

長尾浩幸＂Carving Image－26363＂ $125 \times 110 \times 2.5 \mathrm{~cm}$ プロンス鈃造 1988 年
I like poems and word plays， and frequently bring these into works．
Instead of a literal description of a picture，
I try to give form to the rhthym and flow of the emotions

## ARTIST AT STUDIO

## うつすこと． あるいは睢生。

壁の上に止められた無数のかたち。
見るものによっては，文学や記号，
人体とも，染色体とも見えるそれらは，
今にも蚌き，這い出しそうな生命力を涱らせている。
作家の指先から紡ぎ出されているのは，遠い日の人類の記憶，
それとも物質の原初のイメージだろうか。


















## カラージェッノ

ジェッノのもつプリミティブな素材感をそのまま生かし色を付ける。粗野で，野生味のある面白い絵具ができました。

メーカーか絵具を製造するときには，様々な制緰えば，顔料の性格 を熟知した上でのメディウムによる対応，顔米粒子の均—化，チューブでの形状保持（紜具の分離や固化，変色などを防ぐ）などに細心の注意を払わねはなりませせ。 これは工業製品一般にいえることですが，絵具も例外なく，技術力によってますま す均一化されていくわけです。一方，ジェッソは制約条件をいく分柔軟にしています。 つまり，形狱もそうですが，検具と比べ下地材としての捉え方から案外リラックスし て生まれたものがジェッソといえるでしょう。中でも絵具と最も異なる点は，絵具が

何回もローラーを通すことで，顔米粒子を均一に，しかも細分化することを目指した のに対し，ジェッソは粯粒子のままそれをつぶさずに調整します。（これは後で述へ ますが，下地村として，上逢り絵具の固着をよくするという働きにつなかります。）本来，下地村としてつくられたものですが，顔料粒子の粗さ・大きさがもたらす存在感と隐べい力の強さから，多くの作家がホーイトの代用としても使用しています。今回開発したカラージェックはジェッソの持つ特長を受け継けた原初的な絵具とい え，粗野で除間のある部分に制作上の魅力を感じていただけると思います。

## ジェッソのもつ基本的な特長

（1）水性キャンバスをはじめとして，コン クリート面，各種板，布，紙，石など，油性面以外のいろいろなものに塗るこ とができ，強く婟着すること。
（2）ジェッソを塗った面には，アクリル絵具をはじめとした各種榯脂絵具，油絵具，水彩絵具，鉛筆やパス顧など，い ろいろな着色材で描䁌できること。 また，テンべラの下地としても利用で きること。
（3）広い面積を均一に塗りやすいこと，ジ ェッソを涂った涂膜は均一でつやのな い粗面を形成し，耐水性であること，吸収性の金膜で折り曲げやヒッカキ傷 に強いこと，当然のことに下地を徳す ことができること。
以トのような特長が泻亘やクラフをもとに少し詳細に述べてみます。
－油絵具のファンデーションが非吸収性であり，表而につやがあるのと比べて，ジ ェッソは非常に吸収性のある下地をつくり，つやかない。

> 図1

（可选） 000000000
－顔料むき出しの下地は表面がゴッゴツ している（以川川がある粗面）ために，表面がッルッとしている（平滑な）油総具 のファンデーションと比べると，上塗 り絵具とのひっかかりもよく，同時に，表面の所＂部分から中に浴透する（吸収性）ので周着力か非常に強くなり， しっかりした定着につなかります。そ して，油絵具は平滑面のときに光沢估 が25であるのに比べ，凹凸のあるジェ ッソ下地面では2となりつやのない（マ ット）画面になります。（数値は，いずれ も60度光沢による）

写真2 カラージェッツ，アクリラカッショュ，アクリラの表面拡大写真（ $\times 20$ ）
－つきに，ジェッソとアクリル絵具との顔料粒径の違いについてみてみましょう。 ジェッソSが $4 ~ 8, ~ M か ゙ 10 ~ 20, ~ L か 40 て ゙ あ る の に$ 比べ，アクリル絵具（無機顔料）で3以下，（有機顔料）で1以下と，ジェッソの方が料径が大きいのが分かります

（弾位はミクロン）。粒径の大きさが，ジェ ッソを絵具として使ったとき（例えばカ ラージェッソなどを）の独特の存在感に つながるわけです。


## カラージェッソの開発

パレット上で白色ジェッソにアクリル絵具を加える——ジェッソの色つけは意外 と困難で，また，どうしても過剩にパステルトーンとなってしまい彩度の高い色澗 にはならないのが通常でした。そこを製造段階でどう解決するかが，カラージェッ り開発のポイントになります。先に開発したプラック・ジェッソは，柆子の粗い無機采の顔料を使用することで解決しました。今叫，カラージェッソでは，通常の絵具 が何龱もローラーを通すことで顔料粆子をより細かくしたのに反し，（1）動質炭酸力 ルシウムの粗し粒子をそのままつぶさずに龢整し，（2顔料選执に当たって，羞色力 と耐光性の強いものを使用することで，ジェッソの色つけに成功しました。（写真2羔昭）

## カラージェッソの性質

（1）色の柎光性か強い。
（2）Mタイプの䊑子を使用しているため，つや消し（マット）で均一な色調となり，隠 べい力も強い。
（3）ジェッソ塗布面には，いろいろな絵具がのせられ，他の絵具との襀合した描甽が できる。
（4）下地材としてだけではなく，つや゙消しで，柆子の粗い描画用絵具としても用いる ことができる。
＊こールトは，テンクーラ下地に用いられる可墔性もあり，光沢を持たせている。
カラージェッソを絵具として用いると，粗粒子でつや消し（マット）の面肌，定者性や耐水性，耐光性か良く，折り曲げに強く，唡面同士の密着（プロッキング）が ない，などの条作を備えたものになります。
カラージェッソを水で溥めると，粗し粒子が仈一に散らばった状態の，ザラッと した西忛の色あいとなり，絵具のままで薄めすに涂ると，隐べい力も強く均一の两肌になります。
以上のように，通常の絵具と比べるといささか肌合いの違った着色材といえます。 それだけに，その特長•性格を熟知していただくと表現域が広がるのではないかと考えます。


「有孔体の論理」から「反射性住居」。そして「多層構造」へ。
概念という装置を駆使して意識の深みへ降り立とうとする建築家は，
我々がかつて見たこともないような光景をデバイスに
何をシミュレーションしようとしているのだろうか。

■はらひろし 1936年川峙市に生まれる。59年東京大学建䇿学科卒薬。同大学院を経て，64年束洋大学助教授。69年束京大学生産技術研究所助教授，82年教授。博士綸文は「ヒヒルディンク・エレメントに関する基椛所究」。 RAS建栄研究所同人。89年からアトリエ（フフイ）建築研究所と荡同で数々の作品を生む。著書は「空問（機能から樣相へ）」「缹落への旅」「教書 文化の現在」（共著）等多数。

■うさみけいじ 1940年大阪に生まれる。63年に初の個展。以降，68年 に東京，ニューヨークでレーザー・ピーム・ジョイント展」 72 年ベニス・ ビエンナーレ日本代表。80～81年東京，シカゴで「100枚のドローイング展」を開俗。89年に第21回日本芸術大資を受質。「綵の肖像」「テ゚ュシャ ン」「祋号から形態へ」など落書も多い。
































 ざングった。










 6 1ヶtaro
 2以






























 ぶ
 かー























 SOHO天























 ＂















 N，＊F






















莯のN热田丑朕Nご



















 2．ГHO＇IS－etsoomulo





















## 初めて

大工仕事をした頃…
## 三浦正雄

オレはまだアート・ステューデント・リーグに通っていた。 SOHOは淋しい倉庫群だった。

## ギャルリームカイ



オープン以来30年，現代美術を中心に，銀座でも独自の活動を続けてきたギャルリームカイ。 1970年には，ニューヨークと東京に版画工房「シムカ プリント アーチスツ」も開設。多数の作家を世に送り出し，
また，著名な作家とも縁が深い同画廊の主宰者，向井加寿枝さんにお話を伺った。




ニューヨークの工房「シムカブリント アーチスツ」にて。
工房の主宰者であり，向井さんの子息の川西浩史氏（右）と，
1980年
















































「PARADISE風味は，14回のKISS」 $140 \times 185 \mathrm{~cm}$ 木，アクリル，鉛筆，和紙 1990年




「12回のKISSに魚心風」右下部分アップ





















# 作品における下地の意味性 

下地は絵画の成立を支える物質的な基盤であるばかりではない。下部構造 として，作家の世界認識の方法や表現 のありようまで方向づけてしまう。2人の作家に「下地について」レポートを書い ていただいた。下地について考えること は，絵画について思索し，自分の表現 に対して，自問し，答えることでもある。






100











































 －vivatrol










 ※
















## UNDER PAINTING•2

w上







 กリร























































「トロローインク」 $53.7 \times 72.5 \mathrm{~cm}$ 和紙，碚煙置，アクリル 1987年


ドローイング」 $98.8 \times 43.8 \mathrm{~cm}$ 和紙，アクリル，ブラック
ジェッソ 1989年（撮影：森岡純）


「ドローイング」 $98.8 \times 43.8 \mathrm{~cm}$ 和紙，アクリル，ブラック
ジェッソ，アルミ板，䛇筆1989年（摄影：森岡純）



## INFORMATION

新刊便り「高橋忠弥随筆選集」
一昨年，喜寿を迎えた高橋忠弥先生を記念して「高橋忠弥随筆選集 全三巻」が文榮社より発刊されました。戦前戦後を通じて日本洋画堌の重鎮として活羅して
きた先生は，文人としても知られ，美術工芸に関する論考をはじめとした膨大な文筆作品があります。その中から，身辺を題材にした工ツセイ及び詩を中心に全三巻に編集。平明かつ融逸な味わい，身辺を語ってなお生を見つめる眼差しの深さ，やさしさに溢れています。

内容•上巻「雀頭居の庭」，中巻「巴里夏愁」下巻「ビオット余情•各巻ともA5判特製クロス函入。中巻は革表紙•畳仕様
－頒価60．000円（送料含む）•問い合わせ先〒103東京都中央区日本橋本町4－14－11（耕文榮社 TEL．03（3661）9733


