**Gefährdungsmeldung Erwachsenenschutz (Kurzversion)**

Dieses Formular soll Ihnen als Raster für eine Gefährdungsmeldung an die KESB dienen. Selbstverständlich können Sie uns Gefährdungsmeldungen auch mit einem einfachen Schreiben einreichen.

|  |
| --- |
| **Angaben zur meldenden Person** |
| Name | Vorname |
| Behörde | Funktion |
| Strasse |  |
| PLZ | Ort |
| Telefon | Natel |
| E-Mail |  |
| Beziehung zur gefährdeten Person |
|  |
| **Angaben zur gefährdeten Person** |
| Name | Vorname |
| Strasse |  |
| PLZ | Ort |
| Geburtsdatum | E-Mail |
| Telefon | Natel |
|  |
| **Beschreibung der Gefährdungssituation** |
| (Problemschilderung, Unterstützungsbedarf, bisherige Unterstützungsmassnahmen) |
|  |
| **Aktueller Grund für die Gefährdungsmeldung** |
|  |
| **Involvierte Fachpersonen** (Hausarzt, Spitex, Sozialdienst, Pro Senectute…) |
|  |
| **Nahestehende Personen** (LebenspartnerIn, Kinder, Eltern…, möglichst mit Adresse)  |
|  |
| **Ist die gefährdete Person über die Gefährdungsmeldung orientiert?** |
|  |
| **Ist bei der Abklärung durch die KESB etwas zu beachten?**(Übersetzung, Dringlichkeit) |
|  |
| **Anmerkungen** |
|  |
| Datum | Unterschrift |

Wir bitten Sie, das ausgefüllte Formular per Post an die zuständige KESB (Wohnort der gefährdeten Person) zu senden. Bitte senden Sie das Formular aus Datenschutzgründen nicht per Mail an die KESB.