[Erlasstitel]

[A. Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage 2](#_Toc30568828)

[1. Parteien 2](#_Toc30568829)

[2. Verbände 2](#_Toc30568830)

[3. Andere private Organisationen 2](#_Toc30568831)

[4. Gemeinden 2](#_Toc30568832)

[5. Andere staatliche Organisationen (ausserhalb der kantonalen Verwaltung) 2](#_Toc30568833)

[B. Besondere Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen 2](#_Toc30568834)

## Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage

## Parteien

**Partei 1/Partei 2/Partei 3:** [Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage]

**Partei 4:** [Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage]

## Verbände

**Verband 1:** [Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage]

**Verband 2:** [Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage]

## Andere private Organisationen

**Private Organisation 1:** [Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage]

**Private Organisation 2:** [Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage]

## Gemeinden

**Gemeinde 1/Gemeinde 2:** [Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage]

**Gemeinde 3:** [Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage]

## Andere staatliche Organisationen(ausserhalb der kantonalen Verwaltung)

**Staatliche Organisation 1:** [Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage]

**Staatliche Organisation 2:** [Allgemeine Bemerkungen zur Vorlage]

## Besondere Bemerkungenzu einzelnen Bestimmungen

(siehe nachfolgende synoptische Darstellung)

| **Vorentwurf** | **Besondere Bemerkungen zu einzelnen Bestimmungen** |
| --- | --- |
| **[Erlasstitel]**(vom …………) | **Partei 1:**[Bemerkung zum Erlasstitel]. |
| *Der Kantonsrat,* |
| nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom (…) und der [Kommission] vom (…), |
| *beschliesst:* |
|  |
| I. Es wird folgendes Gesetz erlassen: |  |
| **A. [Gliederungstitel]** |  |
| *[Marginalie]* | **Gemeinde 1:**[Bemerkung zur Marginalie]. |
| § 1. 1 [Text]. |  |
| 2 [Text], | **Partei 1/Partei 2:**[Bemerkung zu § 1 Abs. 2].**Verband 1:**[Bemerkung zu § 1 Abs. 2]. |
| 3 [Text] | **Partei 2:**[Bemerkung zu § 1 Abs. 3 Ingress]. |
| a. [Text], |  |
| b. [Text], |  |
| c. [Text] |  |
| 1. [Text], |  |
| 2. [Text], |  |
| 3. [Text]. |  |
| II. Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. |  |