様式１

令和　　年　　月　　日

独立行政法人農林漁業信用基金

　理事長　牧元　幸司　　　殿

 （住所（所在地））

 （ 法 人 等 名 ）

 （ 代表者等氏名 ）

秘密保持に関する確認書

　私／当社は、「林業業務システムの更改に係る設計・開発及び運用・保守業務一式」（以下「本件業務」という。）について、私／当社が受託検討を行うに当たり、貴基金より開示される資料及び情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。

　１．　私／当社は、本件業務に関し貴基金より開示される資料及び情報（以下「秘密情報」という。）について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。

　２．　私／当社は、秘密情報を受託検討以外の目的に使用しません。また、本確認書の存在及び内容並びに本件調査に関し貴基金と私／当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。

　３．　私／当社は、貴基金の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。

　　　　イ　司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続き、指導、要求等により秘密情報の開示を請求された場合

　　　　ロ　本件業務のために必要な私／当社及び私／当社の関連会社の役員及び従業員等に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合

　４．　次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。

　　　　イ　貴基金より開示された時点で、既に公知の情報

　　　　ロ　貴基金より開示された時点で、既に当社が所有していた情報

　　　　ハ　貴基金より開示された後に、当社の責によらずに公知となった情報

　　　　ニ　貴基金に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報

　５．　私／当社は、受託検討が終了した場合又は受託検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴基金より開示された資料及び情報を直ちに貴基金に返還し又は破棄するものとします。当社が本件の受託者とならなかった場合についても同様とします。

　６．　私／当社は、本確認書に違反した結果、貴基金に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。

　７．　私／当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。

以上

 （御担当者様のご連絡先）※質問の回答をさせて頂く為もれなくご記入ください。

御部署

御氏名

ｔｅｌ）

E-mail)