An das
Amt der Bgld. Landesregierung
Abteilung 6 – Referat Förderwesen

Europaplatz 1
7000 Eisenstadt

**W**

E-Mail: post.a6-anf@bgld.gv.at

#### WOHNKOSTENZUSCHUSS FÜR LEHRLINGE – Bestätigungen Lehrbetrieb/Quartiergeber

|  |  |
| --- | --- |
|  |  [ ]  männlich [ ]  weiblich |
| Lehrling |  |
|  |
| Straße, Hausnummer |
|  |  |  |
| PLZ, Ort | Tel. Nr. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Bestätigung des Lehrbetriebes** |
| Bezeichnung des Lehrbetriebes |  |  |
| Der Lehrling ist bei mir seit  |  | als |  | beschäftigt. |  |
| Derzeitiges Lehrjahr |  |  |
| Das Lehrverhältnis endet voraussichtlich am |  |  |
| Die vereinbarte Lehrlingsentschädigung beträgt monatlich derzeit brutto € |  |  |
| *Es wird darauf hingewiesen, dass Abbrüche der Lehrlingsausbildung von Seiten des Lehrbetriebes unverzüglich an das Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 6 – Referat Förderwesen zu melden sind.* |  |
|  |  |  |  |
| Ort / Datum |  | Unterschrift / Stampiglie des Lehrherren / der Lehrfrau |
|  |  |
|  | **Lehrbetrieb** Telefonnummer |  | E-Mail |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **Bestätigung des Quartiergebers/der Quartiergeberin** |
| Name und Anschrift des Quartiergebers/der Quartiergeberin |  |  |
|  |  |
| Der Lehrling ist seit |  | bei mir wohnhaft. |
| Es handelt sich dabei um | [ ]  ein Privatquartier | [ ]  einen Heimplatz |  |
| Die Kosten betragen | [ ]  für Unterkunft mtl. € |  |  |
|  |  | [ ]  für Verpflegung mtl. € |  |  |
| Die Kosten werden bezahlt v. [ ]  Lehrherrn/Lehrfrau [ ]  Unterhaltsverpflichteten [ ]  Lehrling |
|  |  |  |  |
| Ort / Datum | Unterschrift / Stampiglie des Quartiergebers/der Quartiergeberin |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Quartiergeber/in** Telefonnummer |  | E-Mail |  |  |
|  |

Hinweise:
Diese Bestätigung kann gescannt und als elektronisches Dokument dem Online-Antrag angeschlossen werden.
Wird die Unterlage nachgereicht, kann dafür folgendes Online-Formulare verwendet werden: Nachreichung zu einem Online-Antrag (<http://e-government.bgld.gv.at/nachreichung>).

Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit die Beilage per Post oder per Fax (02682/600-2865 bzw. 2533) zu senden oder bei der Behörde vorzulegen.