**Requerimento para Trasladação**

Nome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Possuidor do B.I./C.C. n.º \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ válido até \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NIF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Contacto telefónico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Morada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vem, na qualidade de[[1]](#footnote-1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e nos termos dos artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de dezembro, em conjugação com o artigo 14º do Regulamento do Cemitério de Bodiosa, requerer à Junta de Freguesia de Bodiosa a trasladação de: **꙱**  Cadáver inumado em jazigo **꙱** Ossadas

De, (nome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sepultado em\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_, , sepultura/jazigo n.º\_\_\_\_\_

E se destina ao cemitério de[[2]](#footnote-2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A fim de ser: **꙱** inumado[[3]](#footnote-3) em jazigo/ em ossário / em sepultura n.º\_\_\_\_\_ **꙱** cremado

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Assinatura)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*A preencher pelos serviços*

Despacho

|  |  |
| --- | --- |
| Data da efetivação da trasladação:  \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | O Presidente  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Testamenteiro, cônjuge, sobrevivo, pessoa que residia com o falecido em condição análoga à do cônjuge, herdeiro ou familiar [↑](#footnote-ref-1)
2. Caso seja para um outro cemitério, só após autorização do cemitério de destino se pode proceder à exumação [↑](#footnote-ref-2)
3. Riscar o que não interessa [↑](#footnote-ref-3)