Anlage 16
(zu Nr. 68 GLKrWBek)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gemeinde\*) | elektronische **Zählliste** | Wahlvorschlag Nr.1) |
| Stimmbezirk | für die Gemeinderatswahl am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Kennwort |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sich bewerbende Person | **1.** Stimmen aus unverändert gekennzeichnetem Wahlvorschlag (nur Listenkreuz) | **2.** Stimmen aus Einzelstimmvergaben | **3.** Gesamtsumme der Stimmen |
| Nr. | Name | Anzahl der Stimmzettel | Anzahl der Nennungen | Stimmen | Anzahl der abgestrichenen Stimmen | Summe ausNr. **1** + Nr. **2** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Wahlvorsteher / Briefwahlvorsteher \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ erfassende Person \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\*) Dieses Muster gilt für die Wahl des Kreistags entsprechend.

1) Die Wahlvorschlagsnummer, das Kennwort, die Nummern und die Namen der sich bewerbenden Personen sowie die Anzahl der Nennungen auf dem Stimmzettel sollten von der Gemeinde vorher eingetragen oder eingedruckt werden.