第６号様式(用紙　日本産業規格　Ａ４縦長型)

事業計画書 【その他の特別対策事業（水環境モニタリング）】

|  |  |
| --- | --- |
| 団 体 名 |  |
| 申請部門 | □市民事業スタンドアップ部門　　　□市民事業スキルアップ部門 |
| 事 業 名 | □継続　(申請年度の前年度に当該補助金を受けた事業である場合は黒く塗りつぶしてください。) |
| 実施期間 | 年　月　日～　　　　年　月　日　　　(計　　回活動) |
| 実施場所※ |  |
| 参加者数(見込) | 会員(　　　)人　　　　　一般参加者等(　　　　　)人　計(　　　　　)人 |
| 資機材購入希望 | □無　　□有(　第９号様式に記載のとおり　) |

※　実施場所は、位置図・写真を添付すること。

(1) 事業目的

事業を実施する必要性や意義などを具体的に記入してください。

|  |
| --- |
|  |

(2) 事業内容

調査テーマ、調査方法、実施スケジュールについて具体的に記入してください。

〔調査テーマ〕

|  |
| --- |
|  |

〔調査方法〕

|  |
| --- |
|  |

〔調査スケジュール〕

|  |
| --- |
|  |

(3) 水源環境の保全・再生施策との関係（調査結果の活用）

調査を実施することで、水源環境の保全・再生に関する施策の効果測定にどのように寄与するか。または、新たな施策提案につながる現状把握ができるか、具体的に記入してください。

|  |
| --- |
|  |

(4) これまでの活動実績

　直近３年程度の調査・研究実績等について記入してください。

|  |
| --- |
|  |

(5) 調査研究のステップ

　施策の効果測定等により有効な調査・研究成果とするために、申請対象年度以降どのような調査・研究が必要となるか。申請対象年度の調査・研究がどの段階のものであるかを踏まえて記入してください。

|  |
| --- |
|  |

(6) 安全面・県民へのＰＲ

　申請事業に対する安全面への配慮（講習会の受講、安全装備、保険への加入など）や申請事業の成果を県民に広くＰＲする方法について記入してください。

|  |
| --- |
| 【安全面への配慮】 |
| 【県民へのＰＲ方法】 |