

## PREPARAZIONE SUPPORTI DI CARTONE



## PREPARAZIONE



Prima di riempire le pagine è stato necessario scrivere anzitutto la storia, preparare poi i disegni e ricavare le forme delle impronte nell'esatta sequenza.


## INCIPIT DELLA NARRAZIONE

C'era una volta una principessa di nome Urbania.
Una dama così bella, che si dice fosse la più bella del mondo intero:

Aveva lunghi capelli splendenti e la voce dolce come un usignolo.
Viveva in un grande castello sfavillante e maestoso e il suo popolo era ricco e felice. Ovunque l'occhio potesse guardare vedeva alberi carichi di frutti succulenti e corsi d'acqua trasparente pieni di pesci guizzanti.

Urbania però aveva un cruccio: i suoi piedi erano talmente grandi che anche con un solo passo
 distruggeva una foresta intera.

Per non pensare a questo dispiacere e vedere il Regno sempre splendente, tutto ciò che veniva distrutto, era immediatamente gettato oltre le mura e così Urbania se ne dimenticava e poteva continuare a vivere spensierata.


Un giorno una bambina con lunghe trecce bionde bussò al portone. Urbania aprì e la fece entrare.
La bambina disse: «Principessa, abbiamo bisogno del Vostro aiuto! Ogni giorno tonnellate di rifiuti e oggetti distrutti vengono buttate sulle nostre terre, nei nostri fiumi, sulle nostre spiagge. Non sappiamo più cosa fare!» La principessa non le diede retta e la scacciò.
Quella stessa notte Urbania fece un sogno: si trovava dall'altra parte delle mura, un posto grigio triste e desolato, dove gli uccellini non cinguettavano più, gli alberi erano malati e spogli e negli stagni i bei pesci lucenti giacevano morenti sulla superficie oleosa.
Si svegliò da questo incubo sudata e agitata. E iniziò a pensarci su...

## ESEMPIO DI SVILUPPO



Come tutte le mattine, decise di fare un bel bagno.
Quando Urbania entrava nella vasca, non ne usciva più, perché le piaceva inventare storie, immaginare avventure e spesso cantava e cantava, mentre giocava con le bolle di sapone.
Ma l'acqua si raffreddava e così la vasca veniva riempita nuovamente.
Anche quando utilizzava il lavandino per lavarsi le mani, lasciava scorrere l'acqua perché si distraeva rimirandosi allo specchio.
Un giorno, per sbaglio, tappò il
lavandino e l'acqua straripò.
Così la principessa si rese conto di quanta acqua stesse sprecando e da quel momento imparò a prestare più attenzione al consumo che ne faceva.

E l'impronta si rimpicciolì un poco...

obiettivo 6:
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie

## ESEMPIO DI SVILUPPO

Dopo essersi lavata e pettinata, era il momento di vestirsi e Urbania impiegava molto tempo a scegliere cosa indossare perché il suo guardaroba occupava tre stanze intere del castello!

A lei piaceva mettere ogni giorno qualcosa di diverso e avere il completo perfetto per ogni occasione. Sceglieva i calzini solo in base al colore e quando i suoi grossi piedoni ne bucavano uno, non ci pensava due volte e li buttava al di là delle mura. Era una principessa impegnata: mica poteva perdere tempo a rammendare le calze! Quel giorno però ad essere bucati furono proprio i suoi calzini preferiti.
Allora armata di pazienza e determinazione, decise di impegnarsi ad aggiustarli per poterli indossare ancora.


Con il termine «fast fashion» si intendono tutti quegli indumenti prodotti e consumati in modo molto rapido.

Non vengono realizzati affinché durino nel tempo, ma fin dalla loro origine non sono altro che rifiuti da accumulare, con enormi costi dal punto di vista ambientale e umano.


