様式16

　　年　　月　　日

ホルムアルデヒド放散量測定検査時の

塗付量（最大塗付量）算出根拠

会　社　名；

担当部門；

担当部門責任者サイン；

弊社の申請商品の提出資料には、ホルムアルデヒド放散量測定検査時の塗付量(最大塗付量)を明確に記載していないため、決定した塗付量の算出根拠について下記の通り提出致します。

【提出にあたっての注意点】

* この書類は申請資料中に塗付量が記載されている場合には提出不要です。
* ホルムアルデヒド放散量測定検査時に求める塗付量は、商品の塗装仕様書、商品ラベル等の記載内容の上限値を下回らない量（最大塗付量という）が必要となります。
* 申請資料中の塗付量の単位が異なる場合は、計算式を記載したうえで、必ず『ｇ/㎡』で提出願います。この際、計算式に用いる数値は資料中に記載されている事を条件とします。

記

申請商品名：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 塗装器具 | 提出書類の記載内容（単位） | 塗付量の最大値（単位） | 測定を行う際の塗付量最大塗付量(ｇ/ｍ2以上) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注意(1)：塗装器具の違いにより、塗付量が同一とならない場合は塗付量の多い方でホルムアルデヒド放散量測定を行う必要があります。

注意(2)：塗り回数が複数回の場合は、最大塗布量を塗り回数の最大回数で塗装する必要があります。

上記のホルムアルデヒド放散量測定を行う際の塗付量の算出は、以下の条件・理由で決定しました。

従いまして、ホルムアルデヒド放散量を測定する際の塗付量(最大塗付量)は、

　　　　　　ｇ/ｍ2以上としました。

以上

赤字はブランクとします