|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Antrag** | DVGW-Aktenzeichen: |  | |
| (wird von der DVGW CERT GmbH ausgefüllt) | |



zur Fachunternehmenszertifizierung nach DVGW-Arbeitsblatt GW 381,

„Bauunternehmen im Leitungstiefbau – Mindestanforderungen (identisch mit AGFW FW 600 und VDE-AR-N 4220)“

# 1. Stammdaten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anschrift, antragstellendes Fachunternehmen:** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Umsatzsteuer-Identnummer:** | | | |
| **ggf. Bestellnummer:** | | | |
| **Abweichender Rechnungsempfänger:** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Ansprechpartner beim Antragsteller:** | | | |
| Name: |  | | |
| Tel.: |  | Fax: |  |
| E-Mail: |  | | |
| **Ggf.** **Betriebsstätte\*:** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |

**\*Nur Betriebsstätten, die ein eigenes Zertifikat erhalten sollen.**

# 2. Zertifizierungsumfang

|  |  |
| --- | --- |
|  | Mindestanforderungen im Leitungstiefbau |

# 3. Antragsart

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Erstzertifizierung | |
|  | Rezertifizierung | |
|  | Änderung (bitte unter 4. angeben) | |
|  | Umschreibung (Änderung der Stammdaten)  Personell, gerätetechnisch und sachlich keine Veränderungen!  Bitte füllen Sie nur die Seiten 1-4 aus. | |
|  | Voraudit (Beantragung nur im Rahmen von Neuantrag, Rezertifizierung oder Änderung möglich.) | |
|  | Erweiterung Betriebsstätte/-n | |
| Bei Rezertifizierung, Änderung oder Umschreibung,  bitte Registriernummer der bestehenden Zertifizierung angeben: | |  |

# 4. Art der Änderung

Wenn zutreffend bitte angeben:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wechsel oder  Ergänzung Weisungsbefugte\*r |

# 5. Zertifikat in zusätzlicher Sprache

Wenn zutreffend bitte angeben:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zertifikat in zusätzlicher Sprache | Sprache |

# 6.1 Hinweise zu Beratungsleistungen

|  |
| --- |
| Wurde Ihr Unternehmen im Vorfeld zur beantragten Zertifizierung zu DVGW GW 301 beraten?  ja  nein  Name des beratenden Unternehmens:    Name des Beraters: |

# 6.2 Sonstige Hinweise

|  |
| --- |
|  |

# 7. Prüfliste zu den Antragsunterlagen

Der Antragsteller bestätigt, dass dem Antrag folgende Anlagen beiliegen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anforderungen | | Symbol |  |
| Mindestanforderung, zwingend erforderlich | | **+** |  |
| auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar,  zwingend erforderlich | | **+\*** |  |
| Optionale Anforderung, Bestätigung über Beiblatt zum Zertifikat | | o |  |
|  | |  |  |
| Tabelle 2 – Unternehmen | |  |  |
| Gewerbeanmeldung/-ummeldung | Aktuell gültige Gewerbeanmeldung/-ummeldung. | **+** | beiliegend: |
| Handelsregisterauszug | Aktuell, nicht älter als 12 Monate | **+** | beiliegend: |
| Steuer | Freistellungsbescheinigung nach § 48b EstG | **+** | beiliegend: |
| Versicherungen | Betriebshaftpflichtversicherung (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) mit zugrunde liegender Risikoabschätzung durch das Unternehmen, einschließlich Abdeckung von Umweltschäden | **+** | beiliegend: |
| Betriebliche Organisation | Darstellung der Funktionsbereiche/Verantwortlichkeiten (Organigramm) | **+** | beiliegend: |
| Personalliste (Liste des Fachpersonals im Leitungstiefbau) | **+** | beiliegend: |
| Qualitätsmanagementsystem | Nachweis zur Feststellung der beruflichen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nach Vorgabe durch den Auftraggeber | o | beiliegend:  welche: |
| Zusätzliche Nachweise | Nachweise z. B. durch Auditierung, Zertifizierung, Referenzschreiben bzw. Nachweis von Gütezeichen | o | beiliegend:  welche: |
|  | |  |  |
| Tabelle 4 – Sonstige allgemeine personalbezogene Anforderungen | |  |  |
| Schulungsnachweise für alle Erdbaumaschinenführer für das Arbeiten in Leitungsnähe, z. B. gemäß DVGW GW 129 (H) bzw. VDE FNN S129 oder gleichwertiger Qualifikation | | **+** | beiliegend: |
| Qualifikationsnachweis mindestens eines Mitarbeiters als Fachkraft gemäß MVAS | | **+** | beiliegend: |
| Qualifikationsnachweis mindestens eines internen oder externen Mitarbeiters als Fachkraft für Arbeitssicherheit (oder Unternehmermodell) | | **+** | beiliegend: |
| Nennung eines Beauftragten für Arbeitssicherheit | | **+** | beiliegend: |
| Qualifikationsnachweise von Mitarbeitern als ausgebildete Ersthelfer | | **+** | beiliegend: |
| Schulungs- und Unterweisungsplan auf Grundlage der einschlägigen technischen Regeln und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, Regeln und Informationen sowie Gefährdungsbeurteilungen | | **+** | beiliegend: |
| Schulungs- / Unterweisungsnachweis im Umgang mit umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen, insbesondere bei Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln und teerhaltigen Stoffen bzw. bei belastetem Aushub | | **+** | beiliegend: |
| Eigenüberwachungsnachweise z. B. nach ZTV A-StB, DIN 18300, DIN 18322 | | **+** | beiliegend: |
| Schulungs- / Unterweisungsnachweis zur Herstellung von Bauwerksdurchdringungen | | o | beiliegend: |

# 8. Verpflichtungserklärung

Das Unternehmen verpflichtet sich schriftlich,

* die Technischen Regeln und Rechtsvorschriften in den bei Vertragsabschluss einschlägigen gültigen Fassungen vor- und einzuhalten.
* wenn es sich auf Kapazitäten anderer Unternehmen stützt, auftragsbezogene Nachweise zur Leistungsfähigkeit und über die zur Verfügung stehenden Mittel durch entsprechende Verpflichtungserklärung der Nachunternehmer im Vorfeld einzufordern.
* eine Dokumentation gemäß technischen Regeln/Rechtsvorschriften für alle Baumaßnahmen zu erstellen.
* die Entsorgung nach Bundes-, Landes- und kommunalen Vorschriften sowie den vertraglichen Bestimmungen sicher zu stellen.

(Ort, Datum) (rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel des (beantragenden) Zertifikatinhaber)

# 9.1 Weisungsbefugte\*r / Bauleiter\*in

Je Bauleiter\*in ist ein getrenntes Blatt zu verwenden (falls mehrere Seiten benötigt werden, Vorlage kopieren)

Name:       Vorname:

geb. am:

Abschluss als:

Datum:

Frühere Tätigkeit bei:

von:       bis:       als:

Frühere Tätigkeit bei:

von:       bis:       als:

Schriftliche Übertragung der Unternehmerpflichten, Weisungsbefugnis vom:

**Mir ist bekannt, dass ich umfangreiche Fachkenntnisse im beantragten Bereich nachweisen muss. Dazu zählen: einschlägige öffentlich-rechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und technische Regeln.**

**Diese Kenntnisse werden in einem Fachgespräch überprüft!**

Ich bin seit dem Jahr       im Leitungstiefbau tätig.

(Ort, Datum) (Unterschrift Weisungsbefugte\*r / Bauleiter\*in)

# 9.2 Vorarbeiter\*in

Je Vorarbeiter\*in ist ein getrenntes Blatt zu verwenden (falls mehrere Seiten benötigt werden, Vorlage kopieren)

Name:       Vorname:

geb. am:

Abschluss als:

Datum:

Frühere Tätigkeit bei:

von:       bis:       als:

Frühere Tätigkeit bei:

von:       bis:       als:

**Mir ist bekannt, dass ich angemessene Kenntnisse und Praxiserfahrung bei Leitungstiefbauarbeiten aufweisen muss.**

Ich bin seit dem Jahr       im Leitungstiefbau tätig.

(Ort, Datum) (Unterschrift Vorarbeiter)

# 9.3 Fachkraft

Je Fachkraft ist ein getrenntes Blatt zu verwenden (falls mehrere Seiten benötigt werden, Vorlage kopieren)

Name:       Vorname:

geb. am:

Abschluss als:

Datum:

Frühere Tätigkeit bei:

von:       bis:       als:

Frühere Tätigkeit bei:

von:       bis:       als:

**Mir ist bekannt, dass ich angemessene Kenntnisse und Praxiserfahrung bei Leitungstiefbauarbeiten aufweisen muss.**

Ich bin seit dem Jahr       im Leitungstiefbau tätig.

(Ort, Datum) (Unterschrift Fachkraft)

# 10.1 Ausstattungsliste

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anforderungen | | Symbol |
| Mindestanforderung, zwingend erforderlich | | **+** |
| auch mit Vertragspartner oder Nachunternehmer erfüllbar, zwingend erforderlich | | **+\*** |
|  | |  |
| Tabelle 5 – Allgemeine Ausstattung | |  |
| Betriebshof | Büros | **+** |
| Fuhrpark | LKW mit Angabe des Einsatzzwecks (z. B. Tieflader für den Transport von (Ketten-)Baggern) | **+\*** |
| PKW | **+\*** |
| mobile sanitäre Anlagen | verfügbare Einheiten | **+\*** |
| Arbeitsschutz | Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) | **+** |
| Verbandskästen | **+** |
| Feuerlöscher (Zulassung, Prüfung) | **+** |
| Elektrogeräte geprüft nach DGUV-Vorschrift 3 | **+** |
| Leitern und Tritte | **+** |
| Tabelle 6 - Verkehrssicherung (siehe auch RSA und ggf. ZTV SA) | |  |
| Verkehrszeichen | | **+** |
| Aufstellvorrichtungen | | **+** |
| vorübergehende Markierungen | | **+\*** |
| Warnleuchten | | **+** |
| Lichtsignalanlagen | | **+\*** |
| Absperrgeräte (z. B. Baken, Leitkegel, Schranken) | | **+** |
| mobile Absturzsicherungen | | **+** |
| Überfahrten/Brücken für Fahrzeuge und Fußgänger | | **+** |
| Tabelle 7 - Feststellung der Lage von Leitungen | |  |
| Ortungsgeräte | | **+\*** |
| Vermessungsgeräte (Winkelprisma, Bandmaß, Fluchtstäbe o.ä.) | | **+** |
| Tabelle 8 - Aufbruchgeräte/Fugenschneider | |  |
| Fugenschneidgeräte, nass | | **+** |
| Kompressoren/Hammer | | **+** |
| Tabelle 9 - Baugeräte zum Bodenaushub und -einbau | |  |
| Bagger mit Tieflöffel oder Greifer ohne Reißzähne | Mobil- oder Minibagger | **+** |
| Tabelle 10 - Geräte zum Leerrohreinbau | |  |
| Kalibriergeräte für Rohrzüge | | **+\*** |
| Rohrreinigungsgeräte (z. B. Bürsten, Rohrfeilen) | | **+\*** |
| Glasfasereinziehfeder | | **+\*** |
| Druckprüfgeräte | | **+\*** |
| Werkzeuge zum Anfasen, gratfreien Trennen von Rohren, Halbrohr-Montagegeräte | | **+\*** |
| Werkzeuge und Hilfsmittel zur Herstellung von Klebeverbindungen | | **+\*** |
| Tabelle 11 - Grabenverbau (nach DIN 4124) | |  |
| Bauteile für den waagrechten/senkrechten Grabenverbau | | **+** |
| Tabelle 12 - Verdichtungsgeräte | |  |
| Handstampfer | | **+** |
| Vibrationsstampfer/ Schnellschlag­stampfer | ≤ 50 kg | **+\*** |
| 50 kg bis 80 kg | **+** |
| Vibrationsplatten/ Flächenrüttler | ≤ 150 kg | **+** |
| 150 kg bis 400 kg | **+\*** |
| Vibrationswalzen (Glattrad und Schaffuß)/Walzenzug/ Tandemwalze | ≤ 3 000 kg | **+\*** |
| Tabelle 13 - Asphalt-Oberflächenwiederherstellung | |  |
| Thermokübel | | **+\*** |
| Walzen | | **+\*** |
| Abziehschienen für Mischguteinbau | | **+\*** |
| Geräte zur Fugenausbildung | Fugenband | **+\*** |
| Geräte zum Beschichten (Kontaktflächen) | | **+\*** |
| Wasserwagen | | **+\*** |
| Tabelle 14 - Beton-Oberflächenwiederherstellung | |  |
| Betonmischer | | **+\*** |
| Schalungen | | **+\*** |
| Gerätschaften zur Nachbehandlung | | **+\*** |
| Verdichtungsgeräte | | **+\*** |
| Längsglätter | | **+\*** |
| Tabelle 15 - Platten- und Pflasterbelag – Oberflächenwiederherstellung | |  |
| Steinsäge | | **+\*** |
| Tabelle 16 - Fräsen, Pflügen und grabenloser Leitungsbau | |  |
| Bodenverdrängungshammer | | **+\*** |
| Tabelle 17 - Geräte zur Eigenüberwachung | |  |
| Überprüfung der Bodenverdichtung | dynamisches Plattendruckgerät | **+** |
| Prüfung der Mischguttemperatur (Thermometer) | | **+\*** |
| Prüfung der  Ebenheit | Messlatte = 4 m | **+\*** |
| Tabelle 18 - Sonstiges | |  |
| Tauchpumpe | | **+** |
| Anschlagmittel, Lastaufnahmemittel | | **+** |
| künstliche Beleuchtung | | **+** |
| Einrichtungen zum Sichern vorgefundener Leitungen (z. B. Halbschalen) | | **+** |
| Abdeckmaterial für Aushub | | **+** |
| Schachtdeckelheber | | **+** |
| Bordsteinzange | | **+** |

*\*Nachunternehmer*

# 10.2 Bestätigung Ausstattung

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die Ausstattung gemäß Tabelle 5 bis 18 im Unternehmen vorhanden (Kennzeichnung +) oder der Zugriff über einen Vertragspartner oder Nachunternehmer jederzeit gewährleistet ist (Kennzeichnung +\*): Die Ausstattungselemente nach Tabelle 5 bis 18 sind über die Vorgaben gemäß der jeweils letzten Spalte hinaus nach Art, Anzahl und sonstigem Umfang jeweils so zu wählen/bemessen, dass alle betroffenen Baustellen/Mitarbeiter bedient bzw. berücksichtigt werden und diese Personen wiederum für die Bedienung der jeweiligen Ausstattung geeignet sind.

(Ort, Datum) (rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel des (beantragenden) Zertifikatinhaber)

Vom DVGW-Experten auszufüllen

Die Richtigkeit der oben gemachten Angaben zu Tabelle 5 bis 18 wurde stichprobenartig im Rahmen des Audits überprüft.

(Ort, Datum) (Unterschrift DVGW-Experte)