ai 5 Stelle ma plaude al titolare dell'economia (“Ha fatto un ottimo lavoro”), negando dissensi. Sta di fatto che si è litigato persino sul nome, con Gualtieri a spiegare che “si tratta di uno strumento diverso dal vecchio fondo: si chiami Nuovo Mes”, e i pentastellati a ripetere che è “comunque” inaccettabile. Un'intransigenza indigesta ai dem, che accusano gli alleati del M5s di complicare la trattativa che l'esecutivo sta conducendo in ***Europa***. Prestando il fianco a chi, nell'opposizione, punta a dividere la maggioranza con una mozione “No Mes” in Parlamento. Lo scontro ***europeo*** si chiarirà solo il 23 aprile, quando ci sarà il Consiglio che dovrà dire una parola definitiva. Quello in Italia sarà più lungo, perché ogni dialogo con la minoranza è saltato: “Il bullo Conte diffonde fake: nel 2012 c'era il governo Monti - replica Meloni -. Il Quirinale che dice?”. Ma palazzo Chigi rilancia: “Fu negoziato nel 2011, quando c'era l'esecutivo di centrodestra”. E Salvini chiosa: “La Lega ha votato contro il Mes. Lui usa la tv per insultare, chiamerò Mattarella”. A gettare alcol sul fuoco arriva la proposta del capogruppo Pd alla Camera, Delrio, di introdurre “tramite un emendamento al Cura Italia” un contributo per i redditi sopra gli 80mila ***euro*** per due anni: non una patrimoniale, assicura il proponente, ma assegni dai 110 ***euro*** ai 45mila ***euro*** per dei paperoni ultramilionari che porterebbero 1,3 miliardi allo Stato. Piovono pietre non solo da destra ma da tutta la maggioranza contro la Covidtax che divide pure il Pd. “Non è all'orizzonte”, taglia corte Conte. Ma c'è chi scommette, ove la battaglia in ***Europa*** sui bond andasse male, che sarà costretto a rivedere questa posizione. Per una vera patrimoniale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Politics (94%); Economic Policy (80%); Tobacco + Health (69%); Excise Tax (61%)

**Load-Date:** April 10, 2020

**End of Document**

[***Il debito condiviso e il no del Nord***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F088-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

11 aprile 2020 sabato

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 69 words

**Body**

Di ***Eurobond*** si parla almeno dal 2011: si tratterebbe di titoli di debito (come i nostri Btp) emessi dall'***Unione europea***, mettendo in pratica in comune il debito di tutti i Paesi. Germania, Olanda e alleati sono storicamente contrari. Nelle conclusioni dell'***Eurogruppo*** non sono citati. C'è un'apertura sul recovery fund proposto dalla Francia. Ma sui dettagli, e quindi sulla natura, le discussioni sono ancora aperte.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (82%); Securities + Other Investments (63%)

**Load-Date:** April 10, 2020

**End of Document**

[***Investimenti e una Cig europea***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F089-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

11 aprile 2020 sabato

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 66 words

**Body**

La Banca ***europea*** degli investimenti darà vita a un fondo di garanzia di 25 miliardi, che offrirà alle pmi ***europee*** la liquidità per effettuare investimenti fino a 200 miliardi. Il Sure è un nuovo strumento proposto dalla Commissione ***Ue*** per rimpolpare la cassa integrazione. Sarà temporaneo e concederà prestiti agevolati ai governi, fino a 100 miliardi “a partire dal bilancio ***Ue*** il più possibile”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Securities + Other Investments (94%); Small Business (88%); ***European Union*** (75%)

**Load-Date:** April 10, 2020

**End of Document**

[***Soldi alle aziende agricole. Per farle restare; Bando della Regione finanziato con fondi europei: pronti 4,5 milioni. Obiettivo: limitare il rischio di abbandono del territorio***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMP-0YP1-JDN6-F1PT-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

11 aprile 2020 sabato

N-PRA Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PROVINCIA; Pag. 17

**Length:** 444 words

**Body**

VALBISENZIO In arrivo 4,5 milioni di ***euro*** dalla Regione Toscana per le aziende agricole che operano in zone montane, che potranno richiedere un'indennità ad ettaro a parziale compensazione degli svantaggi cui sono sottoposte. Al bando, che scade il 15 maggio, potranno partecipare tutte le aziende che hanno superfici agricole che ricadono in territorio montano - quindi tutte quelle dei comuni di Vernio e Cantagallo e parzialmente anche Vaiano, che non è considerato interamente “montano” - a condizione che le superfici oggetto di aiuto siano condotte ad attività agricola (per sapere se il terreno ricade in zone montane è possibile consultare la pagina del Geoscopio sul sito web della regione Toscana). Lo stanziamento riguarda una sottomisura del programma di sviluppo rurale della Toscana 2014-2020 che ha per finalità quella di attenuare il rischio di abbandono dell'attività agricola nelle zone montane al fine di favorire un maggior presidio umano in questi territori. “Sostenere l'attività agricola in queste zone - spiega l'assessore regionale Marco Remaschi - è importante sia per gli equilibri ambientali, paesaggistici, sia per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Ma è ancora più importante perché spesso in queste aree si concentrano aziende, che pur operando in condizioni spesso non facili, mantengono attività di elevato valore qualitativo e spesso permettono di portare avanti produzioni tipiche e tradizionali di eccellenza”. Premio massimo per ettaro è di 150 ***euro*** mentre il premio minimo liquidabile non può essere inferiore a 250 ***euro***. “E' una conferma che l'***Europa*** serve - dichiara Guglielmo Bongiorno, sindaco di Cantagallo e presidente in carica dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio - visto che il bando in questione è finanziato con i fondi ***europei*** e che conferma che quando ci sappiamo muovere bene e cogliamo le opportunità le risorse arrivano. Il mio è un invito alle aziende agricole a cogliere questa opportunità, le aziende agricole in Val di Bisenzio sono veramente tante ed è importante che ci sia c'è questa sensibilità per il mondo agricolo, soprattutto per i comuni come il nostro. Il sostegno all'agricoltura è fondamentale per combattere l'abbandono, garantire la tutela del territorio, la cura e la prevenzione del dissesto idrogeologico ma anche per dare un' opportunità di lavoro. Ad essere sinceri, come amministrazione abbiamo spesso tenuto questo approccio, dimostrato recentemente anche con un paio di iniziative, fra cui l'assegnazione dei terreni del comune ad uso agricolo e il recente bando rivolto alle imprese locali a cui sarà affidata la manutenzione del territorio”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Land Use + Development (94%); Agriculture Regulation + Policy (81%); Communities + Neighborhoods (77%); Agricultural Research (71%); Farm Labor (61%)

**Industry:** Farmers + Ranchers (93%); Agriculture (92%); Animal Farming + Breeding (65%)

**Load-Date:** April 10, 2020

**End of Document**

[***Buoni spesa al via “Già 600 le domande”; Task force al lavoro, 170 famiglie li hanno già. Monte dei Paschi il sindaco chiede al ministro “continuità nelle nomine”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMP-0YP1-JDN6-F23J-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

11 aprile 2020 sabato

N-SIE Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** SIENA; Pag. 2

**Length:** 333 words

**Body**

SIENA Buoni spesa, fondo senese di garanzia e futuro del Monte dei Paschi sono i tre argomenti da rimarcare tra quelli affrontati dal sindaco Luigi De Mossi. Il bilancio dei buoni alimentari sembra soddisfacente. “C'è una task force di 12 persone - rivela il sindaco - che pensa ai bonus.

Prima fa da call center per raccogliere le domande, e ne sono arrivate già 600. Poi le inserisce nel data base e valida le richieste. Sono state già accettate 170 domande, abbiamo erogato buoni spesa per 58mila ***euro*** complessivi, sui 258mila ***euro*** che abbiamo a disposizione”. Efficace anche il meccanismo di erogazione dei buoni. Il Comune manda una mail al richiedente, lui sceglie il negozio di alimentari dove andrà a spenderli e da Palazzo Pubblico i buoni vengono inviati al negozio. “Così non circolano contanti o tessere - spiega il sindaco - sia il negozio che la famiglia destinataria dei buoni sanno quanto hanno a disposizione e possono comprare i beni alimentari che vogliono”. I buoni spesa sono di 150 ***euro*** per nucleo familiare più 100 ***euro*** per ogni componente della famiglia. Caso Monte dei Paschi, dopo un ripasso sul disastro Antonveneta che ha impoverito banca, Fondazione e città, De Mossi guarda alla prossima assemblea Mps convocata per il 18 maggio. “L'ad Morelli ha deciso di non continuare il suo mandato, io ho chiesto educatamente al Governo che ci sia una continuità con l'attuale consiglio d'amministrazione, che ha rimesso la banca sulla retta via. Non contiamo più nulla come peso azionario, ma la banca si chiama sempre Monte dei Paschi di Siena”. Infine il rilancio del fondo senese di garanzia, anticipato da De Mossi in un'intervista a La Nazione. “In ***Europa*** sono tornate le nuvole, continuano a chiederci rigore sui bilanci nonostante la pandemia non sia colpa nostra. Io non vorrei che le nostre imprese morissero di burocrazia, di aiuti che arrivano in ritardo. Banche, Fondazione Mps, Fises, Camera di Commercio e Microcredito lavorano al fondo di garanzia, come paracadute”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Food Assistance (94%); Food Retailers (64%)

**Industry:** Retail + Wholesale Trade (67%)

**Load-Date:** April 10, 2020

**End of Document**

[***L'Italia è sola Troppe nubi sulla ripartenza***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F05T-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

11 aprile 2020 sabato

N-VIA Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** VIAREGGIO; Pag. 1

**Length:** 95 words

**Body**

Bruno Vespa unico ad aver parlato con chiarezza dopo la riunione dell'***Eurogruppo*** è stato Woepke Hoekstra, ministro olandese delle Finanze: “In un testo deliberatamente vago, ognuno può leggerci quello che vuole. Ma non una condivisione del debito”. Cioè gli ***eurobond***. Era invece una delle due cose chieste dall'Italia, ribadita ieri sera nella conferenza stampa di Giuseppe Conte. L'altra era l'assenza di condizionalità nei fondi del Mes, il Meccanismo ***europeo*** di stabilità. Le 'condizionalità' sono il cappio al quale è stata impiccata la Grecia. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (67%)

**Load-Date:** April 10, 2020

**End of Document**

[***I calcoli di Roma: 1.500 miliardi***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F08B-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

11 aprile 2020 sabato

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 72 words

**Body**

Le misure su cui l'***Eurogruppo*** ha trovato un accordo valgono in tutto 540 miliardi. Insufficienti, secondo i Paesi mediterranei. Per i commissari ***europei*** Paolo Gentiloni e Thierry Breton servirebbero 1.500-1.600 miliardi. Somma ribadita dal ministro del Tesoro Roberto Gualtieri: “Servono almeno 1.500 miliardi alimentati con titoli comuni”. E anche per il premier Giuseppe Conte “le prime stime ci dicono che servono 1.500 miliardi”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Politics (61%)

**Load-Date:** April 10, 2020

**End of Document**

[***Il fondo salva-Stati obbliga alle riforme***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YMP-0YM1-JDN6-F087-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

11 aprile 2020 sabato

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 79 words

**Body**

Il Mes (Meccanismo ***europeo*** di stabilità) è tra le principali ragioni di disaccordo tra Italia e Paesi del Nord. Interviene per aiutare gli Stati che ne fanno richiesta solo se accettano un piano di riforme. L'accordo prevede una nuova linea di credito da 240 miliardi, da cui ogni Paese potrà prendere in prestito fino al 2% del suo Pil (per l'Italia sarebbero 36 miliardi) impegnandosi però a usarla per finanziare spese sanitarie dirette o indirette per la lotta al Covid-19.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Economic Growth (88%); Health Care Costs (81%); Economic Policy (78%); Gross Domestic Product (78%); National Debt (67%); Economic Conditions (63%)

**Industry:** Budgets (92%)

**Load-Date:** April 10, 2020

**End of Document**

[***Tornano i contagi in Germania Allarme focolai nelle fabbriche***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5YW3-4D91-JDN6-F552-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

11 maggio 2020 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 7

**Length:** 165 words

**Body**

BERLINO Nel giorno in cui la polizia tedesca apre eccezionalmente i confini per le visite alle madri in occasione del giorno della mamma, le autorità sanitarie stanno analizzando i dati che registrano un preoccupante aumento del tasso di contagio, che ha superato la soglia di sicurezza dell'R1. Il Robert Koch Institute infatti ha reso noto che il tasso ora è dell'1,1, segnale che i numeri dei contagi stanno crescendo. Sale anche la preoccupazione per le condizioni in cui vivono i lavoratori dei mattatoi dopo che si sono registrati focolai in alcune fabbriche per l'imballaggio della carne. In Renania North Westphalia se ne sono registrati in due impianti dove lavorano soprattutto persone provenienti dall'***Europa*** dell'Est che vivono stipati in strutture realizzate accanto all'impianto. Come risultato di questi focolai a Coesfeld, distretto del lander, il numero delle infezioni ogni 100mila abitanti ha superato il limite fissato come non preoccupante di 50. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Epidemics (94%); Viruses (82%); Prices (67%); Social + Economic Status (64%); Unemployed Persons (64%); Unemployment Rates (64%); Economic Conditions (63%); Animals (61%)

**Load-Date:** May 10, 2020

**End of Document**

[***“Mercato ridotto del 50% Ma la montagna è sicura”; L'analisi di Ejarque (FTourism&Marketing): “La capacità di spesa è ridotta di un terzo e ci sarà grande attenzione all'igiene”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:6008-P7R1-JDN6-F0FT-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

26 maggio 2020 martedì

N-PTM Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PISTOIA; Pag. 5

**Length:** 447 words

**Body**

di Davide Costa PISTOIA La montagna si prepara all'estate. Ma senza regole comuni non si riparte. E' quanto è emerso dalla conferenza digitale organizzata da Doc-Com alla quale hanno preso parte l'amministratore unico FTourism&Marketing Josep Ejarque, il presidente di Enit Giorgio Palmucci, la presidente di Anef Valeria Ghezzi e alcuni operatori del turismo alpino.

“Il mare - ha spiegato Ejarque - resta la località di vacanza preferita in estate, ma ci sono delle novità dovute al Covid. Le persone non sono più disposte a fare vacanza a qualunque prezzo e il tema della vulnerabilità ben presente. Per tornare ai livelli del 2019 serviranno, nella migliore delle ipotesi, da 14 a 16 mesi, due anni se le cose dovessero mettersi male. Il mercato ha paura, i turisti vogliono prenotare, ma hanno bisogno di flessibilità. Serviranno proposte che assecondino questa flessibilità e prenotazioni senza penali. I millennials saranno i primi a ripartire, poi ad agosto presumibilmente le famiglie”. “Il concetto di quest'anno è resistere - prosegue Ejarque -: il mercato sarà presumibilmente ridotto del 50%, con una minore permanenza media (3-4 giorni) e una capacità di spesa ridotta del 30%. Ci saranno anche nuove abitudini di turismo: la garanzia dell'igiene diventa cruciale. E avremo sicuramente una concorrenza inferocita. Infine bisogna considerare che è necessario resettare il sistema di promozione facendo un piano di battaglia adatto alle mutate condizioni. Le misure di protezione devono essere chiare e comunicate”. “La ripartenza sarà lunga - le parole di Giorgio Palmucci, presidente di Enit -, prevedere i flussi è estremamente difficile. Puntiamo alla promozione del turismo domestico: se tutto va bene ci attendiamo gli stranieri in autunno. Bisogna evitare accordi bilaterali che dimostrerebbero mancanza di solidarietà a livello ***europeo***. Dobbiamo stringere patti, almeno all'interno dell'area Schengen, evitando l'obbligo per i turisti stranieri, di sottoporsi a una quarantena al loro ingresso in Italia. Fondamentale è anche che ci siano protocolli sanitari unici per tutta l'Italia”. “La chiusura degli impianti a inizio marzo - ha raccontato la presidente di Anef Valeria Ghezzi - è stata burrascosa e ha creato una sorta di pregiudizio sulla sicurezza degli impianti di risalita. Il rischio è questo pregiudizio lo abbia anche il governo e infatti a oggi il settore è ancora fermo. Adesso, invece, è il momento di riaprire tutti e con le stesse regole. Non dimentichiamoci che gli impianti sono sicuri in primis perché il trasporto dura poco (in media dai 6 agli 8 minuti), ma anche perché le cabine possono essere areate molto bene”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Prices (83%); Manufacturing Facilities (69%); Hunger In Society (65%)

**Industry:** Tourism (94%); Oil + Gas Industry (82%); Restaurants + Food Service Industry (73%); Nuclear Energy (70%); Electronic Sensors + Detectors (69%); Energy + Utilities (69%)

**Load-Date:** May 25, 2020

**End of Document**

[***Grecia e Austria ci ripensano: frontiere riaperte con l'Italia; Graduale via libera dal prossimo 15 giugno Sì alla circolazione anche in Francia e Germania***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:603G-81Y1-JDN6-F1BF-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

10 giugno 2020 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 8

**Length:** 266 words

**Body**

ROMA Da lunedì riapriranno Austria e - gradualmente - Grecia. Ma altri paesi come la Slovacchia continuano a tenerci chiuse le porte.

Il tour ***europeo*** del ministro degli Esteri Luigi di Maio inizia a sortire gli effetti sperati. Dopo Germania, Svizzera (e, quasi sicuramente, Slovenia) che hanno annunciato il venir meno del veto all'Italia dal 15 giugno, unendosi a chi ha già riaperto come la Francia, l'Olanda, la Serbia e l'Albania, ieri si sono smosse le granitiche chiusure di Vienna ed Atene. Il governo del cancelliere Sebastian Kurz ha accantonato l'idea di aperture differenziate a livello regionale e ha deciso un via libera totale. Il ripristino della libera circolazione sarà questa mattina al centro di una riunione nella Cancelleria a Vienna. La Grecia ha invece annunciato l'apertura in occasione della visita di Di Maio. “Il ministro Di Maio - ha affermato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias - mi ha aggiornato sui dati in Italia nettamente migliorati. La Grecia toglie dal prossimo lunedì, in maniera graduale fino alla fine del mese, tutte le limitazioni nei confronti dell'Italia”. Per ora, dal 15 giugno gli italiani potranno ricominciare a viaggiare verso gli aeroporti internazionali di Atene e Salonicco, ma rimarranno in vigore almeno inizialmente le previste limitazioni - test all'arrivo e comunque autoisolamento dai sette ai 15 giorni - per chi arriva dagli aeroporti delle regioni più colpite dal virus: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Ma dal 16 è possibile che venga tolta la stretta per Veneto ed Emilia Romagna. A.Farr. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (88%)

**Load-Date:** June 9, 2020

**End of Document**

[***“Le banche prestino più soldi per far fronte allo choc da pandemia”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:603G-81Y1-JDN6-F16R-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

10 giugno 2020 mercoledì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** Pag. 23

**Length:** 132 words

**Body**

La Bce esorta le banche a prestare per far fronte allo choc da pandemia. E sul piatto della bilancia - dopo l'allentamento dei vincoli prudenziali dei mesi scorsi - mette possibili misure aggiuntive se dalle moratorie sui prestiti dovesse scaturire un ulteriore peggioramento dei crediti deteriorati; più tempo per ricostruire i cuscinetti di liquidità una volta che sarà finita l'emergenza; e l'apertura, finalizzata da Bankitalia, a una platea più ampia di asset che le banche possono dare a garanzia della liquidità. Ma con un caveat: stop a dividendi e buyback. Il Comitato ***europeo*** per il rischio sistemico presieduto da Christine Lagarde teme una fiammata di default di famiglie e imprese, e ha proposto di estendere a gennaio 2021 lo stop a dividendi e bonus nelle istituzioni finanziarie.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (88%); Central Banks (84%); Economic Crisis (82%); Securities + Other Investments (82%); Small Business (75%); Public Debt (71%); Banking, Lending + Credit Services (63%); Economic Growth (63%)

**Industry:** Commercial Lending (94%); Commercial Banking (93%); Consumer Lending (62%); Communications Regulation + Policy (61%)

**Load-Date:** June 9, 2020

**End of Document**

[***La Corte europea su Volkswagen Può essere citata in ogni Stato Ue***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:609W-CKB1-F148-518G-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

10 luglio 2020 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 23

**Length:** 48 words

**Body**

Un costruttore di auto i cui veicoli illecitamente manipolati in uno Stato membro sono rivenduti in altri Stati membri può essere convenuto dinanzi agli organi giurisdizionali di questi ultimi, afferma la Corte ***Ue***. Il caso nasce da un'azione risarcitoria proposta in Austria contro Volkswagen.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Securities + Other Investments (74%); Law Courts + Tribunals (68%); Sentencing (63%); Verdicts (63%); Embargoes + Sanctions (62%); Fines + Penalties (62%)

**Load-Date:** July 9, 2020

**End of Document**

[***Ribaltone all'Eurogruppo, vincono i nordici; Sconfitta alla seconda votazione la spagnola Calvino nonostante il sostegno di Italia, Francia e Germania***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:609W-CKB1-F148-517J-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

10 luglio 2020 venerdì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** Pag. 20

**Length:** 347 words

**Body**

BRUXELLES A Nadia Calvino non è bastato il sostegno di Italia, Francia e Germania: la ministra spagnola, favorita alla presidenza dell'***Eurogruppo***, deve cedere il passo al ministro delle Finanze irlandese Paschal Donohoe. In corsa c'era anche il lussemburghese Pierre Gramegna. A spuntarla è la fronda dei Paesi del Nord, capeggiata dall'Olanda, che riesce a far eleggere un candidato considerato più neutrale nella partita del Recovery fund.

Non ci saranno svolte di genere, quindi, per la presidenza dell'***Eurogruppo***, che è stata guidata solo da uomini fin dalla sua creazione. C'è invece una svolta politica: con Donohoe i popolari conquistano una posizione che fino a ieri era stata in mano ai socialisti grazie al portoghese Mario Centeno. Donohoe, 45 anni, viene considerato un gestore prudente del bilancio e, soprattutto, rappresentante di una storia di successo per chi sostiene l'applicazione rigida delle regole di bilancio: l'Irlanda è uno dei Paesi che chiesero gli aiuti ***europei*** e, come la Grecia, fu sottoposta alla cura della troika. Dalla crisi però Dublino è uscita con una crescita sempre più alta della media ***Ue***. Non è un caso che sia stata l'Olanda, insieme agli altri Paesi nordici, a far passare la candidatura di Donohoe, sopravanzando i Paesi mediterranei che sostenevano la ministra spagnola. Ora Donohoe dovrà partecipare ai vertici ***europei***, a partire da quello della prossima settimana in cui si discuterà del Recovery Fund: sarà lui a descrivere la situazione della zona ***euro*** e a raccogliere gli input dei leader. E sarà lui a guidare i ministri dell'***euro*** durante una crisi economica, gestendo priorità e sensibilità profondamente diverse. Il primo grosso ostacolo arriverà dopo la pausa estiva, quando si comincerà a parlare del ripristino del Patto di Stabilità, attualmente sospeso. I nordici spingono per tornare alle regole di prima non appena l'emergenza sarà finita, mentre gli altri vorrebbero prendere tempo, magari aspettando di ridiscutere quelle stesse regole come vorrebbe il commissario all'economia Paolo Gentiloni. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); ***European Union*** Regulation + Policy (86%); National Debt (74%); Economic Growth (67%)

**Load-Date:** July 9, 2020

**End of Document**

[***“I fondi ci sono finalmente”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:609W-CKB1-F148-515P-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

10 luglio 2020 venerdì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** DALLE REGIONI; Pag. 15

**Length:** 42 words

**Body**

“I fondi secondo me ci saranno, se prenderemo tutti i fondi ***europei*** verrà davvero da chiederci come poterli spendere in tempi rapidi: speriamo che il commissariamento funzioni, sono estremamente favorevole” ha detto il governatore della Toscana Enrico Rossi

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Heads Of State + Government (94%); Securities + Other Investments (92%); Funds + Investment Trusts (82%); Social Security (64%); Mutual Funds (62%)

**Industry:** Agriculture (64%)

**Load-Date:** July 9, 2020

**End of Document**

[***La Ue attiva Sure Più di 27 miliardi per Cig e lavoro; Il fondo è finanziato dal debito comune europeo All'Italia circa un terzo della cifra totale stanziata***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60NP-1W31-JDN6-F08D-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

25 agosto 2020 martedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** Pag. 19

**Length:** 399 words

**Body**

di Claudia Marin ROMA Parte l'operazione “Sure”, il fondo ***europeo*** (alimentato da titoli comuni dell'Unione) che finanzierà la cassa integrazione e le altre forme di intervento per l'emergenza lavoro causata dalla pandemia. La dote per l'Italia sarà di 27,4 miliardi di ***euro***, sugli 81,4 complessivi. A proporre al Consiglio l'attivazione del meccanismo è stata la Commissione di Bruxelles.

Soddisfatti il commissario Paolo Gentiloni e il Ministro delle politiche ***Ue*** Enzo Amendola, tocca al responsabile dell'Economia, Roberto Gualtieri, sottolineare come il meccanismo garantirà un risparmio nella spesa per interessi per l'Italia di oltre 5,5 miliardi. Anche se, sul versante più politico, i grillini si sono affrettati a far sapere che le misure avviate “trovano il sostegno” del Movimento, ma che “non preludono ad alcuna possibile apertura sul Mes”. Come dire: non è l'antipasto del piatto Mes, che rimane sempre indigesto per i 5 Stelle. Oltre all'Italia, beneficeranno delle risorse 15 Paesi ***europei*** (ma non Francia, Germania o Olanda): e se il nostro Paese avrà la quota più rilevante, anche altri potranno contare su cospicue disponibilità, come nel caso della Spagna (21,3 miliardi) e del Belgio (7,8). Una misura che arriva “a soli quattro mesi dalla mia proposta”, ha sottolineato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Una misura che per l'Italia comporta un vantaggio significativo. Gli ammortizzatori sono stati finanziati in deficit con aumento del debito pubblico, ma, spiega Gualtieri, “grazie a questo finanziamento, realizzato attraverso l'emissione di titoli comuni ***europei***, il risparmio per le casse dello Stato nell'arco dei 15 anni di maturità può essere stimato in oltre 5 miliardi e mezzo di ***euro***”. Gli Stati, nello specifico, potranno contare sul buon rating di credito dell'***Ue*** e su bassi costi di finanziamento. Ma come funziona il “Sure” e a che serve? Il fondo eroga prestiti agli Stati membri a tassi agevolati per finanziare aumenti della spesa pubblica per il mantenimento dell'occupazione: per l'Italia, si va dalla cassa integrazione per tutti i lavoratori dipendenti alle indennità per i lavoratori autonomi di vario tipo, i collaboratori sportivi, i lavoratori domestici e quelli intermittenti, dal fondo perduto per autonomi e imprese individuali al congedo parentale, dal voucher baby sitter alle misure per i disabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); ***European Union*** (78%); Public Debt (75%); Economic Policy (65%); Agriculture Regulation + Policy (64%); Economic Growth (64%)

**Industry:** Budgets (74%)

**Load-Date:** August 24, 2020

**End of Document**

[***Per prima cosa occupiamoci del lavoro***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60NP-1VP1-F148-5258-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

25 agosto 2020 martedì

N-CRN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** FIRENZE; Pag. 2

**Length:** 254 words

**Body**

Valdo Spini Cosa ci aspetta sul piano dell'occupazione? La Toscana aveva nel 2019 1 milione e 600mila occupati totali di cui 456mila, quindi un 25% circa in provincia di Firenze con un tasso di disoccupazione rispettivamente del 6,7% e del 6,2%. Le stime di giugno (Irpet, Banca d'Italia, Ires-Cgil) variano ma sembra che in questo 2020 ci si debba aspettare un raddoppio del tasso di disoccupazione, il che potrebbe significare per la provincia di Firenze 25mila posti di lavoro perduti, vista anche la crisi del turismo.

Speriamo che i provvedimenti in materia di cassa integrazione possano in parte frenare questa caduta. Un'emergenza lavoro, quindi. Occorre agire subito. Il Piano Marshall del 1949 doveva risollevare un'economia del continente ***europeo*** distrutta dalla guerra, mentre quello attuale deve impedire la chiusura e quindi la distruzione di posti di lavoro di strutture produttive esistenti. Il fattore tempo è fondamentale. Emanuele Vannucci, in un saggio pubblicato nel recentissimo Covid19-costuire il futuro (Edizioni Confronti) sottolinea come sia determinante che questa volta il sistema finanziario abbia un rapporto virtuoso con l'economia reale a differenza di quanto accaduto per la crisi 2007-09. Sostenere la domanda per impedire un lockdown dell'offerta. È quanto sta avvenendo a livello ***europeo***. Se il fattore tempo è determinante, credo che la considerazione positiva del Mes si imponga perché sono fondi disponibili subito mentre quelli, imponenti, del Recovery Fund sono più distanziati nel tempo.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Social + Economic Status (94%); Unemployed Persons (94%); Unemployment Rates (94%); Economic Growth (63%)

**Load-Date:** August 24, 2020

**End of Document**

[***“Sostenibilità ambientale pilastro del rilancio”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60NP-1W31-JDN6-F08Y-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

25 agosto 2020 martedì

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 21

**Length:** 66 words

**Body**

“La sostenibilità ambientale e sociale dell'agroalimentare italiano sia un pilastro del piano per il rilancio che l'Italia presenterà all'***Europa*** per utilizzare i soldi del Recovery Fund”. Lo ha sottolineato ieri Angelo Gentili (foto), responsabile agricoltura di Legambiente, nell'ambito dell'ultima giornata di Festambiente a Rispescia (Grosseto) lanciando una sfida al governo e al mondo agricolo.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Agriculture Regulation + Policy (82%)

**Industry:** Agriculture (94%)

**Load-Date:** August 24, 2020

**End of Document**

[***Ambiente, trasporti, scuola, digitale Dall'Europa due miliardi a Firenze; Recovery Fund: Palazzo Vecchio prepara il dossier con i progetti da finanziare con i soldi comunitari Subito dopo l'estate il confronto con il Governo: la priorità sarà data agli investimenti "green"***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F2-Y651-JDN6-F4NN-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

25 luglio 2020 sabato

N-CRN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** FIRENZE; Pag. 5

**Length:** 432 words

**Body**

di Olga Mugnaini FIRENZE Due miliardi di ***euro***. E' più o meno quanto Firenze spera di ricevere dall'***Europa*** attraverso l'accordo raggiunto dal Governo sul Recovery Fund. Una cifra che viaggerà veloce sulle ali di progetti precisi, pronti da finanziare.

E, sembra di capire, chi prima arriverà con le idee chiare, prima otterrà da Bruxelles i soldi per il territorio. Per questo Palazzo Vecchio sta preparando una task force dedicata alla messa a punto di un dossier da inviare subito dopo l'estate a Palazzo Chigi, dove si elencheranno le priorità per il capoluogo e per tutta la Città metropolitana. Tra i filoni indicati dall'***Unione Europea*** per la richiesta di contributi del Recover Fund ci sono gli investimenti nei settori dell'ambiente, digitalizzazione, ricerca, innovazione, infrastrutture. Nel dossier in preparazione finiranno così progetti per una rete capillare di colonnine elettriche, l'acquisto di mezzi elettrici per il trasporto pubblico per un investimento da circa 20 milioni. Così come, si pensa alla realizzazione di un sistema di distributori ad idrogeno e l'acquisto di mezzi pubblici con la stessa alimentazione da usare per trasporto scolastico, per altri 20 milioni. E ancora l'adeguamento strutture scolastiche e la realizzazione nuovi plessi, come all' Istituto superiore Meucci, il completamento del polo scolastico superiore San Salvi, e la scuola Don Milani, per circa cento milioni. In lizza la costruzione della bicipolitana di area metropolitana Supertrada Ciclabile Firenze Prato e altre 30 milioni. Ma anche interventi per il rischio idrogeologico, come le casse di espansione. Un progetto da sottoporre a finanziamento ***europeo*** è poi la realizzazione di una rete fibra ottica pubblica, per la gestione dei servizi alla strada, quali sistemi per il controllo del traffico, degli impianti semaforici, per i sistemi di video sorveglianza, e una rete dati tra enti pubblici e pubblici e gli istituti scolastici, per un investimento di altri 10 milioni di ***euro***. “Siglato l'accordo in ***Europa*** - ha detto il sindaco Nardella dai microfoni di Radio Toscana - il governo avrà bisogno di progetti pronti a partire, che possono essere portati al tavolo di Bruxelles in modo da evitare che l'Italia sprechi l'opportunità di avere tutte queste risorse. Per questo abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro che ha preparato decine di schede e di progetti sui settori previsti dai fondi ***Ue***. Siamo in grado di portare al tavolo del governo e del presidente Conte, progetti per circa 2 miliardi di ***euro*** tra il Comune e la Città metropolitana di Firenze”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Teaching + Teachers (94%); Communities + Neighborhoods (76%); Education Systems + Institutions (75%); Securities + Other Investments (70%); Fiber Optics (67%)

**Industry:** Public Transportation (81%); Broadband (77%); Electronic Sensors + Detectors (65%); Construction (63%); Telecommunications (63%)

**Load-Date:** July 24, 2020

**End of Document**

[***“I casi da rientro? In troppi violano le regole”; Allerta dopo i ricoveri di due pazienti tornati dall'Albania. Berti (Asl): “Controlli già attivati negli aeroporti per chi arriva da Paesi extra Ue”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F2-Y661-JDN6-F0JP-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

25 luglio 2020 sabato

N-PRA Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRATO; Pag. 5

**Length:** 511 words

**Body**

PRATO Sono tre i casi positivi di rientro dall'estero conosciuti in città. Si tratta di due uomini di nazionalità albanese che vivono con le loro famiglie a Prato e di una pensionata italiana di ritorno da Sharm El Sheikh. Entrambi gli albanesi, uno di 34 e uno di 57 anni, hanno manifestato i sintomi di infezione da coronavirus una volta tornati in Italia dopo un viaggio nel loro Paese d'origine. A questi si è aggiunta ieri una donna rumena di 30 anni.

“I due pazienti non sono in pericolo. Attendiamo l'esito dei tamponi su moglie e figlio del secondo contagiato, che è ricoverato al Santo Stefano - fa sapere Renzo Berti, direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Centro -. Non siamo ad un azzeramento come avremmo sperato e molti casi sono riconducibili a persone provenienti dall'estero, sia italiane che straniere”. In ***Europa*** e in area Schengen i cittadini hanno diritto di circolazione, in qualche caso esistono accordi integrativi con alcuni Stati fuori la ***Ue*** e infine c'è la lista dei Paesi da cui è proibito l'ingresso in Italia e di altri per i quali è richiesta oltre alla segnalazione della presenza sul suolo italiano anche due settimane di isolamento. “L'andamento epidemico non è cristallizzato e purtroppo ci sono misure che in parte non sono osservate - spiega Berti - il caso più evidente è di coloro che dovrebbero rispettare due settimane di isolamento previa segnalazione non appena giungono in Toscana. Ci sono due possibilità: una è di chiamare lo 0555454777 e l'altro accedere al Sispc, il Sistema informativo sanitario della prevenzione collettiva, su internet dove si inseriscono i dati personali. Purtroppo solo una minima parte di cittadini si registra: una volta fuori dagli aeroporti i controlli diventano difficili”. Da qui l'esigenza di rendere più efficaci i controlli negli aeroporti toscani, tanto che il governatore Enrico Rossi ha emesso un'ordinanza per mettere una toppa a questo problema “prevedendo che le Asl eseguano controlli sulle registrazione dei passeggeri appena atterrati negli scali aeroportuali di Firenze e Pisa”. Da Tirana a Firenze ci sono tre voli settimanali, la domenica, il lunedì e il venerdì. Fino a due settimane fa i flussi sono stati di 120 passeggeri a volo, mentre il numero è diminuito da domenica scorsa con 40 persone e lunedì con 23. “La compagnia che gestisce i voli informa i passeggeri che si possono registrare in internet su Sipcs - spiega il direttore - Allo stesso tempo fornisce un modulo cartaceo da compilare in doppia copia: una va esibita al banchino Asl nel settore degli sbarchi extra Schengen. A chi ne è sprovvisto, gli viene compilata al momento e fotografato il documento di identità”. L'Asl offre un'altra opportunità, a discrezione del cittadino straniero o italiano. “In aeroporto c'è una postazione della Misericordia dove chi vuole può fare gratuitamente il test sierologico rapido - chiosa Berti - Per evitare le situazioni di sovraffollamento familiare, offriamo la possibilità di trascorrere il periodo di isolamento in alberghi sanitari”. Sara Bessi

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Diseases + Disorders (63%); Government Departments + Authorities (63%)

**Industry:** Airports (94%); Aviation Accidents + Safety (64%)

**Load-Date:** July 24, 2020

**End of Document**

[***L'Ue: “Airbus è conforme alle decisioni del Wto Ora via i dazi Usa”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F2-Y6H1-F148-50BD-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

25 luglio 2020 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** Pag. 27

**Length:** 108 words

**Body**

L'***Ue*** e gli Stati membri del consorzio Airbus si sono conformati alla decisione del Wto che ha condannato il costruttore di aerei per aiuti illegali. Questo “elimina qualsiasi motivo per cui gli Stati Uniti mantengano le loro contromisure sulle esportazioni dell'***Ue***”, scrive la Commissione ***Ue***. Se gli Usa “scelgono di mantenere i dazi o decidono di aumentarli - prosegue la nota - l'***Ue*** agirà per esercitare i propri diritti, non appena il livello delle contromisure sarà stabilito dal Wto nel caso Boeing”. La decisione del Wto sul valore delle ritorsioni applicabili contro gli Usa per gli aiuti illegali a Boeing è prevista nelle prossime settimane.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Conferences + Conventions (63%)

**Industry:** Beverage Products (67%)

**Load-Date:** July 24, 2020

**End of Document**

[***No Headline In Original***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F2-Y6H1-F148-505W-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

25 luglio 2020 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 10

**Length:** 654 words

**Body**

di Antonella Coppari ROMA Ma i soldi nelle casse dello Stato ci sono? E soprattutto: ci saranno sino all'arrivo del Recovery Fund? A rendere inevitabile il duplice interrogativo è un retroscena pubblicato dal Sole 24ore secondo cui a grondare pessimismo sul tema sarebbe stato il ministro Gualtieri mercoledì, nella riunione con i capi delegazione: “Ecco perché il Mes è un aiuto indispensabile”, il ragionamento. Si gioca con la dinamite: parlare di liquidità agli sgoccioli, significa infatti mettere il Paese a rischio di impennata di spread.

Ovvio che la tempesta si scateni quando l'inchiostro del quotidiano di Confindustria è ancora fresco: il dicastero di via XX settembre smentisce, ma con un ritardo che non sfugge a nessuno. Passano ore prima che, alle dodici, una nota comunichi che “ovviamente non ci sono problemi di cassa”. La Lega si era già lanciata all'arrembaggio con Bagnai (“Gualtieri è irresponsabile o incompetente”) e con Salvini: “Difende la troika anziché gli italiani”. I più irritati di tutti, però, erano i Cinquestelle: ira e stupore si incrociavano nelle chat dove emergeva il sospetto che si trattasse di un'astuzia del ministro per giustificare l'uso del Meccanismo ***europeo*** di stabilità. “Ci sono i soldi del Recovery, si può ricorrere al deficit, che bisogno c'è del Mes?”, ripetevano tutti, da Crimi in giù. Altrettanto furioso, e forse anche di più, Conte di fronte a quella che, dopo l'uscita del responsabile della Salute Speranza, si configura ai suoi occhi come un tentativo di forzargli la mano. Come sta succedendo per la gestione del Recovery, sulla quale infuria la battaglia con offensive di maggioranza e opposizione in Parlamento. Con il Pd deciso a respingere una task force a immagine del premier, ma l'ipotesi di affidare la regia dei fondi al comitato interministeriale per gli Affari ***europei*** (Ciae) - ove il ministro democratico Amendola sarebbe il numero due - non convince i renziani. Tant'è: la smentita del Mef calma le acque solo in superficie e non serve nemmeno il comunicato serale in cui si precisa che le disponibilità liquide del Tesoro nel 2020 sono vicine a quelle registrate lo scorso anno. Il punto è che nel fragore provocato dall'indiscrezione sulle parole di Gualtieri sono passate in secondo piano quelle pronunciate ufficialmente dal commissario ***Ue*** Gentiloni. Il quale non solo ripete che il Mes va preso, ma dice pure che i soldi del Recovery non arriveranno prima della seconda metà del 2021. Per le casse italiane è un tempo lunghissimo. Lo scostamento di bilancio che il Parlamento voterà il 29 luglio è di 25 miliardi: nel governo tutti avrebbero preferito una cifra più modesta, ma non si è potuto evitare di arrivare al tetto per non correre il rischio di una crisi sociale di massima entità in autunno. Così però il debito pubblico lievita fino al 157% del Pil e oltre, a un soffio della soglia psicologica del 160% oltre la quale neppure la rete di protezione della Bce garantisce incolumità. Ci sono, è vero, un paio di incognite: la prima è la speranza che lo spread, grazie all'accordo raggiunto a Bruxelles, continui a scendere alleggerendo la pressione sul nostro debito; la seconda è rappresentata dalle entrate fiscali di luglio che il ministero ha deciso di non sospendere proprio perché di quei soldi lo Stato non può fare a meno in questo momento. Ma nella situazione di crisi determinata dalla pandemia sulla reale dimensione di quegli introiti nessuno può giurare. Insomma, arrivare sino alla seconda metà del 2021 è un'impresa tra le più difficili. Checché ne pensi in segreto, Conte non può non tenere in considerazione il muro eretto dai 5 Stelle contro il Mes. In questa situazione di stallo, i ministri più direttamente coinvolti si ritrovano a dire e non dire o a chiedere il Mes con formule oblique. Un gioco che, comunque vada a finire la partita sul Meccanismo ***europeo*** di stabilità è a massimo rischio. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** National Debt (94%); Public Debt (83%); Economic Growth (69%); Gross Domestic Product (63%)

**Load-Date:** July 24, 2020

**End of Document**

[***Autostrade, i fondi stranieri contro il governo; Tci, azionista di Atlantia: espropriati i Benetton L'hedge britannico minaccia azioni legali***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60F2-Y6H1-F148-50BG-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

25 luglio 2020 sabato

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** Pag. 27

**Length:** 397 words

**Body**

di Antonio Troise ROMA La battaglia su Autostrade rischia di trasferirsi presto dai palazzi della politica alle aule del tribunale. A fare la prima mossa gli investitori privati presenti nel capitale di Atlantia, la società proprietaria dell'88% di Autostrade per l'Italia, che non hanno gradito i modi e, soprattutto, il prezzo stabilito dal governo per dare il benservito alla famiglia Benetton. Sul piede di guerra c'è già l'hedge fund britannico Tci, gestito da Christopher Hohn, che ha preparato dodici pagine di denuncia al Commissario ***europeo*** alla concorrenza, Margrethe Vestager.

E ha inviato una missiva al governo italiano accusandolo di aver 'espropriato' i Benetton. La tesi è che il premier Giuseppe Conte avrebbe trattato con la minaccia di revocare la concessione se Aspi non avesse accettato le condizioni proposte. A far infuriare i fondi internazionali soprattutto due capitoli dell'accordo siglato fra Benetton e il governo. Il primo è quello che di fatto impedisce ad Atlantia di distribuire i dividendi della cessione di Aspi, con l'impegno di reinvestire gli utili in altre attività italiane del gruppo, tra cui Aeroporti di Roma. Il secondo è relativo al prezzo della società. La valutazione è ancora in corso, ma per Christopher Hohn il valore di Aspi è fra 11 e 12 miliardi. Quindi l'investimento di 3 miliardi ventilato da Cdp equivale circa a una quota del 26%. Poi c'è la questione tariffe. L'accordo prevede che i Benetton facciano cadere i ricorsi presentati contro il nuovo regime di 'remunerazione' del capitale investito di Aspi. Il ritorno massimo sui nuovi investimenti non supererà il 7,09% (5% al netto delle tasse). Inoltre il piano da 1,5 miliardi nel quinquennio che dovrebbe assicurare non solo, per il 2020, pedaggi invariati, ma anche una loro riduzione, nel periodo, del 5% all'anno. Condizioni che renderanno meno appetibile la società per gli investitori internazionali. Per i britannici, l'unica soluzione per far uscire i Benetton dal business “è quella che Cdp acquisti l'azienda al prezzo di mercato senza aumento di capitale. Gli investitori non possono mettere i loro soldi in Paesi in cui manca lo Stato di diritto”. Sempre ieri, il presidente dell'Autorità dei Trasporti, Andrea Camanzi, è tornato a benedire l'accordo con Aspi: “Non possiamo che apprezzare tutto quello che ci consente di voltare pagina”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Securities + Other Investments (94%); Executives (74%); Company Revenues (70%); Prices (63%); Company Strategy (62%)

**Industry:** Marketing + Advertising (82%); Oil + Gas Industry (63%)

**Load-Date:** July 24, 2020

**End of Document**

[***Cento piazze Il progetto deve proseguire***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60J8-GYP1-F148-51PD-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

9 agosto 2020 domenica

N-PRA Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRATO; Pag. 3

**Length:** 324 words

**Body**

Rigenerazione degli spazi pubblici attraverso nuovi giardini e piazze nei quartieri. Uno dei filoni progettuali di finanziamento legati al Recovery Fund è quello dell'inclusione sociale. E la creazione di nuovi punti d'incontro nelle città, soprattutto nei quartieri più periferici, rientra nello spirito invocato dall'***Unione Europea*** per spendere i fondi destinati ai Paesi più colpiti dal coronavirus.

“Dobbiamo continuare nella logica delle cento piazze - spiega l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis (nella foto) - Bisogna insistere nella valorizzazione delle frazioni, penso a Santa Lucia, Sant'Ippolito, San Giorgio e Santa Maria a Colonica. Molto è stato fatto in questi anni: i fondi ***europei*** potrebbero consentirci di fare ancora di più”. Barberis pensa anche al centro storico. Nel mirino c'è una piazza su tutte: San Francesco. “Immagino una piazza a metà fra le Carceri e San Niccolò - prosegue l'assessore - Un luogo con nuove pavimentazioni da destinare al passeggio, ma anche mantenendo una quota di trasporto pubblico locale. Fondamentale per il progetto sarà comunque il percorso partecipativo, dove andremo ad ascoltare le richieste di residenti, commercianti e della cittadinanza in generale. Chiaramente in accordo con la sovrintendenza”. Restando in centro storico c'è pure il tema del recupero dei vicoli. “Un intervento che avrebbe anche un valore simbolico - aggiunge Barberis - E che consentirebbe di fare vivere tutte le strade del centro cittadino”. Parlando di rigenerazione urbana e di inclusione sociale un posto di rilievo viene assunto dal ruolo degli spazi verdi. “Mi viene in mente l'esempio del playground al Macrolotto zero dove abbiamo chiesto e ottenuto 1,8 milioni di ***euro*** di risorse - conclude l'assessore all'urbanistica - Dobbiamo continuare con la progettazione di simili spazi in zone densamente abitate. Una delle priorità dovrebbe essere quindi un intervento per il quartiere del Soccorso”. Sdb

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Communities + Neighborhoods (94%)

**Load-Date:** August 8, 2020

**End of Document**

[***Green, digitale e inclusione sociale***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60J8-GYP1-F148-51P1-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

9 agosto 2020 domenica

N-PRA Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRATO; Pag. 2

**Length:** 79 words

**Body**

Il Recovery Fund è il piano ***europeo*** da 750 miliardi che finanzierà la ripresa dei paesi più colpiti dal coronavirus. Solo all'Italia dovrebbero spettare fino a 209 miliardi di ***euro***: 82 come trasferimenti e 127 come prestiti. L'***Unione Europea*** chiede di investirli in progetti funzionali per rilanciare l'economia: rivoluzione green, innovazione digitale e inclusione sociale. Le 13 città metropolitane italiane hanno promesso entro fine settembre la presentazione di progetti.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** ***European Union*** (94%); Economic Growth (70%); Immigration (62%)

**Load-Date:** August 8, 2020

**End of Document**

[***Tre comitati nella rete nazionale contro i digestori Appello all'Ue: “Basta aiuti agli impianti impattanti”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60J8-GY71-JDN6-F4RW-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

9 agosto 2020 domenica

N-SPZ Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** SARZANA; Pag. 13

**Length:** 231 words

**Body**

SANTO STEFANO MAGRA L'impegno e l'attenzione riposta nella tutela ambientale ha portato 5 rappresentanti dei comitati da anni attivi nel contrastare la politica del cemento a far parte del coordinamento della Rete nazionale dei tanti movimenti che si prefiggono l'obiettivo di contrastare il “partito unico degli affari”. Faranno parte del gruppo di lavoro Teresa Maio e Cristina Bianchi del Comitato No Biodigestore, Fabrizia Giannini, Acqua Bene Comune La Spezia, Lanfranco Pambuffetti e Carlo Ruocco del Comitato Sarzana, che botta!. L'idea di unire nella rete comitati e movimenti che contrastano grandi progetti, tra cui quello di Saliceti, è il frutto dell'assemblea che si è tenuta la scorsa settimana al parco “2 Giugno” di Ponzano. L'unità di intenti ha trovato la condivisione di Teresa Maio, Massimo Gianangeli del Comitato Tutela Salute e Ambiente di Jesi, Emiliano Codeluppi del coordinamento provinciale dei comitati ambiente e salute di Reggio Emilia e Maria Grazia Bonfante del Forum Salviamo il paesaggio di Cremona e Carlo Ruocco. Il coordinamento garantirà lo scambio d'informazioni su tutte le gravi criticità che accomunano i vari progetti di biodigestori per il trattamento dei rifiuti ritenuti a forte impatto ambientale. La prima azione sarà la richiesta a Bruxelles di chiedere un intervento nei confronti del Governo italiano “finanziatore di impianti impattanti”.

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Biodiversity (94%); Food Safety (78%); Food Security (78%); Product Safety (78%); Agriculture Regulation + Policy (67%); Animal Welfare (67%); Endangered Species (63%)

**Industry:** Farmers + Ranchers (80%)

**Load-Date:** August 8, 2020

**End of Document**

[***“La Toscana è davanti a un bivio Ascoltateci, non sbagliamo strada”; Ranaldo (Confindustria): “Arriveranno tanti soldi dall'Europa, decidiamo insieme come e dove impiegarli Sulle infrastrutture ritardo storico, va colmato in fretta. Rifiuti: serve un piano per gestire la transizione”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60J8-GYP1-F148-52M3-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

9 agosto 2020 domenica

N-QNTOS Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ECONOMIA; Pag. 22

**Length:** 572 words

**Body**

di Stefano Vetusti FIRENZE Il ritardo storico nelle infrastrutture, la cassa integrazione che ancora non è arrivata a tanti lavoratori, la concertazione mancata con chi governa la Toscana, la richiesta di partecipare alle scelte su come impiegare le centinaia di milioni che arriveranno alla Toscana dall'***Europa***, la frecciata al governo che pensa troppo ai bonus biciclette invece di disegnare un progetto vero di rilancio del Paese. Alessio Marco Ranaldo, presidente di Confindustria Toscana, prepara l'agenda da sottoporre al prossimo governatore della Toscana che uscirà dal voto di settembre. Ranaldo, quale è lo stato di salute della Toscana oggi?

“Le stime del Pil per la Toscana parlano di un crollo dell'11% o forse anche di più. Peggio della media nazionale. Una catastrofe”. L'economia toscana paga un prezzo maggiore perché è legata a turismo ed export. “Ma non dipende solo da questo. Paghiamo anche un ritardo storico sulle infrastrutture che mancano: aeroporto, termovalorizzatori, strade, autostrade, la Darsena ***Europa***, la Due Mari... Sapevamo che il nostro territorio è meno competitivo di altri su questo fronte. Ma non siamo stati ascoltati. Questo ora ci penalizza ancora di più. Parliamo di start up, digitale, automazione ma mancano ancora le strade”. Perché questo ritardo? “Su certi temi è un problema di volontà politica, penso ai rifiuti, abbiamo visioni differenti”. Cioe? “Si parla di economia circolare. E' evidente che si vada in questa direzione ma serve un periodo di transizione e un piano dei rifiuti regionale strutturato per gestire questo periodo di passaggio, un piano di cui finora non si vede traccia”. Il rapporto tra imprese e politica. “Mi chiedo: in una azienda debbo presentare un piano pluriennale con obiettivi, investimenti, risorse, e sottoporlo al consiglio di amministrazione. Perché qualcosa di simile non deve accadere per chi governa una regione? La politica dovrebbe proporci un piano, una strada da percorrere, con quali risorse, dovrebbe insomma avere un metodo per certi versi aziendale. Invece non è così”. La politica spesso guarda al breve termine. “Sì, ma a livello regionale rispetto al nazionale c'è spesso la possibilità di governare per tutta la legislatura, dunque anche la possibilità di pianificare”. Anche in Toscana arriveranno molti soldi dall'***Europa***. “E' un passaggio cruciale. La cosa fondamentale è che queste risorse vadano investite dove serve. Sbagliare sarebbe gravissimo. Auspichiamo che lo si faccia coinvolgendo anche Confindustria, le parti sociali, visto che finora la concertazione è mancata. Chiediamo di essere ascoltati quando si tratterà di scegliere dove impiegare queste risorse”. Anche quando ci sono i soldi accade che non si riesca a farli arrivare in tasca a chi ha bisogno in tempi ragionevoli. “I ritardi che ci sono stati e ci sono nei pagamenti della cassa integrazione sono inaccettabili. Dare la colpa alla burocrazia sarebbe superficiale e limitativo. L'emergenza liquidità è un tema chiave in questa fase, significa vivere o morire per le imprese. Tantissime aziende hanno dovuto anticipare i soldi della cassa integrazione ai loro dipendenti e non li hanno ancora riavuti dallo Stato, sono rimaste al verde. E fa male vedere tanti lavoratori che da mesi non ricevono un ***euro*** di Cig e si sono visti crollare il mondo addosso. Qui c'è da ricostruire un intero sistema di lavoro, altro che bonus biciclette”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Social + Economic Status (93%); Economic Policy (92%); Small Business (89%); National Debt (82%); Public Debt (82%); Privatization (75%); Agriculture Regulation + Policy (74%); Civil Rights (69%); Politics (68%); Heads Of State + Government (64%); Securities + Other Investments (64%); ***European Union*** Regulation + Policy (63%); Globalization (63%); Human Resources + Personnel Management (63%); Unemployed Persons (63%); Unemployment Rates (63%)

**Industry:** Budgets (88%); Alternative + Renewable Energy (67%); Energy + Utilities (67%)

**Load-Date:** August 8, 2020

**End of Document**

[***Sos occupazione Sgravi e incentivi per assumere; Appello dell'Italia all'Europa sui fondi di sostegno “Dateci 28,5 miliardi di prestiti per tutelare il lavoro”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60J8-GYP1-F148-52S5-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

9 agosto 2020 domenica

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 8

**Length:** 480 words

**Body**

di Antonella Coppari ROMA All'indomani del varo del decreto Agosto, che prolunga cassa integrazione e blocco dei licenziamenti, il governo chiede l'attivazione di Sure (Support to mitigate unemployment risks in an emergency), ovvero del pacchetto di aiuti messi in campo dall'***Europa*** per fronteggiare i problemi legati all'occupazione. L'Italia chiede 28,5 miliardi che - spiegano il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e la responsabile del lavoro, Nunzia Catalfo, nella lettera indirizzata ai commissari Dombrovskis, Gentiloni, Schmit e Hahn - sono giustificati “dalle misure messe in campo per tutelare i redditi dei lavoratori durante la crisi”. Saranno Commissione e Consiglio ***europeo*** a dire l'ultima parola sul prestito: l'accesso al fondo (richiesto anche dalla Spagna) è certo. Potrebbero sorgere problemi sull'entità della nostra richiesta che, naturalmente, aggiunge alcol sul fuoco già alto del Mes: “Sure e Meccanismo ***europeo*** di Stabilità sono identici, cambia solo il nome: il primo serve per la cassa integrazione, il secondo per la sanità. Attendiamo di sapere perché, dopo averne attivato uno, l'altro non lo dovremmo chiedere”, osserva il presidente della Commissione finanze della Camera, Luigi Marattin (Iv). In ogni caso l'ombrello contro i licenziamenti, sia pure con diverse modulazioni, resterà aperto fino all'autunno inoltrato.

La formula “salvo intese tecniche” che ha accompagnato il varo del dl Agosto non significa infatti che esistano dissensi sulle voci di spesa ma, in questo caso, che il decreto deve essere materialmente scritto: in cdm circolavano ancora delle bozze, non c'era l'articolato definitivo. C'è qualche milione da limare ma sull'esito finale, soprattutto per quanto riguarda la voce più importante e cioè le coperture sul lavoro (12 miliardi), non ci sono dubbi. Non solo vengono confermati incentivi per gestire l'emergenza, come l'esonero totale dai contributi fino a 6 mesi per le imprese che assumono a tempo indeterminato o stabilizzano contratti a termine e la decontribuzione fino a 4 mesi per i datori che non ricorrono alla cassa Covid. Ma viene anche messo nero su bianco il compromesso su Cig e licenziamenti considerato “soddisfacente” dai sindacati che, tuttavia, ancora non sconvocano la mobilitazione di settembre. Si potrà usufruire delle nuove 18 settimane di cassa Covid in forma retroattiva dal 13 luglio al 31 dicembre. Le prime 9 settimane saranno tutte a carico della fiscalità generale, le seconde 9 resteranno gratuite solo per i datori di lavoro che abbiano avute almeno il 20% di perdite del fatturato. Gli altri dovranno pagare un contributo. Tra le novità più rilevanti, il taglio del 30% dei versamenti previdenziale per tutti i lavoratori del Sud: una misura che vale per l'ultimo trimestre dell'anno ma che, avverte il ministro Gualtieri, “lavoriamo per rendere strutturale”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Labor + Employment (94%); Employee Training + Assistance (71%)

**Industry:** Health Care (71%)

**Load-Date:** August 8, 2020

**End of Document**

[***Regionali, il Pd: “Pistoia deve essere centrale”; Ieri la presentazione dei candidati. Fra i temi forti ambiente, uguaglianza e il 'peso' del nostro territorio nell'area metropolitana***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60J8-GY81-JDN6-F1TN-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

9 agosto 2020 domenica

N-PTM Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PISTOIA; Pag. 9

**Length:** 526 words

**Body**

di Giacomo Bini PISTOIA Il quintetto di candidati della lista del Partito Democratico al consiglio regionale, capitanato dalla capolista e assessore uscente Federica Fratoni e composto da Marco Niccolai ex consigliere, Valentina Loparco, Maurizio Bozzaotre, Simona Querci e Pierluigi Cinotti, si è presentato al caffè Valiani con un occhio rivolto agli ideali classici del centrosinistra (uguaglianza e ambiente) e un altro molto concentrato sugli interessi territoriali: il peso di Pistoia nell'area metropolitana, l'ospedale di San Marcello, la fibra in montagna, le infrastrutture. L'attenzione al legame con la realtà locale è stata sottolineata dal segretario provinciale Pier Luigi Galligani: “La provincia è tutta rappresentata dai nostri candidati, Querci la piana pistoiese, Cinotti la montagna, Bozzaotre la città, Niccolai e Loparco la Valdinievole”. Federica Fratoni, da ex assessore, ha illustrato il motivo conduttore della squadra Pd a sostegno della candidatura a presidente di Eugenio Giani: “Sono in lizza due modelli - sostiene Fratoni - da una parte noi, cioè il buon governo e la competenza, dimostrati in 50 anni alla guida della regione, che vuole ancora migliorarsi puntando su ambiente, sostenibilità e lavoro, dall'altra parte solo slogan”. Niccolai, il più giovane del quintetto coi suoi 38 anni (uno in meno di Loparco) ha messo l'accento sui fondi ***europei*** del Recovery Fund: “Nelle elezioni - ha fatto notare - si deciderà chi lotterà per la Toscana a livello nazionale per avere più risorse possibili e userà quelle risorse nella nostra regione dove vogliamo continuare sugli investimenti nella viabilità e nella sanità pistoiese”. Maurizio Bozzaotre, che ha preferito presentarsi come libero professionista prestato alla politica anziché come segretario, peraltro autosospesosi, dell'unione comunale Pd, insiste sulla necessità di “aumentare il ruolo di Pistoia nell'area metropolitana sia nelle infrastrutture, come la tranvia fino a Pistoia, che nella sanità pubblica.

Bisogna rivendicare il buon governo - aggiunge - ma anche avere l'umiltà di dire che qualcosa va migliorato”. Valentina Loparco, 39 anni, assessore di Massa e Cozzile, capo scout e partita Iva, dice di essersi impegnata nel Pd per una “politica che parta dal basso, che guardi agli ideali e non solo al pragmatismo della buca da tappare, in un partito che apra le porte a chi è c'è fuori”. “Tanto è stato fatto - dice Simona Querci, insegnante e consigliera comunale a Serravalle - ma tanto c'è da fare per lo sviluppo sostenibile, l'edilizia scolastica e le infrastrutture informatiche, sull'ambiente e sui diritti, per lottare contro le disuguaglianze”. Pierluigi Cinotti è l'unico indipendente della squadra, presidente della Pubblica Assistenza di Maresca, entrato in lizza soprattutto per far sentire la voce della montagna pistoiese “che in realtà - dice - va considerata una zona periferica di media collina”. Tre gli obiettivi indicati da Cinotti “rendere la montagna attrattiva per viverci con servizi e collegamenti, tutelare l'ospedale di San Marcello, assicurare la fibra a tutti sfruttando l'opportunità del telelavoro”. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Teaching + Teachers (94%); Politics (75%)

**Industry:** Budgets (88%)

**Load-Date:** August 8, 2020

**End of Document**

[***I test in Campania per tutti i Paesi Ue***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60NG-2R61-F148-545F-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

24 agosto 2020 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 3

**Length:** 46 words

**Body**

Dopo l'ordinanza firmata dal governatore della Campania De Luca, chi rientra da una vacanza in un Paese straniero (anche dell'***Ue***), da Regno Unito, Irlanda del Nord e area Schengen, deve rivolgersi entro 24 ore all'Asl di riferimento per sottoporsi al tampone o al test sierologico

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Diseases + Disorders (94%); Territorial + National Borders (83%); ***European Union*** (82%); Agriculture Regulation + Policy (75%); Multinational Corporations (71%); Manufacturing Facilities (69%)

**Load-Date:** August 23, 2020

**End of Document**

[***Bielorussia, centomila in piazza contro Lukashenko; Giovani e famiglie scendono in strada nonostante l'esercito schierato dal regime***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60NG-2R61-F148-5428-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

24 agosto 2020 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** ESTERI; Pag. 17

**Length:** 195 words

**Body**

MINSK (Bielorussia) Una marea bianca e rossa ha ancora una volta invaso il centro di Minsk per chiedere a gran voce le dimissioni dell'ultimo dittatore d'***Europa***, come viene spesso descritto il presidente Alexander Lukashenko, da 26 anni al potere. I colori della bandiera tradizionale - assurta a simbolo del movimento di protesta, in opposizione alla bandiera verde-rossa dell'era sovietica usata dai supporter del regime - hanno colorato il centro della città: una folla di manifestanti, 100mila secondo i media di opposizione, hanno occupato Piazza Indipendenza e hanno marciato attraverso la capitale chiedendo “libertà”. Nemmeno le minacce di schierare l'esercito, allertato da Lukashenko che si è presentato in conferenza in divisa militare, hanno fermato la gente dallo scendere in piazza: giovani, anziani, famiglie con bambini. Ad accoglierli hanno trovato altoparlanti che li ammonivano, ordinando di abbandonare immediatamente la “manifestazione illegale”. E poi cannoni ad acqua e polizia in assetto antisommossa. Il ministero della Difesa ha minacciato un intervento per proteggere i memoriali “sacri” della Seconda guerra mondiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Minority Groups (94%); Protests + Demonstrations (88%); Human Rights Violations (82%); Government Departments + Authorities (75%); Economic Crisis (68%); Adolescents (65%); Civil Rights (63%); Riots (63%); Economic Growth (62%)

**Load-Date:** August 23, 2020

**End of Document**

[***Governo-Sicilia, duello sui migranti Il Viminale: i centri restano aperti; Musumeci annuncia la chiusura di tutti gli hot spot sull'isola. La replica: “Non è competenza sua”***](https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:60NG-2R61-F148-547M-00000-00&context=)

La Nazione (Italy)

24 agosto 2020 lunedì

N-QN Edizione

Copyright 2020 Poligrafici Editoriale S.p.A. All Rights Reserved



**Section:** PRIMO PIANO; Pag. 9

**Length:** 534 words

**Body**

ROMA La Sicilia pretende che, entro la mezzanotte di oggi, siano chiusi tutti gli hotspot e i centri di accoglienza sull'isola. Ma il Viminale risponde categoricamente picche all'ordinanza del governatore Nello Musumeci: “La materia non è di competenza regionale e l'ordinanza non ha valore”. Se la Regione dovesse andare avanti, l'ordinanza sarà impugnata dal governo. Musumeci ha annunciato l'accelerazione sabato sera e ieri l'ha confermata.

“Entro le 24 di domani (oggi, ndr) tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall'isola”, recita una delle disposizioni del provvedimento. “La misura è stata presa - spiega Musumeci - perché allo stato non è possibile garantire la permanenza nell'Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio”. “La Regione Sicilia - prosegue l'ordinanza - mette a disposizione delle autorità nazionali il personale necessario ai controlli sanitari per consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza”. Il provvedimento si chiude col divieto “di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane”. Il problema per Musumeci è che, come ricordano dal Viminale, “quella dei migranti è una materia di competenza statale, un'ordinanza regionale dunque non può incidervi” osservano fonti del ministero dell'Interno, che sottolineano però che “non si vuole polemizzare con Musumeci” e che “nessuno sottovaluta nel governo la situazione che si è creata in Sicilia, per la quale si sta lavorando giorno e notte per cercare di alleggerire la pressione sui centri siciliani. Ma in questo contesto non servono strappi, ma collaborazione istituzionale”. Però il governatore tira dritto. “Ho grande rispetto per le competenze del Viminale - replica -, ma la competenza sanitaria in tempo di epidemia è del presidente della Regione. Io mi sono mosso solo in funzione di questa mia competenza. Stiamo preparando una circolare per rendere concreta l'applicazione della mia ordinanza. Quindi noi andiamo avanti. Il Viminale avrà tempo e modo per far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune. Lo stesso faremo noi”. Secondo copione, il centrodestra plaude alla mossa di Musumeci e il centrosinistra attacca. “La Sicilia, come tutta l'Italia, non può trasformarsi nel campo profughi d'***Europa*** a causa della incompetenza e della furia immigrazionista del governo Pd-M5s”, afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. “Massima solidarietà al governatore siciliano Musumeci che ora chiede il trasferimento degli immigrati dalla Sicilia”, dice il numero uno della Lega Matteo Salvini. Il responsabile sicurezza del Pd Carmelo Miceli definisce invece l'ordinanza “confusionaria, tecnicamente fragile, contraddittoria, ineseguibile, illegittima e palesemente in contrasto con diverse norme di rango superiore. Insomma, un fallimento” e sulla stessa linea sono anche, Cgil, M5s e LeU. “Qualcuno dica a Musumeci che la gestione dell'immigrazione compete allo Stato non a lui” ribadisce la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s). Alessandro Farruggia © RIPRODUZIONE RISERVATA

**Classification**

**Language:** ITALIAN; ITALIANO

**Publication-Type:** Giornale

**Journal Code:** lanazione

**Subject:** Government Departments + Authorities (94%); ***European Union*** Regulation + Policy (67%); Organized Crime (64%)

**Industry:** Organic Chemicals (62%)

**Load-Date:** August 23, 2020

**End of Document**