（第１面）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業計画の概要（有害使用済機器） | | | | | | |
| **１．事業の全体計画（変更届出時には変更部分を明確にして記載すること）** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **２．保管を行う有害使用済機器の品目，事業場及び保管場所の所在地，予定受入先及び搬出先等** | | | | | | |
|  | 有害使用済機器の品目 | 事業場の所在地 | 保管場所の所在地 | 予定受入量及び受入先 | 予定排出量及び搬出先 |
| １ |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 備考 取り扱う有害使用済機器ごとに記載すること。 | | | | | | |

（日本工業規格　Ａ列４番）

（第２面）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **保管場所の概要** | | | | | | | |
| 保管場所の  所在地 | 保管を行う有害使用済機器の品目 | 能力 | | 構造 | | | 積上げ高さ  （最大高さ） |
| 面積(m2) | 保管量(m3) | 床 | 側壁 | 屋根 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有害使用済機器又は当該保管に伴って生じた汚水の飛散，流出及び地下浸透の防止措置並びに  悪臭発散防止措置 |  | | | | | | |
| 騒音又は振動防止措置 |  | | | | | | |
| 火災の発生又は延焼防止のための他の物との区別等の状況 | １　他の物と区分して保管する  ２　電池，潤滑油等の適正な回収・処理体制を講じる  ３　保管単位面積が200m2以下とする  ４　保管の単位の間隔が２ｍ以上とする（仕切りが設けられている場合を除く）  ５　その他 | | | | | | |

（日本工業規格 A列4番）

（第３面）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **４　処分（再生）を行う有害使用済機器の品目，事業場の所在地，処分方法，処分量等** | | | | | | | |
|  | 有害使用済機器の品目 | 事業場の所在地 | 処分（再生）  事業場の所在地 | 処分(再生)方法 | 生じる  廃棄物 | 生じる  再生品及びその他の物 | 予定持出量及び持出先 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 取り扱う有害使用済機器の品目ごとに記載すること。 | | | | | | | |

（日本工業規格 A列4番）

（第４面）

|  |  |
| --- | --- |
| **５　事業の用に供する施設の概要及び処分又は再生における環境保全措置** | |
| 施設の種類及び数量 |  |
| 設置場所 |  |
| 設置年月日 | 年 月 日 |
| 届出年月日 | 年 月 日 |
| 処理能力（t/日又はm3/日） |  |
| 処理する有害使用済機器の種類 |  |
| 施設の処理方式及び設備の概要 |  |
| 有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴って生じた汚水の飛散，流出及び地下浸透の防止措置並びに  悪臭発散防止措置 |  |
| 騒音又は振動防止措置 |  |
| 火災の発生又は延焼防止のための他の物との区別等の状況 | １　他の物と区分して保管する  ２　電池，潤滑油等の適正な回収・処理体制を講じる  ３　その他 |

（日本工業規格 A列4番）

（第５面）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **６　業務の具体的な計画（業務を行う時間，休業日及び従業員数を含む）**   1. **業務を行う時間** 2. **休業日** | | | | | |
| 従業員数内訳 | | | | | |
| 年 月 日現在 | | | | | |
| 役員 | 作業員 | 事務員 | その他 |  | 合計 |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| **７　環境保全措置の概要（その他）** | | | | | |
|  | | | | | |

（日本工業規格 A列4番）

（第６面）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **８　処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類** | | |
| 処分後の廃棄物の種類 |  | |
| 発生量（t/月又はm3/月） |  | |
| 処理方法 | 自己処理 | （処分場所） |
|  |
| 委託処理 | （処分業者名） |
|  |
| （所在地） |
|  |
| 埋立処分 中間処理 売却  ※中間処理，売却の場合は具体的な方法 | |
|  | |
|  | |
| 再生後の再生品の種類 |  | |
| 再生量（t/月又はm3/月） |  | |
| 再生利用方法 | 自己利用 | （利用場所） |
| 持出先 | （業者名） |
| （所在地） |
|  | |  |
| 備考 処分後の産業廃棄物，再生品の種類ごとに記載すること。 | | | （所在地） |

（日本工業規格 A列4番）