様式例１

年　月　日

農林水産大臣　殿

環境大臣　殿

法人名

代表者名

申請書

愛玩動物看護師法（令和元年法律第50号）附則【第２条第１号及び第３条第２項・第２条第１号・第３条第２項】の規定により農林水産大臣及び環境大臣が指定する講習会（以下「講習会」という。）を実施するための申請をいたします。

※　実施する講習会を【　】から選択して記載すること。

１．講習会の名称

２．講習会を実施しようとする者の名称、主たる事務所の所在地及び連絡先

　名　称：

　所在地：

　連絡先：

３．担当者連絡先

職　　名：

氏　　名：

E-mail：

電話番号：（担当者に直接繋がる番号）

４．講習会の実施計画

（１）講習会実施概要

別紙１のとおり。

（２）講習会の日程、科目名、内容及び担当講師の氏名

別紙２のとおり。

（３）科目を担当する講師の略歴

別紙３のとおり。

（４）講習会に要する経費の収支予算

別紙４のとおり。

（５）講習会アンケート集計様式（受講者からの評価の実施に関する書類）

別紙５のとおり。

５．講習会を実施しようとする者の事業の実態等を知るための書類

※定款、登記事項証明書及び財務諸表等（申請時点で最新の年度のもの）

以上

別紙１

講習会実施概要

１．講習会場の名称及び所在地（講習会をオンラインで実施する場合にあっては、その旨）並びに募集人数

　名　　称：

　所在地：

　募集人数：

　　※指定後、原則として会場の名称及び所在地、日程は変更できないため、間違いの無いようよく確認すること（会場の名称については正式名称を記載すること）。

　　※講習会場の名称及び所在地が確認できる書類（ＨＰ等）を添付すること。

２．講習会のスケジュール及び受講者募集方法

　　※スケジュールは、受講者募集開始日から講習会の終了日までを記載すること。

※受講者募集方法は、実施要領の４（４）に定める内容が分かるように記載すること。

３．受講者から徴収する費用

　一人当たり　　　　円

※　税込みの費用を記載すること。

※　受講科目によって徴収する費用が異なる場合は、受講科目別の費用を記載すること。

※「教材代込み」又は「教材代別」のいずれかを記載すること。「教材代別」の場合は、教材代を記載すること。

４．使用する教材

※教材は実施要領の別表に規定する項目を教授できるものとすること。

※実施主体において教材を作成する場合は、その旨を記載するとともに、予定している講義の概要（任意様式）を併せて提出すること。

５．講習会当日における受講者の本人確認の方法（講習会をオンラインで実施する場合にあっては、受講者が適切に講義を視聴したことを確認する方法）

　　※オンラインで実施する場合は、内容及び時間の縮減防止（例：早送り、スキップ、倍速視聴機能の禁止等）や受講者の確認（例：一定間隔での顔認証や写真撮影による本人確認等）に関する措置を講じること。

６．キャンセルポリシー

７．その他必要な事項があれば記載すること

別紙２

講習会の日程、科目名、内容及び担当講師の氏名

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日付 | 時間 | 科目名 | 内容 | 講師の氏名 |
| 〇月〇日（〇） | 0：00～0：00（〇時間） | 愛玩動物看護師の職責 | ①愛玩動物看護師法の概要  ②獣医療倫理  ③動物看護者の倫理綱領  ④愛玩動物の福祉  ⑤動物病院における愛玩動物看護師の役割  ⑥愛護・適正飼養分野における愛玩動物看護師の役割 | 動物　愛子 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

※講習会の講義については、以下の順番で実施することが望ましいこと。

①「愛玩動物看護師の職責」

②「獣医療及び愛護適正飼養分野の関連法規」

③「診療の補助に関する技能」

④「愛護・適正飼養に関する基本的な知識」

⑤「業務の実践に必要な理論」

⑥「業務の実践」

別紙３

科目を担当する講師の略歴

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏　　名 | ふりがな |  | | |
| 氏　　名 |  | | |
| 職　　歴 | 期　　間 | 勤務先 | 職　　種 | 内　　容 |
| ○年○月～○年○月 | ○○動物病院 | 勤務医 |  |
| ○年○月～現在に至る | ○○大学○○学部 | 教授 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 担当する 講習会の科目 |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 備　　考 |  | | | |

※内容欄には、具体的な業務内容（例えば大学等でどのような科目を担当したか、愛玩動物看護に関するどのような業務を行っていたか）等を記載し、講習会実施要領の５に定める講師の要件を満たしていることが分かるようにすること。

別紙４

講習会に要する経費の収支予算

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | 項目の内容 | 必要とする理由 | 金額（円） | 算出根拠（計算式） |
| 収入 |  |  |  |  |  |
| 支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |
| 収支差額 |  |  |  |  |  |

※収支予算は大幅な黒字又は赤字とならないようにすること。

※支出項目は、講習の質を高めるものや受講者の便益を図るもの等、真に必要なものであること。また、必要とする理由を明確に示すこと。

※会場費、オンラインでの実施に係る経費については、見積書等を別途添付し、算出根拠を明確にすること。他の支出項目については、原則として見積書等の添付は求めないが、農林水産省又は環境省が必要と判断した場合には提出を求めることがある。

別紙５

愛玩動物看護師講習会アンケート集計様式

１．受講者背景

（１）法附則第２条１号に定める者（既卒・在学の区別及びその教育機関）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育機関  既卒・在学 | 大学 | 養成所 | 計 | 割合（％） |
| 既卒者 |  |  |  |  |
| 在学者 |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |

（２）法附則第３条２項に定める者（主たる職域及び実務経験年数）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実務経験年数  主たる勤務領域 | １  年  未満 | １年 | ２  年 | ３  年 | ４  年 | ５  年 | ６  年 | ７  年 | ８  年 | ９  年 | 10  年 | 11年  以上 | 計 | 割合（％） |
| １．飼育動物診療施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２.教育機関 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．公共機関（２以外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４.動物取扱業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５.その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（３）受講目的

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 第●回試験受験予定のため | 第●回試験受験予定のため | 第●回以降受験予定のため | 受験未定 | 受験予定なし |
| 人数 |  |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |  |

（４）愛玩動物看護師試験の受験希望地（愛玩動物看護師試験の受験を希望しない者は居住地）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地域 | 北海道 | 東　北 | 関　東 | 中　部 | 近　畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | 合　計 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |  |  |  |  |

２．講習会受講者による評価（アンケートの結果等）

（１）講習会の科目毎の満足度

愛玩動物看護師の職責

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | １.非常に良かった | ２.良かった | ３.良くなかった | ４.全く良くなかった | 無回答 | 合計 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |  |  |

獣医療及び愛護適正飼養分野の関連法規

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | １.非常に良かった | ２.良かった | ３.良くなかった | ４.全く良くなかった | 無回答 | 合計 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |  |  |

診療の補助に関する技能

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | １.非常に良かった | ２.良かった | ３.良くなかった | ４.全く良くなかった | 無回答 | 合計 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |  |  |

　　愛護・適正飼養に関する基本的な知識

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | １.非常に良かった | ２.良かった | ３.良くなかった | ４.全く良くなかった | 無回答 | 合計 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |  |  |

　　業務の実践に必要な理論

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | １.非常に良かった | ２.良かった | ３.良くなかった | ４.全く良くなかった | 無回答 | 合計 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |  |  |

　　業務の実践

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | １.非常に良かった | ２.良かった | ３.良くなかった | ４.全く良くなかった | 無回答 | 合計 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |  |  |

（２）講習会の会場、時間、運営事務局について

講習会の会場

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | １.非常に良かった | ２.良かった | ３.良くなかった | ４.全く良くなかった | 無回答 | 合計 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |  |  |

講習会の時間

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | １.非常に短かった | ２.短かった | ３.ちょうど良かった | ４.長かった | ５．非常に長かった | 無回答 | 合計 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |  |  |  |

講習会の実施者（運営事務局）の運営方法

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | １.非常に良かった | ２.良かった | ３.良くなかった | ４.全く良くなかった | 無回答 | 合計 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |
| 割合（％） |  |  |  |  |  |  |

その他受講者からの意見

|  |
| --- |
|  |