## LEDユニットについて

－この器县のLEDユユットの交換はできません。あらかじめ゙ざて承ください。



## 照明器具ご使用についての安全上のご注意



お買い上げの販売店にご相談ください。
感電•火災のおそれがあります

火災のおそれがあります
『器具を布•紙等でおおつたりしないでください
又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。

## 注意

器具の保守・お手入れ等で器貝を回転させたり，引つ張つたり，振動や㣫撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
明るく安全に使用していただくために，器具を宣期的に（6ケ月に1回程度）清掃，点検してください。
お調べください。
－器具に水をかけたり，水の中につけて洗わないでください。感電•火災の原因となりることがあります。絶対になさらないでください


- 器具の下に温度の高くなるストーブや，発熱体を
器具の変形や火災の原因となることがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置後およそ8～1 ○年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。 $3 ~ 55$ 年に1回は，電気工事店等の専門家による点検を実施していただき，不具合がありましたら交換ください。 （使用条件，使用䍗境で異なりますが，一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）


## 保守とお手入れ

－注意 必ず電源を切って行つてください。感電・やけどの原因になります。

## お 願 い

器具のお手入れの際に，ガソリンやシンナー・ベンジン等捙発物で拭いたり，殺斎をかけたりしないでください。
軦したら，柔らかい布で仕上げてください。
－ねれた手で器具に触らないでください。
お読みになりましたら，この取扱説明書は，いつでも見られる所に，大切に保管してください。

| アフターサービスのお問い合わせ <br> 珰 y＝ாーロiu＝ |
| :---: |
|  |  |

商品に関するご相談およびお問い合わせは，器具本体の表示に書い てある型番をご碓認のうえ，お買上げいただきました眅売所•工事克へお気軽に一゙連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

## お客様相談窓 $\square$


受付時間（土日祝を除く）10：00～17：00通話料はお客様のご負担となります
通話料はお客様のご負担と
PHSからは接続できませ
http：／／www．yamagiwa．co．jp／

取扱説明書 Artemide LED SURF SYSTEM designed by Neil Poulton


このたひは，ヤマギワの照明器具をお買い上げくださいまして諴にありがとうございます。 この說明書をよくこらんのうえ，正しく取り付け，正しくこ使用ください。
お読みになりましたら，この取扱説明書は大切に保管してください。
－電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。


1ページ：照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意
2ページ：定格表と部品名称
3ページ：取付方法
4ページ：取付方法
5ページ：取付寸法・ワイヤー吊フランジの取付方法
6ページ：LEDユニットについて・照明器具ご使用についての安全上のご注意保守とお手入れ・アフターサービス

照明器具の取付（施工）についての安全上のご注意

火災のおそれがあります
ゝ電源接続の際は，取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行つてください。
落下によるけがのおそれがあります
－取付は取扱説明書の取付方法にしたがつて確実に行つてください。
》器具の取付は，取付ける天井の強度を確認し，質量に耐えるところに確実に行つてください。
強度が不足している場合は，補強工事をしてから取付けてください。
器具は指定の取付方向に取付けてください。

## 感電のおそれがあります

- 事が完了するまでは，必ず電源を切っておいてください
- 器具の取付けの際には，必ず電源を切ってください。

『アースI事は電気設備基準及び内線規定にしたがつて確実に行つてください。

## 落下によるけがのおそれがあります <br> 宿相取付部のまわりに極端な突出部のある所に，器具を取付けないでください。

## 注意

電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています ゝ器具に表示された定格電圧以外の電圧で，使用しないでください。
定格電圧を越えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
－取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり，引つ張つたり，振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
ゝ灯具の着脱は両手で静かに扱い，取付けは確実に行つてください。落下によるけがの原因となります調光器に対応していない器具は，調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
ゝこの器具は屋内用器具ですが，風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。感電•火災の原因となります。
ゝ器具取付の際に，壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。 メッキや塗装等の変色や，さびの原因となります。
®アース工事が必要な器具ですので，電気設備技術基準及び内線規定にしたがつてアース工事を行ってください。感電•火災の原因となります。
周囲環境温度は $0^{\circ} \mathrm{C} ~ 35^{\circ} \mathrm{C}$ の間でご使用ください。

## お願 い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら，この取扱説明書を，必ずお客様へお渡しください。

| $\begin{gathered} \text { 定 格 表 } \\ \text { ■灯具本体 } \end{gathered}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| カタログ番号 | 調光仕様 | 使用電圧周波数 | $\begin{gathered} \text { 入力電流 } \\ 10001200 \\ / 240 \mathrm{~V} \end{gathered}$ |  | \|使用当源 | 色温度 |  | 演色性 | 質量 | 同梱付属品 |
| 102F707AW | PWMM信号制御$10 \sim 100 \%$ | $\begin{array}{\|c\|} \hline \mathrm{AC100} \sim 240 \mathrm{~V} \\ 50 / 60 \mathrm{~Hz} \end{array}$ | $\begin{gathered} 0.76 \mathrm{~A} / 0.40 \mathrm{~A} \\ 0.34 \mathrm{~A} \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 76 \mathrm{~W} / 76 \mathrm{~W} \\ 78 \mathrm{~W} \end{gathered}$ | 5036 lm | 電球色（ | 700K） | Ra85 | 4.8 Kg | 送り配線用電源ケーブル調光用信号線各1本（30cm） |
| 102F707BW |  |  |  |  | 5677 lm | 電球色（ | 000K） |  |  |  |
| 102F707CW |  |  |  |  | LED 6040 lm | 温白色（ | （300K） |  |  |  |
| 102F707DW |  |  |  |  | $6_{6281}{ }^{\text {LED }} \mathrm{lm}$ | 白色（4 |  |  |  |  |
| 102F707VW | PWMM言号制御 5～100\％ |  | $\left\lvert\, \begin{gathered} 0.84 \mathrm{~A} / 0.44 \mathrm{~A} \\ 036 \mathrm{~A} \end{gathered}\right.$ | $\begin{gathered} 84 \mathrm{~W} / 84 \mathrm{~W} \\ 86 \mathrm{~W} \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { LED } \\ 7303 \mathrm{~lm} \\ \hline \end{array}$ | 光色少ン |  |  |  |  |
| ■オプション |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | $\begin{aligned} & \text { ワイヤ一吊フランジ } \\ & \text { (非給電) } \\ & \text { Z1137W } \\ & \text { 60FZ-02K4-ZW } \\ & 0.4 \mathrm{Kg} \\ & \text { 器具吊り高 } \\ & : 400 \sim 1100 \mathrm{~mm} \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { エンドブレート } \\ & 102 Z 1194 W \\ & 0.9 \mathrm{Kg} \end{aligned}$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調光•調色特性 <br> 光色1調光タイブは5\％～100\％の調光か何能です。あらがめ設定された，心地よく落ち着いた低い色温度から明るく活動的な高い色温度まで連続的に制御できます。 <br> ※調光方式は，光色リンク調光タイブ，単色タイコともにPWM信号制御方式です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| エンドプレート（10221194W） |  |  |  |  |  |  | 100V入力時 |  | 200V入力時 | 240V入力時 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 20 | 23 |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  | 18 | 22 |  |  |

## 取付寸法




## ワイヤー吊フランジの取付方法


体の内側に，ワイヤーが外側になる


3）化粧板をとめる

 $\xrightarrow{\square}$

## 取付方法

電源の送りは1回路につき，8Aまで可能です。送り台数は2ページ「部品名称」内を参照ください。
【施工の前に】 取付部の強度は器具質量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと器具落下の原因となります。
－本製品の表面は汚れが付きやすいので，作業中の汚れに注意してください。


1）ワイヤー吊フランジを取付ける
－5ページの「取付寸法」を参考にして，ワイヤー吊フランジの設置位置を出してください。
－5ページの「ワイヤー吊フランジの取付方法」にしたがってワイヤー吊フ ランジを取付けてください。
2）ワイヤーを取付板のワイヤグリップに通す（図 1 参照）
－ワイヤグリップのストッパーをゆるめて（1）），ワイヤーの先端を通し（②），作業のしやすい位置で仮止めしておきます。取付板には上下の方向性 がありますので，よく確認してください。
取付板に通して余ったワイヤーは，余裕をみて切断しコンパクトに丸め， フランジに同梱の抜け防止金具を用いて，確実に抜け防 止を行ってく ださい。
－器具本体を連結する場合，仮止め高さの位置を全て合わせてください。

## ワイヤー調整方法

■ワイヤーグリップには，不用意にワイヤーが動かないように「ストッパー」があります。

－調整後は，ストッパーをしめてロックしてください。


3）本体 カバー2枚とパンチングカバーを外す（図2参照）
（1）2枚の透明力バーは両端の力バー用ネジを外して力バーを外します。 ②パンチングカバーのネジを外してパンチングカバーを外します。


## 4）器具本体を取付板に固定する（図3参照）



5）器具本体を連結する…「本体－本体」の場合（図4参照）


6）器具本体とオプション（エンドプレート，L形•T形•×形コネクター）を取付ける（図5参照）


（1）オプションを取付板に乗せる様にして（2）器具本体・オプ ションにある組込済の連結ネジをドライバーでしめて連結します。
（3）オプション側の取付板に2本の取付用ネジで固定します。


7）連結した器具本体どうしを結線する（図6参照）

［単体で使用する場合は，この作業は不要です］
－この作業では電源線とアース線を端子台に接続します。調光する場合は，信号線も接続します。 ケーブルはコードストッバーで固定してください。
－連結用のオプションを使用する場合は，電線を溝にはわせて ください。（上項目「図5付図」参照）

8）電源ケーブル・調光信号線を取付ける（図7参照）

（図7）
埋め込みフランジからの給電ケーブル・調光信号線（調光する場合）は，本体の膜付きグロメットを突き通してください。
電源ケーブル・調光信号線は，必ずコードストッバーで固定して ください。

## 各端子台の結線方法



どちらの端子台も，電線を器具の端子台 に差し込みます。差し込んだ電線は，必 ず引つ張つてみて抜けないことを確認し てください。また，アース線は，電気設備基準及び內線規定にしたがって確実に行ってください。結線が終わりましたら， ケーブルはコードストッパーで固定しま す。不備がありますと，感電や火災の原因となります。
※電線の被覆はあらかじめ所定の長さに加工されています。万一再度むく必要がある場合は，図に示す長さに加エしてください。各端子台は，より線•単線どちらも使用可能です。

9）器具本体の高さを使用の位置に合わせる
－ワイヤー長さの調節方法は，
3ページ「ワイヤ—調整方法」
を参照ください。

1 O）パンチンカバー・透明カバーを取り付ける（図8参照）


