第１４号様式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度　　住宅用地申告書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湯河原町長　殿  　　　　　受付印  　　　　　年　　月　　日提出 | | | | | | 住　　　所  （所在地） | |  | | | | | | | ※　整　　　　理　　　　欄 | | | | | | | | | | |
| 受　付 | | 照　合 | 検　認 | | 台　帳 | | 名寄帳 | | 番　号 | |
| 氏　　　名  （名　称） | | （電話番号　　　　　　　）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印 | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 資産管理者  の住所氏名 | | （電話番号　　　　　　　） | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | | | |
| ①住宅用地（敷地） | | | | | | | | | ②住宅用地（敷地）の上に存する家屋 | | | | | | | | | | | | | | 左の上  に存す  る住居  の数 | | ※  認  定 |
| 所在地及び地積 | | | | | | | 所有者 | | 左欄の土地を使用している家屋の明細 | | | | | | | 所有者（登記名義人） | | | | | 居住の  用に供  した日 | |
| 大字 | 字 | 地番 | | 地目 | 地　積 | | 登　記  名義人 | | 家屋  番号 | 種類 | 構造 | 床　面　積 | | 左の居住用  部分床面積 | | 住　　所 | | | 氏　　名 | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | （１階 | ㎡） |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | （ | ） |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | （ | ） |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | （ | ） |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | （ | ） |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | （ | ） |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| ③  その他の参考  事項 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

　　　　　◇　住宅用地の申告について（申告期限は１月３１日です）。

　　　　　　　地方税法第３８４条並びに湯河原町条例第２５条の規定により本年１月１日現在住宅用地及び小規模住宅用地を所有する者

　　　　　　は、この申告書を期限までに提出してください。したがって、人の居住の用に供していない家屋が所在する土地または建物が

　　　　　　所在しない土地の所有者は申告の必要はありません。

　　　　　◇　記　載　要　綱

　　　　　　１　「①住宅用地（敷地）」欄には、申告者所有分だけ記載して下さい。

　　　　　　２　同一敷地内に居住用家屋とそれ以外の家屋が混在する場合は、②住宅用地の上に存する家屋の「床面積」欄に、建築面積

　　　　　　　（１階床面積）を（　）内にそれぞれ記入して下さい。

　　　　　　３　１筆の土地を共有している場合は連名で申告し、その持分割合を、その他特殊事項がある場合はその旨を「③その他参考

　　　　　　　事項」欄に記入して下さい。

　　　　　　４　「左の上に存する住居の数」欄には、例えば、２棟を使用している１戸の住居の場合は住居数１とし、１棟であっても共

　　　　　　　同住宅の場合は住居数は複数を記載して下さい。

　　　　　　５　この申告書は原則として１個の家屋（附属家を含む）ごとに区分して、その敷地と家屋について、本年１月１日の現況に

　　　　　　　より記載して下さい。

　　　　　　６　この申告書を提出後、翌年以降の１月１日現在で異動（家屋の異動・滅失等により、住宅用地以外への変更）がある場合

　　　　　　　を除き、毎年度申告の必要はありません。