**Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Klasse II**

Ich beantrage die Freistellung vom Verwendungsverbot des § 23 Abs. 1 gemäß § 24 Abs. 1 der 1. SprengV

**1. Angaben zur Person des Antragstellers:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name: |  |  | Vorname: |  | |
| Wohnort: |  |  | Straße: |  | |
| Erreichbarkeit tagsüber, Telefon: | |  | | |

**2. Angaben zum Feuerwerk:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genaue Ortsangabe/Flurstück | | |  | | |
| Datum: |  | | Zeitpunkt von: | Uhr | bis: | | Uhr |
| Anlass: |  | | | | | | |
| Art und Anzahl | der Artikel: |  | | | | | |

**3. Zustimmung des Grundstückseigentümers der Abbrennstelle:**

Unterschrift:

**Erklärung des Antragstellers:**

**Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der o.a. Angaben und übernehme für die Durchführung**

**des Feuerwerks – auch bei Nachfolgeschäden – die volle Verantwortung.**

Datum, Unterschrift des Antragstellers:

Dem Antrag ist ein Nachweis über eine das Schadenrisiko, abdeckende Haftpflichtversicherung für

den Durchführenden (Bestätigung des Versicherungsunternehmens) beigefügt.

***Hinweise:***

- der Antrag ist mindestens ***2 Wochen vor*** der Veranstaltung zu stellen, andernfalls ist eine rechtzeitige

Bearbeitung nicht sichergestellt.