
 Topics

## 闌10周年特別企画共「写真はものの見方をどのように変えてきたか」

写真が私たち人間の生活や思考に与えたもの。それはいったいどんなものであったのでしょうか？東京都写真美術館開館10周年特別企画展の本展では，写真の発明から現在に至るまでの歴史を4つの緸成で縺していきます。

1988年から15年にわたって続けられてきた当館のコレクシ ンには，古今東西の優れた写真作品が 23,000 点以上収蔵されています。その特徴として，約70\％が日本人による作品であるということがあげられます。これは幕末に写真術 が渡来してから今日に至るまでの日本の写真の歴史と現在を体系的にたどることができるということでもあります。そ

れと同時に，世界の写真史を理解するために海外の美術館に対しても誇りうる写真史上重要な欧米の作品も数多 く収蔵しています。今回の連続4回にわたる写真展は写真が私たち人間の生活や思考にどのような役割を果たし影響を与えてきたかという切り口で，東京都写真美術館 かってれまで収集してきた作品の魅力をご紹介していきます。

## 第1部「誕主」

ルネサンス期，自然科学への興味の高まりから【カメラ オブスクラ1の諸原理が血目を集めました。色彩が鮮や かに昭射される映像は世界を朣で地握する手段として第一の視覚【裸眼】に次く第二の視覚と呼べるほと西欧の社会に浸透しました。
第三の視覚【フォトグラフリは19世紀前半のヨーロッパ に誕生しました。それは，これまでとは全く異なった視覚経験を人間にもたらすことになりました。人物，風景たけ でなく，微小なものから極大なものまで，ダゲレオタイプ の銀板，ダイレクト・プロセスによる紙など，さまざまな発明によって世界に定着していったのです。これまでの映像写真か「「動く 1 物でしかなかったのに対して，【フォトグ ラフ1の映像は「止まった！ものでした。これによってこ れまで裸眼とカメラ・オブスクラで動画画像しか捉えられ なかった人間の視覚は大きく変わっていきました。1844年～46年にウイリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット（英） が出版した世界初の写真集「自然の鉛筆（The Pencil of Nature）には建物やレース編み，植物，演出を加えた アート作品が収められ，写真によって様々なことが出来 るようになったということが婎弁に語られています。 また，今でこそ自分自身の画像（肖像）を持つことは当 たり前の時代になりましたが，当時は王様や貴族のみ が持てる貴重なものでした。 それが写真の発明によって，一般にもとんんどん普及す るようになったわけです。
＂見知らぬ国の風景をこの目で見られる＂ということもある でしょう。まさに「世界を手の中にできる時代りになりました。一方，日本では，1848年に「写真器」が輸入された後， 1854年にはペリーとともに初めて写真飲が訪れ，多くの イメージ・ハンターが幕末の日本へと渡航します。やがて江戸や横浜，長崎などを中心に日本人写真師が登場し ます。当時，「ポトガラヒー」（photography）と呼ばれ た日本の写真は，肖像，風俗，風景とさまざまに展開独自の写真史を歩みはじめます。
第1部では写真術か渡来した日本も含め，19世紀の写真世界がどのようなものであったかを，技術や社会との関係を通じて探っていきます


## 第2部「創造」

19世紀後半に成立する近代的市民社会は，20世紀には高度な資本主義経済の発達を背景に大衆社会へと変容 していきます。写真もまた市民社会の中にあって「芸術】 としての地位を次第に猚得し，さらに20世紀の二つの大戦を経て都市の光と闇を映し出すメディアとして確立して いきました。


表舦／相田正治＂＂整厔＂より 1955－70




かし「記憶をもった鏡」と呼ばれ，人々に驚きを持って迎えられた写真が，「芸術」の地位を獲得するには多くの論争がありました。19世紀後半，アマチュア写真家たちを中心にピクトリアアリズム（絵画）主義を標榜する芸術写真が成立しました。しかし，20世紀初めになると，ピクトリアリズム的な写真は徐々に衰退し，写真だけが可能にす る近代的な写真表現の追及が始まります。
写真技術の発達は，人間の視賞以上の現実を私たちの前に提示しました。精密描写や顕微鏡写真などは写真が「機械の眼」であることを人々に強く認識させることに なります。第2部では，写真がその独自の「芸術」と「表現」をどのように発展させてい くか，19世紀後半から1930年代までの写真表現の変選でたとっっていきます。


## 第3部「再生」

第3部では，写真家という存在が時代と社会の中をいかに生きたかをテーマとします。それを探るために，私たちにとつ て忘れてはならない太平洋戦争という時代を生き抜いた写真家たちに焦点を合わせ，彼らの軦跡を列伝的にたどります。 1930年代前半に成立した報道写真は，戦争が激しくなる に従い軍国主義の波の中に飲み込まれていきました。国策のブロパガンダに協力しながらも，報道写真家たちは自分が写真家として生きるべき現実を発見しようと模索します。 また，当時花開いたモダンな造形や幻想的なビジョンを追求する前衛的な写真表現は，戦争により弾圧を受けます。


芸術表現を実現していた写真家たちは肩身の狭い思い をするばかりか，カメラを持つことすら許されない時代となっ てしまったのです。
第3部は，このような戦争という時代を生きた写真家たち の中で，いったい何が変わり，何が変わらなかったのかを写真作品を通して見つめようとするものです。それをたど てみたとき，私たちはなぜ，カメラを持って写真を撮るのか という，もっとも本質的な問いかけをすることになるのて はないでしょうか。
（

## 第4部「混沌」

第4部では1970年代以降の写真表現を通して，美術館 と写真の関係性を考えます。
今回，4つの展筧会で展示される当館のコレクション作品はすべてオリジナル・プリントです。この言葉が写真に本格的に適用されるようになったのは1970年代に入っ てからで，日本では80年代以降といってよいでしょう。そ こには美術館が写真のコレクションを本格的に始めるこ とや，ギャラリーやオークションといった市場が形成される ということでもあります。このような写真を取り巻く新たな社会環境は写真家たちの生き方，そして写真表現その ものにも決定的な影響を与えることになっていきます。こ こでは，多様な写真表現を通してみて，混沌に満ちた写真の現在を探ります。
写真の形態が変容してきた今日。日常では触れることの できない当館のコレクションを通じて，写真の歴史をたど てみませんか？それは，私たち自身のものの見方のル ツを知る絶好の機会でもあるはずです。
（2004年12月 東京都写真美術館専門調查員 金子隆一）


## ごあいさつ

世界に数少ない写真専門美術館が惠比寿ガーデンプレ
 て1990年から仮開饇していたから，生まれおちてからの実年觡は15才，やっと青年期になったばはかりだ。
その節目に第4代館長として立ち合うのは何と幸せなことか
これからますます社会の役に立つ立派な成人期を夢見ている
美術饇の基本的な機能として
文化の継承，展示そして未来
の創造があるとすれはは，この十周
年には，当館のコレクションを4つ のテーマに分けて皆さんへお披露目をしたい。そして次の十年へ のステッブの䟥り場となる一年る皆さんとともにたのしみたい

## 開鲅10周年特別企画展 <br> 写真はものの見方を どのように変えてきたか

# M1的風建 4月2日（土）～5月22日（日） 





## 会場／3 階展示室

O主催／東京都•東京都写真美術能
○料金／一般500（400）円／学生400（320）
中高生•65葴以上250（200）円
＊（）は20名以上の団体料金
※東京都与真美緗龍友の会会員は無料
＊3／平井湅七「月の業惻1938年

＊5／ウィリアムム・ウエケマン＂＂The Indomitoble Spirit，Phologrophers＋Friends
Unied Against ADS＂より）1989年
＊6／シンディー・シャーマン＂The Indomitable Spirit，Phologrophers＋Friends


表紙およびP1～4揭載の作品はすべて東京都写真美術躴蔵

## 開簿10周年侍别企画映像展 <br> 

Visualize－The history and the futurescape of visual media


[^0]
「「ウィジユアライズすること＝視覚への欲求」が私たちをいかけ
つき動かしてきたがな，5つのサブーマを通して紹介します。
覞代作品を各テーマの核に，その背景となる貴重な歴史装雚
コレクションを象徴的に展示します。



## 朋2005年1月21日웅 $\rightarrow$ 2月19日（1）

## HEIAN戸田正寿作品展

SEIJU TODA

## 



SUNKEN HEARTH．Ploin Wood party gilded，Bamboo，White Carp＠SEIJU TODA
○お問い合せ：matrix 03－5414－2235

○一般 700 （560）円 ○学生 600 （480）円 ○中高生•65歳以上500（400）円



O主催：［HEIANJ展実行委員会
○共催 ：東京都写真美術的 O後报：朝日新門社
○協梖：キンクラリリンティング森式会社／日本写真印刷株式会社／ ○恊力：Hudsan Hマオ 株栻式会社竹尾
＂光＂＂色＂＂空気＂＂優しさ＂ といった純粋なイメージの連想と，独自の＂引き算＂というコンセプト によって，より純化された美を表現する「HEIAN」の世界。そこには， どこか東洋の精神意思にも通じ る概念を感じさせられます。人工的なライティングを一切使用せず，氏の肉眼を通じて見つめるがごと〈撮影した作品たちの数々…。 カメラ的シャッターによる視覮とは ひと味違った＂生＂の感賞を，あ なたも体験してみませんか？


日本の新進作家vol．3－新花拥
On Flowering Images；
Contemporary Japanese Photography
弗2004年12月25E（9）二2005年2月6日（
○一般 300 H （ 240 H ）○学生 250 H （ 200 H ）○中高生 150 H （ 120 H ）
東京都写真美術館では，将来性のある作家の発掘と，新しい創造活動の展開の場とすることを基本理念のひとつとし，これまでに も積極的に現代写真の展覧会を開催し，多くの人々に現代アート の流れを提示してきました。今回はあらゆる芸術のモチーフとされ る＂花＂をテーマに，若手アーティストらの新作を展示いたします。

（
酮（





鳥取県生まれ。日本のネイチャーフォト，山岳写真の先䂺的な存在と して広く知られる。＇51年にづロ写真家としてデビューし，精力的に山




2F／2
Exhibition Gallery

生誕百年記念 ナチュラリスト・田䌒行男の世界

○一般700（560）円○学生600（480）円
○中高生•65歲以上500（400）円





日本を代表する山岳写真家であると同㭙に，昆虫生龍研究や雪形研究など，カメラ による観察記録を続けたネイチャーフォトの先鵈者•田泟行男。当館では，幅広い分野に偉大な業䋶を残した田浟の生誕百年を記念して「ナチュラリスト・田淵行男 の世界」展を開倣いたします。
田汼行男は1905（明治38）年に鳥取県黒坂村に生まれ，自然に惠まれた環境で育ちました。その後，大学て博物学を修め，教員として自然の中で学ぶことを実践し なから本格的に山岳字真の撮り始めました。
＇45年7月，長野県南安擂都に涷開をした皮は，絡生安毘野の地に定住します。以後，「自然から読み取り学ぶ知陚が最も正しい」 という独自の信念のもと，壮大な北アルプ スと緑榿かな安曇野をベースに，高山蝶 やアシナガバチなとの生態を粘り強〈镍察。 その成果は美しい写真と流蝪な文章によっ て記録された「ヒメキフラチョウ・，「高山䗨」 として結実し，わが国の真史に今なお燎然と輝き続けています。
本展では作品と共に愛用の写真機材，登山用具，写真集の絵コンテなど約200点を展示し，日本の自然を慈しみ続けた写真家•田溼行男と自然写真の觟力を探けます。




1 F／ホール
Hall／Cinema Information
$\left(\begin{array}{c}\text { 友の会 } \\ \text { 割引 }\end{array}\binom{\right.$＝越力ート }{ 割引 }$\left(\begin{array}{c}\text { アルカート } \\ \text { 割引 }\end{array}\right.$
東京都写真美術館で観る映画シリーズ
当館では「写真美術館で観る映画シリーズ｣と題し，選りすぐりの作品を上映しています。
美しい映像と心にしみる感動をお楽しみください。


## 

12004年／フランス映画／118分


酸給協 ：レゾナント・コミュニケーション

洋細ホームページ http：／／xanadeux．co．jp／sansara／ ○お間い合せ：ザナドゥー／03－3288－3300


N－天上草原
回提供：オメガかロジェットノニューウェイブ
國給：オムロ
配給荔力：レッ゙メント・コミュニケーション
○お間い合世：才ムロ／03－5206－6371

：フランスの若き鬼才，ジークフリートが描く
世界中を自由に駆け巡る青年＂サンサ＂の物語
パリ・モンマルトル。テルトル広場に日々集まる観光客を相手に，毎日彼らの似顔絵を描く青年がいた。彼の名はサンサ。サンスク リット語で「輪迴」を意味する＂サンサーラ＂にちなんで名づけら れた。ある日，サンサは世界を放浪する旅に出る。やがて，ふらりと迻り着いた国スベインでヴァイオリン奏者で指揮者のクリックと出会ったサンサは，世代を超えたこの偉大な友と世界中を駆け巡る自らも放浪者，そしてフトグラファー，ミュージシャンである鬼才，ジー クフリートが送る一大アート作品。日本を含む全14力国に渡る口 ヶで描いたサンサの旅を，ジークと天才ウウアイオリニスト，イヴリー キトリスの素晴らしいハーモニーが彩る。


言葉を封じられた少年が訪れたのは深緑の大草原大地のエネルキーと人々の愛が，侮ついた彼の心を癒していく。これは内モンゴルから届いた珠玉の物語

心に深い傷を負い，失語症に陥ってしまった熯族の少年・フーズ（虎子）は，草原に暮らす男女の元にやって来た。やがて，大地のエ ネルキーとモンゴルの人々の素朴で寛容な民族性に瘤されたつー ズは，徐々に障害を克服していく…。 モンゴルの人々の暮らし，祖国や草原への愛情を描いて大反翌 を呼んだ本作品は，国内の映画賞を独占。人間愛に溢れたモン ゴル草原の中で，言葉を封じられた少年が摆しく成長していく姿と，彼を温かく包む男女が家族として結ばれていく過程を描いた珠玉 の感動作です。

○上映スケジュール：3月12日（土）～4月22日（金） ○休映日：月曜日（休日の場合は翏日） ○上倹時間 ：10：30／13：10／15：50／18：30 ○料 金：一般1，800円学生1，500円中学生以下・シ二ア $1,000 \mathrm{H}$

ㅇ․ 維持会員 $\because \because:$ Membership

東京都写真美術館の活動をで支援いただくため，次の企業•団体に維持会員としてご入会いただきました。

|  |
| :---: |

－特別維持会員

## キヤノ株式会社

株式会社資生堂 1朱式会社資生掌東京雪力株式会社引版印缛株式会社 1 物式会社リコ維持会社アサツージィ・ケィ
朝日新間社
朝甠合保保相互会社
アサヒヒビール森式会社胡放送株式会社 ップルコンビュー多株式会神 エスエス斎莱株式会社 1䉺会社NHKエンターフライイス2 NTTコミュニケーションス株式会社 ＊＊＊式会社NTTトコモモ栻会社大林柤 4ロンン機式会社 オリンハスス栻侌社 ＊＊式会社オンクート橙山 カンオ計算极森栻会社重建投株式会社株式会社旁川澅店 かーレック林式会社 ルヒスマ株式会社 キッコーマン森式会社
田团法人井同通信社地和発新工樂株式会社

キリンビール株式会社株式会社相标社林式会社コ一セ－ コタッグ株式会社林式会社コング
 －リッロロールデインクス株式会斿洪株式会社産経新聞社 サントリー株式会社 シェイティービー印殿林式会社栻会社实業之日本社清水建敦材式会社 ＋式会社写真弘社株式会社集英社株式会社主婷と生活社林式会社小学稂松竹林式会社信進化学工䙪株式会社株式会社新沰社
セイコー栻会社
セイコーエンリ弑会社 セントラル展筧保隌株式会社 ッニー株式会社第一建筧サービス林式会社大成建湲株式会社大日本印島株式会社株式会社竹中工務嘘阵式会社夕多吅：梌式会社丹留社株式会社テー・オータブリユー

株式会尘テレヒ東京株式会社電通束東海旅客线道株式会社
東京急行電銖株式会社東京工著大学東京新闌•中日新間社東京テアトル森式会社株式会社東京 5 －森式会社束京株式会社東北新社
戸田建設株式会社 トヨタタ自動車株式会社株式会社ニコン日㯆自動車株式会社日本オラクル林式会社日本経济颢聞社本興高摃害保险株式会社 －
日本写真作家切会社国法人日本写真文化拹会日本信職株式会社日本大学芸綗学部日本たばは産薬林式会社日本ハム株式会杜日本ビルサーヒス株式会社日本放送酸会

日本り一く森式会竍株式会社埴軲堂株式会社ノ゙ンダ びあ林式会社
東日本斿客铁道株式会社
株式会社フアーストリリア
株式会討ファンケル富国生合保険相互会社富士重工業森式会社（スノくル）富士せロックス株式会社株式会社フシデンビジョン森式会社ブリヂストン
株式会註べィッセコーボ， ヘンタックス株式会社株式会社标ルオークラ株式会計屋内カラー本田技䂤工業株式会社毎日新間社

丸普株式会社
三井倉庲株式会
菥につ株式会社
モルカン・スタンレー証券会社
モンブランジャバン株式会社
種河䉓棵株式会社
詳売新聞社
フイオン林式会社
株式贰会社フコール
（平成16年12月現在•五十音源）

## 4F Wibrary

東京都写真美術䭒4Fの図書室は，蔵書点樌のため下記の日程で，休寧をせて いただきます。あらかじめご了承ください


図書室休室のお知らせ蔵書点検による休室期間： 24日（木）

## $\because \because \%$ 友の会 <br> Supporter

東京都写真美術館では，随時会員の慕集をしています。写真美術館ニュース eyesの送付をはじめ，たくさんの特典，割引がございます。開館時間中（10：00 ～18：00）に当館1階チケットカウンター横「友の会カウンター」にてご入会い ただけます。皆きまのご入会を心よりお待ちしております。

| 年会䈢 |  |
| :---: | :---: |
| 偪人会員 | 2，000円 |
| 家族会員同伴者1名まで | 3，000円 |
| ハイー会 | 1，00 |

 シルルー会員（65蔵以上の方

 TEL：03：3280－0099


[^0]:    

