令和 ６ 年　　 月　 　日

一般社団法人

全国畜産配合飼料価格安定基金（畜産基金）

理事長　隈 部 洋　殿

住所 ： （加入生産者住所）

氏名 ： （加入生産者氏名記入）　　 　　　㊞

**令和６年度 配合飼料基金数量契約の未継続・数量減少理由に関する確認書**

令和６年度の配合飼料基金数量契約の未継続・数量減少の理由について、下記のとおり合理的な理由としての承認を申請します。

**記**

**Ⅰ．契約未継続の場合**　　　　**＜以下の該当する理由番号（１または２）に　○　を付けてください＞**

**１．廃業のため （廃業証明書/廃業予定証明書 要添付）**

**２．畜産基金との「全ての契約数量」を他基金へ変更したため　 （他基金との契約書写 要添付）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名 | 畜種 | **比較対象年度** | | **当 年 度**  **(令和６年度)**  **契約数量** |
| **基 準 年 度**  **（令和４年度）**  **契約数量** | **(令和5年度)**  **契約数量** |
| 畜産基金 |  | **㌧** | **㌧** | ― |
| 全農基金 | **㌧** | **㌧** | ― |
| 商系基金 | **㌧** | **㌧** | ― |
| **合　計** | | **㌧** | **㌧** | **―** |
| 全農基金 |  | **㌧** | **㌧** | **㌧** |
| 商系基金 | **㌧** | **㌧** | **㌧** |
| **合　計** | | **㌧** | **㌧** | **㌧** |

**Ⅱ．契約数量減少の場合【比較対象年度　契約数量 対比 ２０％以上減少】**

**＜以下の該当する理由番号（１または２）に ○ を付けてください＞**

**１．規模縮小のため**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **比較対象年度** | | **当 年 度**  **(令和６年度)** | 備　考 |
| **基 準 年 度**  **（令和４年度）** | **(令和5年度)** |
| **契約数量** | **㌧** | ㌧ | ㌧ |  |
| 飼養頭羽数 **育** |  |  |  |  |
| **成** |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |
| （記入例）採卵鶏  飼養変更 | 10,000羽  100頭 | 5,000羽  100頭 | 5,000羽  20頭 | 前年度、飼養規模縮小  当年度、飼養変更（酪農→肥育） |

裏面へ

**２．畜産基金との「一部の契約数量」を他基金へ変更したため 　（他基金との契約書写 要添付）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名 | 畜種 | **比較対象年度** | | **当 年 度**  **(令和６年度)**  **契約数量** |
| **基 準 年 度**  **（令和４年度）**  **契約数量** | **(令和5年度)**  **契約数量** |
| 畜産基金 |  | **㌧** | **㌧** | **㌧** |
| 全農基金 | **㌧** | **㌧** | **㌧** |
| 商系基金 | **㌧** | **㌧** | **㌧** |
| **合　計** | | **㌧** | **㌧** | **㌧** |
| 畜産基金 |  | **㌧** | **㌧** | **㌧** |
| 全農基金 | **㌧** | **㌧** | **㌧** |
| 商系基金 | **㌧** | **㌧** | **㌧** |
| **合　計** | | **㌧** | **㌧** | **㌧** |

私が既に捺印した「配合飼料価格差補塡数量契約書」は、上記の申請理由が基金に受理されるまでの間、もしくは受理されなかった場合でも返還対象金額を返納するまでの間、正式に契約が成立しない “仮契約”扱いとなることに同意します。

（仮契約とは、受理または返納までは「配合飼料価格差補塡数量契約書」は効力を生じないという趣旨です。）

**以上の当加入生産者の申請内容に、相違のないことを確認しました。**

住所　：　（契約窓口の農協・団体等の所在地）

農協名　：　（契約窓口の農協・団体等の名称）

代表者名　：　（契約窓口の農協・団体等の代表者名）　㊞

ご注意：

※１. 本確認書は原本の提出をお願いいたします。

（コピー・ＦＡＸ等による提出は無効です。）

※２．記載内容が事実に反する場合には、令和４年１０月期以降実施した借入金による通常価格差補塡金（全部もしくは一部）の返還を求められることがあります。

※３．本確認書により提供された個人情報は、配合飼料安定基金の事務遂行に必要な範囲で行う関係団体等への提供以外の目的では用いられません。