年　　月　　日

公益財団法人　北九州産業学術推進機構

理事長　松永　守央　様

法人名：（法人名称）

代表者名：（代表者の職名・氏名）

**米国関税措置の影響について**

米国関税措置の影響について、該当する場合に✔してください

|  |
| --- |
| [ ] ①米国関税措置の影響を受け、直近３ヶ月の売上高が前年同期と比較し５％以上減少した[ ] ②米国関税措置の影響を受け、直近１ヶ月の売上高とその後２ヶ月の見込みの売上高が前年同期と比較し５％以上減少する |

上記にチェックした場合、売上高の状況、具体的な影響について詳しく記載してください。

1. の場合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **直近３ヶ月の売上高** | **前年同期の売上高** | **減少率****（B-A）/B×100** |
| 売上高の減少（単位：千円） | Ｒ＿年＿月 |  | Ｒ＿年＿月 |  |  |
| Ｒ＿年＿月 |  | Ｒ＿年＿月 |  |  |
| Ｒ＿年＿月 |  | Ｒ＿年＿月 |  |  |
| 合計(A) |  | 合計(B) |  |  |

1. の場合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **直近１ヶ月の売上高とその後２ヶ月の見込みの売上高** | **前年同期の売上高** | **減少率****（D-C）/D×100** |
| 売上高の減少（単位：千円） | Ｒ＿年＿月 |  | Ｒ＿年＿月 |  |  |
| Ｒ＿年＿月 | (見込み) | Ｒ＿年＿月 |  |  |
| Ｒ＿年＿月 | （見込み） | Ｒ＿年＿月 |  |  |
| 合計(C) |  | 合計(D) |  |  |

①、②共通

|  |  |
| --- | --- |
| 米国関税措置の自社への影響 |  |

※記載の数値及び内容を証する資料（決算書等）をご提出ください**。**