#正门#

问题：为什么艺术类展览这么多却没有人看？

这些展览在艺术界有特殊的含义。

邀请你出作品或者你提交作品能入选，都是对你的一种肯定。

你的这个作品获邀（或者主动投稿被接纳）参加了几个展、在若干权威杂志都有了评论，就会有一个行内的存在感，出现在一些最新的出售目录上。接着就会有藏家或者他们的代理买手注意到你，在思考这些作品是否可以进入他们的收藏规划。

一旦进入了，对方就会自己给你——假如你还是新人的话——长期合同，有系统的安排你按一定规划出作品、参展、上评论，然后按合同收购，加入他们的收藏组合。

在这个阶段，你作为新人主要是享受创作基金和这种孵化扶持，自然别想着卖多高的价格了。

但是一旦过了这个阶段，你就往往已经成名成家，以后价格就有了很大的自主权——而这时扶持你的那些藏家手里已经有了不少你的早期精品，这些东西约等于你的艺术生涯的原始股。

而他们掌握的这些杂志、展览资源，因为足够头部，可以说你上了足够多次，很自然就会在艺术史上留下一笔。

你的作品是在艺术史上有记号的作品，你是艺术史上有字号的——尽管是很小的字号——这么一位，这种有历史地位的藏品自然就都是无价之宝。

只要不灭失，传承序列不断，就只可能升值，不可能贬值——哪怕美元贬了你都不会贬。

这基本上是现在“纯艺术”圈子的生存逻辑。

而对于这个过程，从严格意义上讲，大众观众的数量和观点其实都是无关紧要的。

因为从一开始为什么这些作品会被选中、会被催生，背后就有着非常深刻的艺术史的背景，做这个决定的那少数的几个“艺术沙皇”实际上是在主导和构建艺术史。

大众注定会严重的落后于他们的决定，往往要到十几年甚至几十年后，一些现在的作品作为某个新派系的“早期萌芽”来展出时，和那一串子孙后代摆在一起，加上长达十几二十年的该派系向建筑、装饰、工业用品、美妆、商业美术等等民生领域的渗透，才能让大众真正理解（不管是否认同）这些东西的影响力。

在它最早被纳入“xx双年展”的时候，大众不会喜欢、不会在意，这是被早已料到的。

之所以要展出来，首要在于要通过艺术新闻载入史册，走过必要程序，这个上面已经说了，不赘述。

其次在于提前启示、驱动下一代的艺术家，培养下一代可被选中的新芽。

这就需要看展的艺术家们“闻弦歌而知雅意”，从这里面去觉察艺术史的缔造者们目前的战略意图，然后自己想办法或者顺应这种意图去当“将印象派真正发展壮大的第二代领军人物“这一类的角色，或者受其启发来个“再次革命”，尝试唱个美学对台戏，一旦成功自己就可以当个新领军人物，顺便还能让那些主导艺术发展的策展人和评论家们因此修正自己原本的计划。

而第三则是让做“衍生设计”的应用美术的专业人士获得启发。类似看了康定斯基，回家开始做起表现主义的建筑、服饰或者界面设计。

这很类似苹果整个拟物风，过不久各种应用设计都开始走拟物路线，谷歌来个material思想，于是又来一轮material design，只是从纯艺术到应用艺术的道路要曲折而宽阔得多。

而这些纯艺术的成就往往也有时代性的思想革命先行，本身也是认识论或者伦理学有所突破的回响。

但总而言之——“没多少老百姓去看”并不重要，因为这本来就不是面向门外汉的教育，只是没有必要特别把平民排除在外，而平民可以作为历史的见证把“美术史地位”见证得更有效一些罢了。

实际上这些艺术史的构建过程不是纯专业考量的，很多海外银行有很大一笔资产就是这种艺术品收藏，估价很高，金融界对这些走向有深入而复杂的影响，这帮人在“下一个捧谁/捧什么”上有很大的话语权，而这帮人其实是“数据导向”的，他们的选择往往带有很强的技术型和商业性。

这只是在说明现实如何，不表示我赞成或者推崇现在这种“艺术体制”，以免有小朋友认为艺术圈问题是纯粹的美学问题。

坦率讲，现有的“艺术体制”在很大程度上像竞技体育或者电影圈、娱乐圈一样，是高度资本主义化的，所以天生带着内在的病态。在本质上是一种绕了巨大的弯子、每个人都觉得自己只是“微微右转/左转”，实则已经跳起8字舞的鱿鱼游戏。

它当然不是毫无产出——至少它产生了大量的商业价值和“保值抵押物”，但它在另一面却在发行一种极端残酷的生存彩票，一刻不停的对误入其中（或自己投身其中）的玩家们十一抽杀。

但现实就是如此，如果你一定要玩这个游戏而且在苦苦追求尽快成功，你需要严肃的认清游戏规则。

单从艺术的角度来说，我认为那些没有留下名字的神庙石像的作者们实际比现在的职业艺术家们往往离艺术的核心更近。

因为艺术是神性迸发的事，它真正的资格是信仰。

一切出于真诚信仰——无论所谓有神无神——的诚实表达，出自人心，直达天听。

天听天视，才称艺术。

这不必有人类知晓，也不需要人类见证，自然更无所谓“来看的人少”了。

所以如果一个人在苦恼人看不见自己，而不是在苦恼自己看不见天地，那么这人永远踏不进艺术的门。

能做到这一点的人，那种潇洒而严肃，豪放又细腻，规矩而又自由，敏感而勇猛的气质，随便点个句号，都是艺术。

任凭什么“艺术沙皇”，遇上了这类人，也只能以奴仆事之。

问题是，这样超然的特权地位，很容易引得一些人觊觎，忍不住想要通过“创造安娜”式的模仿来蒙混过关，误将“定睛于天地”模仿成“目中无人”；以为放肆荒唐、不顾廉耻，等于“风流潇洒，不拘于俗礼”了；把创造人所未见的价值，搞成“否定一切价值”。

其实定睛于天地，是定睛于天地如何爱人。眼睛是看在天人之间，而不是看天不看人，更不是看人于是不看天。

而不拘于俗礼，不是无礼，而是不以俗礼拘人，而自然也不被人以不以俗礼拘之相报。

至于“否定一切价值”，必然是因为先看到了高于一切现有价值的价值而造成的否定，而不是先否定掉一切价值，然后妄想这样就可以诱使一个价值从一片漆黑中蹦出来。

艺术不是从美术入门的，艺术是从信仰入门。

信仰是从爱入门。

学艺术，先学爱，不要先学排线。

走对了门，你才可以超越艺术的鱿鱼游戏。

残酷的是鱿鱼游戏，不是艺术。

编辑于 2024-01-06

<https://www.zhihu.com/answer/3352446591>

---

评论区:

Q: #游戏规则#

想通关不能靠莽，要琢磨规则。

每个游戏圈子都有一套基于历史和现实的规则，

即使领军者，也不是制定规则的人，ta依然要考虑行业本身内在的发展、持续、惯性的趋势，

不然早晚也会翻车的，就像美帝的翻云覆雨手，终究拆东墙堵不住西墙。

但这个时间尺度就比较宏大了，有人可能等不及这一生。

总之如果想赢，就尽量搞清楚你圈子本身的前沿与发展，标榜与口号，取媚与坚守的东西，免得被时代趋势抛弃到故纸堆。

比如看看诺贝尔文学奖或者普利兹克奖历年的风头，搞搞清楚莫言、王澍等人为什么获奖——ta们实际上不是闭眼中了大奖的幸运宠儿，倒更像是庙算的胜者，赌赢了的风险投资人。

从此对这些熙熙攘攘的投资者不轻看，因为天下的聪明人和投资商可太多了，

你为什么不是其中一个呢？

#价值投资人#

如果时代性的艺术圈本身很像金融圈子，

你为什么不可以是艺术史中的一个投资人呢？

如果你也是其中的一个，又是怎样的一个呢？

你用什么投资，又投资哪个目标呢？

幸运的话，你不仅会赢得标的，而且还在投资的过程中免于价值消亡的恐惧，

前者是历史性的，后者存在性的。

你投资的眼光、目标、方法，就是你的坚守、信仰与道路。

你相信自己吗？用什么去信呢？

---

更新于2024/5/19