|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anzeige einer Nebentätigkeit gemäß § 3 Abs. 4 TV-L** | | | | | | | | | | | | |
| Name | | | | Vorname | | | | | | | | Geb.-Datum |
|  | | | |  | | | | | | | |  |
| Dienststelle/Schule (Name, ggf. Schultyp, PLZ, Ort, Str.) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| vollbeschäftigt | | teilzeitbeschäftigt mit | | | | | |  | | Stunden/Woche | | |
| altersteilzeitbeschäftigt | | in einem ruhenden Arbeitsverhältnis (z. B. Elternzeit) | | | | | | | | | | |
| **Ich beabsichtige, folgende Nebentätigkeit auszuüben und zeige das hiermit an:** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Art der Nebentätigkeit | | | | |  | | | | | | | |
| 2. Auftraggeber | | | | |  | | | | | | | |
| 3. Auftraggeber gehört zum öffentlichen Dienst? | | | | |  | nein | | |  | | ja (wenn ja, siehe Pkt. 5.) | |
| 4. Vorgesehene Gesamtdauer der Nebentätigkeit | | | | | von |  | | | bis | |  | |
| 5. Höhe der vorgesehenen Vergütung**\*** | | | | |  | | / Stunde(n) | | | | | |
| 6. Zeitlicher Umfang der Nebentätigkeit | | | | |  | | / Stunde(n)/Woche | | | | | |
| **Sofern sich Änderungen hinsichtlich der o. g. Angaben ergeben, werde ich diese unverzüglich schriftlich mitteilen.** | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
| Datum | | | Unterschrift der/ des Beschäftigten | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Stellungnahme der Leiterin/ des Leiters der Dienststelle/Schule | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
| Datum | | | Unterschrift | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Auszug aus den Tarifvorschriften:**  **§ 3 TV-L Allgemeine Arbeitsbedingungen**  (4) Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich aufzuzeigen. Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeits- vertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechtige Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. Für Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst kann eine Ablieferungspflicht nach den Bestimmungen, die beim Arbeitgeber gelten, zur Auflage gemacht werden. | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |

**\*** Die Beantwortung von Pkt. 5. gilt nur für Tätigkeiten bei öffentlichen Arbeitgebern.