河川法関係様式－１

応　募　様　式

令和 　　年 　　月 　　日

能代河川国道事務所長　 殿

応募者

住所 〒

氏名　　　　　　　　　　　　 印

令和６年９月１３日付けで公募された、河川敷地内の樹木伐採について応募

します。

記

１．河川の名称及び区域

第１希望　区画：　　　区画（地区名：　　　　　　）（面積　　　　　　　㎡）

第２希望　区画：　　　区画（地区名：　　　　　　）（面積　　　　　　　㎡）

第３希望　区画：　　　区画（地区名：　　　　　　）（面積　　　　　　　㎡）

※記載例：　⑤　区画（地区名：　扇田地区　）(面積　２，０００　㎡)

２．伐採木の使用目的

以下の項目で該当箇所にチェックを記載。

薪ストーブ

その他の目的（ ）

　　　　　　　　　　※記載例：ほだ木、農業資材、チップ、その他（具体的に記載）

３．採取を希望する河川産出物の種類：

　　　　　　　　　　　　　※記載例：樹木

４．現地の確認状況

以下の項目で該当箇所にチェックを記載。

確認済み

未確認

５．採取の方法

　　以下の項目で該当箇所にチェックを記載。

（準備作業）　 肩掛式草刈機により下草刈を行う。

その他の方法により下草刈を行う。（下草刈方法： ）

　※下草刈は必ず行うことが条件となります。

（伐採方法）　 チェーンソーにより伐採を行う。

ノコギリにより伐採を行う。

その他の方法により伐採を行う。（伐採方法： ）

（小割方法）　 伐採した樹木は、倒木箇所で小割りし、人力によりトラックまで運搬する。

伐採した樹木は、倒木箇所で小割りし、キャリア等によりトラックまで運搬する。

その他の方法（ ）

（運搬方法）　 伐採材は、軽トラックにより日々搬出する。（積込方法： ）

伐採材は、（ 　　 ｔ）トラックにより日々搬出する。（積込方法： ）

その他の方法（ ）

（伐採順序）　 通路脇から順次伐採を行う。

その他の伐採順序（ ）

（枝葉処理）　 発生した枝葉は、伐採材と一緒に持ち帰り利用する。

発生した枝葉は、決められた場所に集積する。

その他の処理（ ）

　※上記以外に作業に関する事項があれば記載する。

６．伐採経験及び保有資格者の有無

伐採経験あり

伐採経験なし

平成２８年　９月１７日開催の伐採講習会（能代河川国道事務所主催）に参加

平成２９年１０月２１日開催の伐採講習会（能代河川国道事務所主催）に参加

平成３０年１１月　３日開催の伐採講習会（能代河川国道事務所主催）に参加

令和　２年１０月１７日開催の伐採講習会（能代河川国道事務所主催）に参加

作業者の中に伐採等の業務に関する資格保有者がいる

※保有資格（ ）

記載例：チェーンソー作業者、立木の伐採作業者等の特別教育受講など

７．採取の期間

作業予定期間：令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日（のうち　　日間）を予定

８．応募者の連絡先

連絡先（携帯可） ：　　　　－　　　　－

緊急連絡先　　　 ：　　　　－　　　　－

ＦＡＸ 　　　　　：　　　　－　　　　－

メールアドレス 　：

なお、ＦＡＸ・メールアドレスは、ある場合のみ記載。

９．公募伐採の応募資格について、該当箇所にすべてチェックを記載。

過去３年間（令和３年度～令和５年度）に河川法に基づく許可を受けた者のうち著しく不誠実な行為のあった者ではない。

公募期間中において、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）

第７０条又は第７１条の規定に該当するとして、指名停止等を受けている者ではない。

公募期間中において、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者ではない。

直近１年間の税を滞納している者ではない。

警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして

国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではない。

１０．その他

　　　応募者多数の場合、希望する地区や区画とならない場合があります。

　　　下記のとおり、可否をお聞かせください。（チェックマークを付けてください）

　　　　□　記載した、第１～第３希望のみ可能である

　　　　□　同じ地区であれば、区画は問わない

　　　　□　地区、区画とも、問わない

　　　その他、希望がありましたら記載願います。

　　　　　例：扇田地区を希望しているが、防沢地区でも構わない

　　　　　例：防沢地区を希望しているが、栄地区でも構わない　　　　　等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上