|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eingangsstempel |  | Ort, Datum |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Antrag auf |
|  |  | Gastschulbesuch |
| Anschrift Wohnsitzgemeinde |  |  |
| Stadt Zwiesel |  |  |
| Stadtplatz 27 |  |  |
| 94227 Zwiesel |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Antragsteller**, Name, Vorname | |
|  | |
| Anschrift (PLZ, Ort, [Gemeinde/Gemeindeteil, Stadt/Stadtteil], Straße, Nr.) | |
|  | |
| für Schüler/Schülerin | |
|  | |
| Name, Anschrift, Geb.-Datum, Geb.-Ort | |
|  | |
| zuletzt besuchter Schülerjahrgang / im Schuljahr | |
|  | |
| zuständige Sprengel-Volksschule | |
|  | |
| **Gastschule** Name und Anschrift | |
|  | ab  befristet bis |
|  | |
| **Begründung** vgl. untenstehende Bemerkung | |
|  | |

|  |
| --- |
| **Unterschrift der Erziehungsberechtigten** Vater und Mutter |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Bemerkung: Die Gemeinde kann ein Gastschulverhältnis nur aus zwingenden persönlichen Gründen gestatten. Die Entscheidung trifft die Gemeinde, in der die Schüler ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, im Einvernehmen mit dem aufzunehmenden Schulaufwandsträger. Eine ausführliche Begründung unter Beigabe von Nachweisen ist deshalb erforderlich. Falls vorhandener Raum nicht ausreicht, bitte eigenes Blatt verwenden.** |