

LO PSICOPOMPO

DI DARIO DE LUCA

CON MILVIA MARIGLIANO
E DARIO DE LUCA

# SCRITTO E DIRETTO DA DARIO DE LUCA 

CON MILVIA MARIGLIANO E DARIO DE LUCA

ASSISTENZA ALLA REGIA GIANLUCA VETROMILO DISEGNO LUCI DARIO DE LUCA SUONO HUBERT WESTKEMPER
PROGRAMMAZIONE MAX-MSP MATTIA TRABUCCHI LUCI MARIO GIORDANO
FONICA MATTEO FAUSTO COSTABILE
COSTUMI E OGGETTI DI SCENA RITA ZANGARI


UN UOMO E UNA DONNA, CHIUSI IN CASA, SI CONFRONTANO SULLA MORTE, SUL DESIDERIO DI MORTE. SIA IN MANIERA TEORICA CHE COME FATTO CONCRETO. I DUE NON SONO ESTRANEI MA UNA COPPIA, UN CERTO TIPO DI COPPIA, UNITA DA UN RAPPORTO IMPORTANTE, INTIMO. LUI È UN INFERMIERE CHE, IN MANIERA CLANDESTINA, AIUTA I MALATI TERMINALI NEL SUICIDIO ASSISTITO E LEI È UNA PROFESSORESSA IN PENSIONE. IL DIALOGO SI DIPANA IN UNA DIALETTICA SERRATA MA PLACIDA, COME UNA NEVICATA, ANCHE INTORNO A RIFLESSIONI SULLA MUSICA CLASSICA, PRESENZA COSTANTE NELLE LORO VITE. I DUE, CON I LORO RAPPORTI INTERPERSONALI COMPLICATI, GIÀ MINATI DA UNA SCIAGURA DEL PASSATO CHE FA DA SFONDO ALLE LORO VITE, SI TROVERANNO A ESSERE TESTIMONI DEL MISTERO DELLA MORTE E A CONTEMPLARE L'ABISSO.

## TESTO VINCITORE DEL PREMIO SIPARIO CENTRO ATTORI 2018

## PREMIO UBU 2019

"MIGLIOR PROGETTO SONORO" A HUBERT WESTKEMPER NOMINATION A MILVIA MARIGLIANO COME "MIGLIORE ATTRICE"

MA È LA STESSA COSA SE IL DESIDERIO DI PORRE FINE AI PROPRI GIORNI È ESPRESSO DA CHI È AFFETTO DA PATOLOGIE PSICOLOGICHE? LE PATOLOGIE CLINICHE E QUELLE PSICOLOGICHE HANNO GLI STESSI DIRITTI AI NOSTRI OCCHI? MI SI DIRÀ CHE LE MALATTIE APPUNTO CHIAMATE TERMINALI PORTANO ALLA MORTE, SPESSO TRA GRANDI DOLORI E SVILIMENTO DELLA DIGNITÀ DELLA VITA, MENTRE I COSIDDETTI DOLORI DELL'ANIMA NO. MA I DOLORI DELL'ANIMA SONO MENO ATROCI DI QUELLI FISICI? E NON SVILISCONO ALTRETTANTO LA VITA? IN QUESTO SECONDO CASO, A CHI LA PENSA IN MANIERA DIVERSA DALLA MIA, VERRÀ FACILE PARLARE DI SUICIDIO O, IN TERMINI GIURIDICI, DI OMICIDIO DEL CONSENZIENTE. PUÒ DARSI. NE LO PSICOPOMPO SI PARLA DI VOLONTÀ DI MORIRE, QUINDI DI SUICIDIO, ANZI, PIÙ PRECISAMENTE DI EUTANASIA ATTIVA, VISTO CHE LA PROTAGONISTA NON COMPIE DA SOLA L'ATTO FINALE DI TOGLIERSI LA VITA MA LO DELEGA A SOGGETTI TERZI.

IL SUICIDIO, NELLA PERCEZIONE COMUNE, RIMANE LO SCANDALO SUPREMO, IL GESTO INACCETTABILE. IL DIRITTO LO HA GIUDICATO PER MOLTO TEMPO UN REATO, LA RELIGIONE LO CONSIDERA PECCATO, CONDANNANDOLO COME ATTO DI APOSTASIA; LA SOCIETÀ LO RIFIUTA, TENDENDO A SOTTACERLO O A GIUSTIFICARLO CON LA FOLLIA, QUASI FOSSE L'ABERRAZIONE ANTISOCIALE PER ECCELLENZA.

IO PENSO CHE IL SUICIDIO È SEMPLICEMENTE UN METODO MEDIANTE IL QUALE POSSIAMO TRASFORMARE IL MORIRE DA UNA CASUALITÀ AD UNA SCELTA. COME OGNI ATTO CHE COMPIAMO NELLA VITA, L'ATTO CHE VI PONE FINE NON RIGUARDA LA MEDICINA, MENTRE RIGUARDA MOLTISSIMO L'ANIMA.
COME DICE JAMES HILLMAN ANZICHÉ SPIEGARE IL DESIDERIO DI MORIRE LIQUIDANDOLO, CHIEDIAMO DI COMPRENDERLO UN PO' MEGLIO.

## NOTA \#2

GIORGIO VASTA DICE: << [...] "MORTO" È UN SOSTANTIVO NONCHÉ UN AGGETTIVO CHE SI FORMA DAL PARTICIPIO PASSATO DEL VERBO "MORIRE". IL PARTICIPIO PASSATO INDICA UNA COSA GIÀ AVVENUTA, terminata; come se fosse l'ArGine All'interno del quale Viene contenuto un verbo all'infinito per circoscriverlo, IMPRIGIONARLO. LA PAROLA MORTO, DUNQUE, CONTIENE IL MORIRE MA LO CIRCOSCRIVE, NE ARRESTA IL FLUIRE [...] SE IL MORIRE È QUALCOSA CHE NON SI pUȮ NEPPURE DESCRIVERE COME ESPERIENZA, NON SI LASCIA PENSARE [...] >>, È UN TRAUMA CHE NON SI PUÒ PERCEPIRE, COME DICEVA CHRISTOPHER BURNEY "SIGNIFICA VIVERE MA COL SEGNO MENO AD INFINITUM", ALLORA, CONTINUA VASTA: << [...] LA PAROLA MORTO E QUELLA A CUI RICORRIAMO PER PENSARE L'IMPENSABILE. L'ESCAMOTAGE NECESSARIO AL QUALE RICORRIAMO PER RENDERE TOLLERABILE QUELLO CHE È INSOSTENIBILE [...] LA MESSINSCENA COME QUEL COMPLESSO DI OPERAZIONI CHE FA COMPARIRE LA MORTE >>.

## NOTA \#3

IO HO SCELTO DI DIRE QUELLO CHE AVEVO DA DIRE, NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE È UNA FOLLIA. L'UMANA FRAGILITÀ, E LA MIA PERSONALE, PONE LIMITI INSORMONTABILI AL MIO OPERATO. CHIEDO FIN DA SUBITO VENIA A TUTTI E INVITO TUTTI A TENER CONTO DI UNA SEMPLICE CONSIDERAZIONE: SE VOGLIAMO POTER SOPPORTARE LA VITA, DISPONIAMOCI AD ACCETTARE LA MORTE.


## SULLA MUSICA E IL SUONO

LA TRAMA DELLA PIĖCE SI INTRECCIA A DELLE DIGRESSIONI ECFRASTICHE INTORNO A DEI BRANI DI MUSICA CLASSICA CHE, OLTRE A SCANDIRE IL TEMPO DELLA RAPPRESENTAZIONE, APRONO SQUARCI DI RIFLESSIONE SUL POTERE DELLA MUSICA SULLA VITA DELL'UOMO.

LA MUSICA COLTA È STATA ED È LA COLONNA SONORA DELLA FAMIGLIA RACCONTATA NEL TESTO E NELLA PIĖCE DUE BRANI HANNO UNA GROSSA IMPORTANZA: IL "COSİ PARLO ZARATHUSTRA" (1896) DI RICHARD STRAUSS E"MUSIC FOR AIRPORTS" (1978) DI BRIAN ENO.

## NOTA \#1

L'OPERA DI STRAUSS È UN POEMA SINFONICO CHE ALLUDE, COME TUTTE LE OPERE SINFONICHE, AD UNO SCRITTO LETTERARIO SUL QUALE MODELLA IL SUO PERCORSO. IN QUESTO CASO IL TESTO DI RIFERIMENTO Ė L'OMONIMA OPERA FILOSOFICA DI NIETZSCHE. IL FILOSOFO TEDESCO SI PONE L'OBIETTIVO DI ANALIZZARE IL RAPPORTO DELL'UOMO CON IL COSMO, LA SUA POSIZIONE NELL'ESISTENZA. NIETZSCHE CI ENUMERA LE VARIE REAZIONI DELL'UOMO DAVANTI L'UNIVERSO: IL TERRORE, LO SMARRIMENTO, IL RIFUGIO NEL CONFORTO DELLA RELIGIONE, LA RAZIONALITÀ, FINO ALL'EMERGERE DEL SUPER-UOMO E ALLO STATO DI COSCIENZA DI SÉ. NELL'OPERA L'INTRODUZIONE, CHE DURA POCO PIÙ DI UN MINUTO, OLTRE CHE ESSERE UNO DEGLI INCIPIT PIÙ CONOSCIUTI, SE NON IL PIÙ CONOSCIUTO, NELLA MUSICA CLASSICA, È UN INIZIO A DIR POCO FOLGORANTE. ESSO SI STAMPA NELLA MEMORIA UDITIVA PER SEMPRE. QUEST'INTRODUZIONE È L'EROMPERE DELLA FORZA DELLA NATURA, È IL MONITO DEL COSMO SULL'UOMO.

EPPURE STRAUSS RINUNCIA A QUESTO INIZIO PER TUTTI I RESTANTI TRENTA MINUTI DI OPERA SINFONICA; QUESTO INIZIO NON TORNERÀ PIÙ. PERCHÉ? SIAMO SICURI CHE STRAUSS AFFERMI LA STESSA COSA DI NIETZSCHE? CIOÈ: SIAMO SICURI CHE LA SUA MUSICA INCARNI IL DETTATO DEL FILOSOFO O INVECE SE NE DISCOSTA, ANDANDO ADDIRITTURA A NEGARLO?
ALESSANDRO SOLBIATI GIUNGE AD UNA TESI ILLUMINANTE: STRAUSS ERA UN COMPOSITORE INFINITAMENTE BRAVO; LUI NEL SUO POEMA SINFONICO, DICE SOLBIATI, AFFERMA LA SUA VERITÀ CHE VA AL DI LÀ DI NIETZSCHE: IL SUPER-UOMO NON REGGE IL CONFRONTO CON LA POTENZA DEL COSMO. L'UOMO DAVANTI ALLA NATURA RESTA IMMOBILE, QUASI ANNICHILITO DAVANTI L'ABISSO. IL VERO UOMO COSCIENTE, PER STRAUSS, ACCETTA LA SUA INFERIORITÀ NEI CONFRONTI DELLA NATURA.
LO PSICOPOMPO HA LA STESSA STRUTTURA DELL'OPERA CHE PRENDE A MODELLO: PARTE IN MANIERA IMPROVVISA, CATAPULTANDOCI IMMEDIATAMENTE NEL DRAMMA, PER POI PROSEGUIRE IN MANIERA PLACIDA. LA PROTAGONISTA SI È GIÀ INTERROGATA SULLA SUA POSIZIONE NELL'ESISTENZA E HA PRESO LA SUA DECISIONE. COME AFFERMA SPINOZA: << QUANDO L'UOMO LIBERO PENSA ALLA MORTE, LA SUA È UNA MEDITAZIONE DELLA VITA >>. ORA LA DONNA DOVRÀ CONVINCERE IL SUO INTERLOCUTORE - CHE PER UNO SCHERZO DEL DESTINO È SUO FIGLIO - E RENDERE POSSIBILE L'ESPERIENZA CHE GLI È NEGATA ALTROVE: L'ESPERIENZA DELLA MORTE. INSIEME ACCETTERANNO IL MISTERO DELLA MORTE E CONTEMPLERANNO L'ABISSO.

## NOTA \#2

L'ALTRO BRANO MUSICALE VIENE INVECE SCELTO PER "ACCOMPAGNARE" LA SCENA E, PIÙ PRECISAMENTE, TUTTO IL FINALE DELL'OPERA TEATRALE.
"MUSIC FOR AIRPORTS" PIÙ CHE UN DISCO È UN TRATTATO DI MUSICOLOGIA, UNA SINTESI DEFINITIVA DI QUELLA STAGIONE DI RICERCHE SONORE AVVIATA DA ERIK SATIE NEL 1888 CON IL BRANO GYMNOPEDIES E PROSEGUITA NEGLI ANNI 60 E 70 DA PIONIERI COME TERRY RILEY, STEVE REICH E JOHN CAGE, OLTRE CHE DALLO STESSO BRIAN ENO. È SOLO CON LA PUBBLICAZIONE DELLA SUA OPERA, INFATTI, CHE VIENE UFFICIALMENTE CONIATA L'ESPRESSIONE "AMBIENT-MUSIC": LA MUSICA COME ARREDAMENTO, GLI AMBIENTI COME GIGANTESCHE SCATOLE DA RIEMPIRE DI SUONI. LA FINE DEL CONCETTO TRADIZIONALE DI ASCOLTO E LA NASCITA DI UN NUOVO GENERE DI COLONNA SONORA, STUDIATA PER ACCOMPAGNARE SPAZI, NON IMMAGINI. MUTILATA DELLE SUE TRADIZIONALI STRUTTURE ARMONICHE, LA MUSICA DIVIENE NIENT'ALTRO CHE PARTE DI UN AMBIENTE - CHE SIA LA SALA D'ATTESA DI UNA STAZIONE O IL PADIGLIONE DI UN AEROPORTO - NE ASSORBE L'ATMOSFERA E I RUMORI, TRAMUTANDOSI IN UN SOTTOFONDO CHE NON RICHIEDE PIÙ UN ASCOLTO ACCURATO.
L'AMBIENTE SCELTO DA BRIAN ENO È DUNQUE L'AEROPORTO, CROCEVIA INTERNAZIONALE, PUNTO D'ARRIVO E DI PARTENZA, LUOGO DI INCONTRI E DI SEPARAZIONI, DI ATTESE E DI TENSIONI. L'OBIETTIVO DI ENO È INFONDERE NEI SUOI FREQUENTATORI UN SENSO DI CALMA E DI SPERANZA, STEMPERANDONE PROGRESSIVAMENTE LO STRESS.

È QUESTO IL BRANO CHE IL FIGLIO CONSIGLIERÀ ALLA MADRE DI ASCOLTARE E SARÀ LA MUSICA CHE FARÀ DA SOTTOFONDO ALL'INCONTRO, FINALMENTE VERO E PROFONDO, TRA MADRE E FIGLIO E ALL'ATTESA E PREPARAZIONE DEL LORO ULTIMO VIAGGIO.

[^0]CLAUDIO FABRETTI DICE CHE L'OPERA DI ENO POTREBBE PROSEGUIRE ALL'INFINITO. DIETRO LE SUE LENTE FLUTTUAZIONI, LA SUA CALMA OSSESSIVA, I SUOI SCHEMI IPNOTICI, SI CELA UNA SUSPENSE MALIGNA, L'ATTESA PER UN COLPO DI SCENA CHE PARE NON ARRIVARE MAI, MA CHE A OGNI NUOVO ASCOLTO POTREBBE SOPRAGGIUNGERE. MA FORSE È PROPRIO QUESTO, IL SUO COLPO DI SCENA.

ATTESA E SUSPENSE CHE AMMANTA ANCHE IL FINALE DE LO PSICOPOMPO CHE SEMBRA ANELI UN COLPO DI SCENA E FORSE UN SOSPIRATO HAPPY END.


## NOTA \#3

IL LAVORO DI OLOFONIA, FATTO PER GLI ALLESTIMENTI SITE-SPECIFIC DELLO SPETTACOLO E CURATO DA HUBERT WESTKEMPER, PORTA LO SPETTATORE, TRAMITE L'ASCOLTO IN CUFFIA, AD IMMERGERSI NEI SUONI E NELLE INCRINATURE PIÙ SOTTILI DELLA VOCE DEGLI ATTORI. LA STORIA TRA QUESTA MADRE E QUESTO FIGLIO CHE SI INTERROGANO SUL DESIDERIO DI MORTE DELLA DONNA, MA CHE RIMANDA ANCHE AD ALTRE MORTI NELLA LORO FAMIGLIA, REALI E SIMBOLICHE, VIENE COSi VISSUTA DA COLORO CHE ASCOLTANO E GUARDANO, CATAPULTATI DENTRO LO SPAZIO SCENICO, FIANCO A FIANCO AI PERSONAGGI. LO SPETTATORE AVVERTE TUTTE LE PIÙ IMPERCETTIBILI SFUMATURE EMOTIVE DELLA VOCE, DEI RESPIRI EMESSI; DIVENTA TESTIMONE DI UN QUALCOSA CHE AVVIENE NELLA RISERVATEZZA DELLE QUATTRO MURA DOMESTICHE E HA L'IMPRESSIONE DI COGLIERE I PENSIERI PIÙ INVISIBILI E RECONDITI. PARLANDO I DUE DI MORTE, IL RAPPORTO DELLO SPETTATORE COL PERSONAGGIO, NELLA DIMENSIONE OLOFONICA, DIVENTA UN RAPPORTO MOLTO INTIMO E PRIVATO. COME INTIMO E PRIVATO È IL PERSONALE RAPPORTO CHE OGNUNO DI NOI INTRATTIENE CON LA MORTE.

DARIO DE LUCA

## NAVIGANDO L'ACHERONTE

VIAGGIO NELLA GENESI DE LO PSICOPOMPO


## HANNO DETTO

«LASCIA QUALCOSA D'INDELEBILE IN CHI VI ASSISTE, UN LAVORO tUTTO BASATO SULLA RINUNCIA ALLA VITA (E SUL MITO DEI TRAGHETTATORI DI ANIME) COME LO PSICOPOMPO, SCRITTO, DIRETTO E CONDIVISO DA DARIO DE LUCA. SCOMODE SONO LE PAROLE TRA UN FIGLIO INFERMIERE CHE ACCOMPAGNA I MALATI TERMINALI ALLA FINE E UNA MADRE PROFESSORESSA (SENZA PATOLOGIE, MA ORBA D'UN PRIMOGENITO) CHE HA OPTATO PER IL SUICIDIO. IN UNA CASA-URNA DI DONGHI O HOPPER VISITATA DA brian eno e kimderose, con olofonia di westkemper, il DESTINO D'UNA STREPITOSA MILVIA MARIGLIANO E DEL LACONICO DE LUCA È SEGNATO, COMUNE».

## RODOLFO DI GIAMMARCO

«E CON LO PSICOPOMPO LO STESSO DE LUCA AFFONDA LE MANI NELLA MORTE, NELLA SUA «ACCEZIONE»PIÙ DISCUSSA E, IN ITALIA, NEGATA: L'EUTANASIA. [...] IN COPPIA CON UNA MISURATA MILVIA MARIGLIANO, L'AUTORE-REGISTA SI CUCE ADDOSSO IL MEDITABONDO PERSONAGGIO DEL TRAGHETTATORE, SVUOTANDOLO DA OGNI RIFERIMENTO MITOLOGICO E RELIGIOSO. CON LUCIDA LAICITÀ SI CHIUDE [...] AVVIA UNA TRAGEDIA QUASI SUSSURRATA».

## MARIA TERESA SURIANELLO

«COME NON PENSARE ALLA DRAMMATICA VICENDA ACCADUTA NEI PAESI BASSI DOPO AVER VISTO LO PSICOPOMPO, TESTO CHE SEGUE IL VANGELO SECONDO ANTONIO E CHE CONFERMA IL DRAMMATURGO DI SCENA VERTICALE COME UNA VOCE DA SEGUIRE NEL PANORAMA DELLA DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA. PERCHÉ ANCORA UNA VOLTA EGLI RIESCE A SONDARE QUESTIONI E TEMI LEGATI ALLA NARRAZIONE DI STORIE PARTICOLARI FACENDOLE PERÒ RISPONDERE A NECESSITÀ E SENTIMENTI GENERALI, SE NON ADDIRITTURA EPOCALI, COME ACCADE IN QUESTA ULTIMA SCRITTURA».


[^0]:    LA MUSICA NON SI LIMITA A FARE DA "TAPPEZZERIA" AL LUOGO E DA SOTTOFONDO AL MOMENTO VISSUTO, MA CONTRIBUISCE A DEFINIRNE LA PERCEZIONE, FIN QUASI A CONFONDERSI CON IL LUOGO E IL MOMENTO STESSO. TUTTO AVVIENE EPPURE TUTTO È SOFFUSO, INCORPOREO, RAREFATTO.

