












月
金
缶
前
午
缶
後
時


























手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん






| N－Oの（2）영 |
| :---: |
|  |

$\qquad$




| 社で乗ででの国ンい気市通ででに半㝬し。 | 支払額が上限額の場合 制度上の文払䫓 | 軽減後の支払額 |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | 所得17，500円 |
| 奚で利率通設ずがな軽利1 |  | 得 2 12，300 円 |
| 課す。九に九の緩を用が所べ軽く減用ム | 般 37，200 円 | 般 18，600 円 |
| 障 ${ }^{\text {a }}$（土土八和補率下施の減てし者く |  |  |
| 害五五て十措ての回設支をもまが施 | 支払額が上限額に達しない場合 |  |
| パ | 那退 | 軽減維の支払項 |
|  |  |  |
|  | 低所得2 10，000円 | 所得 2 5，000 円 |
| ンンがン昨す。パ設年 こして金等 |  |  |
| － | －般 16，000円 | 般 8，000円 |

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
\text { 大 } \\
\text { 㟢 } \\
\text { 長 } \\
\text { 伊 } \\
\text { 藤 } \\
\text { 康 } \\
\text { 志 }
\end{array}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 精年 人ばた }
\end{aligned}
$$

