福岡県固定電話防犯機能付加サービス事業補助金交付要綱

（通則）

第１条　福岡県固定電話防犯機能付加サービス事業補助金（以下「補助金」という。）については、福岡県補助金等交付規則（昭和３３年福岡県規則第５号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（交付の目的）

第２条　この補助金は、ニセ電話詐欺被害を防止するため、固定電話の防犯対策として防犯機能付き電話機器の普及促進を目的とする。

（定義）

第３条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

　⑴　固定電話通信事業者

　　　固定電話の電気通信サービスを提供する事業者

　⑵　ニセ電話詐欺

　　　被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る特殊詐欺の広報用名称

⑶　防犯機能付き電話機器

　　ニセ電話詐欺の被害防止のために有効な「事前警告」・「自動録音」・「注意喚起」・「着信拒否」の防犯機能のうち、いずれかの機能を有した内蔵型電話機、外付け型電話機器及び電話機に組み込むことができるソフトウェアの総称

（補助事業者）

第４条　この補助金の交付対象事業者は、固定電話に防犯機能を付加するサービスを提供する事

業者とする。

（交付の除外要件）

第５条　交付の申請をしようとする補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。

1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団
2. 法第２条第６号に規定する暴力団員が役員となっている場合
3. 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が役員となっている場合
4. 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合

ア　暴力団員が事業主又は役員に就任している場合

イ　暴力団員が実質的に運営している場合

ウ　暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している場合

エ　契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結し

ている場合

　　オ　暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益または便宜を供与している場合

　　カ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している場合

（補助対象経費、補助額等）

第６条　補助事業者が、別表に定める補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、知事が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内で補助金を交付する。

２　補助対象経費及び補助額等は、別表のとおりとする。

（申請手続）

第７条　補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書（様式第１号）に必要書類を添えて、知事の定める期日までに提出しなければならない。

（補助金の交付決定通知）

第８条　知事は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付の決定を行い、補助金交付決定通知書（様式第２号）により補助事業者に通知するものとする。

(補助金申請の取下げ)

第９条　交付の決定を受けた補助事業者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、交付の申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受領した日から３０日以内に補助金交付申請取下届（様式第３号）を知事に提出しなければならない。

（概算払）

第１０条　補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、概算払請求書（様式第４号）により知事に請求しなければならない。

２　知事は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認められるときは、交付決定額の範囲内で必要と認める額を概算払することができる。この場合においては、第１５条に規定する実績報告書をもって精算するものとする。

（事業変更等の承認）

第１１条　補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更交付申請書（様式第５号）を知事に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付決定額に変更がない場合には、この限りではない。

２　知事は、前項の承認をする場合は、必要に応じ、交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

（変更交付決定の通知）

第１２条　知事は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、変更交付決定を行い、変更交付決定通知書（様式第６号）により、補助事業者に通知するものとする。

（交付決定の取消）

第１３条　知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定取消通知書兼返還命令書（様式第７号）により、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。この場合、既に補助金が交付されている場合は補助金の返還を命ずることができる。

　　この場合において、取消により交付対象事業者に損害があっても、知事はその損害の責めを負わないものとする。

1. 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
2. 交付にあたり付した条件、その他法令に違反したとき
3. その他この要綱に基づく指示に違反したとき

（状況報告）

第１４条　補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、状況報告書（様式第８号）により知事に報告しなければならない。

（実績報告)

第１５条　補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、事業実績報告書（様式第９号）により知事に報告しなければならない。

（補助金の額の確定）

第１６条　知事は、前条の規定により事業実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、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、補助金額確定通知書（様式第１０号）により補助事業者に通知する。

２　知事は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、補助金返還命令書（様式第１１号）により、その超える部分の補助金の返還を命ずる。

３　前項補助金の返還期間は、当該命令のなされた日から３０日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る期間に応じて年利１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴する。

（補助金の経理）

第１７条　補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

２　補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して、前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。

（雑則）

第１８条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

　　　附　則

　この要綱は令和５年６月２日から施行し、令和７年度までの補助金について適用する。

別表（第６条関係）

|  |  |
| --- | --- |
| 補助対象事業 | 福岡県内に居住する６５歳以上の高齢者を含む世帯に対し、固定電話に防犯機能を付加するサービス事業 |
| 補助対象経費 | サービス利用料又は初期導入費（外付け機器代を含む。） |
| 補助額 | ・サービス利用料　　　　１カ月あたり３３０円（最大６カ月間）・初期導入費　　　　　　８，８００円（１件あたりの上限額） |

様式第１号（第７条関係）

　　年　　月　　日

福岡県知事　殿

　　住　　所

氏名又は名称

及び代表者名

（記名押印又は署名）

補助金交付申請書

　福岡県固定電話防犯機能付加サービス事業補助金について、同補助金交付要綱第７条の規定に基づき、必要書類を添えて、下記のとおり申請します。

記

１　補助金交付申請額

 　　　　円

２　補助事業の内容及び補助事業に要する経費等

　　□　別添のとおり

３　添付書類

　⑴　誓約書

　⑵　役員一覧

　⑶　その他知事が必要と認める書類

様式第２号（第８条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　様

福岡県知事

補助金交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付補助金申請につき、福岡県固定電話防犯機能付加サービス事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり交付することを決定したので通知します。

記

１　この補助金の交付の対象となる事業の内容は、交付申請書に記載されたとおりとする。

２　補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

⑴　補助対象経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　⑵　補助金の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

３　上記補助金の交付を受ける者は、福岡県補助金等交付規則及び福岡県固定電話防犯機能付加サービス事業補助金交付要綱に従わなければならない。

様式第３号（第９条関係）

年　　月　　日

福岡県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

氏名又は名称

及び代表者名

（記名押印又は署名）

補助金交付申請取下届

　　　　　年　　月　　日付　　　第　　号の交付決定通知書に係る事業については、下記の理由により取り下げることとしたので、福岡県固定電話防犯機能付加サービス事業補助金交付要綱第９条の規定に基づき提出します。

記

１　補助金の額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　取下げ理由

様式第４号（第１０条関係）

年　　月　　日

福岡県知事　殿

住　　所

氏名又は名称

及び代表者名

（記名押印又は署名）

概算払請求書

　　　　年　　月　　日付　　　第　　　号の交付通知に係る事業については、福岡県固定電話防犯機能付加サービス事業補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、次のとおり概算払を請求します。

記

１　概算払請求額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　概算払の理由

様式第５号（第１１条関係）

年　　月　　日

福岡県知事　殿

住　　所

氏名又は名称

及び代表者名

（記名押印又は署名）

変更交付申請書

　福岡県固定電話防犯機能付加サービス事業について、同補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり事業計画を変更したいので、下記のとおり申請します。

記

１　事業変更の内容

　□　別添のとおり

２　変更の理由

３　補助金交付申請額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　既交付決定額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　今回追加（減少）交付申請額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

様式第６号（第１２条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　様

福岡県知事

変更交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付補助金変更交付申請につき、福岡県固定電話防犯機能付加サービス事業補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、下記のとおり変更交付します。

記

１　この補助金の交付の対象となる事業の内容は、　　　年　　月　　日変更交付申請書に記載されたとおりとする。

２　この補助金の変更交付決定額及び内訳は、次のとおりとする。

変更交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　既交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　今回追加交付決定額　　　　　　　　　　　　　　円

３　前記以外のことについては、　　　年　　　月　　　日　　第　　　号補助金交付決定通知書のとおりとする。

様式第７号（第１３条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　様

福岡県知事

補助金交付決定取消通知書兼返還命令書

　　　　　年　　月　　日付　　　第　　号で通知した補助金の交付決定の全部（一部）を取り消したので、通知するとともに、補助金の返還を命じます。

記

１　補助金交付年月日

２　取消の範囲

３　取消後の補助金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

４　取消理由

５　返還する補助金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

６　返還期限

様式第８号（第１４条関係）

年　　月　　日

福岡県知事　殿

住　　所

氏名又は名称

及び代表者名

（記名押印又は署名）

状況報告書

　福岡県固定電話防犯機能付加サービス事業について、同補助金交付要綱第１４条の規定に基づき、下記のとおり、報告します。

記

１　実施状況

　　□　別添のとおり

様式第９号（第１５条関係）

年　　月　　日

福岡県知事　殿

住　　所

氏名又は名称

及び代表者名

（記名押印又は署名）

事業実績報告書

　福岡県固定電話防犯機能付加サービス事業につき、事業が完了しましたので、同補助金交付要綱第１５条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１　事業活動の状況

　　□　別添のとおり

２　事業実績

　　□　別添のとおり

３　添付資料

　　□　別添のとおり

様式第１０号（第１６条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　様

福岡県知事

補助金額確定通知書

　　　　　年　　月　　日付で実績報告のあった、福岡県固定電話防犯機能付加サービス補助金事業について、同補助金交付要綱第１６条の規定に基づき、次のとおり額を確定したので通知します。

記

１　補助金の確定額は次のとおりとする。

　　補助金の確定額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　なお、上記確定に伴い、既に交付した補助金については、別途返還命令書のとおり、返還を命じたので、併せて報告します。

様式第１１号（第１６条関係）

年　　月　　日

　様

福岡県知事

補助金返還命令書

　　　　年　　月　　日　　第　　　号の補助金額確定通知書につき、福岡県固定電話防犯機能付加サービス補助金交付要綱第１６条に基づき、下記のとおり、返還を命じます。

記

１　補助金交付額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　補助金確定額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

３　返還する補助金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

様式第１２号（第５条関係）

誓約書

　　年　　月　　日

福岡県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

氏名又は名称

及び代表者名

（記名押印又は署名）

　福岡県固定電話防犯機能付加サービス事業補助金交付申請にあたり、申請者及び申請者の全役員は、下記のことを誓約します。

この誓約の内容と事実が反することが判明した場合は、当該事実に関して福岡県が行う一切の措置に対して異議の申立てを行いません。

また、同補助金の交付決定後にこの誓約の内容と事実が反することが判明し、交付決定の全部又は一部が取り消された場合には、福岡県に対し、当該補助金の全部又は一部を返還します。

　なお、この誓約書の内容について、福岡県が福岡県警察本部に照会することを承諾します。

記

１　自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。

　⑴　暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団

⑵　法第２条第６号に規定する暴力団員

　⑶　次に掲げる暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者

　　ア　暴力団員が事業主又は役員に就任している事業者

　　イ　暴力団員が実質的に運営している事業者

　　ウ　暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者（事業者を含

む）

　　エ　契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者（事業者含む）

　　オ　暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者（事業者含む）

　　エ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者（事業者含む）