払うことができますが，その金額（単価や上限）については，各地域協議会が定めている場合があるの でご確認ください。活動組織の構成員以外の人でも，作業の日当の支払いは可能です。（構成員に限定し ている地域協議会もあります）

## 「消耗品」，と「資機材」•「施設整備」は用途で違いを考えます。

－「消耗品」と「資材」の考え方は金額ではなく用途の違いで考えます。安価な物品であっても，構造物等として，その後に残るあずまや，資機材保管庫，建物や特用林産物の栽培等で使用する施設，移動が できない表示看板などに使われる材料は「資材」として扱います。極端な例をあげれば，同じ「釘」や「ボルト」であっても，木工体験教室で参加者が作る作品に使うなら「消耗品」ですが，あずまや作り や看板や柵の設置などに使う場合は「資材」となります。（C－7－b－7：8）
－消耗品は，使用に伴い直接摩耗•消耗するものです（例：チッパーの替え刃，チェーンソーのエンジン オイル，カマ，ノコギリ，ナタ等）。ただし，資材のうち構築物全体の耐用年数に比べて著しく早く劣化 するものは消耗品として扱うことができます（例：鳥獣㲅防止柵のネット等，炭焼き窯の耐火煉瓦など）。
－また，機材は，使用に伴い直接摩耗•消耗しない製品，完成品として調達できるものを指します（例 ： チッパー，チェーンソー，完成品の状態で引き渡されるあずまや等）。
－なお，チッパー，チェーンソーなど摩耗•消耗部品を含む製品の場合も，新品として購入する際は製品全体を機材として扱いますが，機材の刃などで軽微な部品購入は消耗品として購入することは構いませ ん。また，修理を依頼する場合，その費用は交付金の対象外ですのでご注意ください。（C－7－b－6）
－消耗品，機材については，中古の商品は適正価格や状態が不明確であるため，購入対象外です。 （C－7－b－9）
－高額な機材についてはリースも検討してください。購入の場合は $1 / 2$（林内作業車，薪割り機，薪スト —ブ又は炭焼き小屋を購入する場合は $2 / 3$ ）は自己負担ですが，リース代は全額を支出することができ ます。計画期間内において，リース代と比較して購入した方が交付金からの支出が安い場合には，購入 することができます。その場合地域势議会に申請し，承認を受ける必要があります。（C－7－b－5）
－資機材•施設整備の総額は，自己負担分を除いた申請分の金額と面積及び回数あたり単価（活動初年度 の場合，活動推進費を含む）で申請する活動費の総額が 1 活動組織あたり単年度で 500 万円までとして ください。また，上限には達していなくても，調達しようとする資機材•施設の内容は，活動規模に対 して適正な数量や性能水準であることが必要です。（C－7－b－2）
－地域協議会によっては，機材の共同購入や貸与を行っているところもありますので，地域協議会に確認願います。

