**Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeinderates**(nach § 35 Tiroler Gemeindewahlordnung 1994)

|  |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung der Wählergruppe: [[1]](#footnote-1) |  |
| Kurzbezeichnung: [[2]](#footnote-2) |  |

**Zustellungsbevollmächtigter:** [[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Familien- und Vorname:** | **Geburts-datum** | **Beruf** | **Zustelladresse im Landesgebiet** |
|  |  |  |  |

**Wahlwerberliste:** [[4]](#footnote-4)

| **fortl. Zahl** | **Familien- und Vorname** | **Geburts-datum** | **Beruf** | **Adresse** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

usw.

**Umseitiger Wahlvorschlag** (Bezeichnung der Wählergruppe) **wird von nachstehenden Wahlberechtigten nach § 35 Abs. 4 Tiroler Gemeindewahlordnung 1994 unterstützt:** [[5]](#footnote-5)

| **fortl. Zahl** | **Familien- und Vorname, Geburtsjahr, Adresse** | **Unterschrift** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

usw.

1. Die Bezeichnung der Wählergruppe darf nicht mehr als 80 Zeichen in Worten umfassen. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Die Kurzbezeichnung muss in Großbuchstaben gehalten sein, darf aus nicht mehr als acht Zeichen bestehen und kann auch ein Wort oder mehrere Wörter enthalten, wobei über die zulässige Anzahl hinausgehende Zeichen jeweils als nicht beigesetzt gelten.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Fehlt in einem Wahlvorschlag die Bezeichnung eines Zustellungsbevollmächtigten, so gilt der erstgereihte Wahlwerber als solcher.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Die Wahlwerberliste darf höchstens doppelt so viele Wahlwerber enthalten, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind; sie muss jedoch mindestens vier Wahlwerber enthalten.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Der Wahlvorschlag muss von einer Anzahl von Wahlberechtigten, die mindestens 1 % der Einwohnerzahl (endgültiges Ergebnis der letzten Volkszählung) der Gemeinde entspricht (aufgerundet auf die nächst höhere ganze Zahl), mindestens jedoch von acht Wahlberechtigten unterfertigt sein, wobei die Zustimmungserklärung nach § 35 Abs. 5 Tiroler Gemeindewahlordnung 1994 zugleich als Unterfertigung nach § 35 Abs. 4 Tiroler Gemeindewahlordnung 1994 gilt. [↑](#footnote-ref-5)