**大田市観光地域クーポン券事業補助金交付要綱**

（趣旨）

第１条　この告示は、地域経済の活性化及び観光関連事業者の事業を支援するため、市内観光事業者が行う大田市観光地域クーポン券事業補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、大田市補助金等交付規則（平成１７年大田市規則第４５号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（補助対象者）

第２条　補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる事業者及び団体とする。

（１）市内に事業所又は住所を有し、大田市の観光振興に関わる事業者又は団体等（飲食業者、宿泊業者、食品製造業者、観光施設等運営事業者、商工団体、地域団体、NPO法人等をいう。）

（２）その他、市長が適当と認める団体

（補助対象事業）

第３条　補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

　 （１）観光客が利用可能なクーポン券の発行に関する事業

（２）観光関連事業者が行うクーポン券発行に関する事業

（補助対象経費）

第４条　観光客が利用可能なクーポン券及び観光関連事業者が行うクーポン券(以下「クーポン券等」という。)に関する事業の補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

（他の補助金等との調整）

第５条　補助対象事業が、大田市の他の補助金等の対象となって補助金等の交付を受けた事業等と同一又は一体であると認められる場合には、補助金の交付は行わないものとし、既に交付の決定をしているときは、その決定を取り消すものとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

（補助金の認定申請）

第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「補助事業者」という。）は、大田市補助金等交付規則の交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

（１）　事業計画書（次の事項を記載すること。）

ア　事業の目的

イ　事業の名称

ウ　事業の実施期間

エ　具体的な内容

オ　事業の効果

（２）　収支予算書又はこれに代わる書類

（申請内容の審査）

第７条　市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、補助金の受給資格を有するかを審査の上、補助金支給の適否及び補助金の額を決定する。

（補助金の認定）

第８条　市長は、前条の規定に基づき、内容が適当であると認めた補助事業について、大田市補助金等交付規則の補助金等交付決定通知書により補助事業者へ通知する。

２　前項の決定には、必要に応じて条件を付すことができる。

（補助金の変更認定申請）

第９条　補助事業者は、前条の認定後に事業の内容を変更又は中止する場合は、速やかに大田市補助金等交付規則の補助事業等変更・中止（廃止）承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

２　市長は、前項の補助金変更認定申請書が提出された場合において、変更を承認するときは、大田市補助金等交付規則の補助金等交付変更決定通知書により通知する。

（実績報告）

第１０条　補助事業者は、補助事業が完了したときには、補助事業完了後１５日以内に、大田市補助金等交付規則の補助事業等実績報告書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

（補助金の額の確定）

第１１条　市長は、前条の報告があった場合には、内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大田市補助金等交付規則の補助金等確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

（補助金の支払）

第１２条　市長は、第１条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の額に相当する額の範囲内で、概算払で交付することができる。

２　補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、大田市補助金等交付規則の補助金請求書を市長に提出しなければならない。

（帳簿の整備）

第１３条　補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿を備え、当該帳簿及び全ての証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しておかなければならない。

（その他必要な事項）

第１４条　大田市補助金等交付規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

１　この告示は、令和6年12月16日から施行する。

２　この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に交付決定のあった補助金については、なおその効力を有する。

別表(第４条関係)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 内容 | 限度額及び補助率 |
| クーポン券等 | 使用後に換金されたクーポン券等に限り、換金額に補助率を乗じた額 | 限度額80千円  当該補助対象経費の5分の4  ※ただし20千円を超えた部分のみ　を対象とする。 |