Art. 1 - Costituzione

Phronesis è un organismo associativo costituito ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile con sede in Roma, c/o Colap - Via Antonio Gallonio 18, soggetto dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

Ogni successiva variazione della sede all'interno dello stesso comune non comporterà la modifica del presente statuto.

Art. 2 - Durata dell'Associazione
L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Carattere dell'Associazione
L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 4 - Oggetto e scopi
Oggetto dell'Associazione è la rappresentanza dell'attività professionale della consulenza filosofica svolta dai suoi associati. La consulenza filosofica fornisce a chi lo richiede (individui, gruppi, organizzazioni), sulla base di un approccio filosofico, supporto, aiuto ed orientamento nell’ambito dei processi intellettuali, esistenziali, decisionali o relazionali, senza avere finalità terapeutiche.

L'Associazione si propone di:
- promuovere la ricerca e lo studio della consulenza filosofica e delle discipline a essa afferranti;
- contribuire al progressivo riconoscimento sociale e istituzionale della consulenza filosofica come professione;
- stimolare la cooperazione e il confronto tra i consulenti filosofici attraverso l’organizzazione di seminari, giornate di studio e convegni;
- assistere la formazione dei consulenti filosofici;
- favorire la diffusione e la divulgazione della consulenza filosofica sul territorio nazionale;
- stabilire attivi e continuativi rapporti di collaborazione con le associazioni internazionali;
- incoraggiare lo scambio di idee e di esperienze tra consulenti e studiosi di ogni disciplina che possa avere utilità per la consulenza filosofica;
- collaborare con enti e istituzioni sia pubblici che privati di cui condividano le finalità;
- promuovere ogni altra iniziativa, autonoma o in collaborazione, atta a realizzare gli scopi dell'Associazione;
- erogare formazione all’esercizio filosoficamente consapevole di attività professionali, con particolare riguardo alle seguenti professioni: docenti ed educatori di ogni ordine e grado di scuola; operatori negli ambiti sociale, sanitario, assistenziale, ambientale; dirigenti, funzionari e impiegati pubblici e privati.
- Promuovere, favorire e verificare l’aggiornamento costante dei propri associati.
- Predisporre strumenti a tutela dell’utenza con l’istituzione di uno sportello del cittadino.

Art. 5 - Requisiti dei soci
Vengono definiti soci tutti coloro che abbiano soddisfatto i criteri di ammissione all’Associazione.

Lo stato di socio comporta la possibilità di partecipare alle attività dell’Associazione.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

a) soci ordinari: sono i soci consulenti filosofici di Phronesis, cioè coloro
hanno completato il percorso formativo e professionalizzante richiesto all'Associazione. Lo status di socio ordinario è attribuito e viene confermato secondo le modalità previste dai regolamenti interni sulla base delle capacità professionali e di ricerca dimostrate dai soggetti interessati;

b) soci in formazione: i soci in formazione sono i soci iscritti al percorso formativo e professionalizzante; essi divengono soci ordinari solo dopo il conseguimento dell'attestato di fine formazione.

c) onorari: i soci onorari sono figure eminenti nel campo della consulenza e delle e delle pratiche filosofiche; sono designati dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo

d) sostenitori: i soci sostenitori sono persone giuridiche interessate agli scopi dell'Associazione;

Art. 6 - Criteri di ammissione dei soci

Per essere ammesso a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo tramite la Segreteria Nazionale con la documentazione richiesta e dettagliata nei Regolamenti interni.

L'accettazione delle domande d'iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo i tempi e i modi indicati nei Regolamenti interni e diviene effettiva solo a fronte del versamento, da parte del novo socio, della quota associativa d'ingresso. L'eventuale diniego è inappellabile.

Il Consiglio Direttivo potrà, se ritenuute necessarie, dotarsi di un'apposita Commissione a cui delegare l'accettazione e la verifica delle domande di ammissione, fermo restando l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio Direttivo stesso.

Possono essere ammessi come soci sostenitori persone giuridiche interessate agli scopi dell'Associazione, e che intendano contribuire finanziariamente all'attività dell'Associazione in misura non minore alla quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il conferimento dello stato di socio onorario spetta all'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Soci ordinari, soci in formazione e sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Doveri dei soci e perdita dello stato di socio

L'appartenienza all'Associazione ha carattere libero e volontario e impegnà gli aderenti al rispetto del presente Statuto e delle risoluzioni presa dai suoi organi amministrativi.

Lo stato di socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, decade d'ufficio in caso di:

- dimissioni volontarie da comunicare per iscritto;
- mancato pagamento della quota associativa annuale, da pagare entro la data fissata annualmente dal Consiglio Direttivo (esclusi i soci onorari)

La revoca da socio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, può inoltre essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- mancato rispetto da parte del socio delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o delle delibere prese dagli organi sociali;
• quando vengano arrecati in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione;
• quando il socio svolga attività o abbia comportamenti contrastanti con gli interessi e le finalità dell’Associazione.

La revoca da socio ordinario comporta il divieto di fare uso della denominazione di “Consulente Filosofico di Phronesis”. Ulteriori modalità per la decadenza, revoca, sospensione e reintegrazione delle qualifiche di socio ordinario, socio in formazione, socio sostenitore, socio onorario possono essere indicate nei regolamenti interni.
Il socio escluso a qualsiasi titolo può presentare appello scritto al Consiglio dei Probitiri.
Il socio escluso non potrà pretendere la restituzione delle quote versate, né avrà alcun diritto sul patrimonio sociale.

Ai soci in formazione è espressamente vietato di fare riferimento, nell'esercizio e nella promozione della propria eventuale attività di consulenza filosofica, alla propria appartenenza a Phronesis a meno che non venga precisato che essi vi appartengono in qualità di soci in formazione.

Art. 8 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale viene utilizzato per lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed è costituito attraverso le seguenti entrate:
a) le quote d’iscrizione versate annualmente dai soci, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) versamenti volontari degli associati;
c) Contributi, lasciti, erogazioni e donazioni di associati, di terzi o di enti in genere;
d) proventi realizzabili nello svolgimento di attività dell'Associazione finalizzate agli scopi di cui all’art. 4;
e) raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie;
f) attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/1997.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, essendo prevista la destinazione del patrimonio a finalità di utilità generale. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dello stato di socio, e così pure in qualsiasi caso di cessazione e scioglimento dell'Associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell'Associazione.
In base al disposto dell'art. 111, comma 4-quinques lettere a) e b) del D.P.R. 917/1986 vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Viene fatto obbligo di devolvere il patrimonio netto dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione o fondazione analoga o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 9 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea;
• il Collegio dei Consulenti Filosofici;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Consiglio dei Probitiri.

Art. 10 - Assemblea
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i soci con pari diritti, quale che sia la categoria di appartenenza. Ai sensi dell’art. 111 del D.P.R. 917/1986 in seguito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 460/1997, volte a garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, si
stuisce che:

a) si garantisce l’effettività del rapporto medesimo (comma 4-quinquies lettera c);
b) viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa (comma 4-quinquies lettera c);
c) è previsto per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
d) quota o contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile (comma 4-quinquies lettera f).

L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta da parte di un terzo dei soci, indirizzata al Presidente.

L’Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso e per il rinnovo delle cariche sociali, quando necessario.

La convocazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve avvenire per iscritto, per mezzo postale, telefax o posta elettronica, a tutti i membri aventi diritto, con un anticipo di almeno trenta giorni e con modalità tali da favorire la massima partecipazione di tutti i soci. Nel caso di richiesta da parte di almeno un terzo dei soci, questa vincola interamente il Presidente e il Consiglio Direttivo, che sono tenuti a effettuare la convocazione nei termini indicati, pena un loro decadimento dalle cariche. In caso di inadempienza, la convocazione sarà effettuata a cura del Decano dell’Associazione.

L’Assemblea si riunisce anche fuori dalla sede dell’Associazione.

In tutte le sue forme, l’Assemblea ha per compiti e potere:

mediante delibere a maggioranza semplice:

- l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente;
- l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso;
- l’elezione delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Consiglio dei Proovivirì, Presidente) quando necessario; su delega e con delibera dell’Assemblea, il Presidente può essere nominato dal Consiglio Direttivo;
- il conferimento di socio onorario alle persone proposte dal Consiglio Direttivo;
- la ratifica dei regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo, salvo quelli la cui ratifica spetta al Collegio dei Consulenti Filosofi;
- la discussione e l’approvazione della relazione sulle attività svolte e sul programma delle attività future del Consiglio Direttivo;
- l’approvazione di specifiche directive assembleari, salvo quelle di pertinenza esclusiva del Collegio dei Consulenti Filosofi;
- la discussione e l’approvazione della relazione sull’attività di ricerca presentata dal Collegio dei Consulenti Filosofi;

mediante delibere con maggioranza della metà più uno dei soci regolarmente iscritti:

- la deliberazione su cambiamenti di statuto;

mediante delibere con maggioranza dei due terzi dei soci regolarmente iscritti:

- la deliberazione sull’scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita in prua convocazione con la presenza di almeno la metà più uno della totalità dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. È ammesso l’intervento per delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere presente più anziano di iscrizione al libro dei soci. L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prua che in seconda convocazione, con la
aggiornanza minima della metà più uno dei voti espressi. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. In caso di parità di voti, l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le deliberazioni dovranno risultare da verbale, redatto e reso in tempi brevi pubblico a cura del Segretario. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Associazione può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 11- Collegio dei Consulenti Filosofici
Hanno diritto a partecipare al Collegio dei Consulenti Filosofici tutti i soci ordinari. Il Collegio può essere convocato tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta da parte di un terzo dei soci ordinari, indirizzata al Presidente. Il Collegio deve essere convocato in via ordinaria almeno una volta all’anno, per deliberare nelle materie di competenza. La convocazione, a cura del Consiglio Direttivo, deve avvenire per iscritto, per mezzo postale, telefax o posta elettronica, a tutti i membri aventi diritto, con un anticipo di almeno trenta giorni e con modalità tali da favorire la massima partecipazione di tutti i soci ordinari.

La convocazione del Collegio dei Consulenti Filosofici può anche essere contestuale alla convocazione dell’Assemblea di cui i soci ordinari sono membri. Nel caso di richiesta da parte di almeno un terzo dei soci ordinari, questa vincola interamente il Presidente e il Consiglio Direttivo, che sono tenuti a effettuare la convocazione nei termini indicati, pena un loro decadimento dalle cariche. In caso di inadempienza, la convocazione sarà effettuata a cura del Decano dell’Associazione. Il Collegio si riunisce anche fuori dalla sede dell’Associazione.
In tutte le sue forme, il Collegio ha per compiti e potere, mediante delibere a maggioranza semplice:
- la promozione della ricerca, dello studio e della definizione della consulenza filosofica e delle discipline a essa afferenti, la tutela della qualità di tale ricerca e la presentazione all’Assemblea di una relazione annuale sull’attività svolta in questo campo;
- la definizione dei criteri per l’assegnazione, la conservazione e la perdita dello status di “Consulente Filosofico di Phronesis” e per l’iscrizione nell’Elenco dei Consulenti Filosofici;
- la definizione, la modifica, l’aggiornamento e l’integrazione dell’ordinamento per la formazione dei “Consulenti Filosofici di Phronesis”;
- la definizione, la modifica, l’aggiornamento e l’integrazione del codice deontologico del “Consulente Filosofico di Phronesis”;
- la ratificazione dei regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo, riguardanti le materie che precedono;
- l’approvazione di specifiche direttive collegiali riguardanti le materie che precedono.
Il Collegio, ordinario e straordinario, è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno della totalità dei soci ordinari. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
È ammesso l’intervento per delega scritta. Nessun socio ordinario può rappresentare più di tre soci ordinari.

Il Collegio è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere presente più anziano di iscrizione al libro dei soci.
Il Collegio ordinario delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
Il Collegio straordinario delibera, sia in prima che in seconda convocazione,
...la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

In caso di parità di voti, il Collegio deve essere chiamato subito a votare una seconda volta.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, non solo i soci ordinari, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le deliberazioni dovranno risultare da verbale, redatto e reso in tempi brevi pubblico a cura del Segretario.

Il Collegio vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Associazione può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Art. 12- Consiglio Direttivo
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e la cui carica ha durata biennale. È composto da almeno cinque membri, scelti esclusivamente tra i soci ordinari. Tale numero può essere variato, a seguito di motivata richiesta e con delibera approvata dall’Assemblea, prima di ogni successiva rielezione. I membri del Consiglio Direttivo non sono immediatamente rieleggibili dopo aver ricoperto la carica per tre mandati consecutivi completi.

Il Consiglio Direttivo, su delega e con delibera dell’Assemblea, può nominare al suo interno il Presidente;
può assegnare altre cariche funzionali e di rappresentanza: un Vicepresidente con funzioni vicarie, un Segretario con funzioni di verbalizzazione, un Tesoriere con funzioni amministrative, o altre eventualmente definite. Il Consiglio Direttivo può anche nominare Commissioni con deleghe specifiche. Ogni membro e Commissione cui siano conferite facoltà e funzioni deve risultare, con la descrizione dei relativi poteri, dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo, che fa fede ai fini della rappresentanza dell’Associazione anche nei rapporti con terzi.

È compito del Consiglio Direttivo:
- la gestione ordinaria dell’Associazione, per l’attuazione delle sue finalità e secondo le indicazioni dell’Assemblea;
- la predisposizione dei bilanci annuali consuntivo e preventivo, nonché la definizione dell’ammontare delle tasse di iscrizione e annuali;
- l’approvazione di regolamenti interni;
- l’indicazione all’Assemblea dei soci dei possibili soci onorari;
- l’approvazione dell’istituzione di sezioni locali;
- l’autorizzazione di iniziative pubbliche svolte a nome dell’Associazione;
- l’assunzione di ogni altra deliberazione utile al perseguimento dei fini dell’Associazione, purché assunta in coerenza con le direttive assembleari e collegiali e nel rispetto dello Statuto.

Al Consiglio Direttivo competono pieni poteri. Esso deve in ogni caso rendere conto all’Assemblea al termine dell’anno di attività.
Il membro del Consiglio Direttivo che sia risultato fisicamente assente ingiustificato per tre volte consecutive alle riunioni, decade. In caso di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo gli subentrano, fino all’Assemblea dei soci in cui verranno indette elezioni suppletive, il primo dei non eletti.
I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica. Sono ammessi rimborsi per le spese sostenute e per l’attività svolta, se giustificate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, anche fuori dalla sede dell’Associazione, ed è convocato dal Presidente. L’Assemblea e il Collegio dei Consulenti Filosofici possono richiedere una convocazione straordinaria dal Consiglio con modalità analoghe alla convocazione straordinaria rispettivamente dell’Assemblea e del Collegio. Tale richiesta vincola in modo indraggiabile il Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

Precedo accordo di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo può riunirsi...
che con modalità diverse dalla presenza fisica (riunioni telematiche). Anche in tali casi devono essere redatti verbali.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità, decide il voto del Presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale in apposito libro. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

Art. 13 - Presidente
Il Presidente, che deve essere un membro del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni e non è rieleggibile per più di tre mandati consecutivi. Su delega e con delibera dell'Assemblea, può essere nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo. Egli dirige l'Associazione assieme al Consiglio Direttivo e la rappresenta legalmente, di fronte a terzi e in giudizio. A lui spetta la firma di ogni atto ufficiale dell'Associazione, sia nei confronti dei soci che di terzi.

Il Presidente sovrintende alle deliberazioni dell'Assemblea, del Collegio dei Consulenti Filosofici e del Consiglio Direttivo, sia per il compimento di singoli atti, sia per quanto concerne l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Egli ha, in particolare, il compito di dirigere ogni eventuale controversia riguardante l'organo di volta in volta competente a deliberare su qualche materia, salvo ricorso ai Probiviri entro 30 giorni dalle sue determinazioni.

Egli può delegare parte dei suoi compiti, inclusa la firma degli atti amministrativi, a consiglieri o soci, in via transitoria o permanente, dopo approvazione del Consiglio Direttivo. Tali deleghe devono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza straordinaria del Presidente gli subentrà, fino all'Assemblea dei Soci in cui verranno indette elezioni suppletive, il Vicepresidente.

Art. 14 - Consiglio dei Probiviri
Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea anche tra non soci e dura in carica tre anni. I suoi membri non possono ricoprire altre cariche sociali.

I membri del Consiglio dei Probiviri non sono immediatamente rieleggibili dopo aver ricoperto la carica per due mandati consecutivi completi.

Il Consiglio dei Probiviri ha per compito di arbitrare ogni genere di conflitto che possa generarsi tra gli organi dell'Associazione e tra i soci. A esso possono rivolgersi i singoli soci per segnalare irregolarità nella conduzione dell'Associazione o comportamenti eticamente scorretti e per appellarsi a seguito di sospensione della stato di socio operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Sezioni locali
Le sezioni locali dell'Associazione, la cui istituzione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, sono dotate di autonomia di iniziativa e di gestione di spesa in merito alle iniziative intraprese.

Le sezioni locali agiscono nel piano rispetto delle linee generali indicate dagli organi dell'Associazione e riportate nei regolamenti interni. Esse devono rispettare comportamenti deontologici non lesivi dello statuto associativo. In caso di conflitto, le delibere degli organi associativi hanno potere vincolante sulle sezioni locali.

Art. 16 - Sciolgimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deciderà anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 17 - Norme generali finali
Funzionamento e organizzazione dell'Associazione sono oggetto di regolamenti, redatti e approvati dal Consiglio Direttivo. Questi regolamenti, immediatamente esecutivi, devono comunque essere ratificati, alla prima riunione utile, dall'Assemblea dei soci ovvero dal Consiglio dei Consulenti Filosofici quando concernono le materie di sua competenza. In caso di dubbi sull'organico
spetente alla ratifica, questo è indicato dal Presidente, salvo ricorso ai provvedimenti entro 30 giorni dalla ratifica medesima.
L'anno di gestione dell'Associazione è l'anno di calendario, con scadenza il 31 dicembre.
In caso di scioglimento per qualsiasi motivo dell'Associazione, il Consiglio Direttivo assume le funzioni di organo di liquidazione e provvede quindi alle operazioni necessarie, con competenza a deliberare sulla destinazione dell'eventuale residuo attivo ad altra associazione, ente o fondazione analoga o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposto dalla legge. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firenze, 9 giugno 2019

Il Presidente
(Alessia Lombardi)

Il Segretario
(Barbara Niero)
Verbale dell’Assemblea dei Soci del 9 giugno 2019.

L’Assemblea dei Soci di Phronesis – Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica – si riunisce, in via ordinaria, in prima convocazione il giorno 9 giugno 2019 alle ore 9:30 a Firenze, presso Hotel Corona, Via San Gallo 14.

Il Presidente dell’Associazione, constatata l’assenza di diversi soci, propone di rinviare l’inizio dei lavori alla seconda convocazione.

L’Assemblea dei Soci di Phronesis si riunisce, in via ordinaria, in seconda convocazione il giorno 9 giugno 2019 alle ore 10:30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente
2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2019
4. Aggiornamento pratica iscrizione Mise
5. Varie ed eventuali

Sono presenti di persona o tramite propri rappresentanti 35 soci (15 in presenza e 20 per delega) su 59 regolarmente iscritti come da Regolamento per la Decadenza, Sospensione e revoca del Titolo di Socio e Socio Consulente Phronesis, approvato dall’Assemblea e dal Collegio 2015, ossia:

Addotta Saveria (delega Carnicella), Basili Carlo (delega Carnicella), Battaglia Elisabetta, Biffi Anna (delega Nava per la sola Assemblea Ordinaria Soci), Bijelic Vesna (delega Mancini), Bonione Luca, Borsato Agostina (delega Zanella), Carnicella Antonio, Cavadi Augusto (delega Cimò), Cimò Teresa, Di Bacco Roberto, Ficco Anna (delega Di Bacco), Francavilla Sabrina, Gramazio Stefano (delega Niero), Invernici Elisabetta (dalle ore 11:16), Lavarda Rachele (delega Lombardi), Lombardi Alessia, Mancini Marta, Matrone Rosalia (delega Zanella), Miccione Davide (delega Zanella), Monaco Maria Antonietta (delega Lombardi), Nava Raffaela, Niero Barbara, Noris Emanuela (delega Lombardi), Orfei Cecilia (delega Carnicella), Pilutti Renato, Pizzo Debora (delega Mancini), Previtali Agnese (delega Mancini), Santucci Laura Maria (delega Niero), Sartirana Ezio (delega Nava), Tinti Monica, Ubizzo Davide (delega Pilutti), Zanaboni Anna Maria, Zanella Chiara (dalle ore 11:19), Zaratti Giovanna (delega Niero).

L’Assemblea è validamente costituita.

Presiede Alessia Lombardi, verbalizza il Segretario Barbara Niero.

1 Relazione del Presidente


Si procede con ordine, secondo i punti all’ODG.

2 Approvazione Bilancio Consuntivo 2018

Il Tesoriere, Antonio Carnicella, illustra il Bilancio Consuntivo 2018. Viene evidenziato come l’entità poco significativa delle entrate sia stata controbilanciata dal contenimento dei costi ottenuto attraverso una gestione oculata delle spese seguendo il criterio della sostenibilità optando per soluzioni compatibili con il pareggio di bilancio attraverso una riduzione dei costi.
Vengono analizzate le voci in entrata: in particolare, quote associative, colloqui di fine formazione e rimborso formativo.

Relativamente alle voci in uscita ci si soferma con particolare attenzione alla formazione del collega Ubizzo in relazione alla gestione autonoma del sito in modo da ridurre i costi di gestione del professionista col quale è stato stipulato un contratto a gettoni. Vengono esposti i costi relativi all’attività di formazione e il canone di iscrizione al Colap, costo alto ma necessario in quanto include il servizio di domiciliazione.

La fotografia attuale restituisce un quadro nel quale le spese bilanciano le entrate.

**Il Bilancio Consuntivo 2018 viene approvato all’unanimità.**

**3 Approvazione Bilancio Preventivo 2019**

Nel Bilancio Preventivo sono previste le entrate derivanti dalle quote associative, non sono previsti aumenti della quota associativa.

E' stata riconfermata la polizza assicurativa al medesimo costo ed è stata inserita la spesa per la consulenza sulla privacy in modo che un professionista possa seguire in questa fase di entrata in vigore del Regolamento europeo e successive disposizioni attuative.

**Mancini:** precisa che da un anno il regolamento europeo è in vigore e allo stato attuale l'associazione sta definendo la modulistica relativa al rapporto con il cliente e la parte che riguarda il sito.

**Pilutti:** chiede se in queste procedure siamo seguiti da un avvocato nominato come DPO.

**Mancini:** risponde che il professionista che Phronesis ha incaricato per la privacy ci sta seguendo nel progressivo adeguamento alla normativa.

E' previsto un solo seminario per i soci a cui seguirà il modulo formativo estivo.

Le spese di registrazione e cancelleria rimangono inalterate così come le spese bancarie.

**Pilutti:** propone di elevare l’ammontare della quota associativa a € 120,00.

**Zanella:** sottolinea che da anni sono rimaste invariate sia la quota della Formazione sia quella di iscrizione e dei seminarini.

**Mancini:** aggiunge che la sede scelta per la Formazione è stata realizzata tenendo conto del miglior compromesso costi / benefici quali ad esempio la vicinanza alla stazione, la disponibilità di sale adeguate alla Formazione e l’adeguata sistemazione per formandini e formatori.

Tra i costi di Bilancio figura una voce per seminari aperti al pubblico finalizzati alla diffusione dell’attività associativa, come cassa di risonanza per l’associazione. Per tali seminari si ipotizza una quota di partecipazione da definire.

**Lombardi:** precisa che l’idea nasce da richieste giunte all’Associazione Phronesis da parte di non filosofi in merito alle attività svolte.

**Invernici:** chiede chiarimenti relativamente all’ammontare della quota di partecipazione del pubblico e, indicativamente, il periodo di svolgimento dei seminari.

**Fraunavilla:** chiede se i seminari saranno sulla consulenza filosofica o sulla pratica.

**Invernici:** condivide l’opportunità dell’iniziativa a fini promozionali e chiede se il Direttivo nel proporre la realizzazione di seminari aperti al pubblico abbia già delineato il tipo di pubblico a cui rivolgersi.
SARRIONE: propone di rivolgere i seminari aperti a studenti.

INVERNICI: fa presente che la quota potrebbe aggirarsi intorno a quelle che vengono chieste per altre manifestazioni inerenti alla filosofia (tra i 30 e i 50 Euro).

CIMO: invoca il coinvolgimento delle sezioni territoriali per il loro patrimonio di competenze e conoscenze supportate da esperienze.

LOMBARDI: propone di inviare una comunicazione a tutti soci a seguito della quale raccogliere le proposte delle diverse sezioni Phronesis.

CARNICELLA: ipotizza che tali attività, ancora da definire rispetto ai vari aspetti, possano svolgersi nei mesi di settembre/ottobre/novembre. Sottolinea la necessità di inviare le varie proposte tenendo conto delle risorse disponibili in modo tale da ridurre quanto più possibile i costi per attenersi al vincolo di pareggio tra costi ed entrate, così come indicato nel Bilancio Preventivo proposto.

Il Bilancio Preventivo 2019 viene approvato all’unanimità.

4. Aggiornamento pratica iscrizione Mise

La presidente fa presente all’Assemblea che il Mise, in ricezione alla presentazione della domanda d’inscrizino di Phronesis nell’elenco delle professione non ordinistiche, ha accettato che per le Associazioni che in virtù della loro particolare forma iuris non siano Cooperative Sociali o Società per Azioni vige l’obbligo indicare nello Statuto l’indirizzo per esteso.

Tale indicazione contrasta con quanto indicato a suo tempo dal Colap che, in occasione di precedenti variazioni di indirizzo, aveva suggerito di inserire nello statuto solo il Comune di sede legale. Interpellato nuovamente, il Colap suggerisce allora di aggiungere all’articolo 1 anche la seguente precisazione: ogni successiva variazione della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporterà la modifica del presente statuto. In tale ipotesi eventuali cambi di indirizzo – spiega il Colap – non necessiterebbero di modifiche statutarie da proporre all’assemblea per la votazione e delle relative spese di registrazione.

Riservandosi di verificare con il ministero la formulazione corretta dell’art. 1 lo si propone all’Assemblea in due varianti in modo da procedere speditamente per il perfezionamento della pratica attualmente sospesa per questo dettaglio:

- Versione:

Phronesis è un organismo associativo costituito ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile con sede in Roma, c/o CoLap – Via Antonio Gallonio 18. È retto dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

- Versione:

Phronesis è un organismo associativo costituito ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile con sede in Roma, c/o CoLap – Via Antonio Gallonio 18. È retto dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia. Ogni successiva variazione della sede all’interno dello stesso Comune non comporterà la modifica del presente statuto.

L’assemblea vota a favore di entrambe le versioni all’unanimità, dando mandato al direttivo di utilizzare quella corretta secondo il parere del Mise.
Asgmea orinaria del Soci Phrones is chiude alle ore 13:25.

5. Varie ed eventuali

Alle ore 15:40 si riprono i lavori dell'Assemblea dei Soci in quanto Marta Mancini fa presente ai soci che è in scadenza la carica dei Proibri. Vengono pertanto proposte e messe ai voti le nomine di Renato Pilutti, Augusto Cavadi e Anna Colaiacovo che accettano la candidatura.

La candidatura alla carica di Proibiro dei Consulenti Renato Pilut, Augusto Cavadi e Anna Colaiacovo viene votata all'unanimità.

I lavori dell'Assemblea ordinaria dei Soci Phrones is si chiudono alle ore 15:55.

Il Presidente

(Alessia Lombardi)

Il Segretario

(Barbara Niero)