|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左記のとおり施工したいので、回覧に供します。 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| （担当課） | |  | | 主　務 | 担　　　　　　当 | | 係　長 | 補　佐 | 補　佐 | 課　長 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 水道維持課 | |  | | 主　務 | 係　　　　　長 | | | 補　佐 | 主　幹 | 課　長 |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | 管理担当 | | |  | バルブ操作について指示を | | | 担　　　　　当 | | |  |
|  |  |  | |  | お願いします。 | | |  | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | 修繕担当 | | |  | 局内の断水連絡をお願いし | | | 担　　　　　当 | | |  |
|  |  |  | |  | ます。 | | |  | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 宿直者　　　　　　工事終了後の連絡方法は下記のとおりです。 | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 局担当者　　　　　　　　　　　 　電話(緊急連絡先) | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工業者　　　　　　　　　　　 　電話 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 現場代理人　　　　　　　　　　 　電話(現場) | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電話(緊急連絡先) | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配管業者　　　　　　　　　　　 　電話 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |
|  |  | 担当者　　　　　　　　　　　　 　電話(緊急連絡先) | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |

　　　年　　　月　　　日

　　　（担当課長）様

　　　水道維持課長様

施工業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

配管業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

上水道管連絡工事施工について

下記のとおり、連絡工事を施工したいので申請します。

１　工事名

２　工事場所

３　施工期間　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分　から

　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分　まで（２４時間表示）

（ 昼間工事　・　夜間工事 ）

　　　４　断水時間　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分　から

　　　年　　　月　　　日　　　　時　　　分　まで（２４時間表示）

５　施工内容　　　１ 仮配管連絡工事　　　２ 本埋連絡工事　　　３ 不断水工事

４ 洗管・水圧テスト　　５ 設備(電気・機械)工事　　　６ その他

６　工事箇所及び断水区域

別添図のとおり

断水本管口径　　　　φ　　　　　　㎜

断水件数　　　　　　　　　　　　　戸

　　　　　　　　　　　仕切弁・排泥弁操作箇所数　　　　　箇所

　　　７　使用消火栓数　　　　　　　基（使用数を変更した場合は、その都度報告すること。）

※注意　１　本申請書は、施工予定日より１週間前までに提出すること。

（担当監督員は、施工予定日より３日前までに水道維持課に回付する）

２　本申請書には、下記情報を明記した地図を添付すること。

ア　工事箇所は、赤丸で表示すること。

イ　断水影響範囲は、赤線で囲うこと。

ウ　断水となる水道管を青線で表示すること。

エ　使用する消火栓を青丸で表示すること。

３　バルブ操作をおこなう箇所については、局担当者の指示に従うこと。

４　断水の広報は、申請者が前日までに行うこと。

５　工事終了後に事故等が発生した場合は、施工業者の責任において対処すると

ともに、速やかに局担当者への連絡を行うこと。