建築基準法第１２条第５項に基づく報告書

（第一面）

（あて先）大和市長

　建築基準法第１２条第５項の規定により、下記のエレベーターの安全装置（戸開走行保護装置又は地震時管制運転装置）の設置に係る報告書を提出します。この報告書に記載の事項及び添付図書については事実に相違ありません。

　　年　　月　　日

|  |  |
| --- | --- |
| 設置した安全装置 | □戸開走行保護装置　　　　　　　□地震時管制運転装置 |
| 設置する建築物等 | 所在地： |
| 名　称： |
| 用　途： |
| 既設エレベーター概　　　要確認済証の交付検査済証の交付定期報告整理番号 | 名　称： | 用途： |
| 積載荷重： | 最大定員： |
| 定格速度： | 停止階数 |
| 　　年　　月　　日　　（確認済証番号　　第　　　　　　号） |
| 　　年　　月　　日　　（検査済証番号　　第　　　　　　号） |
| 登録番号：　　　　　　　　　　（前回報告年月日：　　年　　月　　日）　　　　　　　　　　　　　　　（次回報告予定 ：　 　年　　月） |
| 安全装置の概要 | 戸開走行保護装置の設置（大臣認定番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（名　称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 地震時管制運転装置の設置（大臣認定番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（名　称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 検査者設置後の検査状況 | 資　格：　　　　　　　　　　　　　　　　　番号　　　第　　　　　号 |
| 氏　　名：　　　　　　　　　　　　㊞　 |
| その他特記事項 | ※受付欄 |
|  |  |

報告者氏名　　　　　　　　　　　㊞

・この報告書は、エレベーター毎に、それぞれ正１通及び副１通を提出すること。

・この報告書には、「別紙」の図面及び書類を添えること。

（第二面）

【1.所有者】

 【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】

 【ﾛ.氏名】

 【ﾊ.郵便番号】

 【ﾆ.住所】

 【ﾎ.電話番号】

【2.管理者】

【ｲ.氏名のﾌﾘｶﾞﾅ】

 【ﾛ.氏名】

 【ﾊ.郵便番号】

 【ﾆ.住所】

 【ﾎ.電話番号】

【3.代理者】

 【ｲ.資格】　　　　　（ 　　 ）建築士　　　（　　　　　　）登録第 　　　 号

 【ﾛ.氏名】

 【ﾊ.建築士事務所名】（ 　　 ）建築士事務所（ 　　　 ）知事登録第 　　　 号

 【ﾆ.郵便番号】

 【ﾎ.所在地】

 【ﾍ.電話番号】

【4.設計者】

 【ｲ.資格】　　　　　（ 　　 ）建築士　　　（　　　　　　）登録第 　　　 号

 【ﾛ.氏名】

 【ﾊ.建築士事務所名】（ 　　 ）建築士事務所（ 　　　 ）知事登録第 　　　 号

 【ﾆ.郵便番号】

 【ﾎ.所在地】

 【ﾍ.電話番号】

 【ﾄ.作成した設計図書】

【5.工事監理者】

【ｲ.資格】　　　　　（ 　　 ）建築士　　　（　　　　　　）登録第 　　　 号

 【ﾛ.氏名】

 【ﾊ.建築士事務所名】（ 　　 ）建築士事務所（ 　　　 ）知事登録第 　　　 号

　【ﾆ.郵便番号】

 【ﾎ.所在地】

 【ﾍ.電話番号】

 【ﾄ.作成した設計図書】

【6.工事施工者】

 【ｲ.氏名】

 【ﾛ.営業所名】建設業の許可（　　　　　　　　　）第 　　　 　　　号

　【ﾊ.郵便番号】

 【ﾆ.所在地】

 【ﾎ.電話番号】

【7.工事着手年月日】　　　　　　　　　年　　　月　　　日

【8.工事完了年月日】　　　　　　　　　年　　　月　　　日

【9.備考】

（注意）

１．各面共通関係

　①　数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。

②　この報告書は、設置後速やかに提出してください。

２．第一面関係

　①　報告書の氏名の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができます。

　②　「設置した安全装置」欄は、該当する項目にチェックしてください。

　③　「既設エレベーターの概要」欄の｢用途｣は､｢乗用｣､｢寝台用｣､｢その他｣の別を記入してください。

　　なお、｢乗用｣には人荷用を含むものとし、｢その他｣の場合は具体的な用途を追記ください。

④　「検査者、設置後の検査状況」欄の「資格」については、一級建築士、二級建築士又は建築基準法施行規則第６条の５第２項に規定する昇降機等検査員資格者証を要します。

３．第二面関係

　①　２欄は、所有者と管理者が異なる場合で、管理者がこの報告をするときは必ず記入してください。

②　３欄は、この報告を所有者等から委任を受けて行う者がいる場合に記入してください。また、委任状及び証明書の写し（建築士免許証、建築士事務所登録証明書等）も併せて提出してください。

1. ３欄、４欄及び５欄は、代理者、設計者又は工事監理者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者、設計者又は工事監理者の住所を記入してください。

別　　紙

(1)エレベーターの安全装置の設置報告に添える図面及び書類は次による。

|  |
| --- |
| 建築基準法第１２条第５項に基づく報告 |
| ・配置図（同一敷地内に複数建物がある場合）・平面図（同一敷地内に複数台昇降機がある場合）・大臣認定書の写し・構造詳細図・施工図・工事写真・検査試験成績表、検査結果表 |

（共通事項）

・上表の図書以外に、特定行政庁が報告を求める書類等がある場合にはそれを添えること。

(2)設置報告に添える写真について

　・様式は「戸開走行保護装置又は地震時管制運転装置の写真」を参考とする。

　　　・報告対象の工事であることが判別できるように工事名､工事箇所､建物名称､昇降機名称等を記載した黒板を掲示して撮影すること。

　・工事完了後の設置状況が明確に確認できること。

　・設置工事が完了した各装置の取付け場所が明確にわかること。

　・認定品等は認定品であることが確認できる銘板等を撮影すること。

　戸開走行保護装置又は地震時管制運転装置の写真

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理番号 | 安全装置 | □戸開走行保護装置□地震時管制運転装置 | 大臣認定番号：名称： |
|  |
| （写真貼付） | 部位 |  |
| 特記事項 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理番号 | 安全装置 | □戸開走行保護装置□地震時管制運転装置 | 大臣認定番号：名称： |
|  |
| （写真貼付） | 部位 |  |
| 特記事項 |

　　（備考）

1. この書類は、昇降機ごとに作成してください。昇降機が複数となる場合には、「管理番号」欄にその区分がわかるように番号を記入してください。
2. 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記

入して添えてください。

1. 「安全装置」欄は、貼付した写真に応じて「戸開走行保護装置」又は「地震時管制運転装置」のいずれかのチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該装置が国土交通大臣の認定を受けたものである場合は、その大臣認定番号及び名称を記入してください。
2. 「部位」欄は、貼付した写真の部位を記入し、図面にその位置を表記してください。
3. 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを貼付してください。

　　　なお、法第１２条第５項の規定による安全装置の設置に係る報告書様式の別紙の「(2)設置報告に添える工事写真について」にも留意してください。