

KVL BULLETIN NO. 7
März / March - April 2019

## DAS KVL BULLETIN BLICKT

 NACH VORNE UND ZURÜCKEs gibt mehreren AutorInnen innerhalb und außerhalb des Kunstvereins, seien es KünstlerInnen, KuratorInnen und andere SchriftstellerInnen, die Möglichkeit, über Arbeiten und Arbeitsweisen zu reflektieren, die zu sehen waren, sind und sein werden.
## THE KVL BULLETIN LOOKS

 BACK AND FORWARD - It gives several contributors, within and outside of the Kunstverein, be it artists, curators and other writers, the possibility to reflect on works and ways of working that were, are and will be on view.Herausgeber / Publisher
$\quad$ Kunstverein Langenhagen

Konzept / Concept
Noor Mertens,
Bart de Baets
Grafikdesign / Graphic Design Bart de Baets

Druck / Printing Umweltdruckhaus Hannover GmbH

Übersetzung / Translation Philipp Valenta Tuğba Şimşek der Ausstellung und der Kunstvermittlung:

Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

## nigl9vtzaux

Kunstverein Langenhagen Walsroder Strasse 91A 30851 Langenhagen Deutschland / Germany mail@kunstverein-www.kunstverein-

## ÖFFNUNGSZEITEN

Mittwoch - Sonntag
14-17 Uhr Eintritt frei

OPNV: Stadtbahnlinie 1, direkt an der Haltestelle Langenforther Platz ( 15 Min. vom Hannover HBF), Parkplätze vorhanden. Eingang ebenerdig, barrierefrei zugänglich.

OPENING HOURS Wednesday-Sunday 2pm-5pm Free entrance

Public transport: Subway 1, located directly at stop Langenforther Platz (15 min. from Hannover Central Station), parking places available. Accessible for the disabled.

WERDEN SIE MITGLIED! Für nur 30/15 euro pro Jahr. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen oder sprechen Sie uns einfach an!

## BECOME A MEMBER!

For only 30/15 euro a year. See the website for more information or simply contact us.

Kunstverein Langenhagen wird gefördert von Stadt Langenhagen und Imperial Tobacco

Thomas Geiger is kindly supported by:

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn ากnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn 7nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn! 2nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn 7nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn ากnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn 7nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn าnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn innnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn וnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn 1nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn וnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn וnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn innnnnnnnnnn
> "befindet sich sowohl in den Gebäuden mit den beiden Wandgemälden als auch im Raum dazwischen spannt den Rahmen des Werkes. Der Weg vom einen zum anderen Bild bildet die Einfassung des Werkes.

Man könnte sagen, dass die zwei verschiedenen gemalten Bilder den zwei verschiedenen Räumen entsprechen, in denen sie sich befinden: ein figuratives Wandgemälde in einer ehemaligen Kapelle, ein abstraktes Bild in einer Kunstinstitution. Was ist der symbolische Abstand zwischen diesen Bildern? Wieder wird hier das Riesige erwähnt, während die Bilder sowohl über das Bild als auch darüber sprechen, wie ein Bild gemacht werden kann. Die KünstlerInnen erklärten während der Eröffnung: ,In dem Gemälde hinter uns sind wir mit Acrylfarben von hellen zu dunklen Farben und zurück zum Licht gegangen. Es hat mehrere Farbschichten und unterschiedliche Farbstärken. Es ist darauf zu achten, wie es gemalt werden könnte oder wie ein Bild gemacht wird. So haben wir uns an Robert Rymans ${ }^{1}$ Arbeit erinnert. Mit dem Gemälde in der Kapelle haben wir ein gefundenes Bild mit Wasserfarben detailgetreu kopiert. Es ist ein Layout von Fotografien aus einer Küstenstadt, die Menschen zeigt, die von schlechtem Wetter erwischt werden.

Wir sehen diese Wandbilder vor dem Hintergrund der Höflichkeit, der Freude an nassem Wetter, der Kunst und ihrer Pflichten."

## Riese ist eine kollektive Geste. Während der Vorbe-

 reitungen arbeiteten die KünstlerInnen als ein konzentrierter Körper, die einzelne Autorschaft wurde sozusagen verdünnt. Das Thematisieren von Autor- man auch von einer Spannweite, einem kunsthistorischen Riesen auf konzeptioneller Ebene sprechen.Für das Bulletin haben sie ein Märchen mit dem Titel Die drei Sprachen geschrieben, das mit Erwartungen, Inversionen und dem (Un-)Verständlichen spielt und in Deutsch, Englisch und Türkisch als unterschiedliche Manifestationen einer Geschichte veröffentlicht wird. 1. Der amerikanische Künstler Robert Ryman (1930-2019) sagte selbst über die Verwendung von Weiß in seinen Bildern: "Weiß neigt dazu, Dinge sichtbar zu machen. Mit Weiß sieht man mehr Nuancen; man kann mehr sehen. [..] Weiß könnte Dinge tun, die andere Farben night können. Wenn ich in meinem Atelier einige weiße Tafeln anschaue, sehe ich das Weiße - aber ich bin mir dessen nicht bewusst, dass sie weiß sind. Sie reagieren mit dem Holz, der Farbe, dem Licht und der Wand selbst. Sie werden etwas anderes als nur die Farbe Weiß. So denke ich darüber. Es ermöglicht Dinge, die man normalerweise nicht sehen kann." (https://art21.org/read/ robert-ryman-color-surface-and-seeing/)



#### Abstract

oy9yggggggggaes ogggggggggge be that fgggggggggga is called "giant"? The work is located both in the two buildings-that con- tain the two murals - as well as in the fggggggggggg tain the two murals - as well as in the ggggggggggg space in-between, the public space of ggggggggggge Langenhagen. The journey from one to the fggggggggggg other painting constitutes the work.

\section*{jgggggggggge <br> One could say that the two different murals} fgggggggggg conform to the two different spaces in which they ggggggggggg are located: a figurative mural in a former chapel, pggggggggggg an abstract image in an art institution. What is the ggggggggggg symbolic distance between these paintings? Here jggggggggggg, one finds another reference to 'giantness'; especially ggggggggggg because of their difference, both murals talk about the jggggggggggg, image' and how an image can be made. The artists gggggggggggg explained during the opening: "In the painting behind jggggggggggg us we went from light to dark colours and back to light ggggggggggg using acrylic paints. It has several layers of colour jggggggggggg and different thicknesses of paint. It cares for how it ggggggggggg could be painted, or how a picture is made. It's how we jggggggggggg, remembered Robert Ryman's work'. In the painting ggggggggggg inside the chapel we faithfully copied a found image jggggggggggg, using watercolour. It is a layout of photographs from a ggggggggggg seaside town depicting people caught in bad weather. jggggggggggg

We see these murals in the light of civility, joys of ggggggggggg jggggggggegg ggggggggggg Giant is a collective gesture. During the preparations, jggggggggggg the artists worked as one concentrated body, their ggggggggggg individual qualities aren't emphasized within the work jggggggggggg: Thoughts about (and objections against) authorship, ggggggggggg the defining qualities of context and image-making jggggggggggg, aren't new: in that sense there is also a span on a gggggggggggg conceptual level; an art-historical giant. jgggggggggg ggggggggggg jggggggggggg, ggggggggggg jggggggggggg


 ggggggggggg jgggggggggg ggggggggegg1. The American artist Robert Ryman (1930-2019) himself said about the use of white in his paintings: "White has a tendency to make things visible. With white, you can see more of a nuance; you can see more [..] white could do things that other colors could not do. If I look at some white panels in my studio, I see the white-but I am not conscious of them being white. They react with the wood, the color, the light, and with the wall itself. They become something other than just the color white. That's the way I think of it. It allows things to be done that ordinarily you couldn't see." (https://art21.org/read/ robert-ryman-color-surface-and-seeing/)

\begin{tabular}{|c|c|}

\hline \multicolumn{2}{|l|}{\multirow[b]{22}{*}{\begin{tabular}{l}
\$\#@!*\$ jungen Papstes, die Worte <br>
!*\$\#@

!*\$\#@! @!*\$\#@ \#@!*\$\# \$\#@!*\$ !*\$\#@! @!*\$\#@
der Messe in seine Ohren wispernd, während er sie sang. Es waren die Tauben, die seine Heiligkeit dazu beraten hatten, das Angebot, Papst zu werden, anzunehmen und damit wurde die Prophezeiung erfüllt, welche die Frösche gequakt hatten, als er Rom zum ersten Mal betrat. <br>
Nachdem die Messe beendet war, verließ der Papst die Kirche und in diesem Moment flogen die Tauben, die die ganze Zeit auf seinen Schultern gesessen hatten, in die Ferne davon. Die kirchlichen Würdenträger waren überrascht von der Abreise der Tauben, da es vor Allem
\end{tabular}}} <br>

\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline \& <br>
\hline
\end{tabular}













başka bilgeye yollar ve bir yıl sonra, köpeklerin dilini de unuttan genç adam, babasının yanına gider ve bu müjdeyi babasına verir. Babasi oğluna dönüp der ki: "Oğlum, sen gerçekten aptalsın."

## Thomas Geiger

Kürzlich war ich in Nizza und bin durch die Stadt geschlendert, als sich plötzlich meine volle Blase bemerkbar machte. Ich hielt die Augen nach einer öffentlichen Toilette offen (oder nach einer gut versteckten Alternative-B) - aber ich konnte weder die eine noch die andere finden. Ich kam an einem Park mit großem Spielplatz vorbei und wenn jemand wissen sollte wo ich eine öffentliche Toilette finden könnte, dann die Eltern der Kinder. Um es kurz zu machen: Es gab keine öffentliche Toilette und ich fragte mich, ob die Blase der Kinder (oder die der Eltern) den Zeitrahmen für das Spielen im Freien markierte. Schließlich ging ich in eine Bäckerei und kaufte mir ein Stück Pizza als Gegenleistung für die Benutzung der Toilette.

In der Soziologie gibt es den Begriff Urin-Leine. Eine Bezeichnung die auf Länder zutrifft, in denen Frauen nicht aktiv am öffentlichen Leben teilnehmen können / dürfen, da es keine öffentlichen Einrichtungen für Frauen gibt. Die Frauen können daher nur so lange ausgehen, bis sie urinieren müssen. Glücklicherweise sind die meisten europäischen Städte "Lei-nen-frei", da wir in innen öffentliche Toiletten finden-jedoch sind die meisten dieser Toiletten nicht (mehr) kostenlos.
"Es stellt sich heraus, es gibt Gold im Urin", schreibt Dawn Foster in einem Artikel über die rasante Verbreitung öffentlicher Bezahl-WCs und das gleichzeitige und ebenso rasante Verschwinden kostenloser, öffentlicher Toiletten. Seit mehr als einem Jahrzehnt dauert dieser Prozess nun schon an, da die städtischen Budgets gekürzt
werden. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Toiletten in öffentlichen Einrichtungen und in angespannten Zeiten ist die Schließung öffentlicher Einrichtungen oft eine erste Reaktion. Nichtsdestotrotz schließt diese Tendenz auch eine andere mit ein - nämlich die zunehmende Ökonomisierung und damit Privatisierung von öffentlichem Raum - so bleibt es fraglich, ob der öffentliche Raum überhaupt noch öffentlich ist oder einfach nur eine Ausweitung privaten Kapitals.

Pinkeln ist eine - essentielle - biologische Funktion, die einer starken sozialen Kontrolle unterworfen wurde. Aber diese Kontrolle zu halten, ist für manche schwieriger als für andere. Für viele Menschen ist das Verschwinden öffentlicher Toiletten ein enormes Problem. Ältere Menschen oder schwangere Frauen haben beispielsweise nicht den Luxus einer starken Blase. Sind Sie kein Mann (der in der Lage ist, seine „öffentlichen Toiletten" an zahlreichen Orten im öffentlichen Raum zu finden) oder im perfekten Gesundheitszustand, ist es kaum vorstellbar, welche mentale Energie es erfordert, ständig damit konfrontiert zu sein, dass die nächste Toilette nicht länger als fünf Minuten entfernt sein sollte.

Als (symbolische) Antwort auf diesen Mangel und das Verschwinden öffentlicher Toiletten verwandelt die Kunsthalle3000 eine Toilette im Kunstverein Langenhagen in eine freie, öffentliche Toilette. Ein Schild an der Außenwand kündigt diesen neuen Service des Kunstvereins an und bietet einen Ort für diejenigen, die dringend mal müssen. Eine kleine Skulptur mit dem Titel part zu diesem neuen Angebot: Es handelt sich um die abmodellierte Form von Langenhagens beliebtester Pinkelecke. Ein "Anti-Denkmal" der von Männern dominierten Sphäre des öffentlichen Urinierens, die zumeist auch auf einen Mangel öffentlicher Toiletten zurückgeht.

Kunsthalle3000 ist ein Projekt des deutschen Künstlers Thomas Geiger, der ein einjähriger Gast im Kunstverein Langenhagen ist. Als Intervention innerhalb der Institution erzeugt die Kunsthalle3000 in diesem Jahr eine Reihe von Situationen, die sich an der Schnittstelle zwischen institutionellem / privatem und öffentlichem Raum befinden.

Kunsthalle3000* A PLACE FOR URGENT NEEDS
Thomas Geiger

Recently, I was in Nice, strolling through the city when I could feel the signals of a full bladder. I started to look out for a public toilet (or a well hidden alterna-tive-B) - but I couldn't find neither the one nor the other. I passed by a park with a large playground and asked one of the parents where I could find a public toilet (they should know, I thought). To make it short, there was no public toilet and I wondered if the child's (or parental's) bladder marks the timeframe of playing outside. Finally, I went into a bakery and bought a piece of pizza in exchange for using the restroom.

In sociology there exists the term "urinal leash", describing a phenomena in countries where women take not actively part in public space. As there are no public facilities for women, they can't go out longer than they could stand not to pee. Luckily most of the Europeans cities are "leash-free", as we have public toilets - but most of these toilets are not for free (anymore).
"There's gold in urine, it turns out", writes Dawn Foster in his article about the rise of public pay-to-pee toilets - that goes hand in hand with the vanishing of free public toilets. Since more than a decade, public toilets have been closing down in most European countries, as council budgets are slashed and squeezed. There's no legal obligation to provide public conveniences, so in straitened times, public loos are often the first thing to go. Anyway, this also speaks about another tendency, which is the increasing economisation and by this means privatisation of the public space - and it's questionable whether public space
remains public at all, or is simply an extension of private capital.

Urination is an-essen-tial-biological function that has been subjected to a great degree of social control. But keeping this level of control is for some harder than for others. For many people, disappearing public toilets are a massive problem. Older people and pregnant women don't have the luxury of a stoic bladder. Unless you're not male (who are able to find their "public toilets" at numerous places in the public realm) or in perfect health, it's difficult to imagine the mental energy expended on assessing whether or not finding a toilet in the next five minutes.

As a (symbolic) response to this lack and vanishing of public toilets, Kunsthalle3000 turned a toilet inside Kunstverein Langenhagen into a free and unisex public toilet. A sign on the outside wall announces this new service of the Kunstverein and provides a place for those who need one. In the exhibition space a small sculpture can be found, entitled A corner for relief, which can be seen as the counterpart to the new public toilet: an imprint of Langenhagen's most popular peeing-corner-an "anti-monument" to male dominated street urination, which is also the predictable outcome of a lack of public toilet infrastructure.

* Kunsthalle3000 is a project by German artist Thomas Geiger and a one-year guest at Kunstverein Langenhagen. As an intervention within the institution, Kunsthalle3000 creates a series of situations located on the gap between institutional/private and public space within this year.

3.4. Naheliegende Berufe \#9 Nearby Professions \#9 19 Uhr/7 p.m.
Naheliegende Berufe ist ein Format, in dem Experten aus thematisch naheliegenden Berufsfeldern über ihre Arbeit sprechen und so einen anderen Blick auf die Ausstellung ermöglichen. Bei der neunten Edition spricht Martin Schwarz, Bassist und Komponist, ehemaliger Student an der HMTMH in Hannover. Sein Hintergrund als JazzMusiker im Bereich Improvisation steht im Einklang mit dem Interesse der sechs litauischen KünstlerInnen, die für die beiden Wandgemälde, die die Ausstellung Riese bilden, verantwortlich sind. An diesem Abend sprechen wir mit inm über das Erlernen und die Fähigkeit der Improvisation und wie er sie als Bassist und Komponist in seiner Praxis einsetzt.

Nearby Professions is a series in which experts from thematically related professional fields speak about their work, which allows a different view on the works on show. During the ninth edition we will speak with Martin Schwarz, bassist and composer, former student at the HMTMH in Hanover. His background as a jazz musician in the field of improvisation is in line with the interest of the six Lithuanian artists responsible for the two murals that make up the exhibition Giant. We will speak with him about the
different ways improvisation can be learned and practised and how he uses it as a bassist and composer in his own practice.
10.4. Leseklub / Reading Club: Locus Solus-Raymond Roussel, 19 Uhr/7 p.m. Am 10.4. besprechen wir gemeinsam die erste zwei Kapitel von Raymond Roussels Locus Solus. Offene und kostenlose Teilnahme. Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte per mail@ kunstverein-langenhagen.de. On April 10, we discuss the first two chapters of Raymond Roussel's Locus Solus. Everybody welcome. If interested, please contact us by mail@ kunstverein-langenhagen.de.

### 14.4. Kuratorische Führung

 durch die Ausstellung mit Noor Mertens / Curator's tour by Noor Mertens$$
15^{30}-16^{30} \mathrm{Uhr}
$$

$$
3^{30}-4^{30} \text { p.m. }
$$

Während der Öffnungszeiten ist immer jemand im Kunstverein, der Ihnen gern mehr über die Werke, Inhalte, Fragestellungen und Bezüge erzählen kann. Sie können gerne auch einen Termin für eine kostenlose Führung per E-Mail oder Telefon vereinbaren. / During opening hours there is always someone available at the Kunstverein who can tell you more about the exhibition, accompanying workshops and the general program of the Kunstverein. You are also very welcome to make an appointment for a free guided tour via email or telephone.

Die Teilnahme am gesamten Programm ist kostenlos. / Participation for the entire program is free.

Workshops für Kinder und Jugendliche werden für jede Ausstellung organisiert. Bei Interesse können Sie Christiane Oppermann und Philipp Valenta kontaktieren unter mail@kunstverein-langenhagen. de. / For each exhibition, workshops for children and teenagers are organized. If you are interested you can contact Christiane Oppermann and Philipp Valenta via mail@kunstverein-langenhagen.de.

