Topics
インターンシップ・博物館実習
へ気気気気気気
毎年恒例とならました，神戸芸術工科大学インターンシップと甲南大学•武蔵野美術大学の博物館実習。美術館の様々な業務に当館スタッフを共に携わります。今年度は「ヨコオ・マニアリスムvol．1」会場内での資料調查•整理作業が中心のため，展筧会にあわせた総活動期間は大学の前期試験直前の7月から後期授業や学園祭 のある11月までと，長期に及びました。
展示室での資料調查は皆さん初めての慣れない作業である上，人に見られ続げる環境で，緊張の連続だった かと思います。しかし，真剣に冷静に活動している姿に大学生と気付かなかったま客様も多かったのではない でしょうか。一方で，展覧会の作品目録を印刷したり，開架図書を準備したち，事務所でひたすらデータ入力を したりといつた人の目に触れない業務にも一生懸命取引組み，美術館の表でも裏でも大活躍でした。




## ${ }_{\text {the }} \mathbf{Y} \boldsymbol{\dagger} \mathbf{T}_{\text {imes }}$

Yokoo Tadanori Museum of Contemporary Art NEWS LETTER


1415
2017．3．30

「ヨコオ・マニアリスム vol．1」

## YOKOO MANIARISM ${ }_{\text {wil }}$




「ヨコオ・マニアリスム」は，当館が横尾さんから お預からしているアーカイブ資料を，その調查過程も含めて紹介する展筧会シリーズです。現在当館に保管されている資料は段ボール箱や衣装 ケース約700箱分。そのなかには，作品のモチー つをなった写真や印刷物，制作過程でのアイデア スケッチや原稿，さらには作品から派生した商


品，横尾さんのコレクションである絵葉書， コード，蔵書など多種多様の資料が詰まってい ます。展筧会やカタログを通じて広く認識されて いる絵画やポスター等の作品に比で，目にする機会が少ない資料ですが，制作のプロセスや発想の源を知ることができる貴重な存在なのです。

な整理作業のなかにある警きやや発見をまか裾分け したいといら想いから生まれました。そして，その資料を手かからに，ヨコオワールドに仕掛けられ た様々な謎を鑑賞者とともに解き明かしなから，横尾さんの頭の中を探ろうとする企画です その第一弾となる本展では，横尾さんの日虽 と制作との関わらをテーマとしています。その象


徵的な存在として横尾さんのご自宅やアト から特別出品された資料の数々も見どころで す。その一つが，展筧会の導入部分に並んだ 1981年から昨年までの 35 年分の日記。飼い猫の スケッチや夢日記，新聞のスクラップをいつた日常から，旅先でのチケットや絵葉書が貼られた特別な日の記録，不意に思いついた制作のアイ デアまで，素材の抽き出しのようです。
3階の展示室入口にある，「おじぎ福助コレク ション」も目玉のひとつ。20年間，横尾さんの自宅階段に飾られていた福助たちををつくらお借り して，横尾家の階段を美術館に再現しました。日常の中にある非日常空間と，非日常的な美術館 の中での横尾さえの日常が交錯します。その先 には飼い猫のスケッチやモーツアルトに関する書籍，涅槃像のコンクションが並びます。日々の関心事が絵画や彫刻に結晶し，不思議の世界を





作り上げる様子が，真の赤な空間にカオス的に展開されて います。

方赩かな展示空間の中でドラマが生まれて ました。
作品に仕掛けられた謎を解明しようという姿勢で取ら組んだ企画でしたが，一歩前進すると次の謎か現われます。担当者自ら底なしのヨコ オワールドを体感する展覧会となりました。横尾 さんによれば，「ヨコオ・マニアリスム」100回分（ らいの資料がまだ残っているそうです。

平林恵｜本館学芸員


Column アーカイブ資料について
企画展「ヨコオ・マニアリスム vol．1」ではアーカイブ資料を多数出品しました。作品や資料を展示するまでには目的や対象にあわせた手法で段階的に調査研究•整理作業を行いますが，今回の展覧会準備に際する調査は数の膨大さもさることながら，原稿やスケッチ，写真や印刷物，レコード，書籍，洋服や時計などのグッズ類等々……対象となる資料はまさに多種多様！学芸スタッフ皆で検討を重ねながら取り組みま

 した。横尾さんがジョン・レノンからもらったTシャツはどのような手法で修復しようか，マッチ箱の中に入っているマッチ棒はどのよう に保存したら安全なのか，展示するために組み立てたジグソーパズ ルは展覧会終？後元通りくずすのか…
アーカイブ資料の難しさ，面白さ，奥深さをあらためて実感する調査でした。


世界有数の温泉大国である日本において，温泉 は身近であると同時に特別な存在でもありま す。各地にある温泉地の多くはもともと湯治場と して発展したものであり，そこには病を抱えた人々が回復への切実な願いを达めてやって来ま した。現代においても，普段の生活で溜まった疲 れやストレスを療そうと温泉地を訪れる人は多 ，，温泉は肉体的•精神的な「再生」「復活」の場 として，私たちを日常から非日常へ，死から再生 いと誘ってくれるものであるとい充ます。 2005年から08年にかけて，横尾さんは雑誌に「温泉主義」と題する旅行記を連載しました。こ の連載のために描かれた一連の作品く温泉シ リーズ〉は，草津，有馬，箱根といつた日本各地の「温泉」をテーマにした異色の作品群です。温泉


《鬼怒川一日世界一周の旅》では，鬼怒川溪谷沿いに立ち並ぶ温泉街の建物が，近郊のテーマ パーク「東武ワールドスクエア」をを訪れた際に見 た世界各国のミニチュア建造物のイメージに置 き換わり，スフインクスやピサの斜塔，厳島神社 の鳥居などが描かれます。作品のタイトルは横尾さんの愛読書・ジュール・ヴェルスの『八十日間世界一周』に基づいたもの。横尾さんが夢中 になった冒険物語の世界が鬼怒川温泉に重ね られているのです。
こうした〈温泉シリーズ〉の誕生のきつかけとなつ たのは，2004年に銭湯を改修した画廊で行った個展でした。横尾さんはこの画廊を「元の銭湯に戻してやらう」と，たくさんの女性たちか湯浴み する女湯の光景を描いた連作（銭湯シリーズ〉を

の次は温泉にしませんか」と横尾さんに提案し たととで，温泉巡りの取材旅行が始まったので す。この〈銭湯シリーズ〉は，横尾さんが幼少時代に母親に連れられて入った女湯の記憶に基づ くと同時に，シリーズを通じてあちこちに登場す る同じポーズの浴女たちや，上下左右に途切れ た絵柄が互いにつながるトリックなど，随所に遊 び心あふれる仕掛けが隠されたユニークな連作 となっています。
本展ではこの「温泉」と「銭湯」に基づく2つの リーズを軸に据えて，温泉地の歓楽ムードを祝祭的なイメージを盛り达むでく，美術館全体を温泉施設に見立てて，様々な展示を試みまし た。2階の大展示室には，〈温泉シリーズ〉を中心 に，1973年から74年にかけて雑誌「芸術生活』 に連載された「日本原景旅行」シリーズや「ご当地」Y字路など，日本各地を舞台に制作された絵画，版画，钼光ポスターなどを交えて展示しま した。北から南まで，横尾作品を＂観光＂しなか ら巡る日本緱断の旅です。3階では，展示室を横尾温泉の大浴場に見立て，会場の中央に大きな湯ぶ仅を設置。それを取り囲むように，〈銭湯シ リーズ〉の絵画が，ロッカーや脱衣かど，体重計や洗面器などとともに並びます。さらに，1階エント ランスには卓球台を設置し，来館者が自由に温泉卓球を楽しめるスペースとしました。入口には城崎温泉の旅館からお借りした歓迎看板も設置 し，記念撮影用の顔出しパネルも用意。ミュー アムショップはわ土産処，併設のカフエはお食事処に変わら，それだれにのぼわが立ちました。通常の展覧会では行わない様々な作業をとなす

ㅇำ
 むにつれて，美術館が異空間へと変容していく きまは愉快でもありました。「旅は一種の『ハレ』 でもある」という横尾さんの言葉どおら，いつも の美術館とはちょっと違う，不可思議な温泉の旅を愉しんでいただけたでしょうか

林優 $\mid$ 本館学芸員


街の街並めや旅館の浴場，訪れた観光地なと，横尾さんが旅先で出会った光景と，そこから呼 び起こされた個人的な記憶や連想とがまざらあ虚構と現実が交錯するどこか夢のような不可思議な世界が生め出されています。《草津よいとこ一度はおいで》に登場する草津温泉は，横尾さんが連載「温泉主義」の取材旅行で最初に訪れた温泉地で，その湯にほんのす こしつかっただけで，病気の後遺症である神経痛がびたりと治ったことから，温泉嫌いの横尾 さんを温泉主義者にしてしまった場所でもあり ます。画面には草津名物•湯畑に注ぐ滝を背景 ，草津を訪れた著名人たちの顔がコラージュ されますが，湯けむらの中に浮かび上がるその顔は，死者たちの魂のようにも見えます。また


海外での横尾忠則展ラッシュについて

昨年より，横尾さんをつイーチャーした展覧会 が海外で相次いでいます。まずワルシャワのポ スター美術館において，所蔵品約 140 点によ る回顧展が開催されました（2016年2月26日 ～5月3日）。
またイヴェルドン・レ・バン（スイス）の美術館， メゾン・ダイユールでは「ポップアート 私の恋人」展が現在も開催中です（2016年9月24日～ 2017年4月30日）。スイスで初めての横尾さんの個展を核に，日本のマンガやアニメ，ゲームにま つわるコンクションを，手塚治虫の原画を組み合 わせたユニークなテーマ展です。 さらにロシア国立東洋美術館（モスクワ）では「横尾忠則 意味の芸術」展が開催（2016年10月5日～11月6日），ロシアで横尾作品がまとまつ て紹介される初めての機会とならました。当館の平林学芸員による講演会には大勢の聴衆が押 し寄せ，その関心の高さがらかがえました。
こうした海外での横尾展ラッシュの背景として，手前味噌ではありますが，2012年に横尾忠則現代美術館が開館したととで，より海外の美術関係者が作品にアクセスしやすくなったことが一因ではないかと思います。また筆者はスイス～ の作品貸し出しや展示作業に立ち会いました が，そこで実感したのは日本のビジュアル文化に対する理解の深化です。つまら海外の美術関係者が，戦後日本の視覚文化への興味を突き詰め ていくと，必然的に横尾忠則という巨大な存在 に行き当たつてしまうのです。観客の反応をみて いると，そもそも日本語が読めないとともありま すが，作品のジャンルやカテゴリーを意識するこ となく，横尾作品ならではのイメージの洪水に身 を委ねている様子が伝わってきて，思わず䛴ら しい気持ちにならました。


「ボッフアート 私の梞人」展会場退莡

## 著書も出版ラッシュです！

展覧会のみならず，このところ横尾さんの著書も立て続けに出版が続いてい ます。『言葉を離れる』（青土社，2015年9月25日刊）は雑認ユリイカ』の連載 をき冊にまとめたもので，本来のテーマは「読書｡ところが実際には，むしろ言葉（論理的な思考）から自由になら，肉体の生理に忠実に生きるこをを説く内容となっています。第32回講談社エッセ償受賞！『アトリエ会議』（河出書房新社，2015年12月26日刊）はふたらの芥川賞作家，磯嵉憲一郎さんと保坂和志さんが，横尾さんとアトリエで語りあう様子を収録したものです。まさに「雉談なのですが，時折ハッとさせられる深いことばが。
『横尾忠則千夜一夜日記』（日本経済新聞出版社，2016年6月16日刊）は『週刊読書人』に現在も連載中の日記「日常の向こう側ばくの内側」から，2013年 7月8日から2016年5月8日までを収録したもの。横尾忠則現代美術館も何度も登場します。『死なないつもり』（ポプラ新書，2016年10月8日刊）は編集者の質問に対する横尾さんの「語りおろし」です。平易な話し言葉でありなから，「生」と「死」の問題をはじめとする横尾さんの人生哲学がコンパクトにまとめ られています。インパクトのある題名も相まってメデイアでもたくさんとうあげ られ，早々に重版とならました。
どの本にも「気取らないけど深い」という，横尾さんの魅力が詰まっています。 ぜひご一読ください。

山本涼夫｜本館学芸課長



DIESEL $\times$ PORTER×横尾忠則のトリプルコラボが実現！


イタリアのファッションブラン陸30周年を記念して，吉田カバ のブランド「PORTER」（ポーター） と，横尾さんの作品《RK》（2015年） とのトリプルコラボレーションアイ テムが日本限定で発売されまし た。軽くて丈夫な日本製の黒いデ二厶生地に，横尾作品の鮮やかな色彩が際立ちます。ちょつとしたお出かけにも使えるバッグやコンパク
 トな財布は，横尾ファンを始め，多くの注目を集めています。また，コラボ記念のイベントとして，渋谷のDIESEL ART GALLARYで，2016年11月24日から2017年2月10日まで，横尾さんのポップアッ プ・ストアもオープンし，話題を呼びました。
このコラボアイテムは当館ミュージアムショップでもお買い求めいただけます。ぜひ，ご覧ください。

## EVENT REPORT $\Omega$

細野晴臣 $\times$ 糸井重里＋横尾忠則
「夏の夜の夢トーク」レポート
2016年8月28日〈日〉19：00－｜当館オープンスタジオ（1F）
出演：細野晴臣（音楽家），系井重里（コピーライター，「ほぼ日刊イトイ新聞•主昱） スペシャルゲスト：横尾忠則

「ヨコオ・マニアリスム vol．11関連プログラムとして，細野晴臣さんと系井重里さんの対談を開催しました。ウェブ上の「ほぼ日刊イトイ新聞」（以下「ほぼ日」）で，ほほぼ毎日エッセイを公開する栄井さんと，「ほぼ日」で茤日記を連載したとともある，「茔」を見る達人，細野さん。「日記」と「萝」を展示のキーワードとする本展にピッタリの顔合わせです。そして，「最近，耳の調子が覀 いから，ステージには上がれないよ」と言いながらも駆けつけてくれた横尾さんが，控室でのお しゃべりの勢いのままサプライズで登場。
横尾さんがYMOの幻のメンバーだったというエピソードに始まり，「音楽が好きすぎる」細野 さんと，子どもの頃は模写ばかっりしていたといら横尾さんの話へと展開し，好きなことに熱中し続ける子どもの心を持った大人という共通点が浮かび上がってきます。そんな遊び方を自分自
身も楽しみなから，「遊び場を守るのが自分の仕事」という栄井さん。この場でも進行役は綡井さんでした。台本も打ち合わせもないまま始まつたトークは，話があちこちに飛えでいきます。そして細野きんの煙草休慗をきつかけに，話題は健康と死生観に。新聞 を開くを最初に「おくやみ欄」を見るといら横尾さん。他人の死を自分の死に重仅て「死のシミュレーション」をしているという横尾さんに細野さんが領き，自分は子どもの頃から「老人の練習」をすることで死をシミュレーションしていると語ります。
トークの終盤で，紼さんが展覧会について横尾さんに質問します。「レントゲンで診るように横尾さんかか暴かれた展覧会ですが恥ずかしくないです か？」 すると横尾さんから「日記とかは自分自身が走るための排気がスのようなもの。ものを作るというのは自分の中の不透明なものややバいもの，いか
 がわしいものを音楽や絵を通して吐き出すこと」「なるごく吐き出して，軽くならたい」という答えが返ってきました。
音と絵画と言葉，異なるフィールドで，それぞれ第一線で活躍する3者の，軽いけれど深 い言葉に包まれた 100 分間は，まさに夏の夜の夢のような時間でした。
なお，この鼎談の様子は，季刊誌『考える人』（新潮社）にて2号連続（2016年冬号，2017年春号）で掲載されています。もちろん，「ほほぼ日」（www．1101．com）でも配信中です。


玉置浩二ミニライブ
2016年6月21日〈火〉19：00－｜当節オープンスタジオ（1F）出演：玉置浩二（Vo．，G．）ほか

横尾さんが全国ツアー「玉置浩二 プレミアム・シンフォニック・コンサート」のポスターデザインを手がけたととがきつ かけで，当館で玉置さんのミニライブが実現しました。完全予約制だったのですが，定員 200 名に対して， 12 倍以上の約2，500名の方にど応募いただくという，超プンミアム・ライブとなりました。
約1時間のステージは，まさに完全燃嗜でした。名曲「田園はは意外なととにバラード調でスタート。徐々にテンポ・アッ プするに従い会場は熱を帯び，自然と手拍子が涳き起ります。最終曲は「メロデイー」です。マイクを介さない生声の，ま さに絶唱によって，忘れがたい一夜は幕を下ろしました。
この日のためなけに，ステージのバックに上記のポスターを特別展示したのですが，お客様が帰られた後，再びステー ジに姿を現した玉置さんが，ポスターに向かってて一礼されたのがとても印象的でした。



講演会
つたしのポップを戦争
2016年6月25日〈土〉14：00－15：30｜当館オープンスタジオ（1F）



「横尾忠則展 わたしのポップを戦争1の閏連事業として，セゾン現代美術館の難波英夫館長をおか招きし，講演会を開催しました。難波さんはかつて西武百貨店池袋本店に あったセゾン美術館の時代から横尾さんを親しく交遊し，作家からも絶大なる信頼を得 ている人物で，本展の図録にも巻頭論文を寄稿していただきました。
難波さんの講演は非常にユニークで，スライドでは終戦直後の街頭で見られた傷痍軍人 や米軍の放出物資（缶詰めのラベルなど）が映し出され，筆者が思いもかけなかった角度から「ポップ」を「戦争」とを関連つけられるという，極めて興味深い内容でした。
また難波さんといえば，80年代初めにデザイナーから画家に転向した横尾さんに対して賛否両論が巻き起こるなか，その画家としての活動を後押しした急先鋒でもありました。 その当時のことを的尋ねすると，㱕踫なく「当時から，横尾さんの絵画は間違いなく世界 で戦えると確信していました」と力強く発言されたのが非常に印象的でした。

山本涼夫1本館学芸課長


ワークショップ
「決戦！ビリヤード絵画」 2016年6月18日〈土〉 13：30－15：30当館展示室，オープンスタダオ（1F）

「恵の日記を描ニう」 2016年8月19日〈金〉，9月17日〈土〉各日13：30－16：00当管展示室，オープンスタジオ

今年度は2つのワークショッブを行いました。「決戦！ビリ ヤード絵画」は，ビリヤードで対戦することでその軌跡が作品となるワークショップ。こちらは学校の先生と美術館 との合同勉強会「先生のためのミュージアム活用術」と共同開催しました。参加者は3色のチームに分かれ，ボールを ローラーにチームカラーの絵具をつけて試合開始。白球を突き，相手チームのボールを紙皿のポケットに入れていき ます。試合は白熱し，そして出来上がった絵にびっくり。参





制め誢が作品になりました加者の対戦の跡が混じら合い，かっこいい作品に仕上がりました。
「夢の日記を描こう」は，夢でみた光景を描いた横尾さんの作品にちなんで，現実ではありえないようなととが起こる夢の世界を取り入れた作品をつ
 くりました。まず展示室に行き，横尾さんの絵の中から見つけたものを言葉でメモします。それをくじにして参加者に引いてもらい，当たつた5つの言葉から物語を考えます。横尾さんの絵も参考にしなから絵を描き，そ こに文章を加えると摩訶不思議な架空の夢日記が完成。展覧会会期終 アまで1階オープンスタジオで展示しました。

「ようこそ！横尾温泉郷」展の会期中，温泉卓球場として開放した1Fオープンスタジオで，卓球大会を開催しました。美術館主催の卓球大会と いらいつぶら変わつた試みに，下は10代から上は80代まで幅広い年代の参加者が集まら，腕を競いました。この卓球大会の特徵は，温泉卓球ならではの特別ノールとして，使用するラケットをくじ引きによって決めること。通常のラケットのほか，スリッパやなべぶた，お盆やちらとり など，様々な日用品を使ってプレーするため，卓球経験者であっても有利とは限りません。慣れないうケットに翻弄される参加者でしたが，準決勝，決勝と試合が進むにつれてしだいにコツをつかみ，道具を器用に使いこなして，白熱のラリーへともつれ込む展開に。会場は歓声と拍手に包まれ，大盛沉のうちに幕を閉じました。老若男女，誰もが一緒にプレーできる温泉卓球。どの参加者も愉しそうにラケットを振る姿が印象的でした。


出場者は䍃茖 33 名
x


Editors＇Choice 温泉とソフトクリーム

温泉街を歩いていると，あちこちにソフトクリームの看板が置かれているのが目につくことはありませんか？湯上がりの火照った身体につめたく甘い感触で溶けるり フトクリームは，まさに温泉地にぴったりの食べもの。連載「温泉主義」の取村のために訪れた各地の温泉地で真っ先に横尾さんの目に留まったのもこのソフトクリー ムの看板だったとか。そこで，横尾さんからのリクエスト を受け，「ようこそ！横尾温泉郷」展では，このソフトク リーム看板を 20 個ほど調達し，展示室をはじめ館内の


様々な場所に展示しました。ポップで愛らしい佇まいのソフトクリーム看板は来館者の目を引き，記念撮影スポットとして大人気に。あわせて当館併設の「ぱんだかふえ」でもソフトクリームの販売を開始 し，「横尾温泉」の湯上がり（？）に味わつていただきました。

Preview 01 開館5周年記念展 ヨコオ・ワールド・ツアー

2017年4月15日（土）～8月20日（日）
見聞きしたものを独自に変換し，編集して自身の佰品に取り込む横尾さんにとって，外国への旅はイマ ジネーションの宝庫でした。1964年のヨーロッパ旅行以来，横尾さんは世界各国を訪れています。なか でも1967年のニューヨーク，1974年以降繰り返し訪れるインドは，作品に多大な影響を与えました。 らに，1980年にはニューヨーク近代美術館でのピカ り展を機に画家に転身するなど，旅は横尾さんの生き方に深く関わっています。

また，横尾さんの作品が世界に知られるようにな ると，海外での展覧会や仕事も増え，様々な分野の第一線で活躍する人々との交流が，表現の幅をさら に扩げていきます。
本展では，ヨコオワールドがまさに世界に拡がつ ていく様子を，関連作品と資料から进ります。

## 平林恵｜本館学芸員






Preview 02 開館5周年記念展 横尾忠則 HANGA JUNGLE

## 2017年9月9日（土）～12月24日（日）

横尾さんは，1968年より現在までに230点を超えるHANGAを制作しています。今回，それらのほぼ全てを展示する大規模な展筧会を開催し，HANGAを通じて横尾さんの表現の全貌に迫らます。本展覧会はタイトルにある「HANGA」と「JUNGLE」をキーワードに，横尾さんの表現の軌跡とを の内容を紹介するものです。すでに英単語として世界に通用する「HANGA」には，古典的イメージ が付随する「版画」とは違う，「超版画」であるという意味を含ませました。また「JUNGLE」という言葉には，直感と衝動によって森羅万象が描かれた横尾HANGAの表現の多様性と，生物の共生 によって多樣で複雑な生態系が形成され，原始が残るJUNGLEのイメージを重ね合わせていま す。
本展はこれら2つのキーワードに沿って，横尾忠則のスーパーHANGA群をJANGLE風に壁面を埋 め尽くすように展示し，HANGAの群生による警異の表現世界を出現させるとをを目指しています。 そのような空間とHANGAからは，思考や論理を重視したモダ二ズムに抗う横尾さんの創作姿勢 の今日的な意義や現代版画の未来を予見することさえできるでしょう。


