**遺伝資源国内取得書発給に係る同意書**

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事長　殿

依頼者

住　所：

氏名：依頼者の氏名又は名称及び法人にあっては代表者の氏名

依頼者は、＿＿＿＿年＿＿月＿＿日付け依頼書にて、独立行政法人製品評価技術基盤機構（以下「機構」という。）に遺伝資源国内取得書発給を依頼するに当たり、以下の内容に同意します。

（用語）

第1条　用語は「生物の多様性に関する条約」（以下「生物多様性条約」という。）、「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」及び「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針（平成２９年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第１号）」（以下「ABS指針」という。）に基づくものとします。

（適用範囲）

第２条　遺伝資源国内取得書（以下「取得書」という。）の発給対象となる遺伝資源は、次の各号に掲げる事項を全て満たすものとします。

一　遺伝資源の原産国が我が国であるもの。

二　遺伝資源の提供国が我が国であるもの。

２　発給対象となる利用は、次の各号に掲げる事項を全て満たす、前項の遺伝資源の利用に限ります。

一　経済産業大臣が所管する事業での利用であること。

二　ＡＢＳ指針第１章第３の２で適用外とされた、食料及び農業のための植物遺伝資源の利用でないこと。

三　ＡＢＳ指針第１章第３の２で適用外とされた、パンデミックインフルエンザ事前対策枠組みに基づく利用でないこと。

（事業の実施）

第３条　機構は依頼者から遺伝資源国内取得書発給依頼書（以下「依頼書」という。）を受け取った後、発給可能であるか確認し、取得書の発給を実施し、その発給実績を経済産業大臣に報告します。

２　機構は、発給した取得書の発給番号等の機構webサイトへの掲載をもってその有効性を示します。

３　依頼者は、取得書の再発給が必要になった場合は、所定の書面によって機構に依頼するものとします。機構はその書面の提出をもって、機構の管理している最新の登録情報にて取得書の発給を行います。

４　依頼者は、記載内容の訂正が必要になった場合は、所定の書面によって機構に依頼するものとします。機構はその書面の提出をもって、機構の管理しているデータを書き換え、書き換え後の情報にて取得書の発給を行います。

５　依頼者は、機構webサイトへの取得書の写しの掲載有無の変更を希望する場合は、所定の書面にて機構に依頼するものとします。機構はその書面の提出をもって、機構webサイトの掲載有無の変更を行います。

６　上記1から５の業務を総称して、「本事業」といいます。

（手数料等）

第４条　依頼者は、前条第1項、第3項及び第4項に定める取得書の発給前に、機構へ手数料及び消費税相当額を支払うものとします。

2　機構は、いかなる場合においても一旦受領した手数料及び消費税相当額を返還しません。

（依頼者による保証）

第５条　依頼者は、第３条に示す機構へ提出する書面の記載内容に誤りがないことを保証します。

2　依頼者は、第３条に示す機構へ提出する書面の記載内容が事実と異なる場合、記載されるべき内容が記載されていない場合、またはその他依頼者が本同意書に違反している場合、これらのいずれかに起因し又は関連して発生した損害について、機構が一切の責任を負わないことに同意します。

3　依頼者は、機構から本事業について問合せを受けた内容に関して、虚偽なく答えるものとします。

４　依頼者は、第3条に示す機構へ提出する書面の記載内容に誤りがあることが判明したときは速やかに機構へ申し出ます。

（機構による情報の管理）

第６条　機構は、依頼者からの依頼に基づく本事業の実施、経済産業省からの本事業の実施に関する調査への回答を除き、依頼者からの書面による申し出以外の事由によって、依頼者から得た情報を開示しません。

（機構の免責）

第７条　機構は、依頼書の内容並びに依頼書に記載された内容をもとに発給する取得書に記載の遺伝資源及びその関連情報について、依頼者及び第三者に対して一切の責任を負いません。

（本事業の譲渡・移管）

第８条　機構は、本事業を包括的に第三者に譲渡し、又は依頼者に対して有する事業受託者としての地位、権利及び義務の全部又は一部を譲渡することができるものとします。

（準拠法及び専属的合意管轄裁判所）

第９条　本同意書の準拠法は日本法とし、本同意書に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

（協議）

第１０条　機構と依頼者は、本同意書に定めのない事項及び本同意書の解釈に生じた疑義について誠実に協議するものとします。

Form 3

**Agreement on Issuance of**

**Notification of Acquisition of the Genetic Resource in Japan**

To the President of

The National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

**Applicant**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Name (of the representative)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Organization (if applicable)*

 In submitting a request to the National Institute of Technology and Evaluation ("NITE") for the issuance of Notification of Acquisition of the Genetic Resource in Japan (“Notification”) dated  *(YY/MM/DD)* , the Applicant agrees to the terms and conditions set forth below.

**Article 1** (Definitions)

The definitions of the terms used in this agreement are based on the "Convention on Biological Diversity" ("CBD"), the "Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity", and the "Guidelines on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (Public Notice of the Ministry of Finance, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Ministry of Health, Labour and Welfare, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Ministry of Economy, Trade and Industry, and Ministry of the Environment No.1 of 2017)" ("ABS Guidelines").

**Article 2** (Scope of application)

* 1. For the issuance of the Notification, the genetic resource shall meet all the following conditions:

(i) The “country of origin of genetic resources” is Japan.

(ii) The “country providing genetic resources” is Japan.

* 1. The Notification shall be issued only for the utilization of the genetic resource set forth in Article 2.1 and shall meet all the following conditions:

(i) The genetic resource is utilized for businesses that are under the jurisdiction of the Minister of Economy, Trade and Industry of Japan.

(ii) The genetic resource is NOT utilized under "The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture"(ITPGRFA), which is outside the scope of the ABS Guidelines, as provided for in Chapter 1, No 3, 2 of the ABS Guidelines.

(iii) The genetic resource is NOT utilized under “The Pandemic Influenza Preparedness Framework（PIPF）”, which is outside the scope of the ABS Guidelines, as provided for in Chapter 1, No.3, 2 of the ABS Guidelines.

**Article 3** (Implementation of the Service)

* 1. After receiving an Application for Issuance of Notification of Acquisition of the Genetic Resource in Japan ("Application") from the Applicant, NITE shall confirm whether issuance is possible, issue the Notification, and report the issuance to the Minister of Economy, Trade and Industry of Japan.
	2. NITE shall ensure the validity of the Notification by posting the reference number of the Notification on NITE's website.
	3. When re-issuance of the Notification is required, the Applicant shall make a request by submitting the prescribed document to NITE. Upon submission of the document, NITE shall issue the Notification based on the latest registered information held by NITE.
	4. When the content of the Notification needs to be revised, the Applicant shall submit the prescribed document to NITE. NITE shall then update the information and issue the Notification with the updated information.
	5. If the Applicant wishes to make changes as to whether a copy of the Notification is to be posted on NITE’s website, the Applicant shall submit the prescribed document to NITE. Upon submission of the document, NITE shall make the necessary changes.
	6. The procedures mentioned from 1 to 5 above, are generically referred to as the “Service”.

**Article 4** (Handling fee)

* 1. The Applicant shall pay the handling fee to NITE prior to the implementation of the Service under Article 3.1, 3.3 and 3.4.
	2. NITE shall not, under any circumstances, refund the handling fee once received.

**Article 5** (Warranty by the Applicant)

* 1. The Applicant shall warrant that there is no false or omitted information in the Application and other documents set forth in Article 3.
	2. When the Application and other documents set forth in Article 3 have false information, or the content which needs to be written is not written, or when the Applicant has violated this agreement, the Applicant agrees that NITE shall not be held responsible for any damage due or related to any of these reasons.
	3. The Applicant shall give answers to queries from NITE with regard to the Service in good faith.
	4. If it turns out that there is an error(s) in the Application and other documents set forth in Article 3, the Applicant shall promptly notify NITE.

**Article 6** (Handling of information by NITE)

NITE shall not disclose any information submitted by the Applicant except for the following cases;

1. Information necessary for the implementation of the Service that Applicant agrees to disclose.
2. When the Ministry of Economy, Trade and Industry requests for the disclosure of information related to the issuance of Notification.
3. When a written request for disclosure of information is submitted by the Applicant.

**Article 7** (NITE`s exclusion of liability)

NITE shall not assume any responsibility whatsoever with respect to the Applicant and third parties, concerning the genetic resource and related information described in the Application and the Notification.

**Article 8** (Assignment or transfer of the Service)

NITE may comprehensively assign the Service to a third party, and assign all or part of its contractual status, rights and obligations which NITE has as the Service Trustee with respect to the Applicant.

**Article 9** (Governing law and the court of agreed jurisdiction)

This agreement shall be governed by the laws of Japan. The Tokyo District Court shall have exclusive jurisdiction in the first instance to adjudicate any dispute arising out of or relating to this agreement.

**Article 10** (Discussion)

NITE and the Applicant shall discuss in good faith about matters not set forth in this agreement and for any ambiguities that arise in the interpretation of this agreement.