|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | |  | |  | | | Eingang beim Regierungspräsidium | | | |
| Regierungspräsidium Freiburg Abteilung 7 - Schule und Bildung Referat 73 Eisenbahnstraße 68 79098 Freiburg | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Name (ggf. Geburtsname), Vorname | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Geburtsdatum | | | |  | Geburtsort | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Anschrift (Straße, PLZ Wohnort) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Telefon | | | |  | Handy | | | | | | |  | E-Mail | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | |
|  | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | |
| **Jahr der 2. Lehr­amts­prüfung:** | | |  |  | **Nachprüfung:** | | | | ja | | |  | **Gesamtqualifikation / Note:** | | |  |
|  | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | |
| Seminar / Ort | | | | | |  | **Stufenschwerpunkt** | | | | | | |  | **Studierte Fächer** | |
|  | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | |

# Bereitschaftserklärung - Befristete Beschäftigung an SBBZs

An einer befristeten Beschäftigung bin ich interessiert und in folgenden Schulkreisen einsetzbar:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Staatliches Schulamt / Schulkreis** | **im ganzen Amtsbereich** | | **ggf. Einschränkungen** |
|  | ja | nein |  |
|  | ja | nein |  |
|  | ja | nein |  |
|  | ja | nein |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stundenumfang: | | 14 - | | Wochenstunden | | |
|  | |  | |  | | |
| Kfz verfügbar: | | ja | nein |  | | |
|  |  | | |  | | |
| Ich bin auch an kurzfristigen Verträgen (bis 3 Monate) interessiert: | | | | | ja | nein |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anmerkungen / Hinweise | | |
|  | | |
|  | | |
| Datum |  | Unterschrift |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Hinweise:**   * „Um nichtvorhersehbare gravierende Unterrichtsausfälle während des Schuljahres, die anders nicht ausgeglichen werden kön­nen, zu vermeiden, dürfen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Lehraufträge erteilt werden. Die Lehraufträge dürfen nur befristet, gegebenenfalls bis zur Rückkehr des zu vertretenden Lehrers, längstens jedoch bis zum letzten Schultag des laufen­den Schuljahres, vereinbart werden. Aus einer stundenweisen oder befristeten Beschäftigung kann kein Anspruch auf Einstel­lung oder eine hauptberufliche Dauerbeschäftigung hergeleitet werden.“ (VwV vom 15.7.96 - KuU Nr. 14/1996, S. 534)   67410-01/04.06   * Diese Bereitschaftserklärung können Sie dem entsprechenden Regierungspräsidium zusenden, sobald Sie wissen, dass Sie diese Bereitschaft auch einhalten können. Die Bearbeitung durch das Regierungspräsidium kann frühestens im August im Hin­blick auf das kommende Schuljahr erfolgen. * **Bitte legen Sie Ihrer Bereitschaftserklärung in jedem Fall eine Kopie des Zeugnisses über Ihre Zweite Lehramtsprü-fung / Fachlehrerzeugnis oder ein entsprechendes Abschlusszeugnis / Diplom bei!** | | |