Evang. Oberkirchenrat Stuttgart   
Geschäftsstelle 3

Postfach 101342

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70012 Stuttgart        GZ / - 03-01-V /GSt. 3  (Name, Vorname)   |  |  | | --- | --- | | **Zuwendungsempfänger (Pfarrer/-in) Name, Vorname** |  | | **Wohnort**  **Straße, Haus-Nr.** |  | | **Pfarrstelle** |  | | **Zuwendung durch den Kirchenbezirk** (Name des Kirchenbezirks) |  | | **Datum der Übergabe der Zuwendung**  (Monat / Kalenderjahr) | **/** | | **Wert / Kaufpreis der Zuwendung**  (incl. Mehrwertsteuer) | **Euro** | |  | |
| Bei der Zuwendung handelt es sich um einen Sachbezug oder eine zweckgebundene Geldleistung auf- grund des Dienstverhältnisses. Wenn diese einschließlich anderer im gleichen Kalendermonat erhaltenen  Sachzuwendungen (z. B. freie Dienstwohnung, Fahrtkostenzuschuss) 44 € überschreitet, handelt es sich  um einen geldwerten Vorteil.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Sachlich und rechnerisch richtig: Kirchenbezirksrechner/-in, Dekan/-in** | | | | Ort, Datum | Telefon-Nr. | Stempel / Unterschrift |  |  | | --- | | **Mitteilung von GSt. 3 an die ZGASt:**  Die Kopie wird an die ZGASt weitergeleitetmit der Bitte umBerechnung und Übernahme der Steuern zu Lasten der Landeskirche, Buchungskreis 12000026000 – Invest.Nr. 000000 – Kst-Stelle 310000  Kst-Träger 131000 – Dienstart 00. | | Datum, Unterschrift: | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|