## ハローネ

軽くてしなやか，作業性が向上するメッシュシートです。


特 長
1．作業性
柔軟性が特に優れているため，シートを張る手間が大変楽で，作業のスピート アップが図れます。
2．防倓性
原系に防咨剤が練り込まれており，長期間難燃性能を維持します。
3．耐久性
特殊なからみ織りで，従来タイプにない
高い強度とタフネスを有しています。
4．而保侯性
合成裁維の中でも一番優れたテトロン高強力糸を使用し，耐候性がアッブし ています。
5．寸法安定性
収縮率が小さくす法安定性に優れてい

6．洗濯性
汚れが付きにくいので，簡単に洗い落 とせます。また薬剤•高温水に強いため頑固な汚れも落とすことが可能です。


色見本


寸 法（mm）

| サイズ |  |
| :---: | :---: |
| メーター | インチ |
| $1,800 \times 5,100$ | $1,829 \times 5,100$ |
| $1,500 \times 5,100$ | $1,524 \times 5,100$ |
| $1,200 \times 5,100$ | $1,219 \times 5,100$ |
| $900 \times 5,100$ |  |
| $750 \times 5,100$ |  |
| $600 \times 5,100$ |  |
| $300 \times 5,100$ |  |

※特注サイズ製作致します。

| 規 格 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 項目 |  |  |
| 材質 |  | 東し防炎テトロン |
| 重量（g／m²） |  | $405 \pm 10$ |
| 引張強度 （kN／3cm） | 夺 | 2．45以上 |
|  | ヨコ | 2．45以上 |
| $\begin{aligned} & \text { 夕フネス } \\ & (\mathrm{kN} \cdot \mathrm{~mm}) \end{aligned}$ | 多 | 294以上 |
|  | ョコ | 147以上 |
| 防炎登録番号 |  | C2140003 |
| 充実率 |  | 0.9 |
| 色 |  | グレー・ブルー・他 |

## 指定色見本


｜1｜適用
の基準は，主として建築工事現場におねける足場等の仮設構造物の外側構面に設は，作業側からボルト等の物体が足場等の構面をこえて莓下するのを防止するために用いるメッシュシートにつ いて適用する。
｜2｜定 義
本基準でいうメッシュシートとは，難然性の蟣維又は防焱加工を施
 に編織したもの（綱地に防焱加工を施したもの等を維製又は融着し，かつ，たて，よこ各辺の縁部にはとめ等の装着部を有し，銅管等に取り付けできるものをいう。

## ｜3｜材料等

メッシュシートの網地の材料等は，次によるものでなければならない 1）メッシュシートの網地及び維込みテープ等は次によること。
（ア）合成織維であって，かつ，難然性のものマは防炎加工を施 したもの
本工業規格A8952（建筑工事用シート）に定める表1の防恣性を有するもの。
（2）はとめの材料は，強度，性能に均一性を有し，著しい経年劣化 をきたをないものでかつ，耐蝕性を有すること
3）維込みロープを用いるものにあってほ，これがナイロン等の合成緸維であること。
｜ 4 ｜構造等
1．篝造
メッシュシート等は，次の各号に定めるところろに適合するものでなけ ばならない。
用上有害な欠点があってはならないこと。
（2）メッシュシートの各辺の縁部は，はとめめ等が容易に外れない構造のものであること。
 （ア）はとめの位置は，ピッチ 35 cm 以下のもの。
（）
（ウ）メッシュシートの端部からはととめの穴の中心部までの距離 は1．7cm以上のもの。
2．仕上がりす法
ッシュシートの標準仕上がリ寸法は，次表によるものとする。な シート上下雨端挂差部の鋼管等に取付じる点

| 幅（cm）$\times$ 長さ（cm） | 幅（ cm ）$\times$ 長さ（ cm ） |
| :---: | :---: |
| 183（ ${ }_{-1}^{+2}$ ）$\times 510\left({ }_{-1}^{+5}\right)$ | $180\left({ }_{-1}^{+2}\right) \times 480\left({ }_{-1}^{+5}\right)$ |
| $180\left({ }_{-1}^{+2}\right) \times 510\left({ }_{-1}^{+5}\right)$ | $183\left(\begin{array}{l}+2\end{array}\right) \times 340\left({ }_{-1}^{+4}\right)$ |
| $183\left(\begin{array}{c}+2\end{array}\right) \times 480\binom{$（ }{-1} | $180\binom{+2}{-1} \times 340\binom{+4}{-1}$ |

（〇認定合格証

｜5｜試 験
試験の種粯は，網地の引引張試験はとめめ部の引弓長試験及び落下
試験を行った場合に，それそれれ同表の右欄に定める強度等を有す るものとする。

| 試験方法 | 強度等 |
| :---: | :---: |
| ［5－1］維地の引引張式験 <br> 網地の引引長腻験は，網地より取り出し た幅3cmの供試片を，つかみ間隔が 20 cm となるように試験機にかけ，引張速度が20 $\pm 1 \mathrm{~cm} / \mathrm{min}$ として試験を行い，引っ張り強さ及び伸びを求める。 | 1．引張強さは， 1.47 <br> kN以上であること。 <br> 2．引張強さ（kN）と伸 <br> び（ mm ）との積の <br> 値は， 68.6 kN • <br> mm以上であること。 <br> （上記の値は，たて方向， <br> よこ方向のうち弱い方向 <br> の値をいう。） |
| ［5－2］ はとめあ部の引弓張詞験次図に示すようにメッシュシートの緃方向及び横方向のそれそれについてメッシ コシートの緑から 30 cm のところで，はと めがほぼ中央となるように約 30 cm の $つ$ かみ金物で固定して徐々に引っ張り，は とめか蒳地から外れるか，はとめ周辺の綱地又は維且が破れるときの荷重の最大値を測定する。 <br> 引張る | 1．荷重 0.49 kN のと きまでに外れ，破 れ等の異常がな いこと。 <br> 2．引張荷重の最大值が0．98kN以上であること。 |
| ［5－3］落下試験 <br> 別図に示すようにメッシュシートを，水平に対し30の傾斜を有するフレーム わくに取り付け，同フレームわくの中点 の縁面しベル直上 4 m から外径 48.6 mm ，肉厚 2.5 mm ，重量 4.8 kg の鋼管を垂直状態で落下させる。 | 落下体がメッシュシ ートを貫通しないこと。 |



## 環境を守け現場にやさしいハローネ ${ }^{6}$

環境の保護や資源の有効活用が求められている現在，仮設資材についても素材などの見直しが進められています。大嘉産業は時代の要請に即応し，東し高強カテトロン奚を $100 \%$ 使用した養生メッシュ・ハローネ゚を開発いたしました。塩化ビニール樹脂を一切使わず，強さ，軽さ，しなやかさを実現。防焱剤を練り込んだ原糸による安定した防炎性を備

現場使用例


え，建築現場をソフトな印象で包みます。


特注品使用時


近隣に安心感を与えます


隙間の目隠しに，防犯にも効果大

｜1｜適 用
この基漼は（一社）仮設工業会の認定メッシシートの使用方法について定める。
｜2｜取付方法
メッシュシートを铜管足場又は鉄骨の外周等に取り付げる場 メッシュシートを渢管足場
 て垂真5．5m以下ごとに設けること。（図－1参照）さらに鉄骨外周等に用いる場合，垂㥀支持林の水平方向の取付間展は，4m以下とすること。（図－2参照）
（2）メッシュシートと支持材の取り付け及及びメッシュシート相互 の取り付けは，メッシュシートの緑部で行うものとし，緊結材 を使用して，すべてのはとめについて，容易にはずれないよ うに行うこと。
（3）緊結材は，引1張強度が 0.98 kN 以上のものを使用すること。
（4）世隅部，入隅部等の籄所は，その寸法に合つたメッシュシ一トを用いてすき間のないよう取り付けること。


1 䤡管足場への設置例

｜3｜管 理
メッシュシートの使用中は，次の（1）から（5）までにより点検，取 り替え等の措置を誠ずするものをする。
（1）使用期間が1月以上である場合には，緊結部の取付状態 について，1月以内ごとに定期点検を実施すること。



 れの正常のものと取り替えさは禣修を行うこと。
（4）資材の䡙入等による必要のため，メッシュシートの一部を
取り外した場合は，その必要がなくなったときました原状に復し いるかどうかを点検すること。
（5）飛来•落下物，工事中の機器等の㣫突により，メッシュシー ，支持材等が破損したものは，これの正常のものと取り替元又は補修を行うこと。

## ｜ 4 ｜使用上の注意

メッシュシートは，水平に張つて使用する壁落防止用の安全ネ ットとして使用しないこと。

