|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
| 成积 |
|  |





閏連イベント
公田恎山（尺八奏者•鬼太鼓座座長）
10／30（火）18：30～19：30
1000 甲／申达み不要（直接会場入
ギャラリートークと詩の朗読

11／23（金•祝）15：00～17：00

1000円／申込々不要（直接会場へ）
人形浄瑠璃 猿八座公演「源氏鳥帽子折」
11／25（日）（1）13：30～15：00（2）16：00～17：30
場：仯丘䬺一階和窒／定員：各回30名

＊要申迄み／申达み開始10月23日
お車込みは砂丘館へ
tel．\＆fax．025－222－2676／E．mail sakyukan＠bz03．plala．or．jp



新渴市中央区西大㚼町5218－1 tel．\＆fax．025－222－2676 sakyukan＠bzo3．plala．or：
http／／www











沟の面家，楽田宏と交流があり，梁田の展示で幾度もお会いする機会があった。最初
 と三好豊一䬦の絵や書を砂丘解で最示してほしいとの申し出を姩年いたたいた。 1989年といえば，もう30年近く前になる。
 で，担当学芸員だった私は，この高名な詩人と斍交のあった詩人十数人にオマージュ
 お二人がいた。会田さんは電話でのお适しだけだったが，三好きんは，人王子のご自
 ので，それをお備りにあかったのだったと思う。篗正に正座され，物样かに，けれど少しばかり甲高い声で，ほつりほつりと話ぎれる姿を，今も昨日のことのように思い出す。お二人が亡くなるほんの数年前のことだった。

男麇，そしてまた福鳥へと果北を叙々とする流浪者のことき生活を続けなから絵に
好が送った書籣数百通は，珼在北上市の文学俯に貴盾な资料として前蔵されている。会田椾脽が初めて槀藤に会ったのは1980年の春。山形で会田，三好，大罔信が挆か

 9 点の総の図版に，会田が書き下ろしの詩を容せた「鬼の座」と题された8ベージが目
 そこにはこう記きれている。
 を来朴で事直な船度のなかに持している。ともに東京生まれだが，一人は無頛と自称 する村夫子，一人は放浪の野人，䋗床䧋も常日頃はモンごに下䭾てとこへても出向く男だ，二三日碩を合わせただけで，それはと立入った話には及ばなかったが，おのず
模は贄しげに「タカンきん」と呼びかけていた。

全田はこの「魅の幽」について，葸蘭の面集の絵を「手元において四六時中ながめているあい だに，ほとんと自然に思い浮かんてきたせりらを待の形に整え」たと書いている。その後，着藤


矽丘涫での展示は，緹局，二人の聙人とひとりの画家の，精神の交流を伝えるドキュメントな のだろうと思い至るようになり，詩人の書と絵に加えて，譱鹤の緰名合わせて展示することに した。
世代は絔妙に，大きく違いつつも，長い年月を通じて気脈を通じ合った3人を結びつけたもの はなんだったのだろうと思う。
それは，「死」，ではなかっただろうか。
それそれの詩にも緵にも，本格的には，まだ接しはしめたばかりの私が，そう夆く不遟を重々




 をめぐって洲之内が書いたエッセイだった。二人の閥争体験を同断に潧じるのは軽々に過きる かもしれないが，それでも南京の慮数になれた会田のエッセイ「一つの体検として」は，寉易に


票のものとして読まれるべきなのだろう。

 イメージの連作に便を近つけ，下給に書き达きれた言業の数々を談をうちに，「生命と死」とい
 に，具体的にたちはだかり，挑み䋨けてくる相手であったことを，榞きとともに実感てきた。死は，人の周囲にいつも迊こる。けれとそれらは當に他人の死であり，自らの死を，人は，决し て目繋も体験もできない。だからそれは死山まで怠れられるるのであると同時に，死ぬまで忘



















設した。




日本直と现代－今を生き，そして揩く



品。2004年リアス・アーク英䉼杵し




