**Urlaubsgesuch**

|  |  |
| --- | --- |
| **Antragssteller** |  |
|  |  |
| **Erziehungsberechtigte** |  |
| Name:  | Vorname(n):  |
| Telefon:  | Adresse:  |
|  |  |
| **Schülerin/Schüler** |  |
| Name:  | Vorname:  |
| Klasse:  | Klassenlehrerin/Klassenlehrer:  |
|  |  |
| **Art des Urlaubes** |  |
|  |  |
| Vor dem Einreichen eines Urlaubsgesuchs sind in jedem Fall vorgängig die zur Verfügung stehenden Joker-Halbtage einzusetzen. |
| **Urlaub bis max. 2 Tage pro Schuljahr**Frist: 1 Woche im Voraus🡪 zu richten an die Schulleitung  | **Urlaub mehr als 2 Tage**Frist: 1 Monat im Voraus🡪 zu richten an die Schulleitungskonferenz |
|  |  |
| **Zeitpunkt für den Urlaub** |  |
|  |  |
| Datum:  | von  bis  |
|  |  |
| **Begründung des Gesuchs** |
|  |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|  |
| **Beilagen (Aufgebot, Programm, Bestätigung des Leiters, ...):** |
|  |
|       |
|  |
| Ort/Datum:  |
|  |
| Unterschrift der Erziehungsberechtigten: |  |
|  |

Es wird generell kein Urlaub für Ferien- oder Wochenendverlängerungen bewilligt und es besteht kein Anspruch auf die Gewährung von Urlaub.

Die gesetzliche Schulpflicht steht grundsätzlich über einem allfälligen individuellen Bedarf.

Vorhersehbare familiäre Ereignisse sind so zu planen, dass sie die Schulpflicht nicht tangieren.