# SARAYA 

## 自動手指消瑇堮 <br> PHD－SO 1 <br> 取扱說明書

お買い上げいただき，誠にありがとうございます。本紙をよく お読みのうえ，正しくご使用ください。 お読みになったあとは，ご使用になる方がいつでも確認いただ ける場所に保管してください。
ご不明な点は，当社「お問い合わせ窓口（裏表紙に記載）」まで お問い合わせください。

－安全のために必ずお守りください ..... 1
■ アルコール製剤の注意 ..... 4
■各部の名称 ..... 5
－使用方法 ..... 7
運転前の準備と確認 ..... 7
乾電池で使うとき ..... 9
モバイルバッテリーで使うとき ..... 11
外部電源で使うとき ..... 11
運 転• ..... 12
噴射量の変更 ..... 13
ノズルの掃除方法 ..... 14
使用上の注意 ..... 15
■日常のお手入れ ..... 17
－故障•異常の見分け方と処置方法 ..... 18
電池切れの確認方法 ..... 18
$\square$ 仕 様 ..... 19
■設 置 ..... 21
設置場所の選定 ..... 21
卓上設置 ..... 21
壁掛設置（別売品） ..... 22
スタンド設置（別売品） ..... 22
外部出力 ..... 23
■別売品 ..... 24
■ アフターサービス ..... 26

## 安全のために化すあますください

■ ここに示した事項は，【警告 注意に区分しています。
警告：取扱いを誤った場合，使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
注意：取扱いを誤った場合，使用者が傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合

> ィラスト (まんが) の横にある 〇マークは「禁止」, ! マークは「強制」マークは「注意」を表しています。


## 2．指定薬液以外使用禁止

－指定薬液以外は絶対に使用しないでください。劇物，毒物を使用すると危険です。
－薬液については4ページを参照してください。


## 3．飲用厳禁

- アルコール製剤は絶対に飲まないでください。
- 薬液は絶対に吸い込まないでください。誤って飲んだ場合は吐かせてください。目に入った場合はすぐに洗ってください。 その後，医師の診察を受けてください。



## 注意

## 1．アルコール製剤で濡れた手は火気注意

－アルコール製剤で需れた手を火気に近づけないでくだ さい。
手に付いたアルコールに引火し，火傷，火災の原因と なります。

## 2．乾電池取扱い上の注意

－乾電池をショート，加熱，分解，火に入れるなどしないで ください。
破裂の原因となり危険です。

## 3．廃液注意

－廃液は，火気のある所に捨てないでください。火災の原因となります。


## 4．水かけ禁止

－本体に水をかけないでください。感電及び故障の原因となります。


## 5．分解修理の禁止

－故障，破損したら使用しないでください。不完全な修理や改造は危険です。


## 6．移動•運搬時の注意

－移動•運搬時にはアルコール製剤を完全に抜き取って から，またはボトルケース（ボトル）を取りはずして から運んでください。

## 0

## 7．こぼれ注意

－補給時は，アルコール製剤のあふれ，こぼれのないよう に注意してください。故障の原因になります。
－アルコール製剤，廃液がこぼれた場合はすぐにふき取っ てください。
指定薬液以外は絶対に使用しないでください。

## 8．ボトルケース脱着時の注意

－ボトルケース脱着時はボトルケースをしっ かり持って行ってください。ボトルケース が落下すると，ケガまたはアルコール製剤 をこぼす原因となります。
－ボトルケース脱着時はボトルケースと取手 をしっかり持ち，背板との間に指をはさま ないように注意してください。


## 9．取付け用金具（別売品）の放置禁止

－本体部を金具から取りはずす時は，金具もはず してください。
金具だけで設置しておくと，人がぶつかり危険
 です。

## アルコール閙部の注意

本製品の使用およびアルコ一ル製剤の取り扱いで，次の点は特に注意してください。
－指定薬液の使用

－アルコール製剤は指定薬液をお使いく ださい。
その他の指定薬液については最寄りの販売店にお問い合わせください。指定薬液以外の使用は，器具の故障の原因となるばかりか，保証期間内であ っても有償修理となります。
－うすめ禁止

－アルコール製剤はうすめないでお使い ください。
うすめると効果が無くなるばかりか，器具の故障の原因になります。
－アルコール製剤の効果 について
－アルコール製剤の効果，使用期間及 び，その他アルコール製剤についての詳細はアルコール製剤の販売店にお問 い合わせください。

注意•本製品はアルコール製剤の自動噴射機であり，アルコール製剤その ものに関する不具合，欠陥につい ては一際の責任を負いません。
－泠暗所に保管

－アルコール製剤の保管は，火気の無い冷暗所としてください。
－直射日光の下に長時間放置しないでく ださい。
－危険物に該当するアルコール製剤の貯蔵は危険物施設の許可を得た施設を除 いて，80 \＆未満としてください。

## 各部の多标

## 外観図




操作部下面

ふたロックの
折り曲げ部

ふたロックの化粧ねじ
－

外部電源入力端子 （USB Type－C）
※使用時は表面のシール
をはがしてください
本体背面

## 付属品

| 付 属 品 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 単2アルカリ乾電池（4本） | 受皿（1個） | 火気厳禁シール（1枚） |
|  | 使用方法は8ページを ご覧ください。 | 本体のもっとも目立つ部分に貼ってください。 |
| 導液パッキン（1個） | QRコード表示板（1枚） |  |
|  <br> 外部電源または外部出力 コネクタを使用する場合 に貼ってください。 | 本体に貼ってください。本製品の詳しい情報がご覧 いただけます。 |  |

## 使用方法

## 運転前の準備と礶羿

## 1 指定の薏波の補給

## （補給口からの場合）

－ふたの背面側にある，ふたロックの化粧ねじを右に回して緩めてください。
【注意】•化粧ねじを緩めすぎると紛失の原因となります。
－ふたロックの折り曲げ部を持ち，矢印側にスライドさ せてください（ふたロックの解除）
また，この際，ふたロックのロック部 がふたに重なっていないことを確認し

ふたロックの
ロック部 てください。
【注意】・ふたロックのロック部がふたに重なっている状態でふたを開けた場合は，製品の転倒や ふたの破損の原因になります。
－ふたを押して開き，補給口から指定の薬液 を注入（上限 1 \＆）してください。
【注意】•補給口より薬液がこぼれないよう に注いでください。
－注入後，ふたの裏側の補給口チューブがはず れていないことを確認してください。
－ふたを押してしっかりと閉めてください。
【注意】•卓上設置でご使用の場合は，ボトルケースの


脱着によるボトル交換でのアルコ一ル製剤の補給はできません。
－ボトルは満タンで 1 民です。それ以上補給するとあふれて故障の原因と なります。
－補給口より薬液がこぼれると故障の原因となります。
万一，薬液をこぼした場合は，拭き取ってください。
－ふたロックを逆の手順でロックしてください。
【注意】・ふたロックした状態で，ふたが開いてしまった場合は，ふたロックを解除して，ふたを閉めてからふたロックをしてください。

## （ボトルケース及びボトル脱着の場合）

－ボトルケースと取手を右手でしっかりと持 ち，手前上方にカチッという音がする位置ま で静かに引き出します。（右図の位置）
－ボトルケースを手前下方（矢印（2）の方向）に まっすぐ静かに引き抜きます。
※卓上設置の場合はできません。

－ボトルを持ちまっすぐ上（矢印（3）の方向）に ボトルケースから静かに引き出します。
（右下図の位置）
－引き出したボトルに指定の薬剤を注ぎます。
【注意】・ボトルの容量は1 も です。
－本体を必要以上に引き上げないでく ださい。
故障，及び破損の原因となります。
－ボトルケースのセット時は，ボトル ケースと取手を持ち，背板との間に指をはさまないように注意してくだ
 さい。
－指定のボトルケース及びボトル以外は使用しないでください。故障の原因となります。
－指定の薬液が入ったボトルをボトルケースのガイド内側にセットし，ボトルケース を逆の手順で静かに本体に戻します。
【注意】・ボトルケース（ボトル）を本体に戻す際にはポンプケースに力を加えた り，ポンプケースを持って力を加えないでください。

## 2 受皿の取り付け

－付属品には受皿が含まれています。受皿を電池ケースふたに差し込んで使用して ください。
【注意】•受皿に溜まった廃液は，火気のある所に捨てないでください。

## 

－受皿に，液が2mL以上（受皿上での液面の直径が3cm以上）溜まるような使 われ方の場合は，液に着火した場合に火災をまねく危険があります。
－受皿に液が少しでも溜まったら，火気の無い場所にすみやかに捨ててくだ さい。
※受皿は，手からこぼれた余剰液を一時的に受け蒸発させるためのものであり，
液を溜める廃液タンクの役割をするものではありません。
廃液が 2 me以上溜まるような場合は，最適な噴射量に変更してください。

## 3 火気の有無

－本体近くに火気が無いことを確認してください。


## 乾電池で使うとき

## 1 乾電池の取付方法

乾電池を取り付ける際は，次の手順で行ってください。

- 本体左側の電池ケースふたをはずします。
- 電池ケースの上部にある空間に指を入れ電池ケ一スを手前に引き出します
【注意】•電池ケースは静かに取り出してくだ さい。勢いよく取り出すと電池ケー スが宙づり状態になり，コ一ドが断線したり電池ケ一スが落下し，ケガ をする恐れがあります。
－一方の手で電池ケ一スとコネクタAをいっしょ に持ち，もう一方の手でコネクタBの爪を押す と，コネクタがはずれます。この時コードに力 がかからないように注意してください。
【注意】・コードに力を加えると断線し故障の原因になります。
－電池ケースに単こアルカリ乾電池4本を $\oplus \ominus$ の表示に合わせて正しくセットします。
－コネクタA，Bを確実に接続し，（ロック爪が カチッというまで）本体へ先に収めたあと，電池ケ一スを元の位置に戻します。
－最後に電池ケースふたを閉めます。
【注意】•電池ケ一スふたは確実に閉まっている ことを確認してください。
受皿の落下の原因になります。



## 乾電池の交換時の注意

－電池が少なくなると，電池モ二タ（橙色）が点滅しますので，乾電池を交換して ください。電池モ二タ（橙色）が点滅すると運転動作は行いませんので，すみや かに乾電池を交換してください。

- 電池切れになると，電池モ二タ（橙色）の点滅が消えます。
- 乾電池は単2アルカリ乾電池 $\times 4$ 本を使用してください。
（マンガン乾電池や充電式乾電池，使用期限が過ぎた乾電池は使用しないでくだ さい。）
－乾電池の寿命は約10，OOO回（O．5me噴射；約3ケ月）を目安としてください。 ※電池寿命は使用状況により変動致します。
- 付属の乾電池はモニ夕用ですので，3ケ月以内に電池切れになることがあります。
- 交換は必ず，電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
- 乾電池をより効率よくご使用いただくために，長時間使用しない時は，電源スイ ッチをOFFにしてください。
－乾電池の状態によっては，電池が少なくても電池モ二タ（橙色）が点滅しないこ とがあります。この場合，手を入れると動作モ二タ（青色）は点灯しますが液が でません。すみやかに新しい乾電池に交換してください。


## 人 䚾 童

1．乾電池をショート，加熱，分解，火に入れるなどしないでください。破裂 の原因となり危険です。
2．下記のことを必ず守ってください。間違えると乾電池の液もれのおそれが あり，機器の故障の原因となります。

- $\oplus \ominus$ を正しく入れてください。
- 新しい乾電池と使用した乾電池をまぜて使わないでくだい。
- 他の種類の乾電池をまぜて使用しないでください。
- 使い切った乾電池はすぐに取り出しておいてください。
- 長時間使用しない場合は，乾電池を取り出してください。


## モバイルバッテリーで使うとき

本製品は，乾電池の代わりにモバイルバッテリーを使用することができます。
モバイルバッテリーで使用する場合は，次の手順で取り付けてください。

- 本体左側の電池ケースふたをはずします。
- 電池ケースを取り出し，コネクタBから取りはずします。

電池ケースは使用しませんので，紛失しないように保管してください。
－USBコネクタ（Type－A）にモバイルバッテリー を接続します。
接続後，モバイルバッテリーの電源ボタンを押し てバッテリーの電源を入れてください。
【注意】・モバイルバッテリーは当社指定品（オ プション）または，オートパワーオフ機能のないlloT機器対応品を使用してく ださい。
－本製品は微弱な電流で動作する状態が あるため一般的なモバイルバッテリー では保護機能が働き，電力供給を止め
 てしまいます。
－乾電池とモバイルバッテリーは同時に使用しないでください。故障の原因になります。

## 外部電源で使うとき

本製品は，別売りのUSBケーブルとモバイルバッテリ—充電器を使って外部電源 で使用することができます。
外部電源で使用する場合は，次の手順で取り付けてください。
突起に合わせて貼り付ける
－本体背面右側の外部電源入力端子部に貼ってある シールをはがし，付属の導液パッキンを外周の突起に合わせて貼り付けます。
－別売りのUSBケーブルのType－C側を製品本体背面の外部電源入力端子に接続します。
－USBケーブルのType－A側をモバイルバッテリー充電器に接続し，充電器をコンセントに接続しま す。
【注意】•USBケーブル及び充電器は当社指定品 （オプション）または同等仕様品を使用 してください。
－乾電池またはモバイルバッテリー使用中に外部電源を接続した場合は，自動的 に外部電源が有効になります。
※オプションについては24ページを参照ください。


USB ケーブル
（Type－C）
USB 形状


## 運転

## 電源投入

－電源スイッチをONにしてください。 （スイッチをONにすると動作モ二タ（青色）が点灯し，その後に消灯します。） この際，動作モニタが点灯しない場合，コ ネクタの不接続や電池切れ等が考えられま す。 9ページ「乾電池で使うとき」を見 て，もう一度確認してください。 ※乾電池およびモバイルバッテリ—使用時は，ボトルイルミが約5秒間隔で点滅します。
外部電源使用時は，ボトルイルミが常時点灯します。


ボトルイルミ

## 2 手指への嘖射方法

－両手をそろえ手のひらをノズルの下に入れて数秒間待ちます。この際噴射されたアルコ一 ル製剤を手のひらと指で受け止めるようにし ます。
－噴射が終了したらノズルの下から手を抜き，指先や指と指の間にすり込むようによくもん でください。もんでいる間にアルコ一ル製剤 が乾きます。


## 噴射量の变更

噴射量は工場出荷時に 0.5 m に設定されていますが， $0.75 \mathrm{ml}, ~ 1.0 \mathrm{ml}, ~$ 2.0 mL 及び 3.0 ml に変更することができます。噴射量を変更する際は，次の手順で行ってください。
（1）電源スイッチを OFFにします。
（2）噴射ノズルの右奥にある噴射量設定スイッチ部の キャップを取り外し，先の細い道具（ピック／ドラ イバーなど）を用いて必要な噴射量に設定してく ださい。
スイッチの設定と噴射量の関係は，下の表を参照 してください。
（3）噴射量の設定が完了したら，取り外したキャップ を再装着してください。

| $\begin{aligned} & \text { 段 } \\ & \text { 階 } \end{aligned}$ | スイッチの設定 | $\begin{aligned} & \text { 噴射量の } \\ & \text { 目安(mR) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 |  | 0.5 |
| 2 |  | 0.75 |
| 3 |  | 1.0 |
| 4 |  | 2.0 |
| 5 |  | 3.0 |



電源スイッチ
噴射量設定スイッチの キャップを取り外す
※ 噴射量は目安であり，参考値としてください。
【注意】•電源スイッチをONのまま噴射量設定スイッチを変更しても噴射量は変更できません。必ずOFFにしてから行ってください。
－噴射中に手を抜くと，噴射が止まります。

## ノズルの掃除方法

噴射量が少なくなったり，噴射しなくなったり，噴射状態に異常があった場合は，噴射ノズルの目詰まりが考えられます。次の手順で噴射ノズルの掃除をしてくださ い。
（1）電源スイッチを OFFにします。
（2）噴射ノズルを左に回して，取りはずします。【注意】•噴射ノズルはノズル本体とノズルコ アの2部品で構成されています。取りはずした場合は，両部品を紛失 しないようにしてください。
（3）ノズル本体の中のノズルコアをはずし，ノズ ル本体の穴に，つまようじなどで両方から数回通して付着物を取り除きます。

（4）ノズル本体とノズルコアを水道水で洗い，ゴ ミや付着物などを取り除きます。

（5）ノズルコアを平面部からノズル本体に挿し込み，本体に噴射ノズルを元のように取 り付けます。
取り付けの際は，噴射ノズルを一度左にまわし，ネジ山を合わせてから右にまわし て，確実に締め付けてください。
無理な締め付け，締め過ぎはネジ山の破損につながります。
（6）電源スイッチを ON にして，噴射の状態を確認します。

## 使用上の注意

## 長時間使用しない場合

夜間等長時間使用しない時は，必ず電源スイッチを OFFにしてください。

## 使用温度注意

本製品の使用温度範囲は，
$+5{ }^{\circ} \mathrm{C} ~+40{ }^{\circ} \mathrm{C}$ です。
これ以外の温度で使用すると，基本性能を満足で きない場合がありますので注意してください。


## リモコン注意

テレビやビデオのリモコンを本体に向けて動作さ せないでください。
リモコンの種類によっては，誤動作する場合があ ります。


## 廃液の処理

受皿にアルコ一ル製剤が溜まった場合は，すみやかに捨ててください。

## 殺虫剤禁止

本体に直接，殺虫剤をかけないでください。

## 動作モニタ・電池モニタ及びボトルイルミの点灯及び点滅

電源スイッチをONした時，動作モニタ（青色）が数秒間点灯します。
また，ボトルイルミが約 5 秒周期で点滅 ${ }^{* 1}$ します。
ボトルイルミが点滅していない時は，電源スイッチが
OFF または電池切れになっています。
噴射動作中は動作モ二タ（青色）とボトルイルミ（青色）
が点灯＊1します。手を抜くと消灯します。
電池が少なくなると電池モ二タ（橙色）が点滅 ${ }^{*}$ し，運転動作は行われません。
※ 1 外部電源使用時は，ボトルイルミは常時点灯します。
※2 乾電池使用時のみ，電池が少なくなると電池モニタ （橙色）が点滅します。


## 受皿の上に物をのせない

受皿の上に物をのせないでください。
噴射動作が行えないばかりか，噴射し続ける可能性があり危険です。

## ボトルケース・ボトル・ポンプケースの取り扱い

ボトルケース（ボトル）の挿入時にポンプケー スに力を加えたり，ポンプケースを持って力を加えたりしないでください。
また，ボトルは本製品の付属以外は使用しない でください。
故障の原因になります。

（测欮 ${ }^{(1)}$

## 日㗬のお手入れ

## 日常のお手入れの際，次のことは絶対に行わないでください。

- 背板やトップガード等の部品の取り外し，及び內部の部品の分解。
- 受皿及び本体部への水かけ。
- 受皿及び本体部の清掃に，みがき粉，たわし，強力洗剤，柑橘系洗剤，化学ぞうき ん，ベンジン，シンナ一などを使用すること。
－ポンプケースを持って力を加えること。


## お手入れの際は必ず電源スイッチを OFF にしてから行ってください

## 1 ボトルの洗浄

－ボトルは7•8ページ「ボトルケース及びボトル脱着の場合」に従って取り外 し，内部を水等で洗浄し乾燥させてください。

## 受皿の清掃

－ 1 日に 1 回程度，受皿を本体部から取り外し，付着したアルコ一ル製剤をやわら かい布で拭き取ってください。
－アルコール製剤が付着したまま，長時間放置し ますと受皿にはん点状の跡が残り，清潔感が損 なわれます。
【注意】•受皿は樹脂製ですので，清掃の際，過大な力を加えないでください。


## 3 手指センサーの清掃

－1 カ月に 1 回程度，手指センサ一の筒の中のレ ンズ部2ケ所を，乾いた綿棒により弱い力で拭 いてください。
センサ一部に汚れが付きますと，検出距離が短 くなります。


## 4本体部の清掃

－外装部の汚れは，ぬるま湯，または中性洗剤のうすめ液を含ませたやわらかい布 で拭き取り，仕上げは乾いたやわらかい布で拭き上げてください。
－底板の上面を清掃する場合は，7•8ページ「ボトルケース及びボトル脱着の場合」に従って，ボトルケースを取り外すと容易に清掃できます。

## 故潼•異甞の見分け方と迈置方法

サービスを依頼される前に下記のことを点検してください。
それでも正常に動作しない場合は，お買求めの販売店もしくは当社「お問い合せ
窓口（裏表紙に記載）」までご相談してください。

| 現 象 |  | 点 検 と 処 置 | $\begin{aligned} & \text { 参 照 } \\ & \text { ベー } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| アルコール製剤がでない。 <br> （電源スイッチ ON 時に動作 モニタが点灯しない。） |  | - 乾電池は正しい向きに入ってますか？ <br> - 電池切れになっていませんか？ <br> - 電池ケースのコネクタまたはモバイルバッテリー のUSBコネクタは確実に挿入されていますか？ <br> - 本体電源スイッチがOFF になっていませんか？ <br> - モバイルバッテリーの電源スイッチは入っていますか？ <br> - USBケーブルは確実に挿入されていますか？ | $\begin{gathered} 9 \cdot 10 \\ 9 \cdot 10 \\ 9 \cdot 11 \\ 12 \\ 11 \\ 11 \end{gathered}$ |
| アルコー ル製剤が出ない。 | 電池モニタが点滅する。 | －電池切れです。※乾電池使用時のみ | 9－10 |
|  | 手を入れると動作モニタが点灯 する。 | - 電池切れになっていませんか？ <br> - アルコール製剤は入っていますか？ <br> - ノズルの目が詰まっていませんか？ | $\begin{gathered} 9 \cdot 10 \\ 7 \\ 14 \\ \hline \end{gathered}$ |
|  | 手を入れても動作モ二タが点灯 しない。 | 手が奧まで入っていますか？ <br> 手指センサーの直前に物はありませんか？ <br> 直射日光が当たつていませんか？ <br> （直射日光の当たらない場所に設置してください。） <br> －手指センサーが汚れていませんか？ <br> （清掃してください。） <br> －運転が終了した直後ですか？ <br> （一度手を出し，動作モニタの消灯を確認後，手を入れてください。） | 12 <br> 15 <br> 21 <br> 17 <br> 15 |
| 噴射量が少ない。 |  | ノズルの目が詰まっていませんか？ <br> 噴射量設定スイッチは正しくセットされていますか？ | $\begin{aligned} & 14 \\ & 13 \end{aligned}$ |
| 噴射のバランスが悪い。 |  | 本体が傾いていませんか？ <br> －ノズルは正しくセットされていますか？ | $\begin{aligned} & 21 \\ & 14 \\ & \hline \end{aligned}$ |
| アルコール製剤が本体より垂れる。 |  | ボトルの液量が多すぎませんか？ （ボトルは満タンで1 $\ell$ です。） | $7 \cdot 8$ |

## 【電池切れの確認方法】

モニタランプで見る確認

| 現 象 | 電 池 の 状 態 |
| :--- | :--- |
| 電源スイッチ ON 時に動作モニタ（青色） <br> が点灯する。 | 正常。 |

【注意】•電池切れ表示（電池モニタ点滅）中に，電源スイッチをいったん OFFにし，再度 ON にしたときに，電池切れ表示が消えることがあります。 これは乾電池の特性であり，この時すでに乾電池は消耗しています。 すみやかに乾電池を交換してください。

| 商 品 名 | 自動手指消毒器 |
| :---: | :---: |
| 形 式 名 | PHD－SO 1 |
| 噴 射 方 式 | 圧力噴射式 |
| 使 用 温 度 範 囲 | $+5^{\circ} \mathrm{C} \sim+40^{\circ} \mathrm{C}$ |
| 電 源 | 単2アルカリ乾電池 $\times 4$ 本 またはモバイルバッテリー，USB外部電源 |
| 電 池 寿 命 | 約10，000回（0．5 me噴射時） |
| 噴 射 量 | 0．5（標準），0．75，1．0，2．0，3．0 me／回（切替可変） |
| 薬液タンク容量 | 1 e |
| 外 形 寸 法 | 幅 $162 \mathrm{~mm} \times$ 奥行 224 mm （受皿除く）×高さ 304 mm奥行 257 mm （受皿含む） |
| 製 品 質 量 | 1.9 kg （薬液，電池 0.3 kg を含まず） |
| 使用アルコール製剤 | 当社指定の楽液 |
| 外部電源入力 | USB Type－C（メス） |
| 外 部 出 力 | 無電圧 A 接点× 1 |
| ふた（補 充 ロ） | ふたロック付き |
| 付 属 品 | 単2アルカリ乾電池（4本）受皿（1個） <br> 火気厳禁シール（1枚） <br> 導液パッキン（1個） <br> QRコード表示板（1枚） |

MEMO
$-20$

## 

1 特に注意していただきたいこと

- 火気や火花の出る機器からは5m 以上離して設置してください。
- いたずら防止のため，管理者の目の届く場所へ設置してください。
- 屋内で直射曰光の当たらない場所に設置してください。


## 2 設置位置

－設置高さは，本製品の底面が床面から80cmになるように してください。
（手を入れる位置は95cmが理想的です。）


## 3 傾きのないこと

－本製品は傾きのないように設置してください。傾いて取り付けますと，アルコ一ル製剤がこぼれたり，機能を充分発揮できない場合があります。

## 卓上設置

－卓上設置の際は，後ろ側が壁になるような場所を選定して ください。また，受皿が台からはみ出さないようにしてく ださい。

- 傾いた場所や振動の激しい場所に設置しないでください。
- 倒れたり落下したりしてけがをするおそれがあります。



## 

オプション部品として，本製品を壁に簡単に取り付けることができる壁掛け金具 S を用意しています。壁掛け金具 S の取付説明書に従ってご使用ください。
－薄い壁や強度のない壁には，設置しないでください。
壁に対して正面，左，右の3方向どちらの向きにでも取付けることができます。

## 壁掛け金具•商品概要

| 商 | 品 | 名 | 壁掛け金具S |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| 型 | 式 | 名 | JKK－M 1C－S |
| 外 | 形 | 寸 | 法 |
| 幅 $114 \times$ 奥行 $172 \times$ 高さ 116 mm |  |  |  |
| 質 |  | 量 | 約 0.4 kg |

【注意】•壁掛設置をした状態で，ボトルケース及びボトルの脱着を行う場合，本体を必要以上に引き上げないでください。故障及び破損又はふたロックで壁を傷
 つける原因となります。

## スタンド設置＊别劣品

オプション部品として，本製品をスタンドに簡単に取り付けること ができる部品を用意しています。

## スタンド・商品概要

| 商 | 品 | 名 | て・きれいきスタンドS |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| 型 | 式 | 名 | JTS - M1C $-S$ |
| 外 | 形 寸 | 法 | 幅340×奥行340×高さ 1200 mm |
| 質 |  | 量 | 約 5 kg （梱包材除く） |



化粧ねじ（3 本）
※オプションの仕様は改良のため，予告なく変更することがあります。

## 外部出力

本製品は，外部出力コネクタを備えており，薬液の噴射を完了または終了した後，約2秒間接点を閉じて（短絡して）信号を出力します。

## 1 接点出力の仕様

| 出 力 | 無電圧A接点： 1 |
| :---: | :---: |
| 適合コネクタ | PHR－6（日本圧着端子） |


| 出力 信 号 | 接 点 容 量 | 信号出力 |  | 使用例 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | $\begin{aligned} & \hline \text { 内部 } \\ & \text { 電源 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 外部 } \\ & \text { 電源 } \end{aligned}$ |  |
| 無電圧 A 接点 | $\begin{aligned} & \hline \hline \text { DC 5V~24V } \\ & 100 \mathrm{~mA} \sim 3 \mathrm{~A} \\ & \text { ※モータ一負荷は接続禁止 } \end{aligned}$ | $\times$ | $\bigcirc$ | 自動ドア連動 |

## 2 タイムチャート

| 噴射中に手を | $\stackrel{\text { 喯射時閉 }}{\boldsymbol{y}}$ | 約2秒 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 噴 射 時 間 |  |  |  |
| 無電圧 $A$ 接点 |  |  | 噴射完了後に信号出力が出ます。噴射中に手を抜いた場合には出力が出ません。 |

## 3 出力コネクタの接続方法

（1）電源スイッチをOFFにしてください。
（2）本体背面の外部出力コネクタ部のシールをはがしてください。
（3）付属の導液パッキンを突起に合わせて貼ってください。（11ページ参照）
（4）外部出力コネクタに制御する機器からのコネクタを接続してください。
（5）電源スイッチをONにしてください。
詳細は，お買い上げ店または当社営業所へお問い合わせ下さい。
【注意】•外部電源を接続しない場合（乾電池またはモバイルバッテリーで使用 する場合）は，無電圧 A 接点の出力はできません。
－コネクタの接続は専門業者に依頼してください。

その他にも下記のオプション部品を用意しております。

## 外部電源用 USB ヶーブル

| 商 品 名 | 外部電源用USBケーブル |
| :---: | :---: |
| 型 式 名 | $J \cup C-M 1 C$ |
| 仕 様 | Type－Aオス <br> Type－C オス（L型） ケーブル長：2m |

モバイルバッテリー

| 商 | 品 | 名 |
| :--- | :--- | :--- | モバイルバッテリー

## モバイルバッテリ—充電器

| 商 品 名 | モバイルバッテリー充電器 |
| :---: | :---: |
| 型 式 名 | JMC－M1C |
| 仕 様 | $\begin{gathered} \text { 入力: } 100 \sim 240 \mathrm{~V} \\ 50 / 60 \mathrm{~Hz} 0.5 \mathrm{~A} \\ \text { 出力:3.6V~6V/3A, } \\ 6 \mathrm{~V} \sim 9 \mathrm{~V} / 2 \mathrm{~A}, \\ 9 \mathrm{~V} \sim 12 \mathrm{~V} / 1.5 \mathrm{~A} \\ \text { (AUTO-IC 機能付) } \\ \text { 保護機能:過放電時. 短絡化時 } \\ \text { 自動停止 } \\ \text { ※外部電源用 AC アダプターと } \\ \text { しても使用可能です。 } \end{gathered}$ |

※オプションの仕様は改良のため，予告なく変更することがあります。

MEMO

- 25 -


## サービスを依頼される前に

－サービスを依頼される前に，18ページ「故障•異常の見分け方と処置方法」 を参照し，もう一度確認してください。
それでも処置に困るような場合は，お買い求めの販売店，または下記当社の『お問い合わせ窓口』へご連絡ください。

## －お問い合わせ窓口 TEL 06－6797－2525

－サービスを依頼されるときは，次のことをお知らせください。
（1）形式名：PHD－SO 1
（2）現象：異常•故障等詳しく
（3）使用薬液の名称
（4）ご住所，お名前，電話番号
（5）道順：付近の目印も

## 2保証

－保証期間中の修理は無料で行います。
ただし，保証期間中であっても有料となる場合があります。詳しくは保証書に記載の「無料修理規定」をお読みください。
－無料修理期間経過後の修理については，販売店にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理いたします。
当社は販売店の注文により，補修用性能部品を販売店に供給します。
本製品の補修用性能部品の保有期間は，製造打切後7年です
○この期間は，経済産業省の指導によるものです。
○補修用性能部品とは，その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## －PHD－S01の詳しい情報はこちら $\Rightarrow$

[^0]
## 保証書




本書は，本書に記載する内容で，無料修理を行うことをお約束する ものです。お買上げの日から，上記の期間中に故障が発生した場合 は，本書をご提示の上，お買求めの販売店，もしくは当社の『お問い合わせ窓口』へ修理をご依頼下さい。

## 無料修理規定

1．取扱説明書，本体はり付けラベルなどの注意書に従っ た正常の使用状態で故障した場合には，お買求めの販売店，もしくは当社の『お問い合わせ窓口』が無料修理をお受けいたします。
2．保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は，お買求めの販売店，もしくは当社の『お問い合わせ窓口』 にご依頼の上，出張修理に際して本書をご提示下さい。 なお，離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行 った場合には，出張に要する実費を申し受けます。
3．ご贈答品，ご転居などのために，修理がお買上げ店へ依頼できない場合は，当社の『お問い合わせ窓口』へ ご相談下さい。
4．無料修理は故障状態から正常に機能する状態へ回復さ せるまでを対応します。機能に支障の無い部分で使用 により生じた外観上のキズや経年変化による変色など は，お預かりした状態のまま返却となります。
5．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（1）保証書のご提示がない場合
（2）保証書にお名前，お買上げ日，お買上げ店名の記載が ない場合，またはこれらの字句を書きかえられた場合
（3）使用上の誤り及びお買求めの販売店，もしくは当社の『お問い合わせ窓口』以外での修理，調整，改造によ る故障及び損傷
（4）お買上げ後の輸送，移動時の落下などによる故障及び損傷
（5）火災，地震，水害，落雷，その他の天災地変，公害，塩害，ガス害（硫化ガスなど），異常電圧，指定外の電源 （乾電池，バッテリー）使用などによる故障及び損傷
（6）故障の原因が本製品以外の部分にあって，それを点検修理した場合
（7）水などの液体こぼれ，水没等による故障及び損傷
（8）消耗部品の取替え及び維持管理のための費用
（9）経年劣化の範囲に相当するもの（さび，かび，腐敗，変質，変色，及び機能に影響のない外観上のキズ，汚れなど）
6．この保証書は，日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan
7．この保証書は再発行いたしませんので，紛失しな いよう大切に保管して下さい。
8．純正部品，指定薬液をお使いください。
9．純正でない部品及び当社指定外の薬液を使用の場合，本体の機能が損われたり，事故や故障の原因に なることがあります。また，保証期間内であっても本体の保証が受けられません。
10．同梱付属品及びオプション部品の修理は承って おりません。
＊この保証書は，本書に明示した期間や条件のもとで無料修理をお約束するものです。従って，この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するもの ではありません。
＊保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は，お買求めの販売店，もしくは当社の『お問い合わせ窓口』 へお問い合せ下さい。修理によって性能が維持できる場合は，有料修理を致します。

## お問い合せ窓口

〒546－0013 大阪市東住吉区湯里2－2－8
サラヤ機式会社

電話受付：平日（土日および祝祭日，弊社休日を除く）9：00～18：00
－お問い合わせ窓口では，製品のご使用方法やメンテナンスに関するお問い合わせ，最寄りのサービス拠点のご案内を承っております。


[^0]:    https：／／pro．saraya．com／support／maintenance／phd－s01／？utm＿source＝pkphds01mt\＆utm＿medium＝ar

