**Antrag auf eine Pflegeplatzbewilligung für ein bestimmtes Kind**

Die Aufnahme eines Kindes bis zur Volljährigkeit erfordert gemäss Pflegekinderverordnung (PAVO) Art. 1, 5, und 8 eine Bewilligung. Die Bewilligungspflicht entsteht (Art. 4 PAVO), wenn das Kind mehr als ein Monat entgeltlich oder mehr als 3 Monate unentgeltlich aufgenommen wird. Die Bewilligung wird für ein bestimmtes Kind erteilt und kann mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden (PAVO Art. 8 Abs. 1 und 2)

|  |
| --- |
| **Pflegefamilie** |
|  | **Pflegemutter** | **Pflegevater** |
| Name |       |       |
| Vorname |       |       |
| Strasse |       |       |
| PLZ, Ort |       |       |
| Festnetz P |       |       |
| Mobile |       |       |
| Email |       |       |
| Nationalität |       |       |
| Geburtsdatum |       |       |
| Konfession |       |       |
| Zivilstand |       |       |
| Erlernter Beruf |       |       |
| Aktuelle Tätigkeit (%) |       |       |
|  |
| **Kinder der Pflegefamilie** |
| Name, Vorname | Geburtsdatum | Schule, Ausbildung etc. |
|       |       |       |
|       |       |       |
| **Weitere Pflegekinder** |
| Name, Vorname | Geburtsdatum | Schule, Ausbildung etc. |
|       |       |       |
|       |       |       |
| **Weitere Tageskinder** |
| Name, Vorname | Geburtsdatum | Schule, Ausbildung etc. |
|       |       |       |
|       |       |       |
| **Weitere im gleichen Haushalt lebende Personen**  |
| Name, Vorname | Geburtsdatum | Tätigkeit etc. |
|       |       |       |
|       |       |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wohnverhältnisse**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  Wohnung | [ ]  | Haus | Anzahl Zimmer       |
|  |  |  |
| Zimmer für Pflegekind: | [ ]  | eigenes | [ ]  zusammen mit:       |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Haustiere: | [ ]  | JA: |  | [ ]  NEIN |

**Pflegekind**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name |       | Vorname |       |
| Strasse |  | PLZ, Ort |  |
| Geburtsdatum |       | Konfession |       |
| Geschlecht |       | Heimatort / Nationalität |       |
|  |
| Gesetzliche Massnahme: | [ ]  | JA |  | [ ]  NEIN |
| Wenn ja:

|  |
| --- |
| **Zuständige Behörde** |
| KESB |       |  |
| Gesetzliche Massnahme |       |  |
| **Beistand/Vormund** |
| Name/Vorname |       |
| Strasse |       |
| PLZ, Ort |       |
| Telefon |       |

 |

 |
| **Herkunftsfamilie** | **Kindsmutter** | **Kindsvater** |
| Name |       |       |
| Vorname |       |       |
| Strasse |       |       |
| PLZ, Ort |       |       |
| Festnetz P |       |       |
| Mobile |       |       |
| Email |       |       |
| Nationalität |       |       |
| Geburtsdatum |       |       |
| Konfession |       |       |
| Zivilstand |       |       |
| Erlernter Beruf |       |       |
| Aktuelle Tätigkeit (%) |       |       |
| Wer hat die elterliche Sorge? |
| [ ]  | Kindseltern | [ ]  | Mutter |  | [ ]  Vater |
| **Aktuelle Familienverhältnisse des Pflegekindes** |
| Eltern | [ ]  | verheiratet | Kind | [ ]  | Halbwaise |
|  | [ ]  | nicht verheiratet |  | [ ]  | Waise |
|  | [ ]  | getrennt |  |  |  |
|  | [ ]  | geschieden |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Gewünschte Form des Pflegeverhältnisses (Mehrfachnennung möglich)** |
| [ ]  Dauerplatzierung | (das Kind wohnt mehrheitlich bei der Pflegefamilie) |
| [ ]  Wochenplatzierung | (das Kind verbringt das Wochenende bei den Eltern) |
| [ ]  Kurzzeitpflege | (Notfälle, TimeOut, Übergansfamilie) |
| [ ]  Kontaktfamilie | (Ferien, Wochenenden) |

 |

**Pflegevertrag**

Im Pflegevertrag soll mindestens das Pflegegeld, die Besuchsregelung, die Versicherungen (Krankenkasse, Haftpflicht und Unfallversicherung), sowie die religiöse Erziehung festgehalten werden.

Der Pflegevertrag ist ab Eingang des Antragsformulars bei der KESB innerhalb von drei Monaten vorzulegen.

**Aufsicht**

Die Antragstellenden nehmen zur Kenntnis, dass nach erfolgter Pflegeplatzbewilligung das Pflegeverhältnis jährlich mindestens einmal beaufsichtigt und begleitet wird.

Mit der Unterschrift wird bestätigt das Antragsformular wahrheitsgetreu ausgefüllt zu haben.

|  |  |
| --- | --- |
| Ort, Datum  |       |
| Unterschrift Antragstellerin |  |
| Unterschrift Antragsteller |  |
|  |  |

**BEILAGEN**

(jeweils von Antragsteller und Antragstellerin)

*Alle Antragstellenden*

[ ]  Ärztliches Gesundheitsattest betreffend Betreuung und Erziehung von Minderjährigen
(Primäre Betreuungsperson)

[ ]  Selbstdeklaration zur Gesundheit betreffend Betreuung und Erziehung von Minderjährigen
(Partner/in)

[ ]  Auszug aus dem Schweizerischen Betreibungsregister [[1]](#footnote-1)

[ ]  Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister[[2]](#footnote-2)

[ ]  Kopie Ausländerausweis, falls nicht Schweizer Bürger

*Für Antragstellende mit Begleitung einer Familienplatzierungsorganisation*

[ ]  Sonderprivatauszug aus dem Schweizerischen Strafregister (im Anstellungsverhältnis)2

[ ]  Anstellungsvertrag

[ ]  Abklärungsbericht

*Für Antragstellende ohne Begleitung einer Familienplatzierungsorganisation*

[ ]  Lebenslauf mit Fliesstext (mind. eine Seite) beider Antragstellenden

[ ]  Pflegevertrag[[3]](#footnote-3)

*Ohne Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts und ohne eingereichten Pflegevertrag*

[ ]  Schriftliche Einverständniserklärung der Kindseltern

*Für Kinder aus dem Ausland*

[ ]  Unterhaltsverpflichtung der Antragstellenden bei Aufnahme ausländischer Kinder inkl. Steuerveranlagung

[ ]  Schriftliche Einverständniserklärung der Kindseltern und Erklärung der Kindseltern, zu welchem Zweck das Kind in der Schweiz untergebracht werden soll, inkl. Übersetzung in eine Schweizer Amtssprache (Handlungsvollmacht)

[ ]  Kopie Haftpflichtversicherung der Antragstellenden mit Einschluss des Kindes

**Antrag an folgende Adresse senden:**

Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz

Fachbereich Pflegefamilien

Bahnhofstrasse 12

6300 Zug

1. Anzufordern online über das Bundesamt für Justiz <https://www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/betreibung> /betreibungsauskunft\_de oder beim Betreibungsamt der Gemeinde [↑](#footnote-ref-1)
2. Anzufordern online über das Bundesamt für Justiz [https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/ strafregister\_de](https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/%20%09strafregister_de) oder an einer Poststelle [↑](#footnote-ref-2)
3. Anzahl einzureichende Pflegeverträge: Ist das Kind im Kanton Zug wohnhaft und/oder hat es keine gesetzliche Massnahme, Stückzahl des Pflegevertrages gemäss Anzahl Vertragsparteien einreichen, da die Behörde ihn schriftlich zu genehmigen hat.

 Bei Kindern mit einer Massnahme und mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Zugs, eine Kopie des Pflegevertrages einreichen. [↑](#footnote-ref-3)