（４） 交付金額

交付金の総額は、前年度より約13百万円減少し、24億９百万円となった（表５、図８）。

　　また、平成12年度（2000年度）の制度開始当初からの交付金額の累計は約

576億円となった。

表５． 交付金額の推移 　 （単位：百万円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 国 費 | 814 | 1,050 | 1,169 | 1,191 | 1,205 | 1,118 | 1,127 | 1,135 | 1,136 | 1,136 |
| 県 費 | 420 | 539 | 601 | 612 | 621 | 585 | 590 | 594 | 595 | 594 |
| 市町村費 | 421 | 539 | 601 | 612 | 621 | 585 | 590 | 594 | 595 | 594 |
| 合　計 | 1,655 | 2,128 | 2,371 | 2,416 | 2,447 | 2,288 | 2,308 | 2,324 | 2,326 | 2,324 |
| 項 目 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
| 国 費 | 1,198 | 1,227 | 1,237 | 1,250 | 1,255 | 1,184 | 1,199 | 1,202 | 1,203 | 1,218 |
| 県 費 | 629 | 644 | 649 | 659 | 661 | 625 | 633 | 634 | 635 | 647 |
| 市町村費 | 629 | 644 | 649 | 659 | 661 | 625 | 633 | 634 | 635 | 647 |
| 合　計 | 2,455 | 2,514 | 2,534 | 2,568 | 2,578 | 2,435 | 2,464 | 2,471 | 2,473 | 2,512 |
| 項 目 | R2 | R3 | R4 | R5 | 累計 |  |  |  |  |  |
| 国 費 | 1,201 | 1,211 | 1,219 | 1,213 | 28,097 |  |  |  |  |  |
| 県 費 | 636 | 640 | 643 | 640 | 14,726 |  |  |  |  |  |
| 市町村費 | 636 | 640 | 643 | 640 | 14,727 |  |  |  |  |  |
| 合　計 | 2,473 | 2,491 | 2,505 | 2,492 | 57,551 |  |  |  |  |  |

1. 地目別交付金額

　交付金額を地目別にみると、交付単価の高い田が19億９千５百万円と全体の80.0％を占めており、以下、畑（２億８千２百万円、11.3％）、草地（１億２千３百万円、4.9％）、採草放牧地（９千４百万円、3.8％）の順となっている（図９、図10）。

1. 地域別交付金額

　　　交付金額を地域別にみると、阿蘇地域が７億２千万円と最も多く全体の28.8％を占め、次いで上益城地域が３億８千百万円（15.2％）、球磨地域が３億６千４百万円（14.5％）となっている（図11、図12）。

③　交付単価別取組割合

　　　本制度では、協定に定める活動内容が、「農業生産活動等を継続するための活動」のみの場合は交付単価の８割（基礎単価）、それに加えて「体制整備のための前向きな活動」を行う場合は交付単価の10割（体制整備単価）を交付している。

交付単価別の取組割合をみると、75.5％にあたる996協定（前年度比２協定増）が体制整備単価で、24.5％の323協定（前年度比２協定減）が基礎単価となっている（図13）。

図13．交付単価別取組割合