## 接続のしかた


＂nasoser
日本アンテナ株式会社

D861012402 平成19年5月

| 保 証 書 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 型名 | 製造番号 |  |
| お お名前 |  |  |
| ご住所 |  |  |
|  | 電話番号 | ） |
| お買上げ日 | 取扱販志店名•住所•電話番号 |  |
| 年 月 日 |  |  |
| 保証期間（お買上げ日より）本体1年 <br> （但し消耗品は除く） |  |  |
|  |  |  |

この保証書は，本書記載内容で無料修理をおこなうこ とをおお約束するものです。なお弊社文理を学学所•出張所は別紙の店所一覧をここ筧ください。

〈無料修理規定〉
正常な使用状態で保証期間内に料理做
（1）無料修理を理を依頼されるさを場合は，商品に本書を济


 お客様負担とさせていただきます。

2．保証期間内でも次の場合には有料修理とさせていただきます。
 （2）お買い上げ後の取付場所の移設，輸送落下などによる故障まうよで損傷。 （3）火災，爆発事故，落雷，地震，晠火，水害，津波など天変地異また




8）8塗装の色あせなどの経年変化またたは使用に，伴う摩摖などにより生じ る外観上の現象。
99消秏部品の消耗に起因する故障および損傷。

－114本書のご椇示がないい場合。


3．こ瞕答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれ
ない場合は，最寄りの弊社支店•営業所•出張所にご連絡ください。
4．本書は日本国内においてのあ有効です
5．（This Warranty is valid only in Japan）
修理火モ

[^0]の彞社支店•営業所•出張所にお問い合わせください。

## 取扱説明書•施工説明書一保証書付一

このたびは，日本アンテナ製品をお買い上げいただき ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を よくお読みの上，正しくお使いください。工事の際に は施工説明書に従って施工をおこなってください。 お読みになった後は，いつでも見られるところに必ず保存してください。また，正しく安全にお使いいただ くため，ご使用前に必ず「安全上のご注意」をごらん ください。

取扱説明書
外観およびす法図


## 取扱上のご注意

電気工事には専門の資格が必要です。取付工事は，専門の施工業者にで依頼ください。
メンテナンス

年に1回は専門業者に保守•点検をで依頼ください。

## 屋内用 <br> 電波時計受信システム変調器 <br> Model STM－43 STM－63

目 次
表紙說明の始まる
〔取扱説明書〕
外観および寸法図－ ..... ．．．．． 1
取扱上のご注意 ..... ．．．． 1
メンテナンス ..... ．．．．． 1
特長． ..... ．．． 1
安全上のご注意 ..... ．．．． 2
標準性能表 .....
各部の名称 ..... ．．． 3
〔施工説明書〕
設置場所•条件 ..... ．．．． 3
取付方法－ ..... ．．． 3
同軸ケーブルの加工方法とF型接栓の取付方法•
接続のしかた .4
調整方法 ..... 4
保証書。 .....  .4

## 特 長

1．標準電波の信号を75MHzまたは70．5MHzにFM変調する機器です。

## 安全上のご注意





各部の名称

| 各部の名称 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 入力端子 <br> （2） | （1）アンテナ電源供給表示ランプ | 電源を入れるとパイロットランプ（緑） が点灯します。入力端子からアンテナ へDC18Vが供給されます。 |
|  | （2）入力モニター端子 | 内部の入カレベル調整ボリューム通過後のレベルです。 |
| (®) (0) | （3）受信確認ランプ | 信号を受信するとランプ（緑）が点滅し ます。 |
|  | （4）アース端子 | 接地抵抗 100 以以下：D種接地工事 |
| （1） <br> （3） <br> （5） <br> （7）出力端子 | （5）電源コード | 表示された電源電圧（AC100V）以外 の電源で使用しないでください。 |
|  | （6）出力レベル調整ボリューム | 出力レベルを調整できます。 |
|  | （7）RFモニター端子 | 出力端子より2OdB低い値を示します。 |

（設置場所•条件
－高温（ $40^{\circ} \mathrm{C}$ 以上）の場所，有害ガスなどの発生する場所はさけてください。
－変調器は発熱しますので，熱のこもる場

- 変調は器は等熱したの
- 電気配線，配線工作物の近くや，強い電磁波を受ける場所をさけてください。
－メンテナンスに容易な場所を選定してく ださい。


## 施工説明書

－
（2）上部を止めた後，本体下部を付属の木ねじ2本でしつかりと固定してください。


| 吅 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | （1） <br> カッター，ナイフなど で点線の部分をカッ トします。 （深さ 1 mm 程度） <br> （2）外被をむき，アルミ まずを通しておき ます。 <br> （3）外被から2m程度は なして編組線をてい ねいいに场り，洛として ください。 <br> きは芯線をキズつけないように注意し，芯線 いかをご確認ください。 <br> 認し，付着物がある場合は，きれいにとっ <br> 下の同軸ケーブルをご使用ください。外径 は，ピン付接栓をご使用ください。 <br> える場合は，以前使用していた同軸ケーブ軸ケーブルをで使用ください。） | （4）緺組線をめくりあげます。 <br> （5）編組線から3mmはなし て絶縁体を切り，抜き とります。 <br>  <br> （ <br>  <br> ， <br> 7芯線の先端は1～2mm出し斜めにカットしてください。芯線が長いと接続端子を破損 する場合があります。 <br> ～～～～。 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| - 絶縁体をカットするとき <br> - 芯線に付着物がないか確 <br> てください。 <br> －しく沝の外径が 1.5 mm 以 が 1.5 mm より太い場合 （※同軸ケーブルを取換 ルと芯線の外径が同じ同 |  |  |
| 加工の際，切りくずの扱いや工具の使用には十分注意してください。思わぬケガの原因となります。 |  |  |


[^0]:    ※この保証書は，本書に明示した期問条条件のもとにおいて無料修理を
    お約束するものです。従っててこの保証然によってお客様にの法上の権
    
    
    

