【記載例】産業廃棄物処理実績報告書（要綱様式第13号）

＜事例１＞　自社で発生した廃プラスチック類500ｔを焼却処分した。これにより生じた燃え殻については、Ａ社に埋立処分を委託した。

＜事例２＞　自社で発生した汚泥1000ｔを汚泥の脱水施設で処理し、脱水後の汚泥（脱水ケーキ）300ｔは自社処分場に埋立処分した。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業場の所在地 |  | | | | 電　話　番　号 | |  | |
| 産業廃棄物処理施設の種類 | 処理した産業廃棄物の種類と年間処理量（単位　t・m3） | | | 処理後の産業廃棄物の処分量（単位　t・m3） | | | | |
| A　廃プラスチック類 | A　汚泥 | A　燃え殻 | 種類 | 排出量 | 処理方法 | | 処分量 |
| ＜事例１＞  廃プラスチック類の焼却施設 | 500ｔ |  |  | 燃え殻 | ５ｔ | Ａ社に埋立処分  （処分場所）を委託 | | ５ｔ |
| ＜事例２＞  汚泥の脱水施設 |  | 1000ｔ |  | 汚泥  (脱水ケーキ) | 300ｔ | 埋立処分  （自社処分場） | | 300ｔ |
| 管理型最終処分場 |  | 300ｔ |  |  |  |  | |  |

※事例１の場合は、Ａ社に埋立処分を委託していますので、別途「産業廃棄物管理票交付状況等報告書」の提出が必要です。

＜事例３＞　産業廃棄物の焼却施設（廃プラスチック類と木くずの混焼炉）で年間300ｔの廃プラスチック類と年間200ｔの木くずを焼却処分し、これにより生じた燃え殻５ｔについては、自ら運搬し、処分業者Ｂの管理型最終処分場において埋立処分した。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業場の所在地 |  | | | | 電　話　番　号 | |  | |
| 産業廃棄物処理施設の種類 | 処理した産業廃棄物の種類と年間処理量（単位　t・m3） | | | 処理後の産業廃棄物の処分量（単位　t・m3） | | | | |
| A　廃プラスチック類 | A　木くず | A | 種類 | 排出量 | 処理方法 | | 処分量 |
| ＜事例３＞  廃プラスチック類と木くずの焼却施設（混焼炉） | 300ｔ | 200ｔ |  | 燃え殻 | ５ｔ | 自ら運搬し、処分業者Ｂの管理型最終処分場において埋立処分 | | ５ｔ |

＜事例４＞　年間500ｔの廃プラスチック類を焼却処分し、これにより生じた燃え殻５ｔについては、自社管理型最終処分場において埋立処分した。また、年間500ｔの汚泥については、そのまま自社管理型最終処分場において埋立処分した。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業場の所在地 |  | | | | 電　話　番　号 | |  | |
| 産業廃棄物処理施設の種類 | 処理した産業廃棄物の種類と年間処理量（単位　t・m3） | | | 処理後の産業廃棄物の処分量（単位　t・m3） | | | | |
| A　廃プラスチック類 | A　汚泥 | A | 種類 | 排出量 | 処理方法 | | 処分量 |
| ＜事例４＞  廃プラスチック類の焼却施設 | 500ｔ |  |  | 燃え殻 | ５ｔ | 自社管理型最終処分場において埋立処分 | | ５ｔ |
| 管理型最終処分場 |  | 500ｔ |  |  |  |  | |  |