

## OPMOMSI

Claudio Gradara, Pratiche sleali Ue: una proposta da rivedere; Mariano Bella, Flat Tax non è la gara a chi lancia l'aliquota più bassa _Lamberto Biscarini, Ricerche sul consumatore? Una miniera di opportunità; Massimiliano Dona, Fake news: anche la pubblicità fa la sua parte Daniele Cazzani, Intelligenza artificiale, conoscenza e retail; Massimo Morsillo, Alimentarsi non è moda, le esigenze cambiano


Tanya Kopps, nuovo Ceo di Metro Italia, arriva da una carriera internazionale tutta in Metro che le ha insegnato il valore della diversità e del localismo


Ricambi generazionali che piacciono a padrie figli e fanno bene al business: la storia di Maiora Despar raccontata da Franco e Pippo Cannillo


Con Packtin il packaging biodegradabile nasce dagli scarti: da uno spin off dell'Uni Modena e Reggio, lanciati materiali antiossidanti per nuove shelf life


Welfare aziendale: ossigeno per consumi. |l sostegno al reddito con forme di incentivazione offre vantaggi per imprese, lavoratorie stato sociale



nella distribuzione che parte dal primo amore, che fu Gigad, poi Gigad con Mdo, poi Mdo con Interdis e, infine, Despar.

## Ma Gigad non è stato il primo approccio al commercio ...

... Infatti, è cominciato in maniera quasi naturale: vengo da una famiglia di commercianti di olio e mandorle, da lì è partita questa avventura. Contemporaneamente mio fratello iniziava invece un'attività di collaborazione con un imprenditore locale. Faceva il grossista di coloniali, era depositario di Giacomo Costa, Olio Dante, tanti anni fa. Poi purtroppo quell'attività andò male, ma, partendo da quella iniziativa, mio fratello iniziò a dedicarsi al commercio di coloniali e detersivi. Io andavo al liceo e ho cominciato a collaborare con lui per

dargli una mano. Se torno indietro, a mio padre, la storia diventa ancora più lunga: teniamo presente che sono nato per non pagare le imposte! Sembra una barzelletta, ma non lo è: all'epoca, c'era la possibilità al settimo figlio di avere l'esenzione da imposte. Essendo un commerciante aveva avuto qualche problema con il fisco e gli avevano consigliato di avere il settimo figlio. Mio padre aveva 51 anni, mia madre 48 e sono nato io, con il preciso scopo di non pagare le imposte.

## Gli fa eco il figlio ...

È l'aneddoto che raccontiamo tutte le volte che viene l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza.
$F C$ Nel momento in cui lui, giustamente, ha cominciato a lasciare l'attività, siamo subentrati io e mio fratello, con l'ingrosso di detersivi e quant'altro. Da lì iniziammo il percorso che ci porta ad oggi ... La prima domanda per entrare in A\&O, che ci disse che i nostri volumi non erano adeguati; quindi la scelta di Gigad e poi il resto ... I miei 50 anni di storia nella distribuzione ci sono tutti!

Andiamo avanti con la storia ... In Despar siamo entrati nel 2011, Interdis attraversava un momento di

confusione, avevamo il marchio Dimeglio ma non c'erano altri marchi; io avrei voluto rinverdire VéGé, cosa che poi Santambrogio finalmente ha fatto, perché era l'unico marchio che potesse fare da ombrello, e da lì sono ripartiti. Tornando ad allora: una parte andò in Sigma e noi invece abbiamo fatto l'accordo con Despar. Non è stata neanche quella una passeggiata, c'era un socio Despar che non tollerava il nostro ingresso, ma dal contrasto è nata invece la possibilità di fare un'unica società. Così è nato il gruppo all'origine di Maiora: subito dopo abbiamo raggiunto un accordo con il presidente Gatto ... Avevano problemi economici, oggi in via di risoluzione -il concordato è stato ammesso ora e andrà a votazione a settembre, quindi probabilmente sarà risolto nel 2019- così abbiamo creato un gruppo di riferimento attorno a Cannillo, un'azienda solida con basi tranquille e una storia imprenditoriale sana.

## Quali le difficoltà oggi di fare commercio al Sud?

$F C$ Sono sempre le stesse: non c'era (e non c'è ancora) una cultura adeguata sia negli uomini, sia nell'amministrazione, sia nella burocrazia, sia nel sistema creditizio.

## Voi siete un'impresa solida: il segreto?

$F C$ È semplice: per noi i soldi sono sempre stati uno strumento, per molti invece sono stati (e sono) un punto di arrivo: nel nostro settore si creano parecchie liquidità, perché si incassa a breve e si paga a medio termine. Se quella liquidità si pensa sia solo da spendere come fossero soldi propri, alla fine arriva il conto, e si va a finire male. Poi ci sono gli investimenti sbagliati al momento sbagliato. Non dimentichiamo, poi, la burocrazia, la cultura imprenditoriale che non ha una storia e va fatta. Qui abbiamo fatto anche il passaggio generazionale con l'ingresso di mia figlia Ileana e di mio figlio Pippo ... senza dimenticare il costante affiancamento di mia moglie Nicolangela, il vero socio forte del Gruppo Cannillo.

## Parliamo del passaggio generazionale:

 Pippo quando sei entrato in azienda? PC In azienda ci sono sempre stato ... È un passaggio senza soluzione di continuità. Forse il segreto sta innanzitutto nell'avere un padre giovane, e nel fare un percorso insieme, parallelo, ormai è da parecchi anni, sin da quando andavo all'Università. $F C$ Il passaggio generazionale è stato quando Pippo ha deciso di fare economia aziendale in Bocconi; in pratica, ha fatto una scelta di campo: ha dichiarato chegli piace questo lavoro, c'è un'impresa familiare, può essere sicuramente fatta crescere. Quindi cerca di dare il massimo. Altrettanto ho fatto io, perché da quel momento, gli ho fatto vivere a tutti gli effetti l'azienda ... Tutto quello che decidevo, facevo e programmavo, lo condividevo con lui: ragioni, dubbi, pensieri, ecc. Forse ci parlavamo più allora rispetto ad oggi, che siamo nella stessa azienda: ogni sera quando uscivo dall'ufficio gli facevo una telefonata e gli raccontavo tutto ciò che era accaduto e ciò che avremmo potuto fare. Poi all'epoca, ogni 15 giorni ero a Milano, così andavo la sera prima, ci facevamo insieme la cena e chiacchieravamo. Nella sostanza, quindi è sempre stato qui. Un ulteriore passaggio l'ho fatto quando Pippo doveva entrare in azienda, al termine dell'università: abbiamo assunto un manager che veniva da Carrefour, con un unico e preciso scopo, ovvero prepararlo all'ingresso in azienda. Non volevo che prendesse i vizi o le virtù del padre, ma che avesse un suo percorso manageriale. Perchè una cosa è aver studiato, aver vissuto l'azienda e averla avuta come eredità dal padre, un'altra confrontarsi con un tecnico. C'è stato un altro momento importante nel passaggio generazionale: con l'ingresso di Ipa Sud in Maiora, sono entrati nel nostro management anche i giovani Peschechera (ndr: Luigi, Marco e Giuseppe), uno dei motivi che mi hanno spinto a fare quell'aggregazione. Ho vissuto sempre da solo le scelte quotidiane dell'azienda: un percorso talvolta duro; invece poterlo condividere con ragazzi pronti e preparati è stato rinfrescante. Quindi credo che il passaggio di testimone ci sia stato a tutto tondo: lui oggi è qui, conduce l'azienda, io gli faccio da spalla ... Diciamo così! $P C$ Il bello è che la conduzione è a quattro mani ... Non può mancare il consiglio di esperienza ... E poi abbiamo delle visioni molto simili ... Non è neanche troppo difficile! (1)

