別紙1

(日本工業規格A4版)

鳥獣捕獲許可申請書(従事者)名簿

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏名 | 印 | 住所 | 職業 | 生年月日 | 目的 | 捕獲鳥獣 | | 狩猟免許 | | | 銃器を使用する場合 | | | 備考 |
| 種別 | 番号 | 交付年月日 | 所持許可証番号 | 交付年月日 | 鉄砲の種類 |
| 鳥獣名 | 員数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別紙2

(日本工業規格A4版)

(注)　1　申請書の提出は、事務処理に要する期間を考慮すること。

　　　2　共同捕獲の場合は、住所・職業・氏名欄は代表者について記入し、氏名欄に「ほか○人」と人数を記入するとともに、別紙の鳥獣捕獲許可申請者名簿を添付すること。

　　　3　住所欄には、法人が申請する場合(従事者証の交付を受けようとする場合)以外は、所属機関の所在地ではなく、申請者本人の自宅の住所を記入すること。

　　　4　共同捕獲による捕獲数は、原則として捕獲しようとする数量を各人別に割り振ること。また、1頭を共同で捕獲するような場合においては、「合計○人で1頭」と記入すること。

　　　5　捕獲の目的欄は「有害鳥獣捕獲」と記載し、(　)書きで被害作物等を併記すること。

　　　6　捕獲の期間は必要最小限とすること。

　　　7　区域については被害地域が小面積に限られる場合には、大字又は字まで記載すること。

　　　8　捕獲を実施しようとする地域を示す図面を添付すること。

　　　9　処置欄には、「放鳥獣(発信器装着、計測)」、「殺処分」等、捕獲個体の捕獲後の処置の方法を記入すること。

　　　10　従事者欄には、「別添名簿のとおり」と記入し、別紙の従事者名簿を添付すること。

　　　11　捕獲等が依頼になる場合にあっては、有害鳥獣捕獲依頼書を添付すること。

　　　12　不要な文字は、抹消する。