**XX66** *Scheda creata il 18 ottobre 2022*



**Descrizione bibliografica**

\***Kappa magazine.** – Anno 1, n. 1 (luglio 1992)-anno 15, n. 173 (dicembre 2006). - Bosco (Pg) : Star Comics, 1992-2006. – 173 volumi: fumetti ; 28 cm. ((Mensile; poi bimestrale. - MOD0797867

Varianti del titolo: \*K magazine; \*KM

Soggetto: Fumetti – Giappone – 1992-2006

**Informazioni storico-bibliografiche**

**Kappa Magazine** è stata una [rivista](https://it.wikipedia.org/wiki/Riviste_giapponesi_di_fumetti) [manga](https://it.wikipedia.org/wiki/Manga) [mensile e successivamente bimestrale](https://it.wikipedia.org/wiki/Bimestrale) [italiana](https://it.wikipedia.org/wiki/Italia), ideata e realizzata dai [Kappa boys](https://it.wikipedia.org/wiki/Kappa_boys) la cui pubblicazione cominciò nel luglio del [1992](https://it.wikipedia.org/wiki/1992) e finì nel dicembre del [2006](https://it.wikipedia.org/wiki/2006), con il numero 173. Per molti anni, Kappa Magazine è stata la testata ammiraglia della divisione dedicata ai fumetti [giapponesi](https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone) della [Star Comics](https://it.wikipedia.org/wiki/Star_Comics). La rivista si suddivideva in una parte a colori in cui trovavano spazio articoli redazionali su [anime](https://it.wikipedia.org/wiki/Anime) e rubriche, ed una seconda parte in bianco e nero in cui venivano pubblicati capitoli di vari [manga](https://it.wikipedia.org/wiki/Manga) seriali, fra cui [Oh mia dea!](https://it.wikipedia.org/wiki/Oh_mia_dea%21), [Compiler](https://it.wikipedia.org/wiki/Compiler_%28manga%29), [Narutaru](https://it.wikipedia.org/wiki/Narutaru), [Chobits](https://it.wikipedia.org/wiki/Chobits), [3x3 occhi](https://it.wikipedia.org/wiki/3x3_occhi), [Office Rei](https://it.wikipedia.org/wiki/Office_Rei), [Otaku Club](https://it.wikipedia.org/wiki/Otaku_Club), [Calm Breaker](https://it.wikipedia.org/wiki/Calm_Breaker), [Bug Patrol](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bug_Patrol&action=edit&redlink=1), [Gun Smith Cats](https://it.wikipedia.org/wiki/Gun_Smith_Cats), [Exaxxion](https://it.wikipedia.org/wiki/Exaxxion), [Kamikaze](https://it.wikipedia.org/wiki/Kamikaze_%28manga%29), [Potëmkin](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pot%C3%ABmkin_(manga)&action=edit&redlink=1), [Goblin](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Goblin_(manga)&action=edit&redlink=1), [Kudanshi](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kudanshi&action=edit&redlink=1), [Moon Lost](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Moon_Lost&action=edit&redlink=1), [Mokke](https://it.wikipedia.org/wiki/Mokke), [Shizume](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Shizume&action=edit&redlink=1) e [Vite da cavie](https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vite_da_cavie&action=edit&redlink=1) (anche se molti manga poi venivano "spostati" su testate autonome), oppure manga composti da un unico capitolo di vari autori. Tutti i manga pubblicati su Kappa Magazine erano editi in patria dalla [Kōdansha](https://it.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Ddansha). Per i primi numeri la rivista era composta da 128 pagine ed occasionalmente da 256. Dal numero 105 del marzo [2001](https://it.wikipedia.org/wiki/2001), la testata è stata pubblicata regolarmente con 256 pagine. Inizialmente questo aumento di pagine veniva segnalato con il cambio di nome della rivista in Kappa Magazine +, benché dal numero 138 del dicembre [2003](https://it.wikipedia.org/wiki/2003) il nome ritornerà ad essere semplicemente *Kappa Magazine* [*https://it.wikipedia.org/wiki/Kappa\_Magazine*](https://it.wikipedia.org/wiki/Kappa_Magazine)

Rivista mensile dedicata a manga e anime, curata dai **Kappa Boys** (Andrea Baricordi, Massimiliano De Giovanni, Andrea Pietroni e Barbara Rossi ) e pubblicata dalla **Star Comics**, che svolse un importante ruolo nella diffuasione del fumetto giapponese in Italia. La rivista, nata nel 1992 e interrotta nel 2006 dopo 173 numeri, e che per un certo periodo si chiamò "**Kappa Magazine "**, pubblicò serie a fumetti, articoli di approfondimento, recensioni, rubriche sul mondo giapponese, e bandì i NonKorsi, concorsi per i lettori premiati con la pubblicazione sulla rivista. Tra i manga apparsi su Kappa Magazine ricordiamo ***Office Rei*** di **Sanae Miyau**  e **Hideki Nonomura**, ***Oh mia dea!*** di **Kosuke Fujishima**, ***Exaxxion*** di **Kenichi Sonoda**, ***Kamikaze*** di **Satoshi Shiki**, e la versione manga del celebre anime ***Gundam***. Apparve inoltre un corso per fumettisti di **Davide Toffolo**, che sarebbe poi diventato **Fare Fumetti. Manuale di fumetti a fumetti**, pubblicato da Vivacomix. <http://www.flashfumetto.it/approfondimenti/pagina/3/15/>.

**Note e riferimenti bibliografici**

1. **[^](https://it.wikipedia.org/wiki/Kappa_Magazine%22%20%5Cl%20%22cite_ref-1)** [*Guida a Kappa Magazine*](https://web.archive.org/web/20130301080406/http%3A/www.sinet.it/baroncelli/manga/km.htm), su *sinet.it*. URL consultato il 18 dicembre 2021 (archiviato dall'url originale il 1º marzo 2013).
2. [**^**](https://it.wikipedia.org/wiki/Kappa_Magazine#cite_ref-2) [*Kappa magazine*](https://web.archive.org/web/20120525151649/http%3A/www.mangadb.it/showtestata.php?idtest=56), su *Manga DB*. URL consultato il 18 dicembre 2021 (archiviato dall'url originale il 25 maggio 2012).