様式第８号（第１０条関係）

危険空家除却事業変更計画書

１　危険空家の所在地､工事施工者等

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所在地 | |  |
| 所有者 | |  |
| 施工者 | 住　　　所 |  |
| 会　社　名 | 担当者名( ) |
| 連絡先 |  |
| 許可(登録)番号 |  |
| 除却工事着手予定日 | | 年　　　月　　　日 |
| 除却工事完了予定日 | | 年　　　月　　　日 |

２　危険空家の概要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅用途 | 専用住宅　・　併用住宅　・　その他(　　　　　　) | | |
| 建築面積 | ㎡ | 延べ面積 | ㎡ |
| 構　　造 | 造 | 階　　数 | 階 |
| 附属する工作物 |  | | |

３　交付申請額の算出

|  |  |
| --- | --- |
| 全体工事費 | 円 |
| 補助対象工事費(a) | 円 |
| 標準除却費(b) | ㎡×　　　　円/㎡＝　　　　　　円 |
| 補助金算定額(c) | (a)と(b)の少ない方の額×4/5  円 |
| 補助金交付申請額(d) | (c)と800,000円の少ない方の額  円 |

備考

１　補助対象工事(a)は､全体工事費のうち補助の対象となる危険空家の除却に要する費用を記入すること｡

２　標準除却費(b)は､当該年度における｢住宅局所管事業に係る標準建設費等について｣に規定する標準除却費とする｡

３　補助金交付申請額(d)に､1,000円未満の端数があるときは､その端数を切り捨てること｡