**Allegato II**

**Modello semplificato per la redazione del PSC**

*(Le dimensioni dei campi indicati nelle tabelle a seguire sono meramente indicative in quanto dipendenti dal contenuto)*

PIANO DI SICUREZZA

E COORDINAMENTO

MODELLO SEMPLIFICATO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **0** | **00/00/0000** | **PRIMA EMISSIONE** | **CSP** |  |
| **REV** | **DATA** | **DESCRIZIONE REVISIONE** | **REDAZIONE** | **Firma** |

|  |
| --- |
| PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  *(2.1.1)\**  *Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP* |

|  |
| --- |
| IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA  *(2.1.2)\** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indirizzo del cantiere**  *(a.1)* | Via della Rocca, Rocca Priora (RM) |
|  |  |
| **Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere**  *(a.2)* | Inquadramento territoriale: l'immobile è ubicato nella parte sottostante del centro storico del comune di Rocca Priora. I confini sono costituiti da una via pubblica di rilevante importanza per il traffico cittadino (via della Rocca).  caratterizzazione geotecnica: non necessaria  contestualizzazione dell’intervento: intervento riferito all’interno del fabbricato |
|  |  |
| **Descrizione sintetica dell’opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche**  *(a.3)* | Trattasi di lavori di rifacimento della copertura, sostituzione della pavimentazione preesistente e consolidamento della muratura esistente.  L’edificio in esame si trova nella categoria catastale C1, essendo un locale che si occupa di servizi postali (Poste Italiane). L’immobile gode di un accesso diretto (tramite delle rampe) sulla sede stradale, via della Rocca, ma essendoci nelle vicinanze una scuola di I grado, la strada ha una alta densità di traffico veicolare.  Il cantiere si trova ai limiti del centro storico di Rocca Priora e in una zona urbana.  La recinzione esistente è in stato ottimale, è assente sul lato anteriore e non garantisce la separazione del cantiere dall’ambiente circostante. Sul lato posteriore è presente uno spazio per il servizio postale.  Il fabbricato, come detto precedentemente, è un ufficio per servizio postale; quindi, non è abitato. In prossimità del fabbricato c’è una centralina elettrica. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza**  *(b)* | **Committente:**  cognome e nome: Poste Italiane S.p.A.  indirizzo: Viale Europa 190  cod.fisc.: 97103880585  tel.: 803 160  mail.: servizio.clienti@posteitaliane.it.  **Responsabile dei lavori** *(se nominato)***: NON NOMINATO**  cognome e nome:  indirizzo:  cod.fisc.:  tel.:  mail.:  **Coordinatore per la progettazione:**  cognome e nome: Ing. Leonardo Da Vinci  indirizzo: Via Sforza, 23 Milano  cod. fisc.: DVNLRD52D14M059L  tel.: 3339639631  mail.: LEOVIN@LEONARDO.MEDICI.IT  **Coordinatore per l’esecuzione:**  cognome e nome: Ing. Leonardo Da Vinci  indirizzo: Via Sforza, 23 Milano  cod. fisc.: DVNLRD52D14M059L  tel.: 3339639631  mail.: LEOVIN@LEONARDO.MEDICI.IT |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI  *(2.1.2 b)\**  *(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)* | | | |
|  |  | | |
| **IMPRESA AFFIDATARIA N.: A1** | | | |
| Dati identificativi | | Attività svolta in cantiere dal soggetto | Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti ex art. 97  *in caso di subappalto* |
| Nominativo: MICHELANGELO  COSTRUZIONI SPA  indirizzo: via Cappella Sistina, 23 - ROMA  cod.fisc.:01233211234  p.iva: 01233211234  nominativo datore di lavoro: CAPRESE  MICHELANGELO DETTO BUONARROT | | GESTIONE COMPLESSIVA DELL’APPALTO,  VERIFICA DELL’AVANZAMENTO DEI  LAVORI E GESTIONE DELLA SICUREZZA | Nominativo: Battista Giovanni  Mansione: Direttore Tecnico |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.: AE1** | | |
| Dati identificativi | Attività svolta in cantiere dal soggetto | Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti ex art. 97  *in caso di subappalto* |
| Nominativo: GALILEO PONTEGGI SNC  indirizzo: via Giove, 32 - Pisa  cod.fisc.: 0012001300123  p.iva: 0012001300123  nominativo datore di lavoro: Galileo Galilei | MONTAGGIO/MODIFICHE/SMONTAGGIO  PONTEGGI | Nominativo: n.a.  Mansione: n.a. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.: AE2** | | |
| Dati identificativi | Attività svolta in cantiere dal soggetto | Soggetti incaricati per l’assolvimento dei compiti ex art. 97  *in caso di subappalto* |
| Nominativo: MARCONI IMPIANTI SRL  indirizzo: via Elettra 121  cod.fisc.: 01472583690  p.iva: 01472583690  nominativo datore di lavoro: Guglielmo  Marconi | REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CANTIERE  REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI | Nominativo: Guglielmo Marconi  Mansione: direttore tecnico |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.: E1** | | |
| Dati identificativi | Attività svolta in cantiere dal soggetto |  |
| Nominativo: SPIDERMAN Costruzioni srl  indirizzo: via ragno 20  cod.fisc.: 01472583690  p.iva: 01472583690  nominativo datore di lavoro: Peter Parker | RIFACIMENTO COPERTURA | Affidataria di riferimento: MICHELANGELO COSTRUZIONI SPA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LAVORATORE AUTONOMO N.: AU1** | | |
| Dati identificativi | Attività svolta in cantiere dal soggetto |  |
| Nominativo: MARIO PAVIMENTO  indirizzo: Porta Romana 3  cod.fisc.: 01472583690  p.iva: 01472583690 | LAVORAZIONI PAVIMENTAZIONE e COPERTURA | Eventuale impresa riferimento se sub affidatario: n.a. |
| **LAVORATORE AUTONOMO N.:** | | |
| Dati identificativi | Attività svolta in cantiere dal soggetto |  |
| Nominativo: LUCA PARETE  indirizzo: via portone 1  cod.fisc.: .: 01472583690  p.iva: 01472583690 | LAVORAZIONI PARETI e/i | Eventuale impresa riferimento se sub affidatario: n.a. |

**Lavoratore autonomo** subaffidatario

**………………………………**

**IMP** esecutrice subappaltatrice

………………………….

**IMP** esecutrice subappaltatrice

………………………….

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

**Lavoratore autonomo**

**MARIO PAVIEMENTO**

**COMMITTENTE**

**POSTE ITALIANE**

**RdL** *(eventuale)*

**//**

**IMP** esecutrice subappaltatrice

SPIDERMAN COSTRUZIONI SRL

**Lavoratore autonomo** subaffidatario

**MARIO PAVIMENTO**

**Lavoratore autonomo** subaffidatario

**LUCA PARETE**

**IMP affidataria**

**MICHELANGELO COSTRUZIONI**

Incaricati gestione art.97

**Giovanni Battista**

**……………………..**

**IMP affidataria**

**ed Esecutrice**

MARCONI IMPINATI Incaricati gestione art.97 **Guglielmo Marconi**

**IMP affidataria**

**ed Esecutrice**

GALILEO PONTEGGI

**CSE**

**LEONARDO DA VINCI**

|  |
| --- |
| INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE  *(2.1.2 d.2; 2.2.1; 2.2.4)\**  *(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE** | **SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE** | **PROCEDURE** | **MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE** | **TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI** | **MISURE DI COORDINAMENTO** |
| **DALL’ESTERNO VERSO IL CANTIERE E VICEVERSA** |  |  |  |  |  |
| FALDE | Assenti |  |  |  |  |
| FOSSATI | Assenti |  |  |  |  |
| ALBERI | Nell’area di cantiere sono presenti n° 1 alberi ad alto fusto che necessitano di potatura per la corretta installazione del ponteggio. Le piante sono alte circa 10,00 m. All’operazioni sopra descritte procederà l’impresa Spiderman con mezzo meccanico. I rifiuti saranno accatastanti nel terreno confinante in attesa di essere rimossi. | Il committente ha  richiesto tutti i permessi alla guardia forestale.  Vista la vicinanza della  strada e il poco spazio  verso l’interno, il taglio  della pianta dovrà  avvenire per porzioni  dall’alto verso il basso,  da mezzo indipendente  (cestello). | L’impresa provvederà a  formare una squadra con personale qualificato. | Planimetria | Per esigenze di  sicurezza, l’operazione dovrà svolgersi non  prima delle ore 9e30  del mattino e dovrà  concludersi entro le  ore 16 con eventuale  pausa dalle 13 alle 14. |
| ALVEI FLUVIALI | Assenti |  |  |  |  |
| BANCHINE PORTUALI | Assenti |  |  |  |  |
| RISCHIO DI ANNEGAMENTO | Assenti |  |  |  |  |
| MANUFATTI INTERFERNTI O SUI QUALI INTERVENIRE | In prossimità all’area di intervento  esiste uno spazio, non oggetto di  lavorazione.  . | Il committente ha chiesto che tale  pertinenza risulti accessibile  durante i lavori, per uso di lavorazioni secondarie | Delimitazione zona con apposite misure di prevenzione e protezione | Planimetria | Situatasi in zona confinante con 3 lotti diversi, bisogna mantenere alta la sorveglianza. |
| INFRASTRUTTURE:  STRADE  FERROVIE  IDROVIE  AEROPORTI | Assenti |  |  |  |  |
| LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO CIRCOSTANTE | Assenti |  |  |  |  |
| EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA:  SCUOLE  OSPEDALI  CASE DI RIPOSO  ABITAZIONI | In prossimità c’è la presenza di una scuola di I grado | E’ stabilito che per esigenze di  sicurezza, l’orario di lavoro il cantiere dovrà svolgersi non  prima delle ore 9e30  del mattino e dovrà  concludersi entro le  ore 16 con eventuale  pausa dalle 13 alle 14. | Il responsabile dell’impresa affidataria e il preposto dell’impresa esecutrice vengono informati in sede di riunione delle situazioni esistenti. | Allegato 1 – Inquadramento urbano | Vi è il rischio di interferenza. |
| LINEE AREE | E’ presente una linea elettrica che non interferisce con il cantiere | /// |  |  |  |
| CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI |  |  |  |  |  |
| VIABILITA’ | Alta densità di traffico | E’ stabilito che per esigenze di  sicurezza, l’orario di lavoro il cantiere dovrà svolgersi non  prima delle ore 9e30  del mattino e dovrà  concludersi entro le  ore 16 con eventuale  pausa dalle 13 alle 14. | Il responsabile dell’impresa affidataria e il preposto dell’impresa esecutrice vengono informati in sede di riunione delle situazioni esistenti | Allegato 1 – Inquadramento urbano | Vi è il rischio di interferenza. Il giorno giovedì settimanale, dovuto dalla presenza di un mercato nelle vicinanze tutte le imprese sono convocate per l’informativa sui comportamenti da tenere rispetto al rischio prospettato. |
| INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | Assenti |  |  |  |  |
| ALTRI CANTIERI | Attuare un nuovo servizio postale nelle vicinanze, per non creare mancanza di servizio. | Il committente ha chiesto di installare n °2 container dove sarà garantito il servizio postale. | Collocazione di un cartello informativo dove si specifica che il servizio dell’immobile sarà garantito in preciso luogo. | Planimetria | Come nel cantiere dell’immobile, anche in questo le figure professionali dovranno rispecchiare le identiche misure di coordinamento. |
| ALTRO *(descrivere)* | Assenti |  |  |  |  |
| RUMORE | Assenti |  |  |  |  |
| POLVERI | Assenti |  |  |  |  |
| FIBRE | Assenti |  |  |  |  |
| FUMI | Assenti |  |  |  |  |
| VAPORI | Assenti |  |  |  |  |
| GAS | Assenti |  |  |  |  |
| ODORI | Assenti |  |  |  |  |
| INQUINANTI AERODISPERSI | Assenti |  |  |  |  |
| CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO | Assenti |  |  |  |  |
| ALTRO *(descrivere)* | Assenti |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  *(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)\**  *(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE** | **SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE** | **PROCEDURE** | **MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE** | **TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI** | **MISURE DI COORDINAMENTO** |
| MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE | La recinzione dovrà essere di tipo plastificato, realizzata in polietilene alta densità, con mi. Altezza 1500 mm e  larghezze - cancello 1200 mm, pannello  da 2200 mm. Il tutto è a carico  dell’impresa affidataria Michelangelo  Costruzioni. | L’impresa  provvederà alla  fornitura e  montaggio della  recinzione.  Data l’elevazione del fabbricato, in un solo piano, il montaggio avverrà a mano, da persone qualificate. | L’impresa incaricata  provvederà a mettere  a disposizione, che provvederà alla  fornitura del cartello con i nominativi di  cantiere, i rischi specifici e  su tutta la segnaletica occorrente al  cantiere. | Planimetria di cantiere | Non vi sono  Interferenze. Nella  giornata specifica è  interdetto l’accesso in  cantiere alle altre  imprese o lavoratori  autonomi. L’impresa  dovrà avvisare il  direttore tecnico  dell’affidataria e il  coordinatore per la  sicurezza dell’inizio e  fine lavori. |
| SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI |  |  |  |  |  |
| VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE |  |  |  |  |  |
| IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO | Verranno utilizzate le  utenze già presenti  all’interno dell’edificio. | Elettricità:  Allacciarsi al  quadro generale  dell’edificio.  Acqua:  E’ presente nei  servizi igienici. | Dal DLgs 81/2008 e Allegato IX – Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici.  In particolare, è necessario:  − consentire solo l’uso di utensili con le caratteristiche rispondenti alle norme vigenti (Titolo III, Capo I);  − usare idonei mezzi personali di protezione – DPI (Titolo III, Capo II); − eseguire i collegamenti elettrici a terra | /// | Si presume che  l’impresa affidataria  eseguirà  direttamente gli  allacci e, in questo  caso, non sarà  necessario un  particolare  coordinamento; ma  sarà comunque  necessaria la  presenza di un  Preposto. |
| IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE |  |  |  |  |  |
| DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEI RLS |  |  |  |  |  |
| DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE |  |  |  |  |  |
| MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA FORNITURA DEI MATERIALI | La ridotta viabilità  carrabile impone l’uso di mezzi di dimensioni ridotte. | Procedure da  seguire:  a) Il mezzo che  deve entrare si  preannuncia.  b) Un preposto del  cantiere apre il  cancello, ferma  temporaneamente il traffico esterno e  consente l’ingresso del mezzo. | Dal DLgs 81/2008 e smi:  • Allegato XIII: Prescrizioni di sicurezza e di salute per la  logistica di cantiere | Planimetria di cantiere | Sarà necessaria la  presenza di un  Preposto in grado di  attuare le  disposizioni ricevute. |
| DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE |  |  |  |  |  |
| DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO |  |  |  |  |  |
| ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI | Non è stato ritenuto  necessario  dettagliarle in fase di  progettazione. | Sarà sufficiente  accertarsi, di volta  in volta, che non  esistano  interferenze  occasionali con  altre attività  lavorative. | Dal DLgs 81/2008 e smi:  • Allegato XIII: Prescrizioni di sicurezza e di salute per la  logistica di cantiere. | Planimetria di cantiere | Visto il numero  limitato di attività e  di personale in  cantiere non è  necessario un  particolare  coordinamento. |
| ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE |  |  |  |  |  |
| ALTRO *(descrivere)* |  |  |  |  |  |

*(\*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetrie di cantiere*

|  |
| --- |
| PLANIMETRIA / E DEL CANTIERE |
|  |
| Note: n.a. |

|  |
| --- |
| RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI  *(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)\**  *I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LAVORAZIONE :** | | | | | |
| **RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI** | **SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE** | **PROCEDURE** | **MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE** | **TAVOLE E DISEGNI TECNICI ESPLICATIVI** | **MISURE DI COORDINAMENTO** |
| LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA | Il rischio è presente  nella sola fase di  montaggio dei ponteggi,  operazione affidata a  ditta che è  specializzata  nell’operazione | La ditta dovrà  montare i ponteggi:  • Nelle giornate  assegnate  • Con personale  formato e munito dei DPI  • Con proprio  POS descrittivo  delle operazioni da effettuare e  relativi rischi | Nessuna misura  specifica per  l’operazione. Fare  riferimento al POS  della ditta incaricata. | /// | L’impresa affidataria  dovrà occuparsi  dell’arrivo del  materiale e dello  scarico. L’impresa  che provvederà al  montaggio dovrà  accertarsi e  confermare, con  apposito verbale,  l’assenza di altri  soggetti al momento  del montaggio. |
| LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO  *(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all’art.91 c.2-bis)* |  |  |  |  |  |
| LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA |  |  |  |  |  |
| LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI |  |  |  |  |  |
| LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE |  |  |  |  |  |
| LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI ANNEGAMENTO |  |  |  |  |  |
| LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE |  |  |  |  |  |
| RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN GALLERIA |  |  |  |  |  |
| RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA |  |  |  |  |  |
| LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI |  |  |  |  |  |
| LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA |  |  |  |  |  |
| LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI |  |  |  |  |  |
| RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE |  |  |  |  |  |
| LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI |  |  |  |  |  |
| RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE |  |  |  |  |  |
| RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO |  |  |  |  |  |
| RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA |  |  |  |  |  |
| RISCHIO DI ELETTROCUZIONE |  |  |  |  |  |
| RISCHIO RUMORE |  |  |  |  |  |
| RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE |  |  |  |  |  |
| ALTRO *(descrivere)* |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI  *(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)\** |
| *Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi.* |

|  |
| --- |
| CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  *(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio)*  *ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: \_187\_* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tempo** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **Note** |
| **N.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rimozione di pavimentazione |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Scavo per sottofondazione |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Scavo a mano |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trasporto in discarca |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Preparazione del fondo del nuovo pavimento |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Installazione pavimento |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stesura manto impermeabile |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consolidamento di murature |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Applicazione di resina epossidica |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stesura intonaco |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Raschiatura di superfici |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tinteggiatura con pittura lavabile (i) |

Vi sono interferenze tra le lavorazioni: NO ☐ SI ☐

*(anche da parte della stessa impresa*

*o lavoratori autonomi)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI** | Sfasamento  Spaziale | Sfasamento  Temporale | **PRESCRIZIONI OPERATIVE** |
| 1 |  | ☐ | ☐ |  |
| 2 |  | ☐ | ☐ |  |
| 3 |  | ☐ | ☐ |  |
| … |  | ☐ | ☐ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Misure preventive e protettive da attuare** | **Dispositivi di protezione da adottare** | **Soggetto attuatore** | **Note** |
| **1** | Dal DLgs 81/2008 e smi:  • Allegato IV: Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei | Tuta da lavoro (vestiario idoneo); casco, guanti, scarpe; occhiali e visiere di protezione; cuffie e/o tappi; mascherine facciali ecc. | Lavoratore | Tutti i lavoratori devono essere dotati degli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale, che sono responsabilità del Datore di Lavoro, ovvero dell’impresa edile per cui lavorano. La scelta di questi dispositivi viene effettuata a seguito della valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e della stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). |
| **9** | Idem | + imbracatura | Idem | Idem |
| **10** | Idem | Idem | Idem | Idem |
| **…** | Idem | Idem | Idem | Idem |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS  *(2.1.3)\** | | | |
| *Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneità del POS.*  Sono previste procedure: ☐ si ☐ no  Se si, indicazioni a seguire: | | | |
| **N** | **Lavorazione** | **Procedura** | **Soggetto destinatario** |
| 1 | Attuare un nuovo servizio postale nelle vicinanze, per non creare mancanza di servizio. | Il committente ha chiesto di installare n °2 container dove sarà garantito il servizio postale. | Come nel cantiere dell’immobile, anche in questo le figure professionali dovranno rispecchiare le identiche misure di coordinamento. |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA | | | |
| SCHEDA N° 1 **PREPARAZIONE CANTIERE** | | | |
| **Fase di pianificazione**  *(2.1.2 lett.f*)*)\** | | | |
| ☐ apprestamento  ☐ infrastruttura | ☐ attrezzatura  ☐ mezzo o servizio di  protezione collettiva | **Descrizione: AREA LOGISTICA DI CANTIERE** | |
| **Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:**  Recinzioni con area ad uso deposito  Allestimento dell’impianto elettrico di cantiere  Installazione ponteggi | | | |
| **Misure di coordinamento** *(2.3.4.)***:** Coordinamento tra le imprese esecutrici, ci possono essere interferenze per l’allestimento dell’impianto elettrico; in tal caso è necessario un particolare coordinamento con altre fasi lavorative in corso di esecuzione. | | | |
| **Fase esecutiva**  *(2.3.5)* | | | |
| **Soggetti tenuti all’attivazione**  1.- ☐ Impresa Esecutrice: Michelangelo Costruzioni S.p.A.  2.- ☐ Impresa Esecutrice: Galileo Ponteggi SNC  3.- ☐ Impresa Esecutrice: Marconi Impianti S.R.L. | | | |
| **Cronologia d’attuazione:**   1. recinzione dell’area del cantiere logistico; 2. raccordare la viabilità di accesso (se necessario) ecc.; 3. posizionamento degli impianti elettrici di cantiere; 4. installazione ponteggi; | | | |
| **Modalità di verifica:**   1. Gli attrezzi ed i materiali debbono essere conformi alle norme vigenti; 2. Prima della messa in esercizio dell’impianto, accertarsi che vengano rispettate tutte le procedure e le prescrizioni; accertarsi anche del grado di isolamento con idonee misurazioni; 3. I materiali, le installazioni e gli impianti elettrici, devono essere realizzati e costruiti secondo le norme CEI; | | | |
| Data di aggiornamento: | | | il CSE  …… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHEDA N° 2 **ALLESTIMENTI VARI** | | | |
| **Fase di pianificazione**  *(2.1.2 lett.f*)*)\** | | | |
| ☐ apprestamento  ☐ infrastruttura | ☐ attrezzatura  ☐ mezzo o servizio di  protezione collettiva | **Descrizione:** **INSTALLAZIONE CONTAINER PER GARANTIRE IL SERVIZIO POSTALE** | |
| **Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:**  Individuazione per l’allestimento del servizio posta;  Trasporto container;  Attivazioni impianti e reti; | | | |
| **Misure di coordinamento** *(2.3.4.)***:** Coordinamento tra le due imprese esecutrici, ci possono essere interferenze per l’allestimento dell’impianto elettrico; in tal caso è necessario un particolare coordinamento con altre fasi lavorative in corso di esecuzione. | | | |
| **Fase esecutiva**  *(2.3.5)* | | | |
| **Soggetti tenuti all’attivazione**  1.- ☐ Impresa Esecutrice : Michelangelo Costruzioni S.p.A  2.- ☐ Impresa Esecutrice : Marconi Impianti S.R.L. | | | |
| **Cronologia d’attuazione:**   1. Individuazione per l’allestimento del servizio posta; 2. Trasporto container; 3. Montaggio e installazione; 4. Attivazioni impianti e reti; | | | |
| **Modalità di verifica:**  Durante l’utilizzo i container sono sottoposti a sollecitazioni di tipo:  meccanico, durante il sollevamento, il posizionamento sul mezzo di trasporto, la rimozione, nonché la fase di trasporto.  Ispezione esterna:   1. struttura esterna; 2. chiusure porte;   Ispezione interna:   1. accertarsi che all’interno non vi sia un’atmosfera pericolosa che possa arrecare danno agli operatori; | | | |
| Data di aggiornamento: | | | il CSE  …… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHEDA N° 3 **SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE** | | | |
| **Fase di pianificazione**  *(2.1.2 lett.f*)*)\** | | | |
| ☐ apprestamento  ☐ infrastruttura | ☐ attrezzatura  ☐ mezzo o servizio di  protezione collettiva | **Descrizione: INSTALLAZIONE NUOVA PAVIEMENTAZIOENE** | |
| **Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:**  Rimozione pavimentazione;  Scavo per sottofondazione;  Scavo a mano;  Preparazione del fondo del nuovo pavimento;  Installazione pavimentazione;  Trasporto in discarica (carico a mano); | | | |
| **Misure di coordinamento** *(2.3.4.)***:** Coordinamento tra le due imprese esecutrici, ci possono essere interferenze per l’allestimento dell’impianto elettrico; in tal caso è necessario un particolare coordinamento con altre fasi lavorative in corso di esecuzione. | | | |
| **Fase esecutiva**  *(2.3.5)* | | | |
| **Soggetti tenuti all’attivazione**  1.- ☐ Impresa Esecutrice : Michelangelo Costruzioni S.p.A  2.- ☐ Impresa Esecutrice : Marconi Impianti S.R.L.  5.- ☐ L.A. : Mario Pavimento | | | |
| **Cronologia d’attuazione:**   1. Rimozione pavimentazione; 2. Scavo per sottofondazione; 3. Scavo per tracciamento impiantistica; 4. Preparazione del fondo del nuovo pavimento; 5. Chiudere gli opportuni tracciamenti; 6. Installazione pavimentazione; 7. Trasporto in discarica; | | | |
| **Modalità di verifica:**  Modello di calcolo:   1. Verifica di resistenza per carichi permanenti; 2. Verifiche di resistenza per carichi dinamici; 3. Verifiche di deformabilità; 4. Verifiche di fessurazione; | | | |
| Data di aggiornamento: | | | il CSE  …… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHEDA N° 4 **LAVORAZIONI PARETI PERIMETRLI** | | | |
| **Fase di pianificazione**  *(2.1.2 lett.f*)*)\** | | | |
| ☐ apprestamento  ☐ infrastruttura | ☐ attrezzatura  ☐ mezzo o servizio di  protezione collettiva | **Descrizione: RINNOVAMENTO PARETI PRE-ESISTENTI** | |
| **Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:**  Raschiatura superfici  Consolidamento di murature  Applicazione di resina epossidica  Stesura intonaco  Tinteggiatura con pittura lavabile | | | |
| **Misure di coordinamento** *(2.3.4.)***:** Coordinamento tra le due imprese soggette alla lavorazione, e stretta comunicazione con il lavoratore autonomo | | | |
| **Fase esecutiva**  *(2.3.5)* | | | |
| **Soggetti tenuti all’attivazione**  1.- ☐ Impresa Esecutrice : Michelangelo Costruzioni S.p.A  2.- ☐ Impresa Esecutrice : Spiderman Costruzioni SRL  5.- ☐ L.A. : Luca Parete | | | |
| **Cronologia d’attuazione:**   1. Installazione trabattello per lavorazioni su tutta la parete interna; 2. Raschiatura superfici 3. Consolidamento di murature 4. Applicazione di resina epossidica 5. Stesura intonaco 6. Tinteggiatura con pittura lavabile | | | |
| **Modalità di verifica:**  Modello di calcolo:   1. Verifica per carichi verticali; 2. Verifica sismica | | | |
| Data di aggiornamento: | | | il CSE  …… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SCHEDA N° 5 **RIFACIMENTO COPERTURA E PARETI** | | | |
| **Fase di pianificazione**  *(2.1.2 lett.f*)*)\** | | | |
| ☐ apprestamento  ☐ infrastruttura | ☐ attrezzatura  ☐ mezzo o servizio di  protezione collettiva | **Descrizione: IMPERMEABILAZIONE COPERTURA** | |
| **Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:**  Installazione ponteggi  Stesura manto impermeabile  Smontaggio ponteggi | | | |
| **Misure di coordinamento** *(2.3.4.)***:** Coordinamento tra le tre imprese soggette alla lavorazione, e stretta comunicazione con il lavoratore autonomo | | | |
| **Fase esecutiva**  *(2.3.5)* | | | |
| **Soggetti tenuti all’attivazione**  1.- ☐ Impresa Esecutrice : Michelangelo Costruzioni S.p.A.  2.- ☐ Impresa Esecutrice : Galileo Ponteggi  3.- ☐ Impresa Esecutrice : Spiderman Costruzioni SRL  5.- ☐ L.A. : Mario Pavimento | | | |
| **Cronologia d’attuazione:**   1. Installazione ponteggi 2. Rimozione guaina esistente 3. Pulizia massetto 4. Stesura del primer per la guaina 5. Stesura guaina 6. Smontaggio ponteggi | | | |
| **Modalità di verifica:**  **COPERTURA:** assente  **FACCIATA:**   1. verificare l’eventuale consolidamento della superficie di applicazione e all’utilizzo di uno stato di pittura di “fondo” con funzioni di uniformazione degli assorbimenti e di facilitare l’adesione; 2. verificare l’effettiva qualità della pittura; | | | |
| Data di aggiornamento: | | | il CSE  …… |

|  |
| --- |
| MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO  *(2.1.2 lett. g*)*; 2.2.2 lett.g*) *)\**  *Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere.* |
| ☐ Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti  ☐ Riunione di coordinamento  ☐ Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi  ☐ Altro *(descrivere)* |

|  |
| --- |
| DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS  *(2.2.2 lett.f) )\**  *Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso*. |
| ☐ Evidenza della consultazione : Impostare il calendario, evidenziando il fatto che ogni giovedì settimanale ci potrebbe essere un’interferenza nella viabilità extra-cantiere.  ☐ Riunione di coordinamento tra RLS :  ☐ Riunione di coordinamento tra RLS e CSE: per aggiornamento dello stato avanzamento dell’opera, con le opportune verifiche.  ☐ Altro *(descrivere)* |

|  |
| --- |
| ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI  *(2.1.2 lett. h*)*)\** |
| **Pronto soccorso:**  ☐ a cura del committente:  ☐ gestione separata tra le imprese:  ☐ gestione comune tra le imprese: su cartello di inizio lavori cantiere è inserito anche i numeri di primo soccorso, in concordi atra le varie imprese.  In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere:  **Emergenze ed evacuazione** : n.a.  **Numeri di telefono delle emergenze:**  Pronto soccorso più vicino: 06 93271 (Frascati)  Vigili del fuoco: 06 942 0000 (Frascati)  …  *Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, ecc.).* |

|  |
| --- |
| STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  *(4.1)\**  *Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n | Descrizione | Calcolo analitico  *(quantità x prezzo unitario x tempo di utilizzo)* | Totale |
| 1 | APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC |  |  |
| 2 | MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTE NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI |  |  |
| 3 | IMPIANTI DI TERRA |  |  |
| 4 | IMPIANTI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE |  |  |
| 5 | IMPIANTI ANTINCENDIO |  |  |
| 6 | MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA |  |  |
| 7 | PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA |  |  |
| 8 | EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI |  |  |
| 9 | MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA |  |  |

|  |
| --- |
| ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI |
| ☐ planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori;  ☐ planimetrie di progetto, profilo altimetrico;  ☐ relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso;  ☐ computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;  ☐ tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)  ☐ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE |
| *Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC*    Il presente documento è composta da n.\_\_22\_\_ pagine.   1. Il C.S.P. trasmette al Committente \_\_\_\_\_Poste Italiane S.p.A.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il presente PSC per la sua presa in considerazione.   **Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma del C.S.P.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.   **Data** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Firma del committente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC*  Il presente documento è composta da n.\_\_\_24\_\_\_ pagine.   1. L’impresa affidataria dei lavori Ditta \_\_Michelangelo Costruzioni S.p.A.\_\_\_\_\_ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:   ☐ non ritiene di presentare proposte integrative;  ☐ presenta le seguenti proposte integrative \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Data**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. L’impresa affidataria dei lavori Ditta \_\_\_\_\_\_\_ Michelangelo Costruzioni S.p.A.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:    1. Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Galileo Ponteggi SNC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    2. Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Marco Impianti S.r.l.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    3. Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Spiderman Costruzioni S.r.l.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    4. Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Mario Pavimento\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    5. Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Luca Parete\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   **Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   1. Le imprese esecutrici (*almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori*) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS   **Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma della Ditta**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. Il rappresentante per la sicurezza:   *☐* non formula proposte a riguardo;  *☐* formula proposte a riguardo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma del RLS \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |