# アルミ意匠建材 <br> 胴差し <br> 付け柱額縁 <br> 玄関柱 <br> 組立て・取付け説明書 



## 目路次

施工上の注意／必要なエ具 ..... $\cdot 1$
機種説明 ..... $\cdot 2$
形材一覧表 ..... 3
部品一臨表 ..... 4
胴差し
－基本図 ..... ． 5
－取付け手順 ..... ～8
－員数表 ..... 7－8
－加工図 ..... ．9•10
－寸法取り説明図 ..... 10
付け柱
－基本図 ..... 11
－取付け手順 ..... 12•13
－加工図 ..... $13 \cdot 14$
－員数表 ..... 14
額 緑
－基本図 ..... 15
－組立て及び取付け手順 ..... 16
－加工図 ..... $17 \cdot 18$
－員数表 ..... 18
玄関柱
－基本図 ..... $19 \cdot 20$
－組立て及び取付け手順 ..... 21～25
－加工図 ..... 26～28
－員数表 ..... 27•28

## 施工上の注意轱項

## （共通事項）

－部材の取付け時には，水平•垂直を必ず確認してください。
－部材の取付け面（䳼体）は，平滑に仕上げてください。
（付け柱）
－付け柱の先付けタイプは防水紙の張 リ付け後，取付けますので工程上の確認をお願いします。
－先付け材は，簡易耐火etc仕様部分へ取り付けないでください。
－雨戸と雨どい（たてどい）の取付け位置を確認の上，施工してください。
（玄関柱）
－軒天の納まり面は平らにしてくださ い。
－玄関角柱納まりについて，
I．アルミ材は構造材として認められ ておりません。
2．軒の荷重をアルミ形材に負荷させ る事はやめてください。

## 电要な工貝

| サッシャー <br> $\phi 380$ 程度の切断機 | －ハンマー <br> －脚立 |
| :---: | :---: |
| －電気ドリル | －水系 |
| －延長コード | －ドリル |
| －水準器 | －マスキングテープ |
| －コンベックス | －下げ振り |
| －金切りのこ | －$\oplus$－ |
| －ヤスリ | －ツーバイテープ |
| －くい切り | －コーキングガン |
| －かね尺 |  |
| －木ハンマー |  |
| －電気ドライバー |  |

トーヨーサッシ「アルミ意匠建材」は，建物に立体的なアクセントを与えデザイ ンバリエーションの多様化を可能にしました。
「アルミ意匠建材」には各種の部材（胴差し，付け柱，額縁，玄関柱）があり， それらの組み合わせによって住宅のグレードアップが図れます。
ライフスタイルの個性化にふさわしい住宅の計画にご活用ください。

## －胴差し

見付け寸法 180 mm の大型形材を採用し，総二階部分に取り付けることにより，住宅のグレードアップが図れます。

## 付け柱

建物のコーナ一部に取リ付けることにより，住宅の意匠性を高めます。

## －額縁

窓を額縁で囲うことにより，窓のグレードアップが図れます。
玄関柱
住宅の顔である玄関ポーチに柱（角，丸）を取り付けることにより，玄関ポー チに，よリ一層の風格を醸し出します。



## 形材一覧表




## 



## 取付け手压

お願い．．．．．．．
軀体取付け用の木ネジは，$\phi 5.1$ ×50（GIB93）を使用してください 3.5 mm 下穴をあけ，必ずコーキ ング材を充てんしてからネジ止め してください。
（1）胴差しガイド材を取付け位置の調整した後，木ネジで固定します。
※連結部のズレに注意してく ださい。
（1）トラス小ネジ（M4×8）で胴差しアタッチメントを胴差 しガイド材に取付けます。
（2）胴差しアタッチメントを間柱位置に木ネジで（ $\phi 5.1 \times 50$ ） で固定します。
（1）胴差しを胴差しアタッチメ ントにはめ合わせて取り付 けます。



## 

（1）片側の胴差しに，胴差しス リーブをトラス小ネジM $4 \times 8$ で固定します。
（2）もう一方の胴差しを差し込 みます。
（3）連結した胴差しを，胴差し アタッチメントにはめ合わ せて取り付けます。
㜽連緒部のアキは10mmにして ください。

## 4閣差し（連結部）の組立てと取付け



## 

四形材•部品早見表（胴差し）

| $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { 形材 (部品) } \\ \text { 名 称 ; ; } \\ \hline \end{array}$ | 胴差し |  | 胴差しガイド材 | 胴差しアタッチメント | 胴差しキャップ | 胴差し出隅金具 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | E |  |  |  |  |  |
| ，：有効等法 <br> （入 ，数） | $\begin{aligned} & 6030 \mathrm{~mm} \\ & (1 \text { 本 }) \end{aligned}$ |  | $\begin{gathered} 6030 \mathrm{~mm} \\ (1 \text { 本) } \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} \text { セット } \\ (8 \text { 個入) } \\ \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} 1 \text { セット } \\ \text { (左右各 } 1 \text { 個入) } \end{gathered}$ | । せ | (入) |  |
| $1]$ <br> 必要数の算出法 | 現場採寸の総寸法（mm） $\div$ 有効寸法 $(6030 \mathrm{~mm})$ ※形材の組合すせで必要数が変わるこ とがありますので確認してください |  | 現場総M数 $\div$ 有効法 <br> ※形材の組合わせで必要数が変わるこ とがありますので，榷富してください。 | $\begin{aligned} & \text { 直線部 } \\ & \text { ビッチ } 900 \mathrm{~mm} \text { にて算 } \\ & \text { 出 } \\ & \text { うーチ一部出隅•入隅) 」 } \\ & \text { 1コーナーに } 2 \text { 個 } \end{aligned}$ | 胴差しが途中で切れ る場合に使用。 <br> 左右各 1 端部で左右各 1 個 | 出隅部分に |  |  |
|  | $\begin{gathered} \text { Y8NB001 } \\ \text { (ブロンス } \\ \text { 艵消し) } \end{gathered}$ | 大 | YBNS002 | YBNS101 ${ }^{\text {a }}$ | YBNB102  <br> （ブロンズ  <br> 嶃消し） （セット） | $\begin{gathered} \text { YBNB104 } \\ \text { (ブロンズ } \\ \text { 䶕消し) } \\ \hline \end{gathered}$ | （セット） |  |
|  | YBNW001 （ホワイト） | 本 |  |  | $\begin{array}{l\|l} \text { YBNW102 } \\ \text { ホワフト) } & \text { (セット } \end{array}$ | YBNW104 (ホワイト) | （セット） |  |

## 〈コ一ナ一部〉

（1）出隅（入隅）金具を所定の位置にはめ込みます。
（2）胴差レスリーブをいったん金具側に押し込みます。
（3）胴差しを軀体に取り付け，金具側のスリーブを胴差し にスライドさせてはめ込み ます。
（4）胴差しと金具のアキが10mm になるように調整した後， トラス小ネジ（M4 $\times 16$ ）で胴差しスリーブを固定します。

## 〈端末部〉

－胴差しキャップを差し込み， トラス小ネジ（M4×8）で固定します。



|  | 胴差し入隅金具 |  | 胴差しスリーブ |  | 丸木ネジ $\phi 51 \times 50$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | (3) |
|  | $\begin{aligned} & \text { I セット } \\ & (4 \text { 個入) } \end{aligned}$ |  |  | 固入） | $\begin{aligned} & \text { 1 セット } \\ & \text { (100本入) } \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | 入隅部分に 1 個 |  | 胴差し，ジョイント部। カ所につき l 個 |  | 胴差しガイド材取付用 |
|  | $\begin{gathered} \text { YBNB105 } \\ (フ ゙ ロ ン ス ゙ ~ \\ \text { 艶消し) } \end{gathered}$ | （セット） | $\begin{gathered} \text { YBNBI03 } \\ (\text { ブロンズ } \\ \text { 艶消し } \end{gathered}$ | （セット） | GIB93 |
|  | YBNW105 (ホワイト) | （セット） | YBNW103 <br> （ホワイト） | （セット） | （セット） |

－この早見表を注文書としてご使用の場合は，
1．P． 10 の寸法取り説明図を参考にし，現場採寸をします。
2．当表の必要数の算出法に従って発注数を決めます。
3．発注数は，形材の場合必要本数，部品の場合はセット数で記入してください。
なを，ブロンズ艷消し，ホワイトの選別をまちがえないようにし てくだきい。
－直線連結部


注）反対側が連結部の場合は穴あけ不要。
－端末部

－コーナ一部


胴差しガイド材

- 出隅部
- 入隅部
- 端部
※本図は外観左の加工を示してます。緭含さにょり加エしてくだいい



## 胴差しガイド材



胴差し


## 付け柱

## 本园

－先付けタイブ

－後付けタイプ


取付け置序

お願い．．．．．．
㭛体取付け用の木ネジは，$\phi 3.8$ ×32（YBNS 150）な使用してくだ さい。
（1）付け柱の両側から木ネジで柱に固定します。
（ピッチは約 900 mm ）
（2）下端部に付け柱（先付け）キ ヤップをトラス小ネジM4× 8で固定します。
 を，シーツチデーフて張り防水起媇庄しきす
※モルタッ待上後，シールを行りてくたもい
※上端部は軒天の内部に入り込む紋すりにしてくだきい。


## 取付け至序

玄楊もい……
身体取付け用の木ネジ $05.1 \times$ 50は，（GIB93）を使用してくださ い
3.5 mm の下穴をあけ，必ずコー キング材を充てんしてからネジ止 めしてください。
（1）付け柱の両側から木ネジで軀体に固定します。
（ピッチは約900mm）
（2）付け柱の両端の溝に溝ブタ をはめ込みます。
（3）上•下端部に付け柱（後付け） キ十ップをトラス小ネジM $4 \times 8$ で固定します。


## 

g



## 付け柱䍚数表

## ■ 形材•部品早見表（付け柱）

| $\begin{array}{\|c} \hline \text { 形材(部品) } \\ \text { 名 称 } \end{array}$ | 付け柱（先付 |  | 付け柱（後付け） |  | 付け柱（先付け） キャップ |  | 付け柱（後付け） キャップ |  | 丸木ネジ $\phi 3.8 \times 32$ | 丸木ネジ $¢ 5.1 \times 50$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有効寸法 （入数） | $\begin{gathered} 6030 \mathrm{~mm} \\ (17 \end{gathered}$ |  | $\begin{aligned} & 6030 \mathrm{~mm} \\ & (1 \text { 本入) } \end{aligned}$ |  | 1セッ | (ㅈ) | I セッ |  | $\begin{aligned} & \text { I セット } \\ & \text { (20本入) } \\ & \hline \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { セット } \\ & \text { (100本入) } \end{aligned}$ |
|  | （本取り <br> 1コ一ナ一長さ〉3015 <br> 2本取リ <br> Iコーナ一長さく3015 |  |  |  | 柱り本につき <br> に1個取付け | 下部 |  |  | ピッチ 900 mm で算出 |  |
| $\begin{aligned} & \text { 算 } \\ & \text { 出 } \\ & \text { 法 } \end{aligned}$ <br> 後付け | $\left\lvert\, \begin{aligned} & 1 \text { 本取リ } \\ & 1 \text { コーナー長さ〉3015 } \\ & 2 \text { 本取り } \\ & 1 \text { コーナ一長さく3015 } \end{aligned}\right.$ |  |  |  |  |  | 柱1本につき部に各1個取 | $\begin{aligned} & \underline{f} \text { 上卜下 } \\ & \text { 又付け } \end{aligned}$ |  | ピッチ 900 mm で算出 |
| 発 注 数 | $\begin{gathered} \text { YBNB003 } \\ (フ ゙ ロ ン ス ゙ \\ \text { 艶消し) } \end{gathered}$ | 本 | $\begin{gathered} \text { YBNB004 } \\ (\text { ブロンズ } \\ \text { 齞消し) } \end{gathered}$ | 本． | $\begin{gathered} \text { YBNB106 } \\ (\text { ブロンズ } \\ \text { 齞消し) } \end{gathered}$ | (セット) | $\begin{gathered} \text { YBNB107 } \\ \text { (ブロンズ } \\ \text { 艶消し) } \end{gathered}$ | （セット） | YBNS150(セット) | GIB93 <br> （セット） |
|  | YBNW003 <br> （ホワイト） | 本 | YBNW004 （ホワイト） | 本 | $\begin{aligned} & \text { YBNW106 } \\ & \text { (ホワイト) } \end{aligned}$ | （せット） | $\begin{aligned} & \text { YBNW107 } \\ & \text { (ホワイト) } \end{aligned}$ | (セット) |  |  |

－この早見表を注文書としてご使用の場合は
1．現場で実測，採寸します。
2．当表の必要数の算出法に従って発注数を決めます。
3．発注数は，形材の場合必要本数，部品の場合はセット数で記入してください。 なを，ブロンズ艶消し，ホワイトの選別をまちがえないようにしてください。



注）必要に応して付け柱キャップを取り付けてください。

## 額縁



お願い……軀体取付け用の木ネジ（な5．1×50）は，金具に同梱のものを使用してください。
3.5 mm の下穴をあけ，必ずコーキング材を充てんしてからネジ止めしてください：
（1）それぞれの部材を切断します。
〈タイプI〉縦部材•横部材とも $45^{\circ}$ で切断します。 溝ブタも嵌合したまま切断します。
〈タイプII〉 上部横部材と縦部材の上端のみ $45^{\circ}$ で切断します。 溝ブタも嵌合したまま切断します。
（2）縦部材のタッピングホールを利用して横•縌部材を組み上げます。
※この時溝ブタは，はめ込まないでください。
（3）組み上げた額縁を木ネジで軀体に固定します。

（4）溝ブタをはめ込みます。


## 加工四


－額緑（下材）




額縁

| $\begin{gathered} \text { 形材(部品) } \\ \text { 名 称 } \end{gathered}$ | 額縁（縦材） | 額縦（横材） | 皟縁キャップ | 額縁組立ネジ $\text { タイプ } 1$ | 積縁組立ネジ $\text { タイブ } 2$ | 丸木ネジ 5 5．1×50 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 姿 <br> 図 |  |  |  |  |  |  |
| 有効寸法 （入数） | $\begin{aligned} & 6030 \mathrm{~mm} \\ & (1 \text { 本入) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 6030 \mathrm{~mm} \\ & (1 \text { 本入) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 1セット } \\ \text { (左, 右各\|個入) } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 1セット } \\ & \text { (2憂分入) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { セット } \\ & \text { (2窓分入) } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Iセット } \\ & \text { (100本入) } \\ & \hline \end{aligned}$ |
|  | 実測寸法 <br> （H）+180 mm <br> 左，右（各 \｜本） | 実測寸法 $\begin{aligned} & (W)+180 \mathrm{~mm} \\ & \text { 上, 下 }(\text { 各 } 1 \text { 本 }) \end{aligned}$ |  | $\begin{aligned} & \text { プッシュボタン } \\ & \text { ナヘ固 } \\ & \text { ナベタッビン } \\ & \text { M } 4 \times 30 \quad 4 \text { 本 } \\ & \text { ナベタッビン } \\ & \text { M } 4 \times 90 \quad 4 \text { 本 } \end{aligned}$ |  | 基本的には 450 mm ピッチで算出 |
|  | 実測寸法 （H）+90 mm左，右（各 1 本） | 実測寸法 $(W)+180 \mathrm{~min}$ <br> 1 本 <br> $(W)+240 \mathrm{~mm}$ <br> 1 本 | 左，右（各 1 個） |  | $\begin{aligned} & \text { プッシュボタン } \\ & \text { 8個 } \\ & \text { ナベタッピン } \\ & \text { M4×30 } 2 \text { 本 } \\ & \text { ナベタッピン } \\ & \text { M } 4 \times 90 \quad 6 \text { 本 } \end{aligned}$ | 基本的には 450mmピッチで算出 |
| 発注 数 | $$ | YBNB006 （ブロンズ） | $\left.\begin{gathered} \text { YBNB108 } \\ \text { (ブロンズ) } \end{gathered} \right\rvert\, \begin{aligned} & \text { (マット) } \end{aligned}$ | $\begin{array}{c\|c\|} \begin{array}{c} \text { YBNB109 } \\ \text { (ブロンズ) } \end{array} & \\ \text { (せット }) \\ \hline \end{array}$ | $\begin{aligned} & \text { YBNB117 } \\ & \text { (ブロンズ) } \end{aligned}$ | G1893 |
|  | YBNW005 （ホワイト） | YBNW006 <br> （ホワイト） | $\begin{array}{l\|l} \begin{array}{l} \text { YBNW108 } \\ \text { (ホワイト) } \end{array} & \\ (\text { (セット }) \\ \hline \end{array}$ | YBNW109 （ホワイト）（せロト） | $\begin{aligned} & \text { YBNW117 } \\ & \text { (ホワイト) } \end{aligned}$ |  |

## －この早見表を注文書としてご使用の場合は

## 1．現場で実測，採寸します。

2．当表の必要数の算出法に従って発注数を決めます。
3．発注数は，形材の場合必要本数，部品の場合はセット数で記入してください。 なを，ブロンズ，ホワイトの選別をまちがえないようにしてください。

