□産業廃棄物　　　　　　　　　　　　　　　　処分業実績報告書（　　　　　　年度）

□特別管理産業廃棄物

　鳥取市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　　　　　　年度の産業廃棄物の処理実績について、鳥取市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第３７条第５項の規定により、次のとおり報告します。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保有している処理施設数 | | |  | | | | | |
| 1. 廃棄物の種類 | 1. 処分   方法 | 1. 受入量   及び処分量 | 1. 鳥取県内から   鳥取県東部 | | 1. 鳥取県外から鳥取県東部 | | | |
| 東部 | 中西部 |  |  |  |  |
|  |  | 受入 |  |  |  |  |  |  |
| 処分 |
|  |  | 受入 |  |  |  |  |  |  |
| 処分 |
|  |  | 受入 |  |  |  |  |  |  |
| 処分 |
|  |  | 受入 |  |  |  |  |  |  |
| 処分 |
|  |  | 受入 |  |  |  |  |  |  |
| 処分 |
|  |  | 受入 |  |  |  |  |  |  |
| 処分 |
|  |  | 受入 |  |  |  |  |  |  |
| 処分 |
|  |  | 受入 |  |  |  |  |  |  |
| 処分 |

注）１　この報告書は、前年４月１日から３月３１日までに処理した産業廃棄物の量を記載して６月３０日までに提出すること。単位はｔ又は㎥とすること。

　　２　②処分方法については、許可を受けた処分方法（焼却、中和等）を具体的に記入すること。

　　３　④の欄は、鳥取県東部・鳥取県中西部に所在する排出事業場から受託し、鳥取県東部の処理施設で処分した量を排出事業場の所在する区域ごとに記入すること。

　　４　⑤の欄は、鳥取県外の排出事業場から受託し、鳥取県東部の処理施設で処分した量を排出事業場の所在する都道府県ごとに記入すること。

５　廃棄物の種類ごと明細を別紙に記載すること。

６　この報告書における鳥取県内の区域は次の表のとおり区分する。

|  |  |
| --- | --- |
| 区　域 | 市町村名 |
| 鳥取県東部 | 鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町 |
| 〃　 中部 | 倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町 |
| 〃　 西部 | 米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町 |

氏名

産業廃棄物処分業実績報告書　別紙　（　　　　　　年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設の種類 |  | | | 施設の設置場所 |  |
| 1. 処理月 | 1. 廃棄物の種類 | | 1. 処分方法 | 1. 受入量 | 1. 処分量 |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 中間処理後の廃棄物の処分の方法ごとの持出量 | | | | | |
| 1. 廃棄物の種類 | | 1. 持出量 | | 1. 持出先の処分の方法 | |
| 処分方法 | 持出先（自社・委託・その他） |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |

注）１　この別紙は産業廃棄物処分業実績報告書に記載した廃棄物の処分の内容について、処分施設ごとに作成し、報告書と併せて提出すること。単位はｔ又は㎥とすること。

　　２　⑧の欄は、処分の方法を具体的に記入するとともに、委託処分又は自家処分の別を記載すること。

　　３　①から⑧までの項目について、当該項目と同じ内容を記載した書類の写しを添付した場合は、記載を省略することができる。

　　４　最終処分業の場合は、⑥から⑧までの記載は不要。