第３号様式（第４条関係）

誓　　約　　書

当社（個人にあっては私）は，貸切バス事業者支援事業（燃料油価格高騰対策）補助金の交付を申請するに当たり，下記の全てについて誓約し，同意します。

また，下記の事項を遵守できなかった場合は，県が求める補助金の返還に応じることを誓約します。

なお，これらの誓約に虚偽があり，又は誓約に反したことにより，当方が不利益を被ることになっても，一切の異議を申し立てません。

記

※[x]  このようにチェックを入れてください。

[ ]  本補助金の申請・交付のために提出した書類に虚偽がないこと

[ ]  鹿児島県から検査・報告・是正のための措置や関係書類の提出指導，事情聴取及び立入検査等の

求めがあった場合はこれに応じること

[ ]  申請の要件を満たしていないこと，又は不正受給であることが判明した場合は，申請者の法人名，

屋号・雅号，氏名等の公表等の措置がとられる場合があること

[ ]  自己又は自社の法人役員等は，次の①から⑧に該当しておらず，また，①から⑧に掲げる者が，

その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は事業を行う個人ではないこと

1. 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）
2. 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）
3. 暴力団員が役員となっている事業者
4. 暴力団員であることを知りながら，その者を雇用・使用している者
5. 暴力団員であることを知りながら，その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者
6. 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者
7. 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に批判される関係を有している者
8. 暴力団又は暴力団員と知りながらこれらを利用している者

[ ]  運行に当たっては，新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じること

鹿児島県貸切バス事業者支援事業（燃料油価格高騰対策）事務局　殿

令和　　　年　　　月　　　日

所在地

名　 称

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞