保安業務用機器の専有証明書

年　　月　　日

滋賀県知事　様

氏名又は名称

代表者の氏名

当事業所は、下記の保安業務用機器を専有しており、使用する必要があるときは常に使用できる状態にあることを証明します。

事業所の名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安業務用機器名 | 形式等 | 製造番号 | 製造年月 | 台数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（備考）　１　規則第31条第2号により必要な数の全ての保安業務用機器について記載する。

２　保安業務用機器名には、自記圧力計(機械式)、自記圧力計(電気式)、マノメータ、ガス検知器、漏えい検知液、緊急工具類、一酸化炭素測定器、ボーリングバーを記載する。

３　自記圧力計については、直近の精度を有する圧力計との比較検査の記録を添付する。ただし、製造から液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の例示基準第29節に示す比較検査の期間を経過していないものは添付不要。

４　上記に記載の保安業務用機器について写真を添付する。