|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |
| Familienname | | |  | Vorname | | | | | | | | |  | | Personalnummer | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Schule | | | | | | | | | | | | |  | | Schulkennzahl | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | Dienstverhältnis: | | pragmatisch  vertraglich IL  vertraglich IIL  vertraglich pd |
| Privatadresse (Str., PLZ, Ort) | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| **Bildungsdirektion für Oberösterreich Sonnensteinstraße 20 4040 Linz** (im Dienstweg) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Betreff:** | **Antrag auf bescheidmäßige Anrechnung von zusätzlichen Zeiten nach  § 12 Abs. 3 GehG gemäß § 169h Abs. 3 GehG** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ich stelle den Antrag auf Anrechnung von zusätzlichen Zeiten nach § 12 Abs. 3 GehG gemäß §169h Abs. 3 GehG, die nur deshalb nicht angerechnet wurden, weil sie das zuvor gesetzlich vorgesehene Höchstausmaß von zehn Jahren übersteigen, und beantrage die Auszahlung der sich daraus ergebenden Bezugsdifferenzen. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Anlage/n** | | | | | |  | | Freundliche Grüße | | | | | | | | |
|  | | | | | | Datum | |  | | Unterschrift Antragsteller/in | | | | | | | |
| **Schule**  Eingangsstempel – Zahl | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Datum | |  | | | Unterschrift Schulleiter/in | | | | | |
| **Bildungsregion** | |  | | |  |  | | | | | | | | | | |
| Eingangsstempel - Zahl | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | Datum |  | | Unterschrift Administrator/in | | | | | | | |
| **Bildungsdirektion für Oberösterreich** | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Eingangsstempel - Zahl | | | | | |  | | | | | | | | | | |