# インテリア設計の実技 

## プレゼンテーション技法と課題演習



彰国社

インテリア設計というものは，建築設計の一部として建築家が行なうことがまだ一般的であるように思われる。したがって，インテリアの計画や設計を専門に学ぶ場合も，ほとんどの部分が建築の専門を学ぶことと大差ない結果に終わってしまう ことになる。しかし，生活の多様化が進ななか，暮らしの場，働く場には，より美 しく快適て機能的な空間が求められており，インテリアデザイナーやインテリアプ ランナー，インテリアコーディネーターなどインテリアを専門領域ととらえた職業 が社会的にも認められ，そういった方面での活嚁を目指している人が急増している。 そういう状況のもとでは，建築との接点をふまえた上でああるがダイレクトにイン テリアを学び，設計方法や表現方法を習得することが必要になってきているのでは なかろうか。大学や短大，專修学校などでインテリアを専門に教育するところか増 えていることはそのことを裏づけているといえる。
本書はそのような観点に立って，基礎編には，インデリアを専門に学が人のため にインテリア設計とはどういうことをどのように行なうことなのかをプロセスを通 してわかりやすく解説し，応用編では，課題形式に分け，与えられた条件をどのよ うにして設計に盛り込み，図面や模型，透視図などで表現したらいいのかについて詳しく解説している。インテリアの仕事の場合，願客へのプレゼンテーション（案 の提示）が非常に重要な意味をもつことが多いので，その手法についても述べてい る。また，インテリア設計を学ふ際にはまず面白さ，楽しさを感じることが第一と考え，文章は必要最小限にまとめてオリジナル図版を多く載せることにも力を入れ た。しかし一ロにインテリアといっても，建物の用途によって設計の方法も多様に展開する。住宅と商業施設とではかなり異なってくるし，商業施設とオフィスとで も違うのは当然である。その点においては，「インテリアは住宅に始まり住宅に終 わる」という理念に基づいて，住宅中心にまとめている。
インテリアの職場で活蹟れている方々やインテリアを学んでいる方々に，設計 の仕事や設計課題で直面する表現技法の要点と面白さを知っていただき，実際の場 で大いに活用していただけたら幸いである。
なぁ，本書はインテリア設計の実際を学ぶことを目的にしているので，計画的な部分については「インテリアの計画と設計」（彰国社刊）など他書を参考にすること を扔勧めしたい
終わりに，予定より大幅に逢れてしまった本書の出版に最後までお力添えをいた だいた彰国社の三宅恒太郎氏と大塚由希子氏，それに作図作業などで長期にわたっ てご協力いただいた竹越貴子氏に心からお礼を申し上げたい。

1995年12月

まえがき 「インテリア設計と表現技法」
【基礎編】設計の基礎知識と表現法
計画•設計のプロセスと対応する表現法
計画•設計のプロセスと対応する表現法
表現法のいろいろ
イメージを表す
フリーハンドスケッチ
トビックス【フリーハンドスケッチの練習】

## 平面を表す

平面図で表すこと
構造の違しいによる表現の違い
図面表示の決まりごと
平面図の描をかた
平面図の縮尺による表示の違い
寸法の意味と押き そ
天井伏図•床伏図

## 断面を表す

断面図で表すこと
知计図
立面を表す—展開図－
展開図で表すこと
キッチンの展開図の例
エレメントを表す
インテリアエレメントについての知識とポイント
エレメントの寸法
トビックス【空間を支える家具一椅子】

## 建具を表す

建具を表すこと
建具•建具金物・ガラスの種類
建具リストの描きかた

## 3 次元で表す

軸測投影図で表すこと
透視図（パース）で表すこと
透視図法のいろいろ
透視図の構図の取りかたと空間の見えかた

## パースガイドを使っての作図法

インテリアパースの表現法のいろいろ

## 模型で表す

模型で表すこと
模型材料
スタディ用模型と完成模型
模型を撮ること

## 設備計画を表す

設備図で表すこと
照明およびコンセント設備計画のポイント
仕上げを表す
仕上げを表すこと
トビックス【内装制限について】

## 家具を表す

家具を表すこと
造り付け家具の図面
トビックス【置き家具の図面一家具の 3 面図】

## インテリアの構造を表す

インテリアの構造を表すー床•壁•天井の構成
納まり
開口部まわりを表すこと

## 和風空間を表す

和室の寸法を表すこと
トビックス【床の意匠】
CADで表す
CADで表すこと
CAD の主たる機能の例

## 【応用編】課題演習

課題1 古今東西のインテリアを再現
課題2 椅子の展示場の設計
課題3 パーソナルハウスのインテリア設計
課題4 木造住宅のインテリア設計
課題5 鉄筋コンクリート造のコートハウスのインテリア設計
課題 6 大規模住宅のインテリア設計

## イメージを表す

フリーハンドスケッチ
設計作業では，定規やスケールを使って正確な作図をすることが多くなるのは当然 のことであるかったれは思考検討の結果，決定された設計内容を正しく表現すること が目的になっていると考えられる。しかし計画•設計のプロセスの初期の段階ではひ たすら思考を繰り返すわけであるから，そ れを定規やコンパスを使って正確な線とし て表すことは難しい。つまり，まだ特定な

方向づけかか確定していない段階であるから。機械的な表現方法は使えないわけである。 フリーハンドスケッチは，道具といえば鉛筆ぐらいのもので，頭のなかの思考内容 を直接的に表現するかたちをとることにな り，より感賞的な表現方法になる。したが って他人の目には晎昧な線にしか見えない ことになる場合が多いが，思考の表現であ からら当然といえよう。すべての物をつ る作業には必ずこの段陮があり，ここで っかりした方向づけができるかどうかが最

も重要なポイントになるとさえいわれる。 したがって，インテリアの場合ては，フ リーハンドで平面や空間の構成，家具の場合はその形状や構造を，思いのままに表現 できるようになることがいかに重要な意味 をもつかはいうまでもなかろう。基本的には，フリーハンドスケッチは自 らの思考の覚書のようなものであるから，上手下手で論じるべきではないが，やはり ある種の練習を重ねてプロらしい力をつけ ておく必要がある。



住宅のインテリアスケッチ


L・ミース・ファン・デル・ローエ作＂MIES VAN DER ROHE＂ The Museum of modern art，New York， 1969 よ $D)$

－



## 梀通2 椅子の展示場の設計

## －理願

あるテーマのもとに椅子を $30 \sim 50$ 脚展示する会場の設計をしなさい。
デーマとしては，歷史的にとらえたもの，デザイン的にとらえたもの，デザイナー的に とらえたものなど設定は自由とする。

䒩件

- 会場は某デパートの展示コーナーて下図のような建築条件になっている。
- 展示方法は短時間て設直，撤去できることを考慮に入れ，あまり大が加りな施設を導入 しないこと。柱やパネル状のものを主体とするのが望ましい。


## 提示方法

－1／30の完成模型とスタデイ模型



## 全罯の現況図

## 口綶題の意図

展示空間はインテリアのなかでも最も機能が単純明快で，感覚的な面で判断できる要素 が多い。したがって建築の専間知儎が十分なくともその構成を設計的に考えることはきし て難しくないと思われる。展示の仕拱けもいわゆる張りボテの構造で十分であるから，形状にもかなり自由度があり，発想を妨げることも少ないだろう。設計修業の出発点から難問山積みでは興味もそがれかななない。
椅子の展示場であるから主役は当然それらの椅子たちて，コレクションのデーマにあっ た椅子を選択することが最も重要な意味をもつ。したがって椅子についての資料集めに相当エネルキーを費やすことになろう。日頃港然と見ていた椅子についていろいろな角度か ら調べる機会をもつことはインテリアを専門にする人には必須だからである。
提示方法（提出物）として図面類より模型を主にしたのは，空間を立体的にとらえる練習 という意味あいかららで，空間の見えかた，展示物の見せかたをスタデイ段階から模型て表現する形をとった。そうするとスタディの段陼でも設計者の考えが第三者にもかなり明確 に伝わっていくので，設計途中てのディスカッションもしやすくなるというメリットが出 てくる。

## ［作品A

口講評
一見ロシア構成主義風，あるいはイタリ アのテラー二風の力強い構成である。ただ， そのために展示物である椅子たちのデリケ ートなデザインガ圧倒されてしまう危険性 がないとはいえない。
しかし，インテリアの勉強を 1 年しかし ていない学生の作品としては秀逸であるこ とには間違いない。


## ［作最B1

口講砰
外周を複維に折れて連なるパネルで構成 し，内部の丸柱を並べただけのオープンな空間なので，形状や大きさがまちまちな椅子の展示が自在にできる点がいい。実際に つくっても十分通用するレベルの高い作品 である

## （作品C】

口講評
4.3 m までの高さを使えるところをとら え，2層にして展示スペースを広くした例。上•下階の半円形が向き合った形はきれい である。



