　管水路ジョイント間隔測定結果一覧表

様式　３－４

注）１．規格値は接合時・埋戻後の値であり、原則として4箇所のうち1箇所でもこの値を超えてはならない。

２．接合時の測定は、呼び径700㎜以下の場合は管の外から確認してもよい。

　　また、埋戻後の測定は、原則として呼び径700㎜以下の測定は必要ない。

３．施工データが安定するまでの間は、上表の4箇所にこだわらず密に測定すること。

４．強化プラスチック複合管のＤ形の場合は、受口側と挿口側を各々測定すること。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 種 名  (呼び径) | 測定年月日 | 測定位置  (管番号) | 測定値(接合時) | | | | 規格値 | 判定 | 備　　考 | 測定年月日 | 測定値(埋戻後) | | | | 判  定 | 備　　考 |
| a | b | c | d | a | b | c | d |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測定箇所

|  |
| --- |
| 工　種　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　測　定　者 |

|  |
| --- |
| 工　事　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負会社名 |

ｄ

ｃ

ｂ

a

