別記様式第 1 号の 2 の 3


[^0]別記様式第 1


[^1]〈消火器本体の表示例〉

$\square$ 設置階数と当該階（設置する場所）の主な用途を記載します。
$\square \quad$ 消火器の種別と設置個数を記載します。

－消火器本体の表示を見て能力単位を記載します。

| A（火災） | 木材，紙類，繊維などの普通火災 （B：C火災以外の火災） | F\％ |
| :---: | :---: | :---: |
| B（火災） | ガソリン・灯油・てんぷら油などの油火災 | （919 |
| C（火災） | 通電中のコンセントや配線などの電気火災 | （3） |

ロ「適応性」：消火器がA•B•C火災に対応していればOを記載します。
ロ「設置場所等」：設置された消火器が以下の全てに適合していれば○を記載します。

- 各部分が歩行距離 20 m 以下となるように設置されている。
- 通行•避難に支障が無く，使用に際して容易に持ち出すことができる場所に設置されている。 －床の上に置かれているなど，床面からの高さが 1.5 m 以下の高さに設置されている。 －消火器本体に表示された使用温度範囲を超える場所には設置されていない。 （例：暖房器具の直近など。）
－屋外廊下など，風雨がかかる場所に設置された消火器は格納箱に収納されている。
ロ「標識」：消火器付近の見やすい場所に標識が設置されている。
がない。
$<$ 合格証 $>$





※カッコ内は
熱感知器の場合


備考 1 この用紙の大きさは，日本工業規格A 4 とすること。
2 選択肢のある欄は，該当する事項をO即で囲むこと。
$4 \begin{aligned} & \text { 蓄積式中継器の機能試験は，感知器の作動試験及び発信機の作動により確認するものとする。 } \\ & 5 \\ & \text { 複合式の感知器の試験は，それぞれの種別に応じて行うものとする。 }\end{aligned}$



[^2]
[^0]:    
    勫

[^1]:    な器

    編考 1 この用紙の大きさは，日本工業規格A4とすること。
    選択肢のある欄は，該当する事項を○印で囲むこ
    2 選択肢のある闌は，該当する事訜末消火器，bは泡消火器，cは強化液消火器，
    然冓

[^2]:    $\begin{array}{ll}2 & \text { 受信機の表示番号ごとに個数を記入すること。（受信機を設置する場合に限る。）} \\ 3 \text { アナログ式及び自動試験機能付きのものは，階又は警戒区域ごとに設置されている個数を記入すること。 }\end{array}$

