別表１

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 給水管及び給水用具 | 規格 | 口径 | 備考 |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | JIS K 6742 | 20,25,40,50mm |  |
| 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 | JIS K 6743 | 20,25,40,50mm |
| エラスチックジョイント |  | φ13～50 |
| フレキシブル継手 |  | φ13×300  φ13～25×500 |
| ガイドナット |  | φ13～50 |
| 硬質塩化ビニルライニング鋼管 | JWWA K 116 | 20,25,40,50mm | SGP-VB,VDのみ |
| 管端防食継手 | JWWA K 150 | 20,25,40,50mm |  |
| 水道配水用ポリエチレン管 | JWWA K 144 | φ50～150 |  |
| 水道配水用ポリエチレン管継手 | JWWA K 145 | φ50～150 |  |
| 給水用高密度ポリエチレン管 |  | φ20～40（JIS外径） |  |
| 給水用高密度ポリエチレン管継手 |  | φ20～40（JIS外径） |  |
| 伸縮継手（EF挿し口付） |  | φ20～40,20×13,25×20（JIS外径）  φ50（ISO外径） |  |
| 水道用ダクタイル鋳鉄管  K形（内面エポキシ樹脂粉体塗装） | JWWA G 113　3種 | φ75以上 |  |
| 水道用ダクタイル鋳鉄管  GX形（内面エポキシ樹脂粉体塗装） | JWWA G 120　S種 | φ75以上 |  |
| 水道用ダクタイル鋳鉄管異形管  K形（内面エポキシ樹脂粉体塗装） | JWWA G 114 | φ75以上 |  |
| 水道用ダクタイル鋳鉄管異形管  GX形（内面エポキシ樹脂粉体塗装） | JWWA G 114 | φ75以上 |  |
| サドル分水栓（DIP用A型） | JWWA B 117 | φ75～350×20～50 | ボール式　コア入り |
| サドル分水栓（VP,HIVP用A型） | JWWA B 117 | φ50×20,25 | ボール式 |
| 分水栓付 EF サドル | PTC K 13 | φ50×20,25  φ75～150×20～50 |  |
| サドル付 分水栓 | PTC B 20 | φ50×20,25  φ75～150×20～50 |  |
| サドル付 分水栓（EF挿し口付） | JWWA B 117準拠品 | φ75～350×20～40（JIS外径）  φ75～350×50（ISO外径） |  |
| EFサドル付分水栓（EF挿し口付） | JWWA B 117準拠品 | φ50～100×20～40（JIS外径）  φ75～150×50（ISO外径） |  |
| 止水栓 | JWWA B 108 | φ20～50 |  |
| ボール止水栓 | JWWA B 108 | φ40,50 |  |
| ボール止水栓（EF挿し口付） |  | φ20～40（JIS外径）  φ50（ISO外径） |  |
| ソフトシール仕切弁  （FCD内外面エポキシ樹脂塗装） | JWWA B 120 | φ75以上 |  |
| ソフトシール仕切弁GX形両受形  （FCD内外面エポキシ樹脂塗装） | JWWA B 120 | φ75以上 |  |
| ソフトシール仕切弁GX形受け挿し形  （FCD内外面エポキシ樹脂塗装） | JWWA B 120準拠 | φ75以上 |  |
| ソフトシール仕切弁K形受け挿し形  （FCD内外面エポキシ樹脂塗装） | JWWA B 120準拠 | φ75以上 |  |
| PE挿し口付ソフトシール仕切弁 | PTC B 22 | φ50～150 |  |
| ポリエチレン管用ソフトシール仕切弁 | JWWA B 120準拠 | φ50～150 |  |
| 地下式消火栓 | JWWA B 103 | 単口φ75  口金構造：町野式（左開き） |  |
| 地下式消火栓（浅埋設対応形）  内外面エポキシ樹脂粉体塗装 | JWWA B 103 準拠 | 単口φ75  口金構造：町野式（左開き） |  |
| 消火栓補修弁  （内外面粉体塗装） | JWWA B 126 | φ75×200 |  |
| 消火栓補修弁（浅埋設対応形）  （内外面粉体塗装） | JWWA B 126 | φ75×100～150 |  |
| リフト式逆止弁付ボール止水栓 |  | φ13～25,20×13,25×20 |  |
| メータ直結止水栓 | JWWA B 108準拠品 | φ13～40,20×13,25×20 |  |

上記以外の材料を使用しようとする場合は、局担当職員と協議すること。