法政大学国際日本学研究所公開研究会

## 新しい「国蔡日本学」を目指して（10）

# 海外における女性のキモノの表象 －「見る」「見られる」「見せる」の歴史人類学一 

安土桃山時代に初めてヨーロッパに紹介された女性のキモノは，武士の鎧兜や刀剣とともに日本文化を象徴する存在となった。今日でもキモノ を纏った芸者や舞子が満開の桜の下でポーズを とる姿は，海外における日本を代表する風景の一つである。

本発表ではこうした表象の歴史的経緯につい てまず考え，そのうえでミュージアムの展示から雑誌の写真・おみやげ・街中の看板に至るまで，海外の日常生活におけるキモノの表象を検証する。

## 桑山 敬己

関西学院大学社会学部教授北海道大学名誉教授法政大学国際日本学研究所客員所員


司会
山本 真鳥
法政大学名誉教授
法政大学国際日本学研究所客員所員

高田 圭
法政大学国際日本学研究所専任所員


