様式第2号(第9条関係)

年　　　　月　　　　日

事業系一般廃棄物の減量化及び適正処理変更計画書

　　石巻市長　　　　　　　　　　　　(あて)

〒　　　―　　　　　　住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　(　　)

(法人にあっては主たる事業所の所在地、名称、代表者の氏名)

　　　令和　年度事業系一般廃棄物の減量化及び適正処理計画書を作成したので、石巻市廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理等に関する条例第11条第1項の規定により提出します。

1　一般的事項

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業所の名称 |  | | | | 備考 | (建築物用途が、(7)複合用途の場合のテナント数及び延床面積) | |
| 事業所の所在地 | 石巻市 | | | | 事務所　　　　　社　　　　　m2  飲食店　　　　　社　　　　　m2  小売店　　　　　社　　　　　m2  (　　)　　　　　社　　　　　m2 | 具体的なテナント事業者については、別記様式に記入の上、本計画書に添付すること。 |
| 建築物内就業人員 | 人 | 延床面積 | m2 | 地上　　　　階、地下　　　階 |
| 建築物の用途 | (1)事務所　(2)銀行　(3)ホテﾙ･旅館　(4)百貨店　(5)店舗･スーパー  (6)学校　(7)複合用途　(8)その他 | | | |

2　廃棄物に関する基礎事項

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業系一般廃棄物管理主体 | (1)事業者本人　　　　　　(2)施設管理業者 | | 保有設備 | (1)焼却炉　　　(2)ダストシュート　　　(3)プレス機  (4)生ごみ処理機　　　(5)破砕機  (6)その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) |
| 事業系一般廃棄物管理責任者 | 役職・氏名 | 電話 |
| 事業系一般廃棄物の保管場所 | 箇所　　　　　　　　　　　　　　m2 | |
| 再生利用可能物等の保管場所 | 箇所　　　　　　　　　　　　　　m2 | |

3　事業系一般廃棄物の分別、処理方法及び減量の方策

|  |
| --- |
| (具体的に) |

4　再使用・再生利用による減量化及び資源化目標量並びに事業系一般廃棄物としての処理見込量

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般廃棄物(循環資源含む。)の種類 | 減量化及び資源化目標量① | 資源回収業者等名 | 廃棄物としての処理見込量② | | 廃棄物処理業者名 | 発生量計①＋② | | 一般廃棄物(循環資源含む。)の種類 | 減量化及び資源化目標量① | | 資源回収業者等名 | 廃棄物としての処理見込量② | 廃棄物処理業者名 | 発生量計①＋② |
| (1)OA古紙 | t |  | t | |  | t | | (9)粗大ごみ | t | |  | t |  | t |
| (2)新聞 | t |  | t | |  | t | | (10)その他の可燃物 | t | |  | t |  | t |
| (3)雑誌･古本類 | t |  | t | |  | t | | (11)その他の不燃物 | t | |  | t |  | t |
| (4)段ボール | t |  | t | |  | t | | (12) | t | |  | t |  | t |
| (5)紙パｯク | t |  | t | |  | t | | (13) | t | |  | t |  | t |
| (6)木くず | t |  | t | |  | t | | (14) | t | |  | t |  | t |
| (7)布･繊維類 | t |  | t | |  | t | | (15) | t | |  | t |  | t |
| (8)生ごみ | t |  | t | |  | t | | 合計(A) | t | | 合計(B) | t | 総合計量〔(A)＋(B)〕 | t |
| 5　令和　年度　再使用・再生利用による減量目標率 | | | | | | | | | | 6　変更理由 | | | | |
| (A)　÷　〔　(A)　＋　(B)　〕　×　100　＝ | | | |  | | | ％ | | |  | | | | |
| ※〔　(A)　＋　(B)　〕は、リサイクル等で資源として循環させていくもの(A)と循環的な利用ができず廃棄物として適正処理していくもの(B)の総合計量になります。 | | | | | | | | | |

＊申請者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。