|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nachname, Vorname | | | | **Hinweis:** | | |
|  | | | | Bitte 1 Exemplar unterschrieben zurücksenden! | | |
| Straße, PLZ, Wohnort | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
|  | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |  | **Aktenzeichen**  **bitte stets angeben!** |
| **An**  **Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main**  **Konrad-Adenauer-Straße 20**  **60313 Frankfurt am Main**  **Betreff**  **Antrag I auf Tilgung meiner Geldstrafe durch gemeinnützige Arbeit**  Da ich die Geldstrafe nicht bezahlen kann, beantrage ich, sie durch unbezahlte, gemeinnützige Arbeit tilgen zu dürfen.  Ich bitte, mich bei der Vermittlung eines Beschäftigungsverhältnisses zu unterstützen.    Ich suche eine Einsatzstelle | | | | | | |
| a) | in der Gegend von |  | | | | |
| b) | möglichst als |  | | | | |
| c) | zu folgenden Arbeitszeiten |  | | | | |
| d) | Name/Anschrift meines  Bewährungshelfers zu folgenden Arbeitszeiten |  | | | | |
| Ich bin zu erreichen unter der Telefonnummer | | |  | | | |
| **Mit der Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an die für die Abwicklung freier Arbeit zuständigen Stelle bin ich einverstanden.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Datum, Unterschrift | | |  | | | |