# Gefährdungsmeldung Erwachsene (ab 18 Jahren) an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)

|  |
| --- |
| **Betroffene Person** |
| Vorname |  |
| Name |  |
| Geburtsdatum |  |
| Adresse |  |
| PLZ / Ort |  |
| Telefon |  |
| E-Mail |  |
| Beruf / Erwerbssituation |  |
| Nationalität |  |
| Sprache(n) |  | [ ]  | Verständigung in Deutsch möglich |
| weitere im Haushalt lebende Personen |  |

|  |
| --- |
| **Meldende Person\*** |
| Vorname |  |
| Name |  |
| Institution |  |
| Adresse |  |
| PLZ / Ort |  |
| Telefon / Erreichbarkeit |  |
| E-Mail |  |
| Beziehung zur betroffenen Person |  |
| \*Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die betroffene Person in aller Regel erfährt, wer die Gefährdungsmeldung bei der KESB eingereicht hat. |

|  |
| --- |
| Wichtige Bezugspersonen der betroffenen Person  |
| Vorname, Name | Telefon | Beziehung zur betroffenen Person |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| Familiäre Situation und soziales Umfeld der betroffenen Person |
|  |

|  |
| --- |
| Worin besteht die Gefährdung?Möglichst konkrete und detaillierte Beschreibung der möglichen Gefährdung. Angaben zu Dauer und Häufigkeit der Gefährdungssituation(en). Vermutungen und Informationen vom Hörensagen sind als solche zu bezeichnen.  |
|  |

|  |
| --- |
| Warum erfolgt die Meldung zum jetzigen Zeitpunkt? |
|  |

|  |
| --- |
| Was wurde bereits unternommen? Von wem? Mit welchem Ergebnis? |
|  |

|  |
| --- |
| Wer wurde über die Gefährdungsmeldung informiert? |
| [ ]  betroffene Person |  |
| [ ]  nahestehende Person(en): |  |
| [ ]  weitere: |  |
| Wie waren die Reaktionen? |
|  |

|  |
| --- |
| Weitere Anmerkungen: |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ort, Datum | Unterschrift |

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular an:

**Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde**

**Dorfplatz 4a**

**6060 Sarnen**

Aus Datenschutzgründen bitten wir Sie ausdrücklich, das Formular NICHT per E-Mail an die KESB zu senden.