Kirchgemeinde:

**Muster**

Anmeldung für den ersten Wahlgang (Wahlvorschlag)in Anlehnung an § 29 a) Gesetz über die politischen Rechte (GPR)

[ ]  Gesamterneuerungswahl [ ]  Ersatzwahl

|  |  |
| --- | --- |
| Zu wählende Behörde |       |
| Erster Wahlgang vom |       |

Kandidierende

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bisher | neu | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort) | Unterschrift[[1]](#footnote-1) |
| [ ]  | [ ]  |       |       |       |  |
| [ ]  | [ ]  |       |       |       |  |
| [ ]  | [ ]  |       |       |       |  |
| [ ]  | [ ]  |       |       |       |  |
| [ ]  | [ ]  |       |       |       |  |

Unterzeichnerinnen / Unterzeichner (10)

Vorstehend genannte Kandidatinnen oder Kandidaten werden von folgenden Stimmberechtigten für den ersten Wahlgang der zu wählenden Behörde vorgeschlagen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Familienname, Vorname | Geburtsjahr | Adresse (Strasse, Nr., PLZ, Ort) | Unterschrift |
| 1. |       |       |       |  |
| 2. |       |       |       |  |
| 3. |       |       |       |  |
| 4. |       |       |       |  |
| 5. |       |       |       |  |
| 6. |       |       |       |  |
| 7. |       |       |       |  |
| 8. |       |       |       |  |
| 9. |       |       |       |  |
| 10. |       |       |       |  |

Der Wahlvorschlag ist bei der wahlvorbereitenden Behörde einzureichen.

1. Die Unterschrift gilt als Wahlannahmeerklärung im Sinne von § 32 Abs. 2 GPR [↑](#footnote-ref-1)