# Antragsformular

## Antrag auf Vorprüfung durch die EBV–Güteüberwachungsgemeinschaft BÜV HRS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unternehmensdaten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name des Unternehmens | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straße/Hausnummer | | | | |  | | |  | | | | | |  | | Postfach | | | | | | |  | | |
| PLZ/Ort | | | | |  | | |  | | | | | |  | | PLZ | | | | | | |  | | |
| Postadresse (Straße, PLZ, Ort)  (falls von Unternehmensadresse abweichend) | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechnungsadresse  (Unternehmensname, Straße, PLZ, Ort)  (falls von Unternehmensadresse abweichend) | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefon | | | | |  | | |  | | | | | |  | | Fax | | | | | | |  | | |
| E-Mail | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| Vertretungsberechtigte Person  (Geschäftsführer)  (Bitte Vor- und Zunamen angeben) | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgliedschaft beim Baustoffüberwachungsverein Hessen – Rheinland-Pfalz – Saarland e.V. (BÜV HRS) | | | | | |  | | | |  | Ja | | | | | |  | | | | | Nein | | | |
| Entsorgungsfachbetrieb  gemäß § 56 des KrWG i.V.m. EfbV | | | | | |  | | | |  | Ja | | | | | |  | | | | | Nein | | | |
| **Werksdaten / Daten der Aufbereitungsanlage** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name des Werkes / Aufbereitungsanlage | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straße | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | Postfach | | | | | | |  |
| PLZ/Ort | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | PLZ/Ort | | | | | | |  |
| Telefon | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | Fax | | | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| Werkleiter  (Bitte Vor- und Zunamen angeben) | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E-Mail | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ggf. Internetseite  (Vorabeindruck der Anlage) | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  | Stationäres Recyclingwerk | | | | | |  | | Sammel-/Lagerplatz | | | | | | | | | |  | | auf der Baustelle | | | | |
|  | |  | stationär betriebe Anlage | | | | | | | | |  | mobil betriebene Anlage  (wechselnde Standorte) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontaktperson bei Nachfragen / WPK-Beauftragter** | | | | |
| Beauftragter der werkseigenen Produktionskontrolle | | |  |  |
| Name  (Bitte Vor- und Zunamen angeben) |  | | | |
| Telefon |  |  | Fax |  |
| E-Mail |  |  |  |  |
| ggf. stellv. Beauftragter der werkseigenen Produktionskontrolle | | |  |  |
| Name  (Bitte Vor- und Zunamen angeben) |  | | | |
| Telefon |  |  | Fax |  |
| E-Mail |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voraussichtliche Überwachungsstelle gem. § 2 Nr.9 EBV** | | | | | | |
| Name der Prüfstelle |  |  | | | | |
| Straße |  |  |  | Postfach | |  |
| PLZ/Ort |  |  |  | PLZ/Ort | |  |
| Telefon |  |  |  | Fax |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voraussichtliche Untersuchungsstelle gem. § 2 Nr.10 EBV** | | | | | | |
| Bezeichnung des Labors |  |  | | | | |
| Straße |  |  |  | Postfach | |  |
| PLZ/Ort |  |  |  | PLZ/Ort | |  |
| Telefon |  |  |  | Fax |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gewünschte Art der Übersendung der Überwachungsdokumente**  **(Urkunden, Berichte, Beurteilungen)** | | | | | | |
| per E-Mail |  |  | | per Post | |  |
| Name | | |  | |  | |
| E-Mail | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Voraussichtlich zu überwachende mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) und deren Materialklassen gemäß Anlage 1 der EBV** | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |
| Recycling-Baustoffe | | | | | | | |
|  | RC -1 |  | RC -2 |  | RC -3 |  |  |
|  | | | | | | | |
| Bodenmaterial (mineralische Fremdbestandteile < 10 Vol.-%) | | | | | | | |
|  | BM-0 Sand |  | BM-0 Lehm, Schluff |  | BM-0 Ton |  | BM-0\* |
|  | | | | | | | |
| Bodenmaterial (mineralische Fremdbestandteile 10 Vol.-% – 50 Vol.-%) | | | | | | | |
|  | BM-F0\* |  | BM-F1 |  | BM-F2 |  | BM-F3 |
|  | | | | | | | |
| Gleisschotter | | | | | | | |
|  | GS-0 |  | GS-1 |  | GS-2 |  | GS-3 |
|  | | | | | | | |
| sonstige MEB gemäß EBV | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Geschätzte durchschnittliche Jahresproduktionsmengen der jeweiligen zu überwachenden MEB** | | | |
|  | | | |
| MEB: |  |  | Jahresproduktionsmenge in Tonnen: |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liegen bereits Nachweise / Prüfzeugnisse gemäß EBV über mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) vor?** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | | | |
|  | Eignungsnachweis (Betriebsbeurteilung + Erstprüfung) | | | | | |  | Betriebsbeurteilung |  | Erstprüfung |
| MEB: | | | |  |  | Überwachungsstelle | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | |
|  | Eignungsnachweis (Betriebsbeurteilung + Erstprüfung) | | | | | |  | Betriebsbeurteilung |  | Erstprüfung |
| MEB: | | | |  |  | Überwachungsstelle | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | |
|  | Eignungsnachweis (Betriebsbeurteilung + Erstprüfung) | | | | | |  | Betriebsbeurteilung |  | Erstprüfung |
| MEB: | | | |  |  | Überwachungsstelle | | | | |
|  | | | | |  |  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bestehen laufende Überwachungen von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) nach EBV außerhalb der Güteüberwachungsgemeinschaft BÜV HRS?** | | | |
|  | | | |
| MEB: |  |  | Überwachungsstelle |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bestanden in der Vergangenheit Überwachungen von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) nach EBV?** | | | |
|  | | | |
| MEB: |  |  | Überwachungsstelle |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | | | |
| Grund für die Nichtaufrechterhaltung der Überwachung: | | | |
|  | | | |

|  |
| --- |
| **Sonstige güteüberwachungsrelevante Angaben/Besonderheiten** |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Fragebogen Vor-Ort-Prüfung (vorab auszufüllen)** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lfd.**  **Nr.** | **Frage** | **Feststellung** |
|  | **WPK-System** | |
| 1 | Sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass ein System der werkseigenen Produktionskontrolle im Werk eingeführt and umgesetzt werden kann?  (Organisation des Betriebs, Personal, etc.) |  |
| 2 | Sind die Voraussetzungen im Werk gegeben, dass eine Annahmekontrolle gemäß § 3 EBV durch-geführt werden kann? |  |
|  | **Technische Anlagenkomponenten** | |
| 3 | Sind die technischen Komponenten der Aufbereitungsanlage dazu geeignet mineralische Ersatzbaustoffe gemäß EBV herzustellen?  Wichtige Anlagenkomponenten / Arbeitsschritte aus Sicht der EBV-Güteüberwachung sind:   * Energieversorgung * Rohstoffhalden (Getrenntlagerung nach Umweltgesichtspunkten) * Aussortierung umwelttechnisch fragwürdiger Stoffe (Porenbeton, Gips, verunreinigtes Material …) * Verbleib umwelttechnisch fragwürdiger Stoffe * Vorsortierung (Lesestation) * Vorabsiebung * Zerkleinerung (Brecher; ein-/mehrstufig) * Magnetabscheider * Klassiereinrichtungen * Windsichtung * Wascheinrichtung * Produktlagerung (Kennzeichnung) * Verwiegeeinrichtung (einschließlich Lieferscheinerstellung) * Verladeeinrichtungen/-fahrzeuge |  |
|  | **Personelle Ausstattung** | |
| 4 | **Anforderungen an die Zuverlässigkeit des Inhabers bzw. der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen** | |
| Ist die betroffene Person auf Grund ihrer persönlichen Eigenschaften, ihres Verhaltens und ihrer Fähigkeiten zur ordnungsgemäßen Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben geeignet?  Nachweis über pol. Führungszeugnis Belegart N,  personenbezogene Auskunft aus dem Gewerbe-zentralregister Belegart 1 und firmenbezogene Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Belegart 1  (siehe § 8, Abs. 1 und 2 EfbV) |  |
| 5 | **Anforderungen an die Fachkunde des Inhabers / der für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen** | |
| Liegen für die betreffenden Personen folgende Nachweise vor?   * Abgeschlossenes Hochschul- oder Fach-hochschulstudium, oder * kaufmännische oder technische Fachschul- oder Berufsausbildung, oder * Qualifikation als Meister   und   * Kenntnisse über die abfallwirtschaftliche Tätigkeit aus mind. 2 Jahren praktischer Erfahrung   (siehe § 9, Abs. 1 Satz 1 und 2 Nummer 1 und 2, sowie Abs. 2 EfbV) |  |

**Beizufügende Anlagen:**

* Aktuelle Nachweise bzw. Prüfzeugnisse gem. EBV, soweit vorhanden
* Zertifikat Entsorgungsfachbetrieb, soweit vorhanden
* Nachweise Zuverlässigkeit
  + Führungszeugnis Belegart N (privates Führungszeugnis),
  + personenbezogene Auskunft aus dem Gewerbezentralregister Belegart 1 und
  + firmenbezogene Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Belegart 1
* Nachweise Fachkunde (Zeugnisse)
* ggf. weitere Erläuterungen, falls der Platz für Eintragungen im Antragsformular nicht ausreichend sein sollte

**Erklärung zur Durchführung des Antragsverfahrens**

Dem Antragsteller ist bekannt, dass die Geschäftsstelle der Güteüberwachungsgemeinschaft im Rahmen der Antragsprüfung eine Vor-Ort-Begehung der Aufbereitungsanlage bzw. des Werks durchführt. Die Kosten für die Bearbeitung des Antrags und die Vor-Ort-Begehung betragen, unabhängig vom Antragsergebnis, pauschal 500 Euro (zzgl. Fahrtkosten von 0,85 € / km) und sind entsprechend vom Antragsteller zu tragen. Bei einer positiven Bewertung des Antrags ist dieser Betrag durch den jährlichen Mitgliedsbeitrag im BÜV HR abgedeckt und wird nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Dem Antragsteller ist bekannt, dass eine Antragsbearbeitung nur erfolgen kann, wenn dem BÜV HRS zuvor der vollständig ausgefüllte Antrag und ggf. beizufügende Dokumente vollständig zur Verfügung gestellt werden.

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

**Verpflichtung zur Vertraulichkeit des BÜV HRS**

Der BÜV HRS verpflichtet sich zum vertraulichen Umgang mit sämtlichen Angaben des Antragstellers einschließlich der beigefügten Unterlagen.