|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |       |
| Name, Vorname |  | Ort, Datum |
|  |  |  |
|       |  |  |
| Dienstbezeichnung |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Präsidentin des Oberlandesgerichts** |  |
| **in Hamm**  |  | zu I b       |
|  |  | **Gesehen und weitergereicht** |
| durch d. |  |  gegen die beantragte Teilzeitbeschäftigung bestehen auch in sächlicher Hinsicht keine Bedenken |
| Präsident      des      gerichts |
| in       |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Ort, Datum |
|  |  | Der/Die Präsident/in des Land/Amtsgerichts |
|  |  | Im Auftrag |
| **Teilzeitbeschäftigung gemäß § 7 LRiStaG** |  |
|  |  | Aktenzeichen: |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hiermit bitte ich um Ermäßigung meines Dienstes gemäß § 7 Absatz 1 Nr. 1 LRiStaG auf  die Hälfte  zwei Drittel  drei Viertel des regelmäßigen Dienstes für die Zeit vom       bis zum       einschließlich. |
|  |
|  |  Hiermit bitte ich um Verlängerung der Ermäßigung meines Dienstes gemäß § 7 Absatz 1 Nr. 1 LRiStaG über den       hinaus bis zum       einschließlich auf  die Hälfte  zwei Drittel  drei Viertel des regelmäßigen Dienstes. |
|  |

Ich versichere, dass ich mein Kind      , geb. am      , tatsächlich betreue.

Mir ist bekannt, dass vom Landesamt für Besoldung und Versorgung in Düsseldorf keine informatorischen Berechnungen zu den versorgungsrechtlichen Auswirkungen der Freistellung erstellt werden können.

Der Inhalt des gemeinsamen Runderlasses „Hinweise zu Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung und Freistellung von Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern im Land NRW“ des Ministeriums des Innern 24 - 42.01.11-66.11-6/17, des Ministeriums der Finanzen P 1124 - 000023 \_ 2017/000001 und des Ministeriums der Justiz 3110 - Z. 56 vom 15. September 2017 ist mir bekannt.

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

 (Unterschrift)