Stempel der Einrichtung

Der Wahlausschuss hat gemäß § 11 (7) die Annahme bzw. Nichtannahme der Wahl der Gewählten fest­ge­stellt. Danach ergibt sich folgende (in der Reihenfolge der Stimmenzahl) Zusammensetzung der MAV:

**Aushang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mitglieder der Mitarbeitervertretung | | | |
| 1. |  |  | Stimmen |
| 2. |  |  | Stimmen |
| 3. |  |  | Stimmen |
| 4. |  |  | Stimmen |
| 5. |  |  | Stimmen |
| 6. |  |  | Stimmen |
| 7. |  |  | Stimmen |
| 8. |  |  | Stimmen |
| 9. |  |  | Stimmen |
| 10. |  |  | Stimmen |
| 11. |  |  | Stimmen |
| 12. |  |  | Stimmen |
| 13. |  |  | Stimmen |
| 14. |  |  | Stimmen |
| 15. |  |  | Stimmen |
| Als Ersatzmitglieder der Mitarbeitervertretung werden in folgender Reihenfolge festgestellt: | | | |
| 1. |  |  | Stimmen |
| 2. |  |  | Stimmen |
| 3. |  |  | Stimmen |
| 4. |  |  | Stimmen |
| 5. |  |  | Stimmen |
| 6. |  |  | Stimmen |
| 7. |  |  | Stimmen |
| 8. |  |  | Stimmen |
| 9. |  |  | Stimmen |

Gemäß § 12 MAVO kann jede\*r Wahlberechtigte oder der Dienstgeber die Wahl wegen eines Verstoßes gegen §§ 6 - 11 MAVO innerhalb einer Frist von einer Woche nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich anfechten. Die Anfechtungserklärung ist dem Wahlausschuss zuzuleiten. Der Wahlausschuss entscheidet über die Anfechtungserklärung. Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses ist die Klage beim Gemeinsamen Kirchlichen Arbeitsgericht in Hamburg (Postanschrift: Postfach 10 19 25, 20013 Hamburg) innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen zulässig.  
\* Bei Stimmengleichheit wurde die Reihenfolge durch Losentscheid festgestellt.

Datum, Vorsitzende\*r des Wahlausschusses Mitglieder des Wahlausschusses