**新文化産業（伝統産業）発展強化支援事業費補助金交付要領**

（趣旨）

第１条 京都リサーチパーク株式会社（以下「当社」という。）は、京都の伝統産業の活性化と成長発展を図るため、伝統産業事業者等が、新たな商品開発、販路開拓、新分野進出等の意欲的な事業展開を行うに当たり、新規に雇用した人材の研修、スキルアップ等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

（定義）

第２条　この要領において「伝統産業事業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例（平成17年京都府条例第42号。以下「府条例」という。）第９条第１項の規定により指定された京もの指定工芸品又は府条例第10条第１項の規定により指定された京もの技術活用品を製造する中小企業者（中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号のいずれかに該当する中小企業者並びに企業組合及び協業組合をいう。以下同じ。）であって、主たる事務所を府内に有するもの

(2) 京都市伝統産業活性化推進条例（平成17年10月15日施行。以下「市条例」という。）に基づく京都市の伝統産業74品目（京都市伝統産業活性化推進審議会の答申を受けて決定されたもの）を製造する中小企業者であって、主たる事務所を市内に有するもの

(3) 前各号に掲げる中小企業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、主たる事務所を府内に有するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、当社が特に必要と認める企業、団体

（補助対象事業者）

第３条　本事業の対象となる補助事業を行う者（以下「補助対象事業者」という。）は、補助金交付にかかる年度の４月１日以降１２月末日までに雇用した、あるいは雇用を予定している伝統産業事業者等とする。

２　前項の規定に関わらず、補助対象事業者の中に次の各号に該当する者が含まれる場合は補助事業の対象としない。

(1) 役員等（個人である場合はその者を、法人である場合はその役員又は事業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成23年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。

(2) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められたとき。

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第１号から第５号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 補助対象事業者が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方とした場合（第６号に該当する場合を除く。）に、当社が対象事業者に対して当該契約の解除を求め、対象事業者がこれに従わなかったとき。

（補助対象事業）

第４条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象事業者が実施する次の各号に掲げる事業とする。

　(1) 新規雇用者の技術習得、スキルアップのために行う研修事業

 (2) 新規雇用者への事業承継を見据えた後継者育成事業

(3) その他、当社が必要と認める事業

（補助金の額）

第５条　補助金の額は、補助対象事業者が前条に掲げる補助対象事業の実施に要した額及び補助対象事業に指導者として従事した者の各月の補助対象事業総従事時間（１時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間）に補助単価を乗じて得た額（１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）並びに補助限度額のいずれか少ない額を限度とする。

（補助単価、補助限度額等）

第６条　補助単価は、補助対象事業に指導者として従事した者の１時間当たりの賃金単価とする。ただし、上限は１時間当たり2,500円とする。

２　補助限度額は、新規雇用者１人当たり、月額10万円とし、補助金の交付決定に係る年度内において新規雇用者の在職中に実施した補助対象事業分を対象とする。

３　補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

（交付の申請）

第７条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、新文化産業発展強化支援事業費補助金交付申請書（第1号様式、以下「交付申請書」という。）を別に定める日までに当社に提出しなければならない。

（交付の決定）

第８条 当社は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当社が別に設置する意見聴取会において事業計画等を審査するものとし、その審査結果に基づき、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。なお、当社は、必要に応じて現地調査等の審査を行い、申請書の内容に係る事項に修正を加え、又は条件を付して補助金の交付を決定できるものとする。

２　前項の意見聴取会に関する事項については、当社が別に定める。

３　当社は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、速やかにその内容及びこれに条件を付したときには、その条件を当該申請者に通知するものとする。

（補助事業の内容変更等）

第９条　補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、新文化産業発展強化支援事業費補助金変更（中止、廃止）承認申請書（第２号様式）を当社に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号に定める軽微な変更の場合は、この限りでない。

　(1) 補助金の額及び補助目的に変更を生じないものであって、より効果的な補助目的達成に役立つと考えられるとき

　(2) 補助目的及び事業効率に関係がない細部の変更であるとき

（状況報告）

第10条　補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、当社が必要と認めるときは、新文化産業発展強化支援事業費補助金遂行状況報告書（第３号様式）を速やかに報告しなければならない。

（補助事業の実績報告）

第11条　補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して１０日以内又は補助金の交付決定に係る年度の２月１０日のいずれか早い日までに次の各号に掲げる書類を添えて、新文化産業発展強化支援事業費補助金実績報告書（第４号様式）を提出しなければならない。

 (1) 研修日報

(2) その他、当社が必要と認めるもの

（額の確定等）

第12条 当社は、前条の実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査を行い、補助事業が適正に実施されたことを確認した上で、補助予定金額の範囲内で補助金の交付額を決定し、確定通知書により補助事業者に通知する。

（補助金の請求及び支払い）

第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求するものとする。

　２ 当社は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

（補助金の交付取消等）

第14条 補助事業者が次の各号に該当する場合は、当社は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消、又は変更することができる。

　(1) 本要領に違反したとき

　(2) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載をし、又は不正な行為があったとき

２　当社は、前号の規定により取消又は変更したときは、速やかに補助事業者に通知するものとする。

（補助金の返還）

第15条 当社は、前条の規定により補助金の交付の取消等を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

（加算金及び延滞金）

第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年2.8パーセントの割合で計算した加算金を当社に納付しなければならない。

２　補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき、2.8パーセントの割合で計算した延滞金を当社に納付しなければならない。

（立入検査等）

第17条 当社は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又はその事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

（補助金の経理等）

第18条　補助事業者は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区分して帳簿及びすべての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければならない。

２　補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を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。

（書類の提出部数）

第19条　この要領により当社に提出する書類の部数は、請求書を除き原本（押印したもの）及びそのコピーを１部とする。

（その他）

第20条　この要領に定めるもののほか必要な事項は、当社が別に定める。

　附　則

この要領は、平成29年４月１日から施行する。