公 共 ま す 設 置 同 意 書

　　　年　　　月　　　日

加茂市長　藤　田　明　美　殿

土 地 所 有 者　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

電話

　　　　　　　　　　　　　排水設備設置義　住所

　　　　　　　　　　　　 務者又は代表者　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話

次の事項を条件とした公共ますの設置に同意します。

記

１　設置場所　　加茂市

２　土地の使用料は無料とし、この土地に係る公租公課は土地所有者の負担とする。

３　土地の使用期間は、公共ますを設置しておくことを必要とする期間とする。

４　公共ますの保管は、土地所有者（排水設備設置義務者）が善良な管理と注意を

もって行う。

５．土地の権利を他に譲渡する場合は、譲り受け人に本同意内容を承諾させる。

公共ますの設置について

公共ますは１宅地に１個加茂市が設置します。設置した公共ますは簡単に移すことが出来ませんので、次のことを参考に設置位置を決定してください。

　１．下水道汚水管布設工事をする道路の境界より１ｍ以内の位置

　２．便所・台所・風呂・手洗いなど、水を使用する場所から配管に便利な位置

　３．将来にわたり移設を必要としない位置

公共ますの設置位置(略図）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 記入例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※詳しい位置は、立会いの上で決定します。略図に記入する公共ますの位置は、おおよそで結構です。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 車庫 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |
|  |  | ● |  |  |  | 玄関 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ↑設置位置 | 下水道工事をする道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

下水道受益者負担金について

　下水道が整備される区域の方々から、工事費の一部を負担していただくのが受益者

負担金の制度です。受益者負担金は公共ますが設置された翌々年度から賦課されます。