# Departement Sicherheit und Umwelt

**Schutz & Intervention**

Feuerwehr-Einsatzplanung

Zeughausstrasse 60

8403 Winterthur

Telefon 052 267 57 33

Fax 052 267 59 85

[schutz-intervention.winterthur.ch](http://www.schutz-intervention.winterthur.ch)

[feuerwehr.einsatzplanung@win.ch](mailto:feuerwehr.einsatzplanung@win.ch)

**Meldungen / Mutationen der Kontaktpersonen von Gefahrenmeldeanlagen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Alarmnet-Nummer:** |  |
| **Name des Objekts:** |  |
| **Strasse / Nummer:** |  |
| **PLZ / Ort:** |  |
| **Telefon:** |  |

**Benötigt werden mindestens 3, maximal 6 Kontaktpersonen. Diese kompetenten Ansprechpartner**

**müssen immer erreichbar und in maximal 30 Min. nach Alarmauslösung im Objekt anwesend sein.**

**\*(siehe gesetzliche Grundlagen)**

**(M = Mobile P = Privat G= Geschäft)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1) Name / Vorname:** |  | | |
| **Telefon:** | **M:** | **P:** | **G:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2) Name / Vorname:** |  | | |
| **Telefon:** | **M:** | **P:** | **G:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3) Name / Vorname:** |  | | |
| **Telefon:** | **M:** | **P:** | **G:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4) Name / Vorname:** |  | | |
| **Telefon:** | **M:** | **P:** | **G:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5) Name / Vorname:** |  | | |
| **Telefon:** | **M:** | **P:** | **G:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6) Name / Vorname:** |  | | |
| **Telefon:** | **M:** | **P:** | **G:** |

Datum: Stempel und Unterschrift:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Gesetzliche Grundlagen:

**Weisung:**

**Feuerwehraufgebot bei Auslösung Gefahrenmeldeanlagen**

Die Weisung der Grundlagen basiert auf § 24a Abs. 2 f. des Gesetzes über die Feuerpolizei und das Feuerwehrwesen (LS 861.1) sowie § 15 der Feuerwehrverordnung (LS 861.2).

Anlageeigentümer und Anlagebetreiber sind dafür verantwortlich, dass die Gefahrenmeldeanlagen bestimmungsgemäss in Stand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind.

**Weisung:**

**Rechnungsstellung bei Feuerwehreinsätzen**

Abs.4.3.5 Brandmeldeanlagen (BMA)

Entstehen der Gemeinde wesentliche Mehrkosten, z. B. durch lange Wartezeiten auf den Betriebsleiter, kann dem Anlagenbesitzer bei der Verrechnung der Einsatzkosten ein Zuschlag von maximal 50% in Rechnung gestellt werden.

Dieses Dokument ist nur unterschrieben gültig. Wir bitten Sie daher das Formular vollständig online auszufüllen, danach auszudrucken und uns die unterschriebene Version per E-Mail oder Post an die oben stehende Adresse zu senden.