## Matière et lumière

AU CCEUR DE SA COLLECTION D'ART CONTEMPORAIN AMÉRICAIN, GIUSEPPE CES AUXARTISTES DE LA LUMIĖRE ET CONVERTIT SA VILLA DE VARESE EN FONDATION par bruno de laubadère : photos : patrizia mussa

 votre collection des Américains?
Giuseppe Panza. J'avais une liste d'artistes, j'allais dans es galeries, et d'après la documentation qui me permettait de ressentir l'esprit de l'œuvre, j'achetais. En 1962, j’ai acheté des œuvres de Lichtenstein, d'Oldenburg; ensuite pour l'art minimal, de Flavin, puis d'André, de Nauman, de Serra...; puis les artistes de Los Angeles et les artistes conceptuels dont Kosuth; enfin, l'art des années 1980-1990.
B. L. N'est-il pas difficile de comprendre le courant contemporain, de l'abstraction expressionniste au minimalisme et aux artistes de la lumière, hors d'un cadre philosophique dont cet art se rapproche où la problématique de la mort devient centrale? $\mathrm{N}^{\prime} \mathrm{y}$ a-t-il pas un changement de rapport à la mort qui a défini une mutation du rapport de l'esprit à la matière ? G. P. Tout à fait. La découverte de l'art minimum et conceptuel, c'est celle de l'art comme spiritualisme de la matière, où la pensée devient visible, où esprit et matière ne sont plus séparables. Cet art-là n'a été possible que lorsqu'on a saisi qu'on ne peut comprendre la vie si l'on ne comprend la mort. Les peintres de la lumière ont un rapport avec les conceptuels. Avec eux
a pensée devient forme visible. Même phénomène dans la musique contemporaine. Avec Cage, Adams et Reich, la musique devient comme l'eau dans le fleuve: on a l'impression de pénétrer dedans, comme en peinture de rentrer dans la couleur. Les artistes que je collectionne ont cette vision de la réalité qui peut être vitale pour la société. Dans cette optique l'art a une fonction civilisatrice. Il doit sortir de son ghetto. J'ai cédé beaucoup d'œuurres au Guggenheim de New York et au MoCA de Los Angeles; j’ai transformé ma villa de Varese en fondation privée avec la F.A.I.; j’ai laissé d'autres œeuvres au musée de Lugano, au palais ducal de Gubbio et celui de Sassuolo près de Bologne, et de la Gran Guardia à Vérone, ou pour le futur musée de Rovereto construit par Mario Botta. B. L. Parlez-nous des collections et des galeries. G. P. Aux Etats-Unis, j'appréciais la collection Daumesnil et Ben Heller. L'Italie a plus de collectionneurs d'art contemporain que la France où ils sont dissuadés par la fiscalité. La collection Agnelli est intéressante. En Angleterre, il y a de bons artistes, peu de collectionneurs de contemporains; inversement en Belgique. Côté gale-
ries à Vérone, la Città est intéressante avec des artistes que jaime: Spolletti, Fratejani, Okiecol, Mangold, Darboven. A Los Angeles, il y a Angles, à New York, Starck.

Lire adresses p. 178


