The Membership of the National Museum of Modern Art，Kyoto



エルンスト・バルラハ（1870－1938）は，20世紀を代表する彫刻家•版画家•劇作家のひとりです。「人間」を生涯のテーマとして，ユーモアや笑いなどの生きる喜びだけではなく，貧困や飢餓そして戦争な どに直面する人々の存在を，作品の中で採り上げま した。ドイツ表現主義のマニフェストともいえる「外 が内になり，内が外になる」という彼自身の言葉に従い，人間の「生」と「死」を巡る感情を，簡素な輪郭線そして重厚または繊細な量塊で表現しました。 その作品は宗教性をも湛えて，観る人を深い観照へ と誘います。

バルラハは，医師の息子として，ドイツ北部ハン ブルク近郊のヴェーデルで生まれ，ハンブルク普通工業学校，ドレスデン王立造形芸術アカデミーさら にはパリのアカデミー・ジュリアンで素描や彫刻を学びました。製陶高等専門学校教師を経て，南ロシ アに旅し，自らの風土と大地と共に懸命に生きる農民たちの姿に深い感銘を受け，それを機に独自の作風を展開します。5年間のベルリン滞在後，1910年に同じくドイツ北部メク．レンブルク地方の小都市ギュ ストローに移住し，彫刻制作の傍ら，数多くの木版画やリトグラフさらには戯曲を含む文学作品を発表 します。1927年以降は，数多くの戦没者記念碑や教会堂聖像を制作し，そのいくつかはマグデブルクや リューベックなどで今も眼にすることができます。 また，ハンブルク美術工芸博物館長ユストゥス・ブ リンクマンや陶芸家リヒヤルト・ムッツとの出会い などにより，バルラハは生涯を通して，日本を含む東洋の文化に強い関心と憧れを示しており，少なか らぬ影響を受けています。

しかし1933年以降，ナチス政府により個人主義的 な非協力者とのレッテルを貼られたバルラハの作品は， 1937年の悪名高い「頽廃芸術展」に展示される一方，多くの作品が公共施設から撤去され，一部廃棄され るという憂き目にあいました。そして政府による弾圧の中，バルラハは失意の中バルト海沿岸の港町ロ


エルンスト・バルラハ〈夢見る人〉1925年，木材，エルンスト・バルラハ財団（ギュストロー）

ストックでこの世を去ります。
本展は，「日本におけるドイツ年 2005／2006」に一環として，エルンスト・バルラハ・ハウス（ハン ブルク）とエルンスト・バルラハ財団（ギュストロー）両美術館の全面的な協力のもとに，日本で初めて開催されるバルラハ展です。日本との関わりや，文学作品にも目配りしつつ，木彫12点を含む彫刻57点，素描75点，版画36点に関係資料を加えた約180点で構成される本展は，本国ドイツでもこの35年間開催さ れていない規模で，人間存在の根源をみつめ続けた バルラハ芸術の全容をご紹介します。

池田祐子（京都国立近代美術館主任研究官）

講演会のお知らせ 3月4日（土）午後1時30分～3時「天と地の間で一バルラハの人と芸術」当館主任研究官 池田 祐子
■3月11日（土）午後1時30分～3時
「劇作家としてのバルラハ」
大阪外国語大学教授 市川 明氏 （いずれも定員 100 名 無料•整理券要）於：当館一階講堂

## 美 <br> 

如意ケ嶽の眺め

この美術館の四階東向きの，大きなガラス窓からの眺めは絶景で，隠れた観光スポットになっているようだが， その窓も，内外の温度差の大きい今冬，水蒸気に曇っ ている日が多い。「まめにガラスを拭いて，景色が見え ないではないか」と，お叱りを貫うのは毎冬のことである。美術館の窓から眺められるのは，北側の四明ケ䔡から如意ヶ嶽を経て，粟田山あたりまでだが，その風景の細やかな美しさは，得難いものである。世界至る所の壮大な自然の美しさや，人工の巨大な遺跡，遺物などは， お茶の間に居ても，現代の人々は映像を通して結構満喫している。そこへは簡単に行けないという前提の下に，安心して見ている節さえある。だが，美術館からの眺 めはそう言った類の風景とはほど遠い。真如堂，黒谷，南禅寺など，歴史の霜雪を経た堂塔がゆったりと自然 の懐に抱かれ，深い歴史を秘めた比㕡山や如意ヶ嶽 がその背景に連なる風景は，単なる自然美ではなく，ま た，単なる人工の造形美でもない，きわめて高度な品格ある鮡めとなっている。ストイックで，烟るように，しみ じみと心に染み込む。

こんな上質の眺めの中に，強い朱と金彩をきらめか せて目に飛び达んでくるのが，平安神宮の大鳥居の笠木と島木の横腹である。ぎょっとするほどインパクトがあ るが，神社の鳥居にとっては無礼者は，こちらの美術館の方かも知れない。兎に角，鳥居の横断面を見るこ とのできる貴重な観覧席である。ポップな眺めとして，
花の盛りが望めた。勿論，美術館の窓から親しく見え る場所である。俊寛は法勝寺の僧都だっ たと言われているから，この山も彼の日々 の行動範囲だったのだろう。当時の都 のどんな風景を見下ろしながら，彼らは密議を凝らしたのだろう。恐らく，今我が立つ場所には，円勝寺が偉容を誇って いたと思われる。（R．K．）

## コレクション・ギャラリーの小企画

## 2月14日（火）－4月2日（日）浜田知明の彫刻と版画

浜田知明は大正 6 年（1917）熊本県に生まれました。戦前の東京美術学校（現•東京芸術大学）に入学，藤島武二教室で油彩画を学びました。昭和一四年（1939），卒業と同時に陸軍に招集され，そのまま中国大陸に派遣されました。五年間 に及ぶ軍隊での生活，中国での戦争体験は，浜田の芸術に生涯決して忘れることのない深い傷を残しました。浜田はかつ て，ある出版社（「美術批評」1953年4月号）のアンケート に答えて，戦争を体験したことによって，人生観も作画する態度も，それと切り離してものを考えられなくなってっしまっ た。と書き，後期印象派からモンドリアン，アルプに至る近•現代の美術を愛しなからも，それから目を離した途端に，腹 の底から，自殺することばかりを考えた軍隊のことや，従軍 の途上で見た軍隊による窃盗，強盗，略奪，強姦，放火，殺人などの光景がわき上がってくる，と書いています。画家で

あった浜田は，それを表現する手段として，銅版画を選びました。最初の＜初年兵哀歌シリーズ＞が発表されたのは，昭和 25年の第 14 回自由美術協会展ですが，昭和 35 年までに，浜田はこのシリーズを 15 点制作し，そのうち当館には，12点が収蔵 されています。
当館では昭和 47 年から 58 年にかけて，
 ＜初年兵哀歌シリーズ＞を含む銅版画 73 点を購入，平成 7年には，1980年代後半に制作されたブロンズ彫刻 6 点を購入 しました。銅版画作品は軍隊や戦争の非人間性をテーマとし たく初年兵哀歌シリーズ＞を中心に，70年代のヨーロッパ旅行を土台にした作品，人間の滑稭や醜さを挪揄的に表現した作品などを収集，彫刻作品は猿などの動物を通して人間を諷刺した作品群です。今回は，これらのコレクションの中から全彫刻作品と版画約 30 点を展示します。

## 友の会の催し

## 友の会2006年度上半期のご案内

今年度の友の会の活動ですが，昨年，京都市立芸術大学音楽学部との共催で， 3 度に亘って開演されたコンサート が好評でした。若い学生さんたちが，当館ロビーという，本来コンコンサート向きに作られていない空間をうまく利用して，盛り上げてくれましたが，本年も引き続いて年3回のコンサートを予定しております。第1回は昨年同様， サマーナイト・コンサートになる予定ですが，芸大との調整が出来次第，あらためてお知らせいたします。当館会場 でのコンサートでは，芸大の出演者のご家族や友人，一般 の人々で結構混雑し，本式のコンサート会場でないハンディ が克服できぬきらいがありますが，友の会との共催ですの で，会員の方は特典を有効にご利用，お愉しみいただきた いものです。ただ，旁々開演には遅刻されませんように。折角の予約が無効になってしまいますので。

また昨年の初夏，滋賀県のミホ・ミュージアムと陶芸の

森の見学バスツアーを行いました。本年も，5月14日（日） の予定で，新緑の美しい湖東三山と佐川美術館へのバスツ アーを行います。参加ご希望の方は，今からスケジュール を調整しておいてください。詳細については，近日中にご案内をいたします。なお，佐川美術館は催しの有無によっ て変更する可能性もあります。
長い間，開催が待たれました「藤田翤治展」が5月30日一7月23日で開催されます。また，暑い最中の8月1日—9月 10日には，色絵磁器や染付に画期的なデザインの美しさを見せる「富本憲吉展」が開かれます。この二つの展覧会の間に，友の会独自の特別企画を考えています。

午前 9 時 30 分～午後5時（入館は午後4時30分まで）
夜間開館
4月15日（金）－9月2日（金）までの企画展開催中の金曜日午前 9 時 30 分～午後 8 時まで（入館は午後7時30分まで） －休館日

毎週月曜日（月曜日が休日に当たる場合は，翌日が休館），及び年末年始
（開館時間，休館日は臨時に変更する場合があります）
※お車でお越しの場合 岡崎公園駐車場（地下）をご利用の有料入館者は，駐車場の割引（1台1名）を受けられますので，駐車券をお持ちの上お越しください。


独立行政法人国立美術館京都国立近代美術館
The National Museum of Modern Art，Kyoto〒606－8344 京都市左京区岡崎円勝寺町 TEL．075－761－4111

テレフォンサービス 075－761－9900 ホームページ http：／／www．momak．go．jp

