|  |  |
| --- | --- |
|  | *Absender (Eigentümer oder Beauftragter)* |
| *Name:* |  |
| *Adresse:* |  |
| *PLZ, Ort:* |  |
| *(Tel.:\*)* |  |
| *(E-Mail:\*)* |  |
|  | *\* freiwillige Angabe für Rückfragen* |
| Stadt Schauenstein |  |  |  |  |  |
| Rathausplatz 1 |  |  |  |  |  |
| 95197 Schauenstein |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mitteilung über den Einbau eines Gartenwasserzählers**  |
| **für den Nachweis zurückgehaltener Wassermengen** (Bewässerung von Hausgärten mit Frischwasser)  |
| Für das Grundstück |
| Lage: |  |  |
| Ort: |  |  |
| wurde am: |  |
| ein Gartenwasserzähler (Zwischenzähler) frostsicher und gut zugänglich  |
|  | im Gebäude |  | in einem eigenen Zählerschacht |
| durch die Firma:  |  |
| fachgerecht eingebaut.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ich beantrage/Wir beantragen, dass  |
|  | der Wasserzähler geprüft und verplombt wird und  |
|  | das ausschließlich zur Bewässerung von Freiflächen verwendete Gießwasser bei der Festsetzung der Schmutzwassergebühren angerechnet wird (§ 10 Abs. 2 und 3 BGS/EWS).  |
| Ich erkläre/Wir erklären, dass  |
|  | die Ablesung des Zwischenzählers im Zuge der Ablesung des Hauptzählers ohne weiteres möglich ist,  |
|  | die Zapfstelle nach außen geführt wurde und keine Entnahmestelle innerhalb des Gebäudes vorhanden ist,  |
|  | an dieser Zapfstelle kein Abfluss in die öffentliche Kanalisation vorhanden ist und  |
|  | die von dem o. g. Wasserzähler erfasste Wassermenge dauerhaft nicht der Entwässerungsanlage der Stadt Schauenstein zugeführt wird  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum |  | Unterschrift des Eigentümers oder Beauftragten |