第二十二号の三書式（第七十七条の六関係）（日本産業規格A列4番）

Form No.22-3 (Reference to Article 77-6) (Japanese Industrial Standards A series formats, size 4)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危険物等取扱責任者資格認定申請書Application for certificate of person assigned responsibilities for handlingdangerous and other substances for tanker年　　月　　日　 / 　　　/ 　　　（Date of application）殿To申請者Name of applicant住 　　　　所Address危険物等取扱責任者の資格の認定を受けたいので、船員法施行規則第７７条の６第２項（第７７条の６第３項において準用する場合を含む。）の規定により申請します。As I would like to hold certificate of person assigned responsibilities for handling dangerous and other substances for tanker, I will apply in accordance with paragraph 2　or 3 of Article 77-6 of the Regulations for the Enforcement of the Mariners Law.

|  |  |
| --- | --- |
| 船員手帳番号No. of Mariner’s Pocket Ledger | 第　　　　　　　　　　号 |
| 認定を受けようとする資格の区分Category of certificate to apply | 甲種（石油）、甲種（液体化学薬品）、甲種（液化ガス）、甲種（低引火点燃料）乙種（石油・液体化学薬品）、乙種（液化ガス）、乙種（低引火点燃料）Koshu(Oil), Koshu(Chemical), Koshu(Liquefied gas), Koshu(Low-flashpoint fuels)Otsushu(Oil・Chemical), Otsushu(Liquefied gas), Otsushu(Low-flashpoint fuels) |
| 乗船履歴Term of seagoing service |  |
| 講習課程の名称等Name of course, etc. |  |
| ＊ |

 |

記載心得

１　認定を受けようとする資格の区分の欄には、該当するものを○で囲む。

２　乗船履歴の欄には、認定に必要な乗船履歴及び従事した職名を記載すること。

甲種危険物等取扱責任者の認定を申請する者にあつては、職名の次にタンカーの種類を記載すること。

３　講習課程の名称等の欄には、認定に必要な修了した講習課程の名称及び修了年月日を記載すること。

４　＊欄には記載しないこと。

How to enter

１　In “Category of certificate to apply”, it shall circle category of certificate to apply.

２　In “Term of seagoing service”, total term of required seagoing service to certificate and assigned position shall be entered. If it apply category of certificate for Koshu, type of tanker to be served also shall be entered.

３　In “Name of course, etc.”, name of institute of attended training to be required to certificate, and date of completion of that training shall be entered.

４　In “＊”, to do not enter.