第2号様式(第3条関係)

保存活用計画書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物の名称 | | | | |  | | | | | |
| 建築物の所有者 | | | | | 住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) | | | | | |
| 氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)  電話　　　　― | | | | | |
| 住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) | | | | | |
| 氏名(法人にあっては、名称及び代表者名)  電話　　　　― | | | | | |
| 増築等の工事の種別 | | | | | □増築　□改築　□用途変更　□移転　□修繕　□模様替え | | | | | |
| 敷地の概要 | 地名及び地番 | | | | 京都市　　区 | | | | | |
| 用途地域 | | | |  | | 防火地域 | | | □　防火地域  □　準防火地域  □　指定なし |
| 高度地区 | | | |  | |
| その他の地域地区 | | | |  | |
| 指定建蔽率 | | | | パーセント | | 指定容積率 | | | パーセント |
| 敷地面積 | | | | 平方メートル | | | | | |
| 前面道路 | | | | | 幅員　　　　メートル　　接道長　　　　　　　　　　メートル | | | | | |
| 建築物の概要 | 主な用途 | | | |  | | | | | |
| 敷地内の建築物の数 | | | |  | | | | | |
| 最高の高さ | | | | メートル | | 最高の軒の高さ | | | メートル |
| 敷地面積 | | | | 平方メートル | | | | | |
| 建築面積 | | | | 平方メートル | | 建蔽率 | | | パーセント |
| 延べ面積 | | | | 平方メートル | | 容積率 | | | パーセント |
| 階別 | | | | 階 | 階 | | | 階 | 合計 |
| 提案又は申出に係る建築物 | | | 構造 |  |  | | |  |  |
| 延べ面積 | 平方メートル | 平方メートル | | | 平方メートル | 平方メートル |
| その他の建築物(1) | | | 構造 |  |  | | |  |  |
| 延べ面積 | 平方メートル | 平方メートル | | | 平方メートル | 平方メートル |
| その他の建築物(2) | | | 構造 |  |  | | |  |  |
| 延べ面積 | 平方メートル | 平方メートル | | | 平方メートル | 平方メートル |
| 延べ面積の合計 | | | | 平方メートル | 平方メートル | | | 平方メートル | 平方メートル |
| 増築等の工事の具体的な内容 | | | | |  | | | | | |
| 安全性に関する事項 | | 構造上の安全性 | | |  | | | | | |
| 防火上の安全性 | | |  | | | | | |
| 維持管理に関する事項 | | 調査の項目及び概要 | | |  | | | | | |
| 報告の方法及び時期 | | |  | | | | | |
| 敷地の周辺の環境の保全を図るために必要と認める事項 | | | | |  | | | | | |
| 設計者 | | | 住所又は所在地 | | | | | | | |
| 氏名  電話　　　― | | | | | 資格  　　　級建築士  　　　登録第　　　　　　　号 | | |
| 建築士事務所名  電話　　　― | | | | | 登録  　　　級建築士事務所  　　　知事登録第　　　　　号 | | |

注1　該当する□には、レ印を記入してください。

　2　建築物の所有者の欄に全員を記入することができないときは、同一様式によって別紙に記入してください。

　3　「増築等」とは、建築物の増築、改築、移転（他の敷地に新築する場合を含む。）若しくは用途の変更又は修繕若しくは模様替えをいいます。

　4　「敷地」とは、保存活用計画において、対象建築物を他の敷地に新築することとする場合にあっては、当該敷地をいいます。

　5　「指定建蔽率」とは敷地に建築可能な建築面積の敷地面積に対する割合を、「指定容積率」とは敷地に建築可能な延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。

　6　「建蔽率」とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を、「容積率」とは建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。

　7　増築等の工事の具体的な内容の欄、安全性に関する事項の欄、維持管理に関する事項の欄及び敷地の周辺の環境の保全を図るために必要と認める事項の欄は、できるだけ具体的に記入してください。この場合において、これらの欄に記入することができないときは、別紙に記入してください。