様式第１（第５条関係）

稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金交付申請書

令和　　年　　月　　日

　稲沢市長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵便番号　〒　　　－

　住　　所　稲沢市

氏　　名

電　　話

　稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり交付を申請します。

　記

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 補助対象事業名 | ☑剪定枝処理手数料補助事業 | | | □剪定枝破砕機購入費補助事業 | | |
| ２ 補助対象者区分 | ☑（１）農業者 | | | □（２）左記以外の者 | | |
| ３ 補助金申請額 | 円 | | | | | |
| ４ 植木等栽培状況 | 栽培品種 | 栽培面積 | | 年間生産量 | | 主な販売先等 |
|  |  | ㎡ |  | 本 |  |
|  |  | ㎡ |  | 本 |  |
|  |  | ㎡ |  | 本 |  |
|  |  | ㎡ |  | 本 |  |

（添付書類）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①剪定枝処理手数料補助事業の場合 | | | ②剪定枝破砕機購入費補助事業の場合 | | | | | | | | | |
| 剪定枝破砕機本体 | | | | | | 消耗品 | | | |
| ・領収書等の写し  ・計量票の写し  ※農地基本台帳で交付対象者であることが確認できない場合は、前年の確定申告書の写し | | | ・前年の確定申告書の写し  ・事業計画書、収支予算書  ・見積書の写し  ・購入する機械のカタログ  ・整備位置図 | | | | | | ・前年の確定申告書の写し  ・事業計画書、収支予算書  ・見積書の写し | | | |
| ５ 手数料補助事業対象経費一覧（手数料の場合のみ記入） | | | | | | | | | | | | |
| 番号 | | 処理年月日 | 処理業者 | | 処理量 | | 単価 | | 金額（税込） | | | 根含むもの☑ |
| １ | | 年　月　日 |  | |  | kg |  | 円 |  | | 円 | □ |
| ２ | | 年　月　日 |  | |  | kg |  | 円 |  | | 円 | □ |
| ３ | | 年　月　日 |  | |  | kg |  | 円 |  | | 円 | □ |
| ４ | | 年　月　日 |  | |  | kg |  | 円 |  | | 円 | □ |
| ５ | | 年　月　日 |  | |  | kg |  | 円 |  | | 円 | □ |
| ６ | | 年　月　日 |  | |  | kg |  | 円 |  | | 円 | □ |
| ７ | | 年　月　日 |  | |  | kg |  | 円 |  | | 円 | □ |
| ８ | | 年　月　日 |  | |  | kg |  | 円 |  | | 円 | □ |
| ９ | | 年　月　日 |  | |  | kg |  | 円 |  | | 円 | □ |
| 手数料補助対象経費合計 | | | | |  | kg |  | | | | 円 |  |

手数料補助事業対象経費一覧は別紙による提出を可とする。

A 補助対象経費合計　　　　　　B 補助率 　 C 補助金申請額※

　　　　　 　 円 ×　（１/３） ＝ 円

* 補助金申請額は１００円未満切捨て

|  |  |
| --- | --- |
| ６ 同意・誓約事項 | 以下の事項に同意・誓約します。（☑チェックしてください。） |
| 手数料・破砕機  共通  □ | 稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金に関する報告や立入調査について、市から求められた場合には、それに応じることについて同意します。また、交付申請書等提出した書類において、虚偽内容を申請したことが判明した場合、補助金の全部又は一部を返還することを誓約します。 |
| 剪定枝処理  手数料補助事業  □ | 申請にあたって農地基本台帳の閲覧に同意します。また、稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金の補助対象となる植木・苗木を生産する過程において剪定、伐採又は伐根により発生した木の枝、根若しくは幹の処理費の自己負担部分のみを補助金申請することを誓約します。 |
| 剪定枝破砕機  購入費補助事業  □ | 稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金により導入する剪定枝破砕機及びその消耗品について、耐用年数期間内に市の許可なく第三者へ機械の貸与及び売却をしないことを誓約します。なお、耐用年数までに破砕機及びその消耗品が故障等により使用不能になった場合は速やかに市へ報告するものとし、許可なく処分した場合は、補助金の全部又は一部を返還することを誓約します。 |

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。