

平安後期の 12 世紀以降，貴族の時代から武士の時代へ世の中が大きく変化し，それに応じて焼き物も大転換し，地方の土豪や農民を対象とした㧡や大壺が生産の中心になりました。荒々しい成形や無造作に かけられた釉は，焼物の美しさを一変させ，野趣が充満していて，常滑焼の時代性をよく示しています。

## 

濃紺の染付の発色，精巧な白磁台，大振りの形，良好なロクロ技術に，輸出にかける陶工の意気込みがうかがえ る作品です。オランダ商人が求めてきた焼物は，日本人の趣味にあったものではなく，当時西欧貴族のあいだで全盛だった中国趣味（シノワズリー）のもので，彼らがかつて中国から買っていた緻密な文様をあらわした大作が珍重されていました。鉢や皿だけでなく，この立体的な袋物も，西欧や西アジアへ輸出しようとして焼造された典型的 な作風となっています。17世紀後半に輸出用に焼造され，近年になって西欧から買い戻されたものでしょう。

## 伊万里色絵松竹梅文小蓋物

この蓋物は，初期輸出時代の作品で，近年西欧から逆輸入されたものでしょう。甲盛りのある蓋物形式，三方に窓をあけた構図は，本来明朝の形や文様構成法に沿ってつくられたものです。中国原図に従いなが ら和様ならではの自由な気分まかせの筆行きが示されて，全体に和らいだ表情となっており，素地は純良 で白く，赤•緑の絵の具も，そのために冴え冴えとしており，明るく強く，初期伊万里の魅力を存分にた たえています。


## 伊万里色絵菊花文角徳利

他に例をみない伊万里焼前期色絵の逸品です。
1650～1670年頃のもので，やわらかくとっぷりと施された色絵がその時代を物語っています。江戸前期に流行し た手提重や花見重の携帯徳利に角瓶は多用されていましたが，重量があるため，見立てとして，茶席のお預け徳利として使用されたものでありましょう。赤を使わず，緑•黄で源氏雲や菊花を抽出するその趣向が，いかにも和様であり，新鮮です。もちろん角徳利の形式は，中国陶磁に依拠しているものです。

## 公益財団法人 三好園（さんこうえん）について

明治 44 年（1911年）当園の硞である「勢沼慈善団」が設立され，大正 8 年（1919 年） に財団法人三好園（さんこうえん）に改組，設立から約 100 年を経た平成 25 年 （2013年）に公益財団法人として認定されました。当園の車業の主刷は，先々公共 の為に資すであろう有為な学生に育英資金貸与を行う育英事業です。また，この間に着手した文化事業では，1975～2008年まで附属施設の「三好記念館」で， 2011年からは外部施設をわ借りして収蔵品を屁示公開し，右記のような実續を残 しながら今日に至りました。小さな公益財団法人ではありますが，大きな志を以てこれからも育英事業を継続し，美術品をより身近に感じて頂けるよう努めて参ります。


| 外 | $\begin{aligned} & \text { 俈䨋市 } \\ & \text { 文化会䬦 } \end{aligned}$ | H24年2月 | 伊万里 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 部 |  | H24和9月 | 掣付の覎力 |
| 展 |  | H25年6月 |  |
| 示 |  | H26年12月 |  |
| 実 |  | H27年6月 | とっくり |
| 績 |  | H28年12月 |  |
|  |  | H29年6月 | 日本のやきもの～200 |
|  |  | H30和 7月 | 㭌を坆えて |
|  | 足利市立美衔睢 | H26年1月 | 傆万里に䟎かれて |
|  |  | H27年3月 | 「監」に䙸せられて |
|  |  | H28年3月 | 色䜌いるいる |
|  |  | H29年 2月 | 閏磁器×草花たち |
|  |  | H30年 2～3月 | 㑬万㽖ふたたで |
|  |  | H31年2～3月 | 中国の古擜絃 |

