様式第8号(第12条関係)

甲良町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書

日付は書かないでください。

年　　　月　　　日

　　甲良町長　　　　　　　様

住所　　　　犬上郡甲良町在士353-1

組織名　　○○○○環境保全グループ

代表者名　　　　　甲良　太郎

　令和６年度において、別紙のとおり事業を実施したので、甲良町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱第12条の規定により、別紙のとおり報告します。

1．実績報告額

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取組番号 | 取組名 | 実施面積 | 交付金額 |
| １ | カバーグロップ | a | 円 |
| ２ | リビングマルチ | a | 円 |
| ３ | 草生栽培 | a | 円 |
| ４ | 冬期湛水管理 | a | 円 |
| ５ | 有機農業 | a | 円 |
| 有機農業（加算措置あり） | a | 円 |
| ６ | 堆肥の施用 | a | 円 |
| ７ | 炭の投入 | a | 円 |
| ８ | IPMの実践、畦畔の人手除草および長期中干し | 300a | 120,000円 |
| ９ | 希少魚種等保全水田の設置 | a | 円 |
| 11 | 緩効性肥料の利用および長期中干し | a | 円 |
| 12 | 緩効性肥料の利用および省耕起 | a | 円 |
| 13 | 水田ビオトープ | a | 円 |
| 14 | 水田の生態系に配慮した雑草管理 | a | 円 |
| 15 | IPMの実践 | 40a | 16,000円 |
| 16 | 在来草種の草生による天敵利用 | a | 円 |
| 17 | 緩効性肥料の利用および深耕 | a | 円 |
| 18 | 不耕起播種 | a | 円 |
| 19 | 長期中干し | a | 円 |
| 20 | 秋耕 | a | 円 |
| 21 | 殺虫殺菌剤・化学肥料を使用しない栽培 | a | 円 |
|  | 取組拡大加算 | a | 円 |

 (注)面積は、対象取組別に構成員の実施面積を合計して、a未満を切り捨てた値を記載すること。また、金額は、取組ごとのa当たり交付単価に面積を乗じた額を記載すること。

2．添付書類

　環境保全型農業直接支払交付金の支出内容(別紙2)

(別紙2)

甲良町環境保全型農業直接支払交付金の支出内容

組織名：　○○○○環境保全グループ

**※団体の構成員の合意（規約等）により「構成員の配分」、「推進活動」及び「団体の事務運営」等の経費を分けて記入すること。**

**※法人単独申請の場合は提出不要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出費目 | 収入(円) | 支出(円) | 内容 |
| 町からの交付金額 | 　136,000 | 　 | 　 |
| 構成員へ配分 | 　 | 102,000 | 構成員の取組面積に応じてIPMの実践、畦畔の人手除草および長期中干しは3,000円/10a、IPMの実践（露地野菜）は3,000円/10aを配分（計340a） |
| 推進活動に係る経費 | 　 | 　20,000 | 研修会講師謝金 15,000円研修会講師旅費　5,000円 |
| 団体の事務運営に係る経費等 | 　 | 　14,000 | 事務担当者日当 |
| 合計 | 　136,000 | 　136,000 | 　 |