## ダイオキシン対策型

> アースクリーン焼却炉

## 取 扱 説 明

C1295型
Cl495型

バーナーは別冊

## はじめに

このたでは，当社製品をお買い上げいただきまして，まことにありがとうございます。本機を末永くご愛用頂けますよう，この取扱說明書を熟読の上ご使用くださいますよう お願い申し上げます。

なお，バーナーにつきましては，別添えのバーナー取扱説明書をお読みください。 また，製品の向上には絶えす努力を傾けております。従いまして製品改良のため，仕様 など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

目 次

1．安全にお使いいただくために・••••••••••••2
2．仕楎諸元 • ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4
3．外観さ法及び各部の名称•••••••••••••• 5
4．設置方法と組立方法••••••••••••••• 6
1）準備••••••••••••••••••• 6
2）設置方法 • ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7
3）組立方法•••••••••••••••••8
4）燃料バイプの組み付け・••••••••••••10
5．運転方法••••••••••••••••••••11
1）燃料タンクに白灯油を入れる・••••••••••11
2）畕火手順•••••••••••••••••••12
3）燃荧温度の磪認 • ．．．．．．．．．．．．．．．． 19
4）消火手順 • ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 20
6．保守•点検••••••••••••••••••••• 21
7．よくある質問とその対応•••••••••••••••22
8．投入機投入ハンドル組み付け要領．．．．．．．．．．．．．． 23
9．温度センサー組み付け調整要領．．．．．．．．．．．． 24

1．安全にお使いいただくために
安全に効率よくご使用いただくために，ご使用前にこの取扱説明書•安全に関する注意事項をよく お読みください

使用上の注意事項，本機の能力，使用方法など十分ご理解の上で，正しく安全にご使用ください ますようお願い申し上げます。

安全に関する表示について
本書では，運転者や他の人が障害を負ったりする可能性のある事柄を下記の表示を 使って記載し， その危険性や回避方法などを説明しています。

これらは安全上特に重要な項目です。
必ずお読みいただき指示に従つてください。

- 危険 指示に従才ないと，死亡または重大な傷害に至るもの
- 警吉 指示に従わないと，死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

A 注总 指示に従わないと，暲害を受ける可能性のあるもの

基本的注意事項 安全のためにこれらの注意象項を守ってください。

## 警 告

```
過労•飲酒時の作業禁止
    過労や睡眠不足で体調が悪いときや, 飲酒時•薬物飲用事の作業は, 注意力が散漫
    になり, 事故につながります。
    体調が悪いときや, 飲酒•薬物飲用時の作業は行わないでください。
    きちんとした服装•保護貝の着用
    だら゙だぶの服, 装飾品など機械部品に引つかかる可能性のあるもの又, 油などの
    付着した作業着は引以しやすいので着用してはいけません。
改造はしないでください
    弊社の承認の無い改造は, 安全上問題になることがあります。
    許可の無い改造に起因する, 人身事故や故障については責任を負いかねます。
```


## 危 険

危険物の焼却炉へ投入禁止
－引以性の高い物…ガソリン・シンナー・ベンゼン・エチルアルコールなど
○爆発が起こりえる物…スプレー缶•以薬•密閉された缶など
－毒物…水銀・ヒ素•黄リン
○劇物…クレゾール・トルエン・硝酸
○ その他，上記以外にも危険性のある物

## ．警 告

本機の故障や近隣の方々にご迷惑をおかけすることを避けるために，下記使用方法を必ずお守りください。

- 絶対に投入口，卅出し扉を開けた状態で焼却しないでください。
- 絶対に塩素系化合物は，焼却しないでください。

1時間あたりの焼却能力以上は，焼却物を投入しないでください。
－プラスチック類の焼却は，焼却量の質量比で5\％以上燃やさないでください。

## 注 <br> 意

－焼却中は，2次燃焼バーナー及び送風スイッチを必す『ON』の状態で使用し てください。
（バーナー部の故障原因となります。）
－使用前に燃料タンクの残量確認し不足する場合は適正補給してください。燃料タンクは出来るだけ満タンにしてください。 （燃料切れが起きるとポンプの破損原因となります。）
－使用状況により，耐火セメント表面が薄皮がむけた様になることがありますが異常ではありませんのでそのまま使用ください。
－煙突傘の金網が目詰まりしているときは，金網を掃除又は交換してください。

ト記使用方法をおこなわず故障になった場合は，保証の対象になりませんのでお気を つけください。

2．仕 様 諸 元

| 型 式 | C 1295 | C1495 |
| :---: | :---: | :---: |
| 焼却能力 | 29． $5 \mathrm{Kg} / \mathrm{H}$ | 49． $5 \mathrm{Kg} / \mathrm{H}$ |
| 全 長 | 1． 800 mm | 1． 950 mm |
| 全 幅 | $\begin{gathered} \text { 1. } 240 \mathrm{~mm} \\ \text { (スイッチボックス含む) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 1,395 \mathrm{~mm} \\ \text { (スイッチボックス吕を } \end{gathered}$ |
| 全 高 | 3， 910 mm （傘含む） | 3． 910 mm （傘含克） |
| 投入機投入口寸法 （投入口У法）幅 $\times$ 高き | 半径 380 ппのの $1 / 4$ の円面積 <br> （ $540 \times 450 \mathrm{~mm}$ ） | 半径380mの1／4の円面積 （700×450 mm） |
| $\begin{gathered} \text { 本体質量 } \\ \text { (除く }{ }^{\text {然料タンク) }} \end{gathered}$ | 約1，320kg | 約1，650kg |
| ロストル面積 | O． $29 \mathrm{~m}^{2}$ | O． $49 \mathrm{~m}^{2}$ |
| 一次炉内容量 <br> （一次炉内寸法） | $\begin{gathered} 0.34 \mathrm{~m}^{3} \\ (0.54 \times 0.54 \times 1.2 \mathrm{~m}) \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 0.57 \mathrm{~m}^{3} \\ (0.7 \times 0.7 \times 1.16 \mathrm{~m}) \end{gathered}$ |
| 使用燃料 | 白灯浊 | 白灯油 |
| 燃料タンク容量 | 90 L | 90L |
| 燃料消費量 | 4～6L／H | 4～6L／H |
| 電 源 | AC100V $50 / 60 \mathrm{~Hz}$ | AC100V $50 / 60 \mathrm{~Hz}$ |
| 消蕒電力 | 438W | 438W |

## 3．外観寸法及び各部の名称

1）C1295


2）C1495


## 4．設置と組立方法

1）準 備
最初に，ご購入いただきました㳣却炉の部品が全て揃っていることを，ご確認ください。

（1）炉 本 体（図：C｜495）•1
（2．煙 突••••••••••1（萃及び傘用金網付）
（3．配管パイプ・••••••••••1
（4．燃料タンク・••••••••••1
（5）．電気ケーブルと燃料パイプ・••••1（通常はバーナーにセット）
（6）则掻き出し棒••••••••••1
（7．掻き出し棒•••••••••••1
88．ロストルレス台•••••1『295型』／2『495型』（通常は炉本体にセット）

2）設置方法

## 无危 険

焼却炉と建築物との保有距離
消防法では焼却炉（釜戸•炉等）の設置は火災防止上，建築物等から安全な距離 を保つことが定められております。
又，各地方公共団体が独自に安全な距離を定めている場合もありますので確認して ください。
（定められている保有距離が下記以上の場合は，そちらを参考にしてください。）本焼却炉では，最低保有距離を下記の通りと致します。


焼却炉本体と建築物等及び燃料タンクの保有距離は 2 m 以上とします。
但し，前方は3m以上 1 保自距離で設置してください。
防以壁を設ける場合もその距離を保ち，通風のため四方を塞ぐ事は絶刘に避けて ＜ださい。

又，輅す屋外に設置してください。
設置場所が軟弱な場合は，下記図を参考に基礎を作ってください。


設置は平坦な場所を選び，本体と燃料タンクは電気ケーブルと燃料パイプが無理なく接続できる範囲 で位置を決めます。（必ず2m以ト距離な保ってください。）

## 危険

本体と燃料タンクは必ず $2 \mathrm{~m} 以 上$ 上距離を保ってください。

3）組立方法
（1）煙突に配管パイブをねじ込み，取り付けてください。
（2）炉体の䙳突の取り付け部に，M1OX3Oのボルト が 6 本取り付けてあります。これを外して，煙突を炉体に取り付け，このボルトで配管パイプ固定後に締め付けてください
（炉体の煙突の取り付け部分にはパッキンが組み付けてあります。パッキンは外さすにそのまま煙突 を，組み付けてください。）

（3）炬体後部に取り付けてある配管パイプ固定バンドを外す

（4）配管パイプを固定バンドの取り付け位置に合わせる。

（4）（3）で外した配管パイプ固定バンド

（5）炉体にブロワー側配管に取り付けている アルミダクトを延ばし配管パイプに挿入
する

（6）アルミダクト下部の固定方法を参考に ダクトをホースバンドで固定する。


4）燃料パイプの組み付け
（1）燃料タンクの下に組み付けている燃料ポンプAssyの力バーを片め ているネジを外し，カバーを開ける。

（1）バーナー部に組み付けている燃料パイプ（銅パ イプ）を，燃料ポンプAs s y の配管継ぎ手部に挿入する。

（2）燃料パイプに付いているナットを配管継ぎ手のネジ部に取り付け，継ぎ手部の六角及び燃料パイプのナットにスパナ（サイズ：1 2 mm）を使用し，継ぎ手部を固定し燃料パ イプのナットを右に回し固定します。

## 〔 組み付け時の注意

ナットを固定するときには，締めすぎるとパイプ が変形し燃料屚れの原因と成ります。

ナットを手で回るところまで回しその後スパナで約 $90^{\circ} ~ 130^{\circ}$ の範囲で締め付ける。

継ぎ手部のスパナは，継ぎ手が回らないように固定する。

燃料パイプの ナットを右に回す。

（3）燃料ポンプ用コネクターをバーナー側コネクターに差し込み接続固定する。 ※燃料ポンプのコネクターは，確実に接続してくだ さい，ポンプ作動不良の原因となります。

## 警 告

燃料パイプのコネクターから撚料漏れが無い ことを，確認してください。


電気ケーブルは炉本体等の高温部に触れない ようにしてください。

燃料タンクは，炉体より 2 m 以上距難を保っ て設置してください。

## 5．運転方法

1）燃料タンクに白灯油を入れる。燃料タンクキャップを開け

－運転中は燃料を切らさないように，時々燃料 ゲージを確認してください。
－不足している場合は，適宜補給してください。 ※燃料が無い状態で運転を行うと，燃料ポンプが破損しますのでご注意願います


## 警 告

## ガソリン・シンナー使用儆禁

燃料にガンリン・シンナー等の揮発性の高い油は，
絶対に使用しないでください。
引火して，爆発•火災の原因となり大変危険です。

## 2）着火手順


（2）バーナーに点以し二次燃焼窒を予熱する。
（1）燃料タンク下部にある燃料バルブを全開にして燃料をタンク下部燃料ポンプ へ流す。

（2）ストレーナーに空気又は水分が混入してい ないか確認する。
（ァ）空気が混入していた場合ストレーナーの空気抜きネジを緩め内部の空気を抜いた
後，ネジを締めてください。

（1）バーナーの送風スイッチを『ON』にし次に燃焼スイッチを『ON』にして燃料 ポンプを作動させ，燃料ポンプの上に ついている空気抜きバルブを開きノズル から燃料が出るまで空気を抜きその後バ ルブを閉じ，燃焼スイッチと送風スイッ チを『OFF』にしてください。

（a）ストレーナーの中にある赤い浮き球が浮い ていたら水分が混入しています，カップを外 レストレーナー内の水分を除去し，フィルタ一を掃除してくだざい。
（バーナー取扱説明書参照）


（3）投入口を開き，炉内に焼却物を入れ着火する。
（1）投入機の本体の開閉

初回投入時，焼却炉本体より焼却物（大型の焼却物）を投入する場合 は，ロックレバーを上げて解除し，本体を開き投入し作業が終わりまし たら投入機本体を閉めてください。

プラスチック類は，木材等を燃焼させ炉内を加熱してから投入してください。

プラスチック類の一回の投入量は焼却能力の5 \％が限度です。それ以上投入する と，黒煙が発生します。プラスチック類投入直後は空気口を絞ってください。そ の後は，黒煙が発生しないように空気口を調整してください。


合板等は，発熱量が大きく炉内に投入 する時は焼却能力の5 \％が限度です。そ れ以上焼却すると，バーナーや温度センサー一等の破損原因となります。

（2）投入口より火種を入れ，着火します。焼却物が完全に燃㳣し始めたことを確認 してください。

## －警 告

－塩化ビニール製品は絶対に焼却しないでください。塩化水素の有皇かスが発生し大変危険です。
スプレー缶等は絶対に焼却炉に入れないでください。爆発ノ以災の原因となり，大変危険です。

－作業時，厞に指等を挟まないよう注意してください。 －焼却中は投入機本体や灰出し扉等を開かないでくださ い。
各扉を閉じる時は，パッキンに投入物が挟まないよう にしてください。
（3）煙突より煙が出始めたら投入口を閉め，次にブロワースイッチを『ON』にします。 （プロワーのバルブの開き方は出荷状態 では全開になっています。通常は全開の ままで使用します。）

（4）煙突から煙が出る場合は，煙が見えない程度に，空気口の開き異合を調整してくださ い。空気口は開けば開く程，燃焼は早くな りますが煙突からの煙量が増えます。煙の出具合によりバランスを取りながら調整し てください。紙•木材・ダンボール等は，空気口の開きを大きく，油布ゴム・プラス チック・合板等は，小さくします。


（4）投入機より，焼却物の投入。
投入機投入扉のロックレバーを上げて扉のロックを解除し，扉を開け投入し
投入後は扉を閉めロックリバーを下げて扉をロックします。

（5）投入ハンドルを操作し焼却物を投入する。
投入ハンドルを下げることにより焼却物が焼却炉内に投入されます。投入後，投入ハンドルを上げます。


## 注 意

－事故防止のため，投入機投入扉を開けた状態で，投入ハンドルは扉に当たりハンドルが下がらないように設計されています。無理に扉を固定位置以上に開けないでください，扉 を閉じた時に腺間が出来シール不良の原因となります。
－投入ハンドルを押し込んだ状態で投入機本体を開閉しないでください。

## 3）燃焼温度の確認

（1）スイッチボックスの罪を開ける。

（2）スイッチボックス内にある温度計の温度を確認する。

## －警 告

雨天や積雪等天候の時は扉を開けないでく ださい。感電や停電の危険性があります。
－ボックス内は交流100Vの電気が流れて いますのでボックス内は手を入れないよう
注意してください。感電の危険性がありま す。
温度表示装置のボタン操作は行わないでく ださい，正常に温度を表示しなくなります。

4）消以手順
（1）炉内鎮火を確認してから，庣出し口内部の原も付属の庣掻き出し・ロストル取り出し棒を使って，鎮火しているこ とを確認してください。その後に，空気口を全閉にします。
（2）バーナーの燃焼スイッチを『OF F』にします。このとき念のため垩突から煙の出ていないことを確垩突から煙の出ていないことを確
認してください。続いて送風スイ ッチを『タイマー』にセットしま す。自動的に60分間送風運転が行われ，その後停止します。（煙が出ている場合は再度送風スイッチ を『ON』にし，続いて燃焼スイ ッチをONにし，垩が出なくなる まで2次燃焼を行います。）

| 䇾 |
| :---: |
| 告 |
| バーナーの送風スイッチが『OFF』又は |
| 『タイマー』の位置で燒却運転は，緇対に行 |
| わないでください。バーナー破損原因となり |
| ます。 |

ま。

（3）燃料バルブを全閉後，電源プラグ を電源から抜く。


## 6．保守•点検

| 介 警 告 |
| :---: |
| 炉内及びスパークバー・・バーナーノズル等の点检•清掃•調整する時は，必ず雪源を切ってから行ってください。感電する恐れが有ります。 <br> 安全靴•保護メガネ・手袋・マスクを使用してください。 |

灭が溜まらないよう常に炉内を掃除してください。欧は，燃㳣用空気通過の妨げとなり，焼却状態に悪影響を及ぼします。

7．故障かな？と思ったら 現象とその対応


8．投入機 投入ハンドル組み付け要領


9．温度計センサー取付•調整 要領晝


