第８－１号様式（令和３年度）　交付額決定算出書（木造住宅用）

|  |
| --- |
| * **補助対象工事費に変更有る場合のみ提出**
 |
|  |
| □耐震改修（本格耐震改修） |
| 耐震改修後の構造評点 |  | （う） | （え） | D |
| （あ）と（い）を比べて小さい額【補助基本額】 | 過去に利用した補助額 | （う）－（え）【補助金額】 |
| 　□ | 1.0相当以上 | 1,000,000円 | × |  | 戸　＝ | 円 | (あ) | 円 | 　　　　　円 | 　　　　　円 |
| 　□ | 0.7相当以上1.0相当未満 | 500,000円 | × |  | 戸　＝ | 円 |
| 補助対象工事費 | A | 円 | ×8／10＝（千円未満切捨て） | 円 | (い) |

|  |
| --- |
| □耐震改修（簡易耐震改修） |
| 工事種別 | （あ） | （い） | （う） | （え） | （お） | （か） |
| 補助限度額 | 補助対象工事費（税抜金額） | （い）×（8／10）（千円未満切捨て） | （あ）と（う）を比べて小さい額【補助基本額】 | 過去に利用した補助額 | （え）－（お）【補助金額】 |
| 1. □
 | 工事後の耐震性能が工事前よりも向上する耐震壁の設置工事及び屋根の軽量化工事（耐震診断有） | 300,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 屋根の軽量化工事（耐震診断無） | 200,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 屋根構面又は２階床組若しくは小屋組の水平構面の強化 | 100,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 根継ぎ等による土台又は柱等の劣化修繕 | 200,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 有筋の基礎の増設 | 150,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 耐震シェルターの設置 | 200,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 合計額 | B | 円 |  | （き） | 　　　　　　円 | （け）　　　　　　　　　 |
| （こ）補助金の合計額の上限【200,000（①選択の場合　400,000円）－過去に利用した補助額の合計額（（き）＋（く））】 | 　　　　　　円 | （く） | その他過去に利用した補助額 | 　　　　　　円 | 　　　　　　円 |
| 補助金の合計額：（け）及び（こ）を比べて小さい額 | E | 　　　　　　円 |  |  |  | （裏面に続く） |
| □防火改修 |
| 工事種別 |  | （あ） | （い） | （う） | （え） | （お） | （か） |
| 補助限度額 | 補助対象工事費（税抜金額） | （い）×（8／10）（千円未満切捨て） | （あ）と（う）を比べて小さい額【補助基本額】 | 過去に利用した補助額 | （え）－（お）【補助金額】 |
| 1. □
 | 軒裏の防火改修工事 |  | 200,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 開口部の防火改修工事 | 15,000円× |  | ㎡＝ | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 長屋の界壁の防火改修工事 |  | 200,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 外壁の防火改修工事 |  | 200,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 感震ブレーカーの設置工事 |  | 50,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 合計額 | Ｃ | 円 |  | （き） | 　　　　　　円 | （く） |
| （け）補助金の合計額の上限【500,000円－過去に利用した補助額（き）】 | 円 |  | 　　　　　円 |
| 補助金の合計額：（く）及び（け）を比べて小さい額 | Ｆ | 　　　　　円 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参考 | 総工事費用（税抜金額） | 　　円 |

第８－２号様式（令和３年度）　交付額決定算出書（京町家等用）

|  |
| --- |
| **※　補助対象工事費に変更有る場合のみ提出** |
|  |
| □耐震改修（本格耐震改修） |
| 耐震改修後の構造評点 |  | （う） | （え） | D |
| （あ）と（い）を比べて小さい額【補助基本額】 | 過去に利用した補助額 | （う）－（え）【補助金額】 |
| 　□ | 1.0相当以上 | ※１1,200,000円＋｛（※２ |  | ㎡－120）×10,000円｝× |  | 戸＝ | 円 | (あ) | 円 | 　　　　　円 | 　　　　　　円 |
| 　□ | 0.7相当以上1.0相当未満 | 600,000円　× |  | 戸＝ | 円 |
| 補助対象工事費 | A | 円 | ×　8／10　＝（千円未満切捨て） | 円 | (い) |

※１ 景観重要建造物等の場合は，【1,600,000円】と修正してください。

※２　120㎡を超える場合のみ延べ面積を記入（小数点以下切捨て。300㎡以上の場合は300と記入）

|  |
| --- |
| □耐震改修（簡易耐震改修） |
| 工事種別 | （あ） | （い） | （う） | （え） | （お） | （か） |
| 補助限度額 | 補助対象工事費（税抜金額） | （い）×（8／10）（千円未満切捨て） | （あ）と（う）を比べて小さい額【補助基本額】 | 過去に利用した補助額 | （え）－（お）【補助金額】 |
| 1. □
 | 工事後の耐震性能が工事前よりも向上する耐震壁の設置工事及び屋根の軽量化工事（耐震診断有） | 300,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 屋根の軽量化工事（耐震診断無） | 200,000円 | 　　　　　円 | 　　　　　　円 | 　　　　　　円 | 　　　　円 | 　　　　　円 |
| 1. □
 | 屋根構面又は２階床組若しくは小屋組の水平構面の強化 | 100,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 根継ぎ等による土台又は柱等の劣化修繕 | 200,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 礎石等の基礎の補修 | 200,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 土壁の修繕 | 300,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 柱脚部への足固め，根がらみの設置 | 100,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 耐震シェルターの設置 | 200,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 合計額 | B | 円 |  | （き） | 　　　　　 円 | （け）　　　　　　　　　 |
| （こ）補助金の合計額の上限【300,000（①選択の場合　500,000円）－過去に利用した補助額の合計額（（き）＋（く））】 | 円 | （く） | その他過去に利用した補助額 | 　　　　　 円 | 　　　　　　円 |
| 補助金の合計額：（け）及び（こ）を比べて小さい額 | E | 　　　　　　円 |  |  |  | （裏面に続く） |
| □防火改修 |
| 工事種別 |  | （あ） | （い） | （う） | （え） | （お） | （か） |
| 補助限度額 | 補助対象工事費（税抜金額） | （い）×（8／10）（千円未満切捨て） | （あ）と（う）を比べて小さい額【補助基本額】 | 過去に利用した補助額 | （え）－（お）【補助金額】 |
| 1. □
 | 軒裏の防火改修工事 |  | 200,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 開口部の防火改修工事 | 15,000円× |  | ㎡＝ | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 長屋の界壁の防火改修工事 |  | 200,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 外壁の防火改修工事 |  | 200,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1. □
 | 感震ブレーカーの設置工事 |  | 50,000円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 合計額 | C | 円 |  | （き） | 　　　　　 円 | （く） |
| （け）（補助金の合計額：上限【600,000円－過去に利用した補助額（き）】 |  |  | 　　　　　　円 |
| 補助金の合計額：（く）及び（け）を比べて小さい額 | F | 　　　　　円 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参考 | 総工事費用（税抜金額） | 　　円 |