

# 豊田講堂と古川図書館一名古屋大学の㐁付建物一 

堀田典裕<br>木方＋根



西側ファサード


竣工当時航空写真
（『名古屋大学 豊田講堂』）


ピロティよりグリーンベルトを望む


前庭より総長室•会議室を見上げる


竣工時図面 二，$M$ 二階平面図


竣工時図面 北側立面図


名古屋大学施設部所蔵図面 平面図


名古屋大学施設部所蔵図面 南側立面図


竣工時図面 一階平面図


竣工時図面 断面図

『新建築』1959年7月号掲載図面 平面図



名古屋大学施設部所蔵図面 断面図


古川図書館（現名古屋大学博物館，古川総合研究資料館），左：グリーンベルトより，右：豊田講堂より


大関覧室
（施工当時，『谷口吉郎著作集第 4 巻』より）


西側立面図
（施工当時，『谷口吉郎著作集第4巻』）


大閲覧室現状
（博物館展示室）


玄関および
軒廻り詳細


大閲覧室現状
（博物館展示室）


コンクリート打放し柱とタイル壁





古川図書館 各階平面図 縮尺 $=1 / 800$（『新建築』，1965．2）


同断面図 縮尺 $=1 / 800$（『新建築』，1965．2）
木堀
方 田
十典
根 裕






 －Hf 入ン



豊田講堂と古川図書館



|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |





 ，$\theta$ 困忚名 $\begin{array}{ll}\text { あ } & \text { の } \\ る & つ \\ \text { 心 } & \text { い } \\ \text { は } & \text { た } \\ \text { 世 } & \text { 建 } \\ \text { 界 } & \text { 物 }\end{array}$







一橋大学兼松講堂


東京大学大講堂（安田講堂）

$\begin{array}{cccc}\text { る } & \text { の } & \text { に } \\ \text { が } & \text { 真 } & \text { た } & \text { な }\end{array}$ overal


[^0]


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| －nがorrr |  |




 yourra oricr भt



－س す。 tのo




NM，
安
購
堂
の
よ
方
に
寄

保回



|  <br>  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 这崄 ortcr |
|  |
| 戒く十 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |




古川夫妻を記念するレリーフ











 （ッドース





立正大学熊谷校舎総合計画
（『現代日本建築家全集19』）


大高正人，坂出人工土地
（『新建築』，1968年3月号）


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |






代官山集合住宅計画第II期（『新建築』，1973年10月号）


豊田講堂エスキース（『現代日本建築家全集19』）




|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |




千葉大学記念講堂（『新建築』，1964年 12月号）


ワシントン大学スタインバーグホール （Architectural Forum，1961／8）


豊田講堂と千葉大学記念講堂の配置図比較，右が豊田講堂，左が千葉大学記念講堂（『現代日本建築家全集19』）




[^1]



## 槇文彦 年譜

| 年 | 出 来 事 |
| :---: | :---: |
| 1928 （S．3） | 東京生まれ，慶応義塾大学普通部•工学部予科を経て |
| 1952 （S．27） | 東京大学工学部建築学科卒業（辰野賞）同大学大学院丹下健三研究室を経て |
| 1953 （S．28） | クランブルック美術学院修了（建築学修士） |
| 1954 （S．29） | ハーバード大学大学院修了（建築学修士） |
| 1954－56（S．29－31） | S OM建築事務所 |
| 1956－62（S．31－37） | ワシントン大学建築学部準教授 |
| 1962－65（S．37－40） | ハーバード大学大学院デザイン学部準教授 |
| 1965－（S．40－） | 槙総合計画事務所 |
| 1979－89（S．54－64） | 東京大学工学部建築学科教授 |


ortcr


豊田講堂竣工式写真（大学史資料室所蔵），右端が槇文彦

## 

|  |
| :---: |
|  |
|  |
| －rざへ |
|  |
|  |
|  |



|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 



土浦亀城，土浦亀城自邸
（『新建築』，1935年3月）


谷口吉郎，佐々木邸（『国際建築』，1933年11月）

|  |
| :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



集合体における三つの典型，右から順にコンポジ
ショナル・フォーム，メガ・フォーム，グルー
プ・フォーム（『現代日本建築家全集19』）
















－urger





[^2]

[^3]


## 克 典 義 の の面 影




無名戦士の廟（ベルリン，1816－18，
K．F．シンケル，（c）E．Lessing）

|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 踇 |




 cNGKta

- qhomjor
築








or*












左：東京国立博物館東洋館 右：千鳥が淵戦没者墓苑 （『谷口吉郎著作集』第四•五巻）

|  | $\stackrel{ }{\circ}$ | の |  | ， | す | 館 | ま | 技 |  | 用 | 楌 | ス |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | う | 事 | L | ン |  | で | な | 法 | 種 | 用 | 脇 | ス | － |
| 作 | な | 務 | か | ス |  | の | 創 | の | 版 | い | 田 | 窓 | $ラ$ |
| 品 | パ | 室 |  | の | う | 建 | 作 | 修 | 画 | た | 和 | に | ン |
| が | ブ | と | 現 | 空 | L | 築 | を | 練 |  | 装 | に |  | ス |
|  | リ | し | 在 | 間 | た | 装 | 試 | を | 金 | 飾 | よ | 美 | を |
|  | ッ | て | 工 | に | 美 | 飾 | み | 経 | 工 | が | る | 術 | 入 |
|  | ク | 使 | ン | 彩 | 術 | も | て | て |  | 施 |  | 協 | つ |
| 触 | な | 用 | ト | 万 | 作 | $₹$ | い |  | 七 | さ | ガ | 会 | た |
| れ | 使 | さ | ラ | が | 品 | う | る | 油 | 宝 | れ | ラ |  | 玄 |
|  | わ | れ | ン | 添 | に | L | 作 | 絵 | 焼 | て | ス | 新 | 関 |
|  | $れ$ | て | ス | え | よ | た | 家 | 以 | な | い | と | 制 | ホ |
| 洸 | 方 | お | の | ら | つ | 試 | で | 外 | ど |  | ア | 作 | ， |
|  | を | り | － | れ | て | み |  | で | 多 | ナ | ル |  | ル |
| な | し |  | 部 | $\checkmark$ |  | の | 古 | も | 種 |  | ミ | の | の |
|  | て | 当 | は | い | 工 | － | 川 | c | 多 | 脇 | ニ | 洋 | 左 |
| の | お | 初 |  | る | ン | $つ$ | 図 | ま | 様 | 田 | 「 | 画 | の |
| が | ら | の | 仮 | の | 卜 | で | 書 | ざ | な | は | ム | 家 | ガ |








脇田和によるステンドグラス（「脇田和自選展」パンフレット）





 し
方盛唯用」亦口或
 や


ざ」



和
般
的
に
よ
$\vdots$
知
ら
strange

谷口吉郎 年譜

| 年 | 出来 事 |
| :---: | :---: |
| 1904 （M．37） | 金沢の九谷焼寧元の家に生まれる |
| 1925 （T．14） | 第四高等学校卒業，東京帝国大学工学部建築学科入学 |
| 1928 （ S．3） | 同卒業，卒論は伊東忠太の指導を受ける同大学院入学，佐野利器の指導を受ける |
| 1930 （S．5） | 東京工業大学講師となる |
| 1938 （S．13） | 日本大使館建設工事（造園）の技術交渉のためドイツに出張 |
| 1939 （S．14） | 第二次世界大戦勃発により帰国 |
| 1943 （S．18） | 工学博士号授与（「建築物の風圧に関する研究」） |
| 1952 （S．27） | 文化財専門審議会専門委員 |
| 1962 （S．37） | 財団法人明治村認可，常務理事となる |
| 1965 （S．40） | 博物館明治村開館（初代館長） <br> 東京工業大学を定年退官，同名誉教授 |
| 1967 （S．42） | （株）谷口吉郎建築設計事務所を設立 |
| 1979 （S．54） | 満74歳で永眠 |




## 



|  <br>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




藤村記念堂 右上：冠木門，中上：記念堂入口，左上：内部，下：記念堂と前庭 （『谷口吉郎著作集』第四巻）


藤村記念堂の建設（右＝結団式：左＝自力建設の様子，『谷口吉郎の世界』）





飫澒骬





淡交ビルヂング内「好文
庵」露地（『谷口吉郎著作集』第五巻）









तヒデず


|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |






[^4]


|  |  |
| :---: | :---: |



Reyner Banham, Megasutructure, New York, 1976.






















－李公
専建現名一堀
建学名屋充


## 歴



表紙表：豊田講堂ピロティより古川図書館を望む
表紙裏：古川図書館屋上より豊田講
堂を望む


[^0]:    

[^1]:    
    
    

[^2]:    
    
    
    

[^3]:    

[^4]:    

