## 培 根 的 迴 響

## 身體檤弥

線性書寫的瞼孔與身體感知
文／林宜寬（文字工作者）

筆接觸畫面，線條出發尋找形象，往返摸索迂迴行徑，最後線條回歸身體，閉合透氣的皮虜，完備感官與知覺，具體呈現思考和意識，於是一個人走出了畫面。

將人物畫還原到心理本質的英國藝術家法蘭西斯•培根，曾於受訪時提到抽象畫都是「裝飾之用」，也否定自己的創作是表現主義。表現主義是對現實的變形與抽象化，培根作品裡臉孔的扭曲則是因為轉動，或嘶吼驚恐而吡牙裂嘴，拆解臉部與身體輪廓，找到血肉底下比表象更為真實的䀲澀心境。抽象性的現代主義已式微， 19世紀抽象表現主義作品展現純粹色塊的情感，筆刷與滴流的情緒噴張，這些條件發展至此已轃成熟，只是如何與觀者達成共感？並走出個別風格？近幾年台灣年輕世代藝術家以各自的圖像美學表現相似的技術質感，最後引入形式上的操作，矯枉過正的平塗，流洩不止的滴流，厚塗的筆刷，輕巧蒼白的品味與趣味，顯示繪畫精神疲弱的焦慮與危機。

繪畫是鏡子，無論何其客觀寫實的雕玩技術，對外冷靜與洞澈的觀察，仍忠實反映內心，眼睛的接觸會去主動辨識，手的接觸會觸及感覺，眼睛與身體操作啟動心理，外在環境時刻變化，光線角度，溫度，週遭人與物接連發出訊號，絲毫變動都會波及意識，視覺經過每個人大腦認知的理解，因此不會有人畫出一模一樣的素描。

擁有直覺，原始，易變，自發，音樂性，方向感速度感等包含各種面向的特徵，線條是心手合一的協調，手繪本能的表現，構成形象最基本，簡單的元素，坦誠剝揭心理素質，直指精神層次的真實。然而心理活動並非完全導向抽象或偶發情緒的表達，手勢運轉自如

需要多次的練習與實驗，直覺也需要長期經驗累積才能精準迸發。藝術唯有透過大量身體運動，不懈的精神運作，長時間身心焠鍊成熱情與專注，對事物的觀看保持新鮮感與敏銳的知覺，並從知識尋找方法。靈感不是無中生有的異能力，唯有不斷身體力行才能促成瞬間發生的激情與隨性。

以下將就四位台灣藝術家的作品以線條為基礎做身體書寫，穿越身體縫隙，深探皮虜底下的感覺與思考。謝鴻均，鍾江澤畫出具有觸覺的身體感，謝鴻均的作品填充華麗血肉，肌肉線條滿佈的生命痕跡；鐘江澤的情緒射線窤動，脈搏與心跳震動畫布。白宗晉和王姿婷則處理均質的表層結構，白宗晉的斷線是理性思考的墨跡，心跟眼並行判定的路徑；王姿婷的線條則極為壓抑，罩護漂浮的憂鬱體質。

## 墨點紋面與紙皮膚 白宗酮

一連串冷靜操作完成的紋面肖像《培根大山一培根自畫像》，媒材使用的新法，理智的視覺判斷，經過物質科學性的探索與實驗，發展成獨一又具開放性的語彙與符號，如解剖錯綜複雜又古老的紋理結構，使其俐落可讀。

白宗晉於2008年開始一系列有別於傳統水墨的創作《白牌書寫》，先在紙面刷上過量的水，或噴或灑，再以筆引導水墨的分布。捨棄國畫紙而採磅數較高的水彩紙或版畫紙，可以盛住大量的水不致渗透，紙吸收水產生高低起伏的皺摺決定墨色深淺，碳粒子會浮於紙凸起處，水往低寉處流，因此凹陷區塊墨色較淡，材質的物理性使然跑出墨色濃淡，比例不同的積墨拱散接觸後排開撞水細紋。墨乾了之後依循墨暈的跑法，從最明顯的

地方順著形勢開始點墨，將第一層墨的肌理透過點描整理出來。擱置傳統筆法的施展，將摹仿自然界生物紋理造型的紴法簡化為「點」，表現各式山石，性格殊異的線條焠鍊為無個性的元素。

「積墨」與「點」是《白牌書寫》的主要2個用墨模式，對胸懷意境淡漠處之，冷靜看待文化符號，不指向外部敘述，也不為了質疑或反對文人畫精神的正統，而是站在傳統水墨的對立面，對固有技術置換幾個元素（更早之前曾使用過可籤，唧筒等工具），整合為一套新的路數。

中國古代「黥面」又稱「墨刑」在臉上刺圖案或字再染上墨，使罪犯蒙受恥辱的一種刑罰。在原住民泰雅或賽

－白宗晋 4 培根大山一培根自書喚 8$\rangle 106 \times 76 \mathrm{~cm}$ Arches版書紙，水罢 2008德克族「紋面」則是成年的代表，美的表現與族系的辨識標誌，異文化對同一事物有全然不同的符號意義。自宗晉以「點」解套名目繁多的紴法，「點」為指向材料自然的符號，也打開山川大觀的有限，非屬社會歷史學的，亦不是文化政治體系的，可以在無知識經驗或文化隔䦠下直觀紙上抽象化的風景大山。

《白牌書寫》山跟雲為內容的作品之後，接續著《培根大山一培根自畫像》系列，跨渡中國山水與西方肖像兩個典型，墨暈開的自然特質重疊法蘭西斯•培根作品中臉孔不自然的扭曲，山水的多點透視對比培根的密閉空間或圓弧舞台。《培根大山》臉上點點圖騰如指紋密碼或天文圖滿佈未知與神秘，來自白宗晉簡易如說明書的樸素學理，與自稱「技術性素人藝術家」培根的

人像，疊合成無角色，形象之別的臉譜。
「點」就是原本的線條接觸到紙的瞬間立即終止成為不帶情緒，觸感的純粹媒材樣貌，拉近對材質的理解擎察，細熼的玩磨凝聚臉孔的結構，排列疏密牽引肌肉，隱藏的微表情經過點的分寸移動逐漸結實，似乎在擠眼扮醜，有鬼臉的俏皮或驚恐情境，外圍淡墨投射在白牆上成陰影。

點」不僅是一個視覺元素，亦是一個收斂，節制，嚴謹的動作，從墨點排列陣隊看到時間的過渡如編織排線一邊執行痕跡同時累積。經由手不斷操作「點」達到全神貫注，像在臉上插入秧苗，量化為儀式穩定心性。機械性的動作是極冷漠的，腦袋一點一點放空，循著無數點描虚線來到未知狀態，進行低度的觀


布 2008

察，低限的寫生，方法的演化或改良都是經過多次的實驗，大量的勞動操演才能前進，點持續的注解第一層墨色使其清晰，而複數性使其明確，完整。

畫上題字概括很多文字的形象，像草書，古老的蟲書鳥跡，又像帶有異國情調的伊斯蘭書法或印度文字。《淮南子》記「倉頡作書……鬼夜哭」，《培根大山》的鬼臉或神靈剪影與無法辨讀的字，圖文合寫召神驅邪的符咒。文字暗示文明與權威但又無從索解這些抽象書法，書寫當下心中不作文章卻必須專注，執筆控制曲折美感也需要流利灑脫。冷靜的感官運作結合長時間身體勞動，理智點點到「忘」或「空」的境地，再以浪漫靈動的心靈寫字結束。

所謂相由心生，而《培根大山》的面貌僅是皮相自然，材料質地的毛細孔，紙的皮虜，物質中性的表情，水墨為轉印紙，「白牌」系統轉寫培根的圖像，而簡單的事物表面即是深刻。

## 感知薄膜與穿線—謝鴻均

走線起伏頻率，每次胎動振幅都是真實感覺胎兒存在的證據，2002年一個新生命入駐謝鴻均體內，同時展開一系列名為《Chora》的作品，錯綜復雜的肌理結構神經網絡與顫動痕跡，生理特徵和感知觸媒的線條交䋨如麻，細微或深層的知覺都入畫為懷孕期的圖像記錄。

妊娠期為了避免吸入油彩曾一度改用碳精，壓克力，墨汁等無毒材料，但因為喜愛油畫顏料的溙著感，還是不禁揮灑油彩與水性顏料淋漓的血肉。媒材性質影響操作時的直覺，速度感與觸感，碳精筆流線單一，明確，在紙上勾勒渾圓體態與厚實的四肢掌肉，指節曲直作勢，清晰的身體輪廓，碳線粗細深淺變化，再以淡墨小局部量染，像幾層描圖紙相䶋錯開的身體線條，肥厚肉團的量體感像懷孕母體又像渾圓胎兒，母子同體的造型概念。謝鴻均的線條發展來自不同時期的運筆操練，大學時可以精準掌握席勒Schiele的人體線條，後來覺得那是另一位藝術家坎坷生命的表現，極欲擺脫創作形式的影子，開始練習草書領會快速運行的流轉，逐漸又想避開線條的油滑漂浮，便改練厚重種健的魏碑，寫書法時身體專注心筆合一，謝鴻均練字後常出汗，提手執筆幾乎就是一次身體運動。最後接觸手禁燈籠，骨架曲折的力道影響她發展出自己的線條運勢。

油彩與水性顏料疊覆打造穿透性的空間，寬筆刷出絪紈紗布或糾結肌束，乾筆顏料凝結血塊或結痂顆粒，華麗的血肉指向生命又隱喻傷痕，如解剖術㧈開皮虜又層層緊繃密閉，撥揭縫隙一探究竟。肌肉間穿刺俐落線條，扇型筆畫出尖銳針線，謝鴻均針炎時感受刺入穴位的酸麻，像深層的肌肉按摩，循環日常麻木身體，許多細微知覺在勿忙生活中遮蓋退化，藉此微痛快感唤醒身

體的存在感。黏滞油彩濔漫羊水子宮，液態潤滑的溫室，耽溺又依


存的臍帶關
係，謝鴻均掌控媒材性質以及幃帶彈性，表現體㭝收縮與器官跳動，拉線或振幅都能舒展自如。

筆刷交錯編織，刺線來回縫絊，拼貼傳統花布或民間剪紙的抓䯽娃娃，身體上佈局施展女紅手藝，部分女性藝術家亦有此手工創作型態，單一物件的複數，手作勞動的，程序化作業的，而謝鴻均已經將此一特質深化到視覺表現裡。《Chora》系列常用氣泡布沾顏料轉印到紙和畫布上，或直接畫出一大塊蜂巢圓孔，意指卵生動物產下無數的卵彌補自然淘汰或其他動物捕食，以數量取得繁殖優勢

臉孔具有明顯個人識別性，謝鴻均的作品大量出現無首身軀，抹去情緒，個體形象，社會性角色等，還原到肉身原貌，得以更專注身體感覺。知覺來自外界的感官刺激，《Chora》所承受的則是懷孕時期發自體內胎兒的增大與翻身扭動，器官受到擠壓位移，體内水分聚積，皮蜀組織撑大，這個置之肚內的知覺長達 9 個多月，雖然器官會因應新生命到來調整生理機制，但感覺

信息無間距地接觸摩擦，更加細微且時刻伴隨，每一階段症狀不同，心理也須面臨巨大的調整。《Chora》系列沒有大腹便便或乳房漲大的女體形象，也沒有胎兒身影，剥除皮虜與面孔，畫面盡是渾厚團塊和揮舞的肥壯肢體，氣味，潮濕，體溫，蠕動與收縮拉開一張薄膜，保持感覺與物質結構的雙向交通，共感母體與胎兒的喜怒躁動

懷孕期間沒有因為體型不便擱置畫筆，創作之於謝鴻均就像呼吸一般自然，本來就是一直要去進行的事，從早期《解剖圖》系列隱喻父篗，大量使用蜆絲釘符號，接著處理女性議題挪用抓髻娃娃，沃爾道夫的維納斯，希臘神話等角色，《Chora》系列更被謝鴻均歸功於當時腹中胎兒，覺得自己不過是「記錄」娃娠的身心轉變，創作者應屬女兒。接著《直》系列以自覺思維反轉女性為裝飾，配角的社會性認知。創作反映身體經歷與生命的問答，一路牽引拉扯，謝鴻均從一開始去首撕裂皮開肉綻，進入體腔內視景觀，再檢視他者觀看的皮

虜紋身，近期有機體交結纏扣，細碎又合併圖譜，䋿綣筆觸書寫生命紋理，圖像裡應外合，已然走出身體。

## 情緒與知覺擬像 鍾江澤

嘶吼刺破畫布，光束，水柱和火花飛戝出來，身體祖露慾望與瘋狂悲喜，線條不假修飾地剽悍裸露。鍾江澤接觸佛學禪說，䦎讀量子力學，探索人的意識影響物質的微妙關係，知覺與心靈結合，以身體力行造像為他所稱的「大肉身」。

選擇長寬180公分方型的畫布，鍾江澤感受這個足以容納肢體延展極限的大尺幅，身體與之磨合搏鬥，刺擊深層感知並引起心理活動。意志與身體勞動密切相關，如馬拉松引起疲僙，肌肉僵硬，呼吸困難等症狀，來到「撞濇期」除了生理不適，心理也跟著開始動搖，進入一個自我對話的空間，纏鬥並矛盾，放枽或堅持？然而跨過這階段，身體便轉入輕盈快意。原住民在豐年祭狂歡祭典時，不斷地䋽圈跳舞，天人交感的身心能量爆發，呼叫激動高漲，精力耗盡時亦會碰撞到「撞牆期」。藝術起源於勞動說是從社會實踐角度分析，但勞動唤醒身體意識，身體承受的強烈信息刺激精神活動與思考，許多未知的方法與驚人的想像在這個歷程中邊走邊做完善出來。

線條紀錄身體在畫布上的運動軌跡，也是精神勞動的具現，比鍾江澤體型略微高大的畫布經由手動線條施展為開闊場域，藝術家的運動場，招喚隱藏在體內的神經質，線條地出像尖叫，嘔吐，射精，心跳，痙變抽蓄等生理機制或反應，畫面有密密麻麻膠著的筆刷與末端滴流，也有積極猛烈的噴射直線，緊張急促的短線，和迴旋的圓弧等各種形式線條，意識在物質世界透過藝術手段被視覺化，筆觸向外擴張如焦躁，憤怒或暴喜，滿益的熱情從畫面中心輻射展開，血肉之軀為馬達啟動情感與意識。

鍾江澤把自己的身體投射到畫布上並指為「虚擬身體」，身體的存在感牽引圖像完成，保持直覺的敏銳與新鮮感，執行即時，一次性的線條，身體如實轉寫到畫布上為情緒疑像。

鍾江澤不打草圖，直接在畫布上畫，行進中慢慢走出形象，不預設構圖，不做皮相寫實，整具身體冨作感官感覺的接收器，信息刺激確認身體存在，藉由肉身為通話筒與外在世界對話，建立與其他物僼的斷裂關係。

鍾江澤認為「身體天生有著不自由的缺陷」，到不了的地方，體力的極限，心投向自由意志，朝禁錭的

身體空間單刀切入，深道體腔爆出飛線，近期《肉身自衍》系列甚至化身另一生物體或觸角，企圖逃離或與身體爭執，渾沌黑瞕中產出另一個自己或新生命，與外界爭論或自我對話。

沒有漂浮無依據的元素，鍾江澤認為圖像是相當重要的，經由演員展演將故事說得動人，屬於他私領域的情感圖像仍需要借物說話，瞠目注視或穿出畫布驚嚇觀者，觀者從變形形體中找到蛛絲馬跡。很少有抽象作品，但常常以純抽象的方式開始創作，無意識的塗畫展開身體勞動，繪畫為「等待」的歷程，勞動中等待圖像長出，成形。

鍾江澤的線條分兩種性格，造型線條與即興射線，有些作品在背景色處理完荁後圖像的部份進行地相當快，激烈興奮的心情引引發快筆迅速勾勒。有些則是一度清楚的輪廓被後來的塗抹破壞掉，筆觸不斷覆蓋，將具體形象消除，原場景甚至有敘事，有空間感，有清楚的顏色配置，經過顏料的加法消抹細節，形象更為簡化單純，轉而關注純粹能量的表現，像運動久後身體感越輕，越能專注意識。

圖像最終成了不連續的思考，記憶碎片或斷裂敘述，灰沉色調層層疊覆，間歇的抒情滴流隱晦不明。一氣喝成的情緒伏線潌動空氣，飛散碎肉與變形身體顯得光猛張狂，具死亡恐懼與生命慾望的感染力。線條性格殊異，但畫面結構仍然穩固，感覺或圖像皆著力於身體，色彩統合不亂，來自美學知識的訓練與思考制約的佈局，實作經驗累積成自由且精準的瞬間筆劃，大量勞動後的靈光妙境。在《肉身自衍》系列，背景簡化為單色系大塊涻抹，觸感肌理隱沒，主體喧嘩寂寞場景，就像身體獨步好長一段路，最後走出激情終結與死亡的平靜。

## 流動意識與無感振幅 王姿婷

飄浮線條游移不定，空淨場景光陰過渡，生命於流動狀態，每一時刻的切片交疊正在行走的時間。王姿婷作品裡的身體與時間並扂前進，線條歷歷分明，最後卻呈現失焦或晃動的擬像，如影片擷取單張定焦的影格重疊，許多視角與不同特寫的蒙太奇手法，輪廓推移代替線性敘述，關注每個「瞬間」的印象，或者永遠處於等待狀態的時間。

王姿婷在壓克力打底的畫布上直接用鉛筆畫，除了少數作品有素描草稿，幾平所有圖像都是在打底過程中思考構圖，反覆察拭，覆蓋，再勾畫線條，作品在這



樣的進行中或許就不預期完成了，概念接近畫布上的素描。擦拭，覆蓋，線條，都是思考的痕跡，清楚的線條組成不明確的形象，鉛筆畫在有打底厚度的表面，下筆控制力道深淺，筆芯摩擦乾硬的基底，結實的石墨細碎成粉末痕跡，五官與四肢的主要輪廓粗黑，指節或肌肉凸起處僅留下淺淺細線。

背景色的彩度甚低，加了大量灰與白的低調混濁顏色，不明顯的刷痕凝結真空狀態。清晰線條所圍繞出來的身體無重量感，選擇上身或下肢，或是手不同部位塗抹調了許多水的壓克力顔料，具透明度的顏色使線條裸露，如遮色片效果一般，或在水分未乾時用布擦拭，製造顏料和鉛筆被清除遺留的痕跡，王姿婷準確掌握壓克力介於油彩跟水彩的特質，在適當的層次與局部分別運用透明性與覆蓋的效果。

身體具有穿透性彷彿看得到背後的牆壁，極為單薄的界線不像皮䍚，缺乏肉體彈性且冰冷低溫，迴圈密閉為太空氧氣罩，漂浮失重的身體緩緩行動，阻絕所有主觀投射和情感氣流的波動，與外界事物無涉，獨立於自己的敘事框架，保持距離冷漠的觀看。畫面被不安全感和矛盾心理籠罩著，線條幾乎構成整件作品的內涵使精神狀態具體化，但空白身體被抹除紋理細節，流動的薄膜無骨肉支撑，抽空知覺，失去接收感官刺激的能力，像暫時離開身體的靈魂。

線條的操作準確且直覺，樸實的寫實風格，王姿婷將臉部特徵簡化為五官輪廓，多數為閉眼，睜眼的只有描繪眼白，沒有瞳孔等細節，嘴巴微張無表情，如恍愡，放空一般。沒有特定的描繪對象，中性化角色可能就是王姿婷自己，或是朋友，也可能是任何人。物件和場景幾乎被清空或減至最少，沒有事件，時空背景等線索也全被切斷。線條是王姿婷的語言，白描簡鍊且深刻，讓畫中「人」客觀且真實地存在，也因此觀者可以做自由的聯想。

多數作品只畫單獨一人，很多分散的形體也像同一人的位移，人的互動僅有輪廓交錯，存在表象卻無實質的接觸，渗出無言的冷感或轉瞬即逝的溫度，一段內心的獨白，僅存在王姿婷心裡的意識活動，無論追憶或想像，都不曾發生於身體。繊細與微弱線條浮現時間裡的身體，所有身體都共同被時間耗損卻總是忽略它，生命緩慢前進時間卻飛快流逝，真實存在卻沒有具體形象肉眼跟不上光的速度，刹那凝視卻永遠定焦在過去的時間，關於時間的問答無論科學，神學或佛學各有理論謘證，充滿未知想像，而肉體的腐朽則是必然。王姿婷所畫的身體是一種意識，夢境與記憶裡的身體，連續不斷的流程裡多變的意識串流，而可以超脫肉體與時間的，則要用意念企及。息

