第２号様式（第４条関係）

起業準備活動計画書

年　　月　　日

申請者氏名

１　申請者の概要

|  |
| --- |
| (1)起業の動機及び将来の展望（浜松市で起業する動機を含む。） |
| (2)事業における申請者の役職・役割 |
| (3)起業の背景となる資格、職歴、特殊技能、保有する知的財産権など |
| (4)同事業に共同で申請する方がいる場合は、その申請者の氏名を記載してください。 |
| (5)起業の予定　※起業時に想定されるものを記載してください |
| ａ　開業予定日 | 　　　　年　　月　　日　※法人登記日、開業届出日など |
| ｂ　業種 |  |
| ｃ　対象事業 | ・第２期はままつ産業ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ構想で規定する７つの成長分野①次世代輸送用機器②健康・医療③新農業④環境・エネルギー⑤光・電子⑥デジタル⑦ロボティクス・革新的技術・サービスを用いて成長を目指す事業・その他市長が認める分野 |
| ｄ　提供する商品・サービス |  |
| ｅ　事業所開設場所 | 　静岡県浜松市　　　区 |
| ｆ　資本金　又は自己資金 | 千円 |
| ｇ　株主構成（持分比率） | 株主名 | 住所 | 持分比率 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合計 |  |
| ｈ　役員※申請者以外 | 氏名： | 国籍： |
| 住所： | 役職： |
| ｉ　従業員数 | 社員　　　　名　　　　パート･アルバイト　　　　名合計　　　　名 |

２　事業の概要

|  |
| --- |
| (1)実施する事業の概要（商品・サービスの概要） |
|  |
| (2)商品・サービスの販売・提供方法（販売先、販売方法、販売単価など） |
|  |
| (3)商品・サービスの製造元、仕入先、協力者や原価率、原価の内訳 |
|  |
| (4)必要となる経営資源（事業資金、事務所、設備、ライセンス、従業員など） |
|  |
| (5)収益を上げることが可能な理由（革新的な技術、商品、サービス、ビジネスモデルなど） |
|  |

３　起業準備活動の工程表

申請日以降、起業のために行う準備の状況を明らかにしてください。（所持している資金、資金調達投入する資金、事業所及び設備、従業員、販売先開拓、仕入先/取引先、販売商品・サービス、許認可の資格取得、法人登記など）

なお、必要経費には、その調達方法も記載してください。（自己資金、銀行借入など）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時点 | 起業準備活動状況 | 必要経費（調達方法） |
| 申請時点 |  |  |
| 年　月（１月目） |  |  |
| 年　月（２月目） |  |  |
| 年　月（３月目） |  |  |
| 年　月（４月目） |  |  |
| 年　月（５月目） |  |  |
| 年　月（６月目） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時点 | 起業活動状況 | 必要経費（調達方法） |
| 年　月（７月目） |  |  |
| 年　月（８月目） |  |  |
| 年　月（９月目） |  |  |
| 年　月（10月目） |  |  |
| 年　月（11月目） |  |  |
| 年　月（12月目） |  |  |

４　利益計画

　法人設立（開業）予定日　　　　年　　月　　日

（単位：千円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 決算期（月末）予定 | 第１期 | 第２期 | 第３期 |
| 売上高(a) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 売上原価（材料費、労務費、経費、外注費など）(b) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 売上総損益(c=a-b) |  |  |  |
| 販売費及び一般管理費(d) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 営業損益(e=c-d) |  |  |  |
| 支払利息(f) |  |  |  |
| 経常損益(g) |  |  |  |
| 特別損益(h) |  |  |  |
| 税引前当期損益(i) |  |  |  |
| 税引後当期損益(j) |  |  |  |

※法人税率は、40%で固定すること。

※繰越欠損金は、適用しないで計算すること。

５　開業時の資金計画

法人設立（開業）予定日　　　　年　　　月　　　日（予定）

　開業時の手持ち資金（現金預金残高）　　　　　　　　　　　　円（予定）①

　「経営・管理」変更申請時の手持ち資金　　　　　　　　　　　　円（予定）

（単位：千円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 決算期（　　月末）予定 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| 資金使途 | 不動産（土地、建物、敷金等） |  |  |  |
| 設備（機器、備品等） |  |  |  |
| 借入金返済 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |
| 合計② |  |  |  |
| 資金調達 | 今期の税引後利益 |  |  |  |
| 減価償却費 |  |  |  |
| 新規借入金 |  |  |  |
| 自己資金繰入 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |
| 合計③ |  |  |  |
| 差引（現金預金残高） | ④ | ⑤ | ⑥ |

＊④=①-②+③, ⑤=④-②+③, ⑥=⑤-②+③

【参考】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 決算期（　　月末）予定 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
| 従業員数（正社員） | 人数：人支払給与：千円 | 人数：人支払給与：千円 | 人数：人支払給与：千円 |
| 従業員数（パート ） | 人数：人支払給与：千円 | 人数：人支払給与：千円 | 人数：人支払給与：千円 |