様式建－４号の１

**浄化槽工事完了報告書**

年月日

建築主事　様

市町長　様

設置者住所

氏名（法人にあっては

名称および代表者の氏名）

建築物工事監理者住所

確認申請の場合のみ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．設置場所 | | | |  | | | |
| ２．工事完了年月日 | | | | 年月日 | | | |
| ３．確認番号・確認年月日  設置届受理番号・受理年月日 | | | | 第　　　　　　号　　　　　　年　月　日 | | | |
| ４．処理能力  処理方式 | | | | 人槽　　　　　　　　ｍ３／日 | | | |
| ５．浄化槽工事業者  住所・氏名  登録番号・ＴＥＬ | | | | 登録番号　（届・登　　　　）第　　　　　　号  ＴＥＬ（　　　　）　　　　－ | | | |
| ６．軽微な変更 | | | |  | | | |
| ７．使用開始予定年月日 | | | | 年月日 | | | |
| 受付欄 |  | 備考欄 |  | | 協会審査欄 |  | 予備審査  　　年　　月　　日  第　　　　　号 |

注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。

様式建－４号の２

**工事完了自主検査調書**

上記浄化槽設置工事について下記の項目を検査し、適正に施工したことを証します。

工事業者名

設備士氏名

◎小型合併処理浄化槽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（適している項目には○印を付す）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 | 適 否 | 検査項目 | | 適 否 | 検査項目 | 適 否 |
| 設置場所 |  | ばっ  気槽 | ばっ気状態 |  | 銘板 |  |
| 流入・放流の勾配 |  | 逆流状態 |  | 漏水確認 |  |
| 槽のレベル |  | 汚泥返送 |  | ブロアー位置 |  |
| 槽の補強 |  | 沈殿槽の越流 | |  | ブロアー能力 |  |
| 沈殿分離槽 |  | 消毒槽薬筒 | |  | 接地工事 |  |
| 嫌気ろ床槽 |  | マンホールロック | |  | 升・インバート |  |

◎51人以上の合併処理浄化槽

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査項目 | | 適 否 | | 検査項目 | | 適 否 | 検査項目 | | 適 否 |
| スクリ｜ン | 目幅 |  | | ばっ気槽 | ばっ気状態 |  | 機械室 | 銘板 |  |
| 残査カゴ |  | | 消泡装置 |  | 機械室表示 |  |
| 汚物除去 |  | | エアー逃し管 |  | 扉鍵 |  |
| 沈砂槽 | 砂だまり |  | | 水準目安線 |  | 換気 |  |
| ばっ気装置 |  | | 接触ばっ気 | 接触材逆洗装置 |  | ブロアー能力 |  |
| 消泡装置 |  | | 汚泥返送エアーリフト |  | ブレーカー |  |
| 排砂装置 |  | 沈殿槽 | | 越流せき |  | 絶縁・接地工事 |  |
| 原水ポンプ（作動状況） | |  | 汚泥返送エアーリフト |  | 警報盤・表示灯 | |  |
| 沈殿分離槽（移 流 管） | |  | スカムスキマー |  | フェンス（高さ・扉・鍵） | |  |
| 沈殿分離槽（酸欠表示）  汚泥濃縮貯留槽 | |  | 汚泥計量ボックス |  | 立入禁止表示 | |  |
| 流量調整槽 | フロート位置  ポンプ作動状況 |  | | 消泡・放流ポンプ（作動状況） | |  | 手摺り | |  |
| オーバーフロー |  | | 消毒槽 | 薬筒 |  | 設置場所 | |  |
| 汚水計量ボックス |  | | バッフル |  | 流入・放流経路 | |  |
| 嫌気ろ床槽  （汚泥引き抜き装置） | |  | | 鉄部防錆塗装 | |  | 漏水確認 | |  |
| マンホール、ロック  チェッカープレートの大きさ | |  | 騒音・給水栓 | |  |