別記様式第6号（第11条関係）

年　　月　　日

燕市長　様

事業完了報告書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １.設備区分 | | | | | |  | | | | | | | | | |
| □太陽光発電システム | | | | | | □蓄電池システム | | | | | | | | | |
| □高効率空調機器 | | | | | | □高効率照明機器 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２.設置場所 | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 事業所名  住所：燕市 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３.設備内容 | | |  | | |  | | | | | | | | | |
| 設備区分 | | | メーカー名・型式等 | | | | | | | | | | 出力・容量等 | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| ※設備区分、型式等が複数ある場合は、製品ごとに設備内容を記載すること。  ※太陽光発電設備の場合は、設置するメーカー・型式すべてを記載し、出力・容量等には公称最大出力の合計若しくはパワーコンディショナーの定格出力の合計値の小さい数値を記載すること。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４.設置完了日等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着工 | 年 | 月 | | 日 | ／ | | 完了 | | 年 | | | 月 | | 日 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４.二酸化炭素排出量削減見込量   |  |  | | --- | --- | | 更新前二酸化炭素排出量（t-co2/年） | 更新後二酸化炭素排出量（t-co2/年） | | 小数点以下第３位を四捨五入 | 小数点以下第3位を四捨五入 |   ※太陽光発電システムは、別記様式第6号別紙１「実績額等計算書」から転記すること。  ※高効率空調機器は、30％以上の省CO2効果を確認できる書類（任意様式）から転記すること。  ※高効率照明機器は、更新前後の消費電力及び稼働時間から年間の消費電力量を試算し、排出  係数を乗じて排出量を計算し記載すること。  ５.補助対象事業費・補助金申請額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備区分 | | | 補助対象経費 | | | | | | 補助金額 | | | | | | |
|  | | |  | | | | | 円 | a |  | | | | | 円 |
|  | | |  | | | | | 円 | b |  | | | | | 円 |
|  | | |  | | | | | 円 | c |  | | | | | 円 |
|  | | |  | | | | | 円 | d |  | | | | | 円 |
|  | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 補助金額  (a～dの合計) | | |  | | | | | | | | 円(千円未満切捨て) | | | | |
| ※各補助対象設備の補助対象経費は、別紙「収支決算書」と一致すること。  ※補助の対象となる経費は、設備の設置に係る設計費、設備費、工事費とする。  ※補助対象経費は、消費税等仕入控除税額を減額した額とすること。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 | | | | | | | | | | | | | | | |