様式第１号（第７条関係）

　　年　　月　　日

加茂市長　　様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申請者 | 住所 |  |
|  | 氏名又は名称 |  |
|  | 代表者氏名 |  |

**加茂市創業チャレンジ支援事業費補助金交付申請書**

加茂市創業チャレンジ支援事業費補助金交付要綱第７条に基づき、補助金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１　事業内容

　別紙１「事業計画書」のとおり

２　補助対象経費及び補助金交付申請額

|  |  |
| --- | --- |
| 区　　分 | 金　　額 |
| 補助対象経費 | 円 |
| 補助金交付申請額（千円未満切捨て） | 補助対象経費×１／２（上限100万円）円 |

３　添付書類

1. 事業計画書（別紙１）
2. 支援確認書（別紙２）
3. 見積書等

別紙１（様式第１号に添付）

**事　業　計　画　書**

**１．創業者概要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ふりがな |  | 生年月日 | 　　年　　月　　日 |
| 氏名 |  |
| 住　所 | 〒　　　－ |
| 連絡先 | TEL：FAX：E-mail： |
| 現在の所属・職名 |  |
| 現在の所属先所在地 | 〒　　　－ |
| 職　歴 | 年　月 | 内　容 |
| 年　　月　 |  |
| 年　　月　 |  |
| 年　　月　 |  |
| 年　　月　 |  |
| 今まで習得した知識、技能等 |  |

**２．事業概要**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業形態 | 個人　・　法人 | 商　号（個人）会社名（法人） |  |
| 事業予定地 | 加茂市 |
| 開業届出（個人）設立登記（法人） | 有　・　無 | 営業開始予定日 | 　　年　　月　　日 |
| 業種 |  | 資本金 | 円 |
| 従業員数 | 名 | 商品・サービス |  |
| 事業内容 |  |
| 主な販売先・仕入先 |  |
| 創業目的 |  |
| 市場動向 |  |
| セールスポイント |  |
| 経営方針・目標 |  |
| 創業に要する知識・技術等の習得 |  |

**３．事業スケジュール**

|  |  |
| --- | --- |
| 実施時期 | 具体的な実施内容 |
| １年目 |  |
| ２年目 |  |
| ３年目 |  |

**４．事業計画（３か年）**

（単位：千円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | １年目（　　年　　月期） | ２年目（　　年　　月期） | ３年目（　　年　　月期） |
| ①売上高 |  |  |  |
| ②売上原価（材料、商品仕入） |  |  |  |
| ③経費 | 人件費 |  |  |  |
| 家賃 |  |  |  |
| 支払利息 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |
| 合　計 |  |  |  |
| 利益（①－②－③） |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 売上高、売上原価、経費の計算根拠 |  |

**５．補助対象となる必要な資金とその資金調達計画**

（単位：円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 必要な資金（※） | 金　額 | 調達の方法 | 金　額 |
|  |  | 自己資金 |  |
| 金融機関からの借入（内訳・返済方法） |  |
| その他（内訳・詳細等） |  |
| 補助金交付申請額 |  |
| 合　計（補助対象経費） |  | 合　計 |  |

* 第４条に係る経費（設備購入費、広報費、開発費、賃借料等）を記入。
* 消費税及び地方消費税相当額を除く。

別紙２（様式第１号に添付）

年　　月　　日

加茂市長　　様

|  |  |
| --- | --- |
| 支援機関名 | 加茂商工会議所 |
| 担当者氏名 |  |

**加茂市創業チャレンジ支援事業費補助金に係る支援確認書**

|  |  |
| --- | --- |
| 支援対象者 |  |

（１）対象者が作成した事業計画書について、下記の点を確認しました。

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | 創業目的が明確である。 |
| ☐ | 市場動向（業界、立地、消費者特性、商品特性、競合等）が的確に捉えられている。 |
| ☐ | 自社の製品・サービスにセールスポイントがある。 |
| ☐ | 経営方針・目標が的確である。 |
| ☐ | 創業する事業について、十分な知識・技術等を有している。 |
| ☐ | 売上・利益等の計画は適正である。 |
| ☐ | 自己資金や事業に必要な資金を確保している。 |
| ☐ | 当該事業計画の実施により、市内経済の活性化に資する取り組みである。 |

（２）支援期間の今後の支援内容

|  |
| --- |
|  |