　　年　　月　　日

申請書

徴収猶予

徴収猶予期間延長

（宛先）旭　川　市　長

氏名（名称）

住所（所在）

　連絡先

徴収猶予

徴収猶予期間延長

次のとおり　　　　　　　　　 の承認を受けたいので申請します。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 納税者等 | | 住所（所在） | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 氏名（名称） | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 徴収猶予（期間延長）を受けようとする理由 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 徴収猶予（期間延長）を受けようとする徴収金 | | 科 目 | | | | 賦課  年度 | | 課税等年 度 | | 期別 | | 通知書番号 | | | 税（料）額 | | 延滞金額及び滞納処分費 | | 納 期 限 | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | 円 | | 法律による金額 | | 年　　月　　日 | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | 円 | | 法律による金額 | | 年　　月　　日 | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | 円 | | 法律による金額 | | 年　　月　　日 | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | 円 | | 法律による金額 | | 年　　月　　日 | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | | | 円 | | 法律による金額 | | 年　　月　　日 | |
| 合　　計 | | | | | | | | | | | | | | | 円 | | 法律による金額 | |  | |
| 徴収猶予を受けようとする期間 | | | | | | | | | | | | 年　　月　　日　　　から　　　年　　月　　日　まで | | | | | | | | |
| 納付（納入）内訳 | 納付（納入）期限 | | | 年　　月　　日 | | | | | 年　　月　　日 | | | | 年　　月　　日 | | | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 |
| 納付（納入）金額 | | | 円 | | | | | 円 | | | | 円 | | | 円 | | 円 | | 円 |
| 納付（納入）期限 | | | 年　　月　　日 | | | | | 年　　月　　日 | | | | 年　　月　　日 | | | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 | | 年　　月　　日 |
| 納付（納入）金額 | | | 円 | | | | | 円 | | | | 円 | | | 円 | | 円 | | 円 |
| 担 保 | □　有  □　無 | | 担保財産 | | 種　類 | | | | | | 数　量 | | | 価　額 | | | 所　在 | | | |
|  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |
| 保証担保 | | 氏名（名称） | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 住所（所在） | | | | | | |  | | | | | | | | |
| その他 | |  | | | | | | | | | | | | | | | |

※１　提供する担保が国債等である場合には「供託書正本」を，土地，各種財団，保険に付した建物，自動車等である場合には「抵当権を設定するために必要な書類」を，保証人の保証である場合には「保証書」を添付してください。

※２　「徴収猶予（期間延長）を受けようとする理由」には，徴収猶予（地方税法第15条第1項の規定によるものに限る。）の申請の場合は同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し，納入することができない事情の詳細を，徴収猶予の期間延長（地方税法第15条第4項の規定によるものに限る。）の申請の場合は徴収猶予を受けた期間内に当該徴収猶予を受けた金額を納付し，又は納入することができないやむを得ない理由を記載してください。