

## WOOD HOUSE

## Point 1

歴史のなかで育まれた木造軸組住宅

木造軸組は，古来より受け継がれてきた伝統的な構法です。空間構成の自由度が高い，自然素材に囲 まれた心地良い空間が生み出せるなど，優れた長所 をもっています。しかし，戦後の建築基準法の度重 なる改正や，生活レベルの向上に伴うライフスタイ ルの変化から，軸組構法は年々減少するようになり

ました。さらに，高度成長期の大量生産•大量消費 の時代には「住宅」が産業としての「工業化住宅」と いう商品になり，「欠点が多い」，「完成までに時間 がかかりすぎる」と，ますます敬遠されました。


木造住宅は，四季をもつ我が国の気候風土に最も適した住宅です。今日では，戸建て住宅の7割以上が木造住宅であり，また，一戸建てを希望する消費者の 8割近くが木造住宅を望んでいます。
なかでも，木造軸組住宅は古来から培われてきた日本の技術を駆使して，随所に日本の四季を快適にすご せるよう工夫が施されています。また，様々な立地条件や建築主の二ーズに合わせた柔軟な間取り，増改築 の容易性などの利点をもっています

昔は金物を使用しない方法で建てられていましたが，現在では，土台と柱，柱と梁•桁，土台と火打ち，筋交いなどを補強金具などでそれぞれ強固にジョイント し，耐震性•耐久性を高めています
木材は，鉄筋コンクリートや鉄骨などに比べて強度的に弱いというイメージをもたれる方もいますが，実 は木材は，

比強度（材料の重量に対する強度）が高し
特有の柔軟性（壊れるまでにかなりしなって，
ねばり強い）をもつ
耐火性（火災時に形成される表面の炭化層 が内部への延焼を遅らせ，最後まで家を支え続ける）がある

といった特徴をもっているため，災害に対して，鉄筋 コンクリートや鉄骨などに劣らないほどの強い家をつ くることができるのです。


## WOOD HOUSE <br> Point2 <br> ライフスタイルに <br> 柔軟に対応できる木造住宅

木造軸組構法（在来工法）の住宅は，土台の上に建てた柱，梁，桁，筋交いなどの骨組みで構成され ます。上からかかる垂直の荷重は，柱，梁などの縦 と横の部材で支え，地震や強風などといった水平に かかる荷重は，筋交いなどの斜めの部材で支えます家の主要な部分は，細長い形状の製材で構成されて おり，柱や梁の位置と長さを，比較的自由に選べる

ので，他の工法に比べて自由度が高く，建築主の希望に添った間取りやデザインの住宅を建設すること が可能です。
構造材の部分的な交換なども可能なため，痛んだ箇所の補修や，住む人の好みやライフスタイルの変化に対しても比較的低コストで，増改築やリフォーム を行うことができます。

［小売業者での製材店頭価格〕
東京都下小売店店頭販志面格（円 $/ \mathrm{m}^{3}$ ）
120,000
［進化する木材］


木材は，かつては価格•需要ともに，国産材＞外国産材という図式が当てはまりましたが，近年，国産材 の競争力は増してきており，製材品の種類によっては，

国産材く外国産材という図式が当てはまるようになっ てきました。つまり，消費者が好みに合わせて建材を選べるようになってきたのです。
［木材を余さず活用する集成材や合板など］
無垢の木材を森林資源からの一次加工品だとすると，集成材や合板は二次加工品といえます。これらは鋼や コンクリートといった材料に比べて，単位重量あたり の強度，防火性，断熱性，吸音性，調湿性などにお いて優れた性質をもっています。二次加工品のなかに は，単板（ベニヤ）の繊維方向を合わせて接着した LVL（Laminated Veneer Lumber）や，切削または破砕された木材の小片に接着剤を塗布し，熱圧成型 したOSB（Oriented Strand Board）などがあります。 これらの木質材料は，木材を科学の力でより優れた材料に仕立て上げ，木ならではの長所を維持あるいはパ ワーアップした画期的な建築材料です。

$$
\begin{aligned}
& \text { 大断面カラマツ集成材 } \mathbf{A} \\
& \text { ラシアータバインLVL }
\end{aligned}
$$



## WOOD HOUSE

## Point3 <br> 自然に包まれる木造住宅

「人は木の家が好きだ。」それは自然素村に囲まれ た住環境のなかで何ともいえないやすらぎを感じ，心が洗われるからにほかなりません。それらは，木 を見ることでリラックスするという視覚による効果だ けでなく，木材から漂ってくる木の香りも重要な役目 を果たしています。木の香りの元は $\alpha$ ービネンやヒ

ノキチオールなどの精油で，イライラを押さえリラッ クスさせる精神安定効果，防かび性や抗菌性，殺ダ二性があります。ほかには，ロジンと呼ばれ香料な どに使われる天然樹脂成分もあります。そして，何 よりも木に触れたときの肌触りは優しく暖かいので す。

［環境選択としての木の家］


住宅に使われる構造材料として，木は，鋼やコン クリートと違い，様々な雰囲気を醕しだしてくれま す。例えば，同じ木造住宅でも，どの木村を使う かによって，全く違つた雰囲気になります。
一般的に，地球の資源である木を使う＝環境に優しくないのでは？という考え方があります。しか し，適切に木材を使うことは，実は，森林の適切 な整備につながり，それは間接的に地球の環境に良い影響を与えているのです。

> 「木」という自然のなかで暮らしませんか？

