別紙３

粉じん発生施設（コークス炉）の構造並びに使用及び管理の方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工場における施設番号 |  |  |  |  |
| 名称・型式 |  |  |  |  |
| 使用開始（予定）年月日 |  |  |  |  |
| 規模 | 原料の処理能力（ｔ／日） |  |  |  |  |
| 炉室数 |  |  |  |  |
| 炭化時間（ｈ） |  |  |  |  |
| 装炭作業 | 粉じんの処理装置の種類・型式 |  |  |  |  |
| 集じん装置の効率（％） |  |  |  |  |
| 送風機の原動機出力（ｋＷ） |  |  |  |  |
| 窯出し作業 | 粉じんの処理装置の種類・型式 |  |  |  |  |
| 集じん装置の効率（％） |  |  |  |  |
| 送風機の原動機出力（ｋＷ） |  |  |  |  |
| 消火作業 | 粉じんの処理装置の種類・型式 |  |  |  |  |
| 参考事項 |  |  |  |  |
| 備考 | １ | 「参考事項」欄には、ガイド車の走行する炉床の強度、ガイド車の軌条の幅員等について記入すること。 |
|  | ２ | 粉じん発生施設及び粉じんの処理又は防止のための装置（フードを含む。）の構造とその寸法を、記入した概要図を添付すること。 |

（日本産業規格Ａ列４番）