（別添）

国産果実競争力強化事業実施計画

事業実施者名

担当者所属氏名

電話番号

FAX

メールアドレス

１　事業の内容

(1) 部門別経営分析及び需要調査

ア　部門別経営分析・需要調査の目的及び効果

イ　部門別経営分析・需要調査の概要

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取組事項 | 実施時期 | 取組内容 | 事業費 | 備考 |
| ア 部門別経営分析 |  |  | 円 |  |
| イ 需要調査 |  |  | 円 |  |
| 計 |  |  | 円 |  |

注）取組内容の欄については、分析、調査の方法、スケジュール、実施体制等について記入すること。

(2)　果汁工場再編整備合理化

ア　工場合理化の目的及び効果

 イ　工場合理化の概要

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 現　　状 | 計　　画 | 合 理 化方 策 | 事業費 | 備 考 |
|  | 構　造 | 設備数 | 能力 | 構　造 | 設備数 | 能力 |
| 合理化対象施設・設備○○○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  円 |  |
| 労働力  (常 勤)(臨時雇) 計 |  　 年間延べ人数 人 人 　　　　 人 |  年間延べ人数 人 人 　　　　 人 |  |
| 合　　計 |  |  |  |

 【労働力の月別内訳】 　　　　　　（単位：月、人）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 現　　状 | 計　　画 | 備 考 |
| 労働力 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |  |
| (常 勤)(臨時雇) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注）１　搾汁部門の縮小、廃止を行う工場について記入すること。

２　合理化方策の欄には、施設・設備については移設・廃棄を行う設備数、労働力については配置転換等を行う人数（現状と計画の差）を記入すること。

３　製品製造計画について別表により作成の上、添付すること。

(3)　原料供給体制再構築

ア　事業導入の目的及び効果

イ　事業の概要

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  　輸　送　先 |  輸送距離 |  輸送数量 　① | 左記輸送距離におけるトン 当たり単価② | 補助対象事業費 ①×② | 備　考（工場名） |
|  |  km |  ﾄﾝ |  円／ﾄﾝ |  　　 　円 |  |
|  |  |  |  |  |  |

(4)　高品質果汁等製造施設整備

ア　設備導入の目的及び効果

イ　設備導入の概要

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  施設名等 | 事　業　内　容(構造､規格､能力等) |  　 事業量(単価､台数､面積等) | 事業費 | 備　考 |
|  |   |   |  円 |  　　  |
|  |  |  |  |  |

注）１　備考には、施設所在地を記入すること。

 ２　製品製造計画について別表により作成の上、添付すること。

(5)　新製品・新技術の開発促進等

ア　新製品・新技術開発の目的及び効果

イ　機械及び分析費等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　　目 | 事業量 | 単　価 | 事業費 | 備　考 |
|  |   |   |  円 |  　　 　 |
|  　合　　計 |  |  |  |

ウ　新製品等普及・啓発

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 　目 | 実施時期 | 事業内容 | 事業量(単価､回数等) | 事業費 | 備　考 |
|  |  |  |   |  円 |  　　 　 |
|  合　　計 |  |  |  |

 注）１　分析機器等の機械を導入する場合、別紙にて導入する機械の用途及び必要性を整理すること。

２　製品製造計画について別表により作成の上、添付すること。(新製品は備考欄に記入のこと。)

 (6)　果実加工品等の需要増進

 ア　健康への有益性に係る知識の普及等

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 　目 | 実施時期 | 事業内容 | 事　業　量(単価、回数等) | 事業費 | 備　考  |
|  |  |  |  人 |  円 |  　　  |

 イ　消費拡大に資する人材育成

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 　目 | 実施時期 | 事業内容 | 事　業　量(単価、回数等) | 事業費 | 備　考  |
|  |  |  |  人 |  円 |  　　  |

注）１　当該事業を実施する場合のみ、記入すること。

 ２　「ア　健康へ有益性に係る知識の普及等」には、若年層向け講座、企業と連携した

セミナー、新たな摂取機会の提案等についてそれぞれ記入すること。

 ３　「イ　消費拡大に資する人材育成」には、スーパー等の従業員向け、社員食堂等の

　　　　経営者向け等についてそれぞれ記入すること。

 別表　製品製造計画等

 ア　加工処理の現状

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工施設名 | 原　料果実名(製品名) | １日当たり原料処理能力 | 原料処理量(t) | 製品製造量(t) | 備　考 |
| 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
|  |   |  t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  　  |
|  合　計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |

注：１　１日当たり８時間として処理能力を記入すること。

２　直近５カ年について記入すること。

３　製品が果汁の場合は５分の１濃縮換算量を記入し、（　）書きで

うちストレート果汁製造量を記入すること。

 イ　加工処理の計画

(ア) 　原料処理及び製品製造の年次計画

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  加工施設名 | 原料果実名 (製品名) | 原料処理量(t) | 製品製造量 (t) | 備　考 |      |
| 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  合　計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 注） １　１日当たり８時間として処理能力を記入すること。

　　　　　　　　２　実施年度以降５カ年について記入すること。

　　　　　　　　３　製品が果汁の場合は５分の１濃縮換算量を記入し、（　）書きでうちストレート果汁の製造量を記入すること。

 ４　備考欄に原料の自県産、他県産別の購入予定数量を記入すること。

 (イ) 月別製品製造計画

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | 単位 | １日当たり製造能力 | 月　別　製　造　量 | 備考 |
| 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
| 濃縮果汁うち凍結濃縮ｽﾄﾚｰﾄ果汁副産物 | 1/5t  t |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 注）１日当たり８時間として製造能力を記入すること。

 (ウ) 管理運営計画

 注）当該事業で導入する施設等の管理主体、管理体制等について記入する。

 ウ　収支計画

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | 当該事業実施前年度 | 実施年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 備考 |
| 1 売上高2 売上原価 うち製造原価3 販売費及び一般管理費4 営業利益　（ 1 –2 - 3 ） |  |  |  |  |  |  |
| 営業外収支（損失）経常利益（損失） |  |  |  |  |  |  |

 注）かんきつ果汁部門について、記入すること。

 エ　製造原価の見通し

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  項　　目 |  　　現　状 | 年　度 |  備　考  |
| 1 原材料費2 製造労務費3 製造経費4 製造管理費5 副産物収入 |   |  　 |  　　 　 |
|  合　　計 |  |  |  |

 注）１　計画年度は収支計画の最終計画年度と同様とすること。

 ２　原料果汁の製造原価(1/5濃縮換算)について記入すること。

 ３　備考欄に主な緒元について記入すること。

オ　添付資料

（ア）工場設置位置図・・・５万分の１の地図に示すこと。

（イ）当該事業と既存の施設との関連を明らかにした配置図と施設周辺見取図（電気委外線、給排水路、道路幅等を含む。）

（ウ）製品製造工程図

（エ）施設導入、工場の合理化、新製品等の開発に関する全体計画。

（オ）果汁工場の体質強化に係る基本計画。

（カ）その他説明参考資料。

２　経費の配分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  事業種目 (取組名) | 事業に要する(又は要した) 経 費 |  負 担 区　 分  |  摘 要 |
| 都道府県法人補助金 |  自己負担 |  そ の 他 |
|  |  円 |  円 |  円  |  円  |  |

注)　負担区分その他の欄については、内訳を摘要欄に記載すること。

 事業種目の内訳として（　）書きで取組名ごとに記載すること。

３　事業完了（予定）年月日

４　収支予算

（１）収入の部

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | 本年度予算額(本年度精算額） | 前年度予算額(本年度予算額) | 比較増減 | 備考 |
| 増 | 減 |  |
| 都道府県法人補助金自己負担金その他 | 円 | 円 | 円 | 円 |  |
| 計 |  |  |  |  |  |

　　注）備考の欄にその他の内容を記入すること。

（２）支出の部

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区　分 | 本年度予算額(本年度精算額） | 前年度予算額(本年度予算額) | 比較増減 | 備考 |
| 増 | 減 |  |
| 都道府県法人補助金自己負担金その他 | 円 | 円 | 円 | 円 |  |
|  |  |  |  |  |  |