様式第７第１号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| 承認番号 | |  | |  |
| 使第 号 | |
|  | |  | |  |
| 放射線施設に関する測定記録  放射線の量  （　　　　 　　年度　） | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | |
| 事　　業　　所　　名 | |  | |
| 放射線取扱主任者氏名 | |  | |
| 施設長の氏名 | |  | |
|  | |  | |
| 放射線発生装置の種類 | |  | |
|  | | | |
| 京　　　都　　　大　 　学 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 施設の略図（記入又は貼付）。測定箇所の位置とその番号を記入すること。 |  |
|  |  |

（注）１）　中性子については中性子サーベイメータを、エックス線とガンマ線についてはエネルギー補償型シンチレーションサーベイメータを用いること。

　　　２）　サーベイメータは校正を行った日の属する年度の翌年度末までに校正すること。

　　　３）　放射線の量は、原則として放射性同位元素等を使用している状態で測定すること。

　　　４）　測定値および放射線の量はμSv/h単位で記録すること。

　　　５）　測定値はサーベイメータの読み値を、放射線の量は測定値からBGを差し引いた値と0のうち大きい方の値を記すこと。

　　　６）　測定者は予防規程に基づいて部局長が指名した者であること。

放射線測定器

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 種　類 |  | 型　式 |  |
| 校正年月日 |  | 時定数 [s] |  |
| 測定の方法 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定年月日時 | 年　 月　　日　　時 | | 年　 月　　日　　時 | | 年　 月　　日　　時 | |
| 測定者氏名 |  | |  | |  | |
| 測定箇所 | 測定値 | 放射線の量 | 測定値 | 放射線の量 | 測定値 | 放射線の量 |
| BG:バｯｸグﾗｳﾝド価 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 評価結果 (異常の有無等) |  | |  | |  | |
| 放射線管理 責任者 | 印 | | 印 | | 印 | |

測定結果記録