| 石川 卓磨 | ISHIKAWA Takuma ゲスト／美術作家 |
| :---: | :---: |
| 今井 俊介 | IMAI Shunsuke <br> 油絵学科研究室 助手／美術作家 |
| 亀井 佑二 | KAMEI Yuji <br> 空間演出デザイン学科研究室助手／画家 |
| 田中 正之 | TANAKA Masayuki <br> 本学教授／西洋近現代美術史 |
| 冨井 大裕 | TOMII Motohiro <br> 楌刻学科研究室 助手／美術作家 |
| 森 啓輔 | MORI Keisuke <br> 芸術文化学科研究空助手／日本近現代美術 |

2010.1 .18 mon

RA＇ 10 武蔵野美術大学助手研究発表
16：30～17：50
開催日程12010年1月12日（火）－1月21日（木）日曜休 10：00－18：00 1月12日（火），1月16日（土）は20：00まで
入館料1無料
会場। 武蔵野美術大学美術資料図書館，2号館 g FAL，FAL
主催 । 武蔵野美術大学美術資料図書館
企画｜武蔵野美術大学助手
URL｜http：／／www．musabi．ac．jp／ra／raIo／

本シンポジウムでは，「RA＇10武蔵野美術大学助手研究発表」に参加している助手の作品を起点として，20代後半から30代の作家の作品表現 を中心とした議論がなきれます。そこでは，リーマン・ショックなど昨今の美術を取り巻く社会情勢に触れながら，現代の作家が抱える問題の共有と今後の方向性についての模索がなされます。本展に参加する助手の多くは，高等教育機関の研究職でありながら，一方で学内外にて作品発表を続け る美術作家という側面も持ち合わせています。そのような助手がもつ可能性とは，果たしてどのような制作態度においてあり得るのでしょうか。例えばその手がかりの一つは，社会と作家との関係性に顕著に現れているように思われます。近年においては，国公立の大学の独立行政法人化や，政府省庁，企業との産官学の協同体制など，大学はより社会へと開かれることが求められています。美術の分野においても同様に，アートマーケッ トの隆盛や美術館の市民に向けられた教育普及活動など，社会との積㮀的な繋がりは作家にとって重要な役割として認知されはじめています。しか しなから美術大学とは，時に過剩な市場原理とゆるやかな接点を保ちつつ，一方で自身の思考を垂直方向に深めることが可能な環境であるといえる かもしれません。水が地表にゆっくりと，しかし確実に浸透していくさまを示唆する「波養（かんよう）」。それは，鑑賞者という他者の欲望に無意識かつ無批判に応答する瞬発力ではなく，自身の恐耐と信念をもって持続的な活動を行う助手の制作態度にふさわしい言葉であるように思えます。本シンボジウムにおいて，作家それぞれが現代における制作の困難きに向き合いながらも，積極的な意義を見出すことが，学生にとっても将来に わたり不断に継続きれる行為として制作が自覚されるための契機となりえることを願っています。

森 品輔（芸術文化学科研究室 助手）




亀井 佑二 KAMEI Yuji
1977年生まれ
2002年 武戴㫫美術大学造形学部空間演出デザイン学科卒業

主な倜展に2009年に行われた「私を見える」（四谷ひろば・東京）など。


田中 正之 TANAKA Masayuki
1963年生まれ
1990年 東京大学大学院人文科学研究科俢士懒程修了
国立西洋美術䱦主任矿究官を経て現倳。キュレーターとして，「ビカッ：子供の世界｣展




冨井 大裕 TOMII Motohiro
1973年生まれ
1999年 武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専改胞放コース修了
 までにswitchpoint，art\＆riverbank，キャラリリー見等での固展，及知じッグルーフ展多数。2009年，gallery $a \mathrm{M}$ にて「変成薢一リアルな現代の物質性」に丟加。


森 啓 輔 MORI Keisuke

## 1978年生まれ

2001年 早稀田大学人間科学部人間健康科学科卒業
日本近現代美術を専門としてキュレーション，美術䚹評を行う，連続企画屋を して2009年より

