建築基準法第７条の３第２項の規定に基づく中間検査申請書（第４面別添）

建築基準法第７条第１項の規定に基づく完了検査申請書（第４面別添）

**工事監理状況報告書（木造関係）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　本建築物は建築基準関係規定に適合した施工を行い、構造耐力上安全であることを確認しましたので

報告します。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事名 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築場所 | | | | | 八王子市 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築主 | | | | | 住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事監理者 | | | | | 級建築士（　　　　　大臣・知事）登録　第　　　　　　号　℡  事務所名  住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 確 認 番 号 | | | | | 年　　月　　日　第　　　　　　号 | | | | | | | | 構造計算 | | | | ルート１、２、３、その他 | | | |
| 工 事 概 要 | | | | | 構 造 種 別 | | | | | 在来工法・枠組壁工法・木造大断面工法 | | | | | | | | | | |
| 建 築 面 積 | | | | | ㎡ | | | 最 高 の 高さ | | | | ｍ | | | |
| 延 べ 面 積 | | | | | ㎡ | | | 軒の高さ | | | | ｍ | | | |
| 報告書提出時中間検査の工程 | | | | | | | | | | 屋根工事完了 | | | 階　　　数 | | | | ／ | | | |
| コンクリート | | | | | | | 基　礎 | | | Ｆｃ：18.21.24.27.36 | | | 基　　礎 | | 支持地盤 | | |  | | 支持力 ｋN/㎡ |
| 鋼　材 | | | 鉄　　筋 | | | | ＳＲ.235.295､ＳＤ.295(A.B)､ＳＤ.345 | | | | | | 直接基礎 | | | 独 立 ､ 連 続 ､ べ た | | |
|
| 形鋼・鋼板 | | | | ＳＳ.400､ＳＮ.400 | | | | | | 杭 基 礎 | | | ＲＣ、ＰＨＣ、鋼管、その他 | | |
| 木　　　　　　　　材 | | | 在　来　木　造 | 土台 | | | | 檜､ヒバ､他　（　　　　　　） | | | 木　　　　　　　　材 | | 枠　組　壁　工　法 | | 土台・床・根太 | | | | 甲種枠組材（特級､１､２級） | |
| 柱 | | | | 檜､杉､栂､他 （　　　　　　） | | | 端根太・側根太 | | | | 構造用集成材 （１､２級） | |
| 横架材 | | | | 松､栂､他　　（　　　　　　） | | | 床・梁・まぐさ | | | | 構造用大断面集成材  （１､２級） | |
| 母屋 | | | | 杉､松､栂､他 （　　　　　　） | | | 天井・根太 | | | | 構造用集成材 （１､２級） | |
| 垂木 | | | | 杉､松､栂､他 （　　　　　　） | | | 垂木・棟木 | | | | 他（　　　　　　　　　　） | |
| 木造大断面 | 柱 | | | | 構造用大断面集成材（１､２級） | | | 屋根・梁 | | | | 他（　　　　　　　　　　） | |
| 横架材  （間柱・小梁を除く） | | | | 構造用集成材　　　（１､２級）  化粧梁構造用集成材（１､２級） | | | たて枠  上枠  頭つなぎ  大枠 | | | | 甲種枠組材  （特級､１､２級） | |
| **検　査・確　認　事　項　を　○　で　囲　むこと** | | 【基礎】  　１．設計支持地盤を確認した。（　　　　　層）  　２．基礎の形状、配筋の本数及び配置を確認した。  　３．設備配管等の位置を適正に行ったことを確認した。  　４．型枠寸法並びにかぶり厚さを確認した。  　５．打設後の養生（型枠のせき板、支柱の取り外し等）を適正に行ったことを確認した。  　６．使用するコンクリ－トの受け入れ検査を行い、所要のワ－カビリティ、強度、その他の  　　　性能が得られたことを確認した。  【枠組壁工法】  　１．構造耐力上主要な部分に使用する枠組材の品質を確認した。  　２．構造耐力上主要な部分に使用する床材、壁材又は､屋根下地の品質を確認した。  　３．構造耐力上主要な部分に使用するクギ又は､ネジの品質を確認した。  　４．土台､床根太、端根太及び側根太の寸法を確認した。  　５．床の各部材相互及び床の枠組と土台又は､頭つなぎとの緊結を確認した。  　６．壁の各部材相互及び壁と床､頭つなぎ又は､まぐさ受けとの緊結を確認した。  　７．小屋組み各部材相互及び小屋組の部材と頭つなぎ又は､屋根下地との緊結を確認した。  　８．使用金物の種類及び位置を確認した。  【在来工法】　【木造大断面】  　１．土台､柱、梁の寸法及び位置を確認した。  　２．筋かいの寸法及び配置を確認した。  　３．ホールダウン専用アンカーボルトの品質及び緊結を確認した。  　４．通し柱寸法及び位置を確認した。  　６．下階の管柱と上階の柱の品質及び緊結を確認した。  　７．床組の補強方法を確認した。  ８．根太と床梁､胴差との取り合い及び床下地の取り付けを確認した。  　９．小屋組の部材の寸法と緊結を確認した。  　10．使用金物の種類及び位置を確認した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **記入上の注意**  ◎　提出及び記入は、原則として工事監理者によること。  ※１指摘事項と是正内容の欄は、**工事監理者が検査を行い**、指摘した事項とその是正内容を記入すること。  ※２監理者総合所見の欄は、監理目標とその結果に対する所見を具体的に記入すること。  ※３工事監理組織の欄は、工事の監理体制を具体的に記入すること。  その他　●　**施工写真、施工記録、デ－タ（ミルシ－ト、各種試験結果等）**を添付すること。  ●　鉄骨工事をともなう場合は工事監理状況報告書(鉄骨関係)を添付すること。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査箇所 | | | | | | 検査月日 | | | ※１　指摘事項（要写真） | | | | | 是正月日 | | ※１　是正事項（要写真） | | | | |
|  | | | | | | ／ | | |  | | | | | ／ | |  | | | | |
|  | | | | | | ／ | | |  | | | | | ／ | |  | | | | |
|  | | | | | | ／ | | |  | | | | | ／ | |  | | | | |
|  | | | | | | ／ | | |  | | | | | ／ | |  | | | | |
|  | | | | | | ／ | | |  | | | | | ／ | |  | | | | |
|  | | | | | | ／ | | |  | | | | | ／ | |  | | | | |
| ※２監理者総合所見 |  | | | | | | | | | | | ※３工事監理組織 | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |