| **Name des Begutachters:** | **Vorname:** | **Titel:** | Erläuterung: Bitte kreuzen Sie den entsprechenden Bereich an und geben in der nächsten Spalte eine Begründung (Akademischer Abschluss, Berufserfahrung, Tätigkeiten, Schulungen, sonstige Nachweise) an, weshalb Sie sich als kompetent für den relevanten Bereich erachten. |
| --- | --- | --- | --- |
|       |       |       |
|  |
| **Sachbereich** | **Sachgebiet** |  | **Zutreffenden Bereich ankreuzen** | **Begründung** **(Akademischer Abschluss, Berufserfahrung, Tätigkeiten, Schulungen, sonstige Nachweise)** |
| ***ISO/IEC 17065 Zertifizierungsstellen für Produkte, Prozesse und Dienstleistungen***  |
| **Heil-und Hilfsmittelversorgungsgesetz** |  |
|  | Scope 1 - Orthopädietechnik | [ ]  |       |
|  | Scope 2 - Orthopädieschuhtechnik | [ ]  |       |
|  | Scope 3 - Hörakustik | [ ]  |       |
|  | Scope 4 - Augenoptik | [ ]  |       |
|  | Scope 5 - Blindenführhund-Schulen  | [ ]  |       |
|  | Scope 6 - weitere Versorgungsbereiche  | [ ]  |       |
| **Sicherungsdienstleistungen (DIN 77200)** |  |
|  | Scope 1 - Stationäre Sicherungsdienstleistungen | [ ]  |       |
|  | Scope 2 - Mobile Sicherungsdienstleistungen | [ ]  |       |
|  | Scope 3 - Veranstaltungssicherungsdienst | [ ]  |       |
|  | Scope 4 - Veranstaltungen mit besonderer Sicherheitsrelevanz | [ ]  |       |
|  | Scope 5 - Öffentlicher Personenverkehr (ÖPV) | [ ]  |       |
|  | Scope 6 - Objekte mit besonderer Sicherheitsrelevanz | [ ]  |       |
|  | Scope 7 - Flüchtlings- und Asyleinrichtungen und/oder -unterkünfte | [ ]  |       |
| **PQ-VOB (Präqualifizierung im Baubereich)** |  |
|  | Scope 1: A - Einzelleistungen  | [ ]  |       |
|  | Scope 2: B - Komplettleistungen | [ ]  |       |
| **Handwerk** |  |
|  | Fachbetrieb des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) | [ ]  |       |
|  | Bestattungsdienstleistungen | [ ]  |       |
| **PQ KEP (Kurier-, Express- und Paketdienste)** | [ ]  |       |
| **Geld- und Wertdienste (DIN 77210)** | [ ]  |       |
| **Glücksspiel** |  |
|  | Geprüfte Qualität in Spielhallen – Jugendschutz, Spielerschutz, Betriebsmanagement | [ ]  |       |
|  | Sicherung des Jugend- und Spielerschutzes innerhalb des gewerblichen Geldspiels in Deutschland | [ ]  |       |

*Rechtsverbindliche Erklärung:*

Ich habe die o. g. Selbsteinschätzung wahrheitsgemäß beantwortet und mir ist bewusst, dass nur auf der Basis dieser Angaben eine Beauftragung erfolgen kann.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  | gez.       |
| **Ort, Datum** |  | **Name des Begutachters/Fachexperten****[[1]](#endnote-1)** |

Zustimmung durch die Fachbereichsleitung (FBL) zum oben abgezeichneten Benennungsumfang:

Nach KP 62 Begutachterprofil- und Einsatz entscheidet der Abteilungsleiter über Ausnahmen von den genannten zeitlichen Anforderungen an die Berufserfahrung, wenn die fachliche Qualität der Begutachtung dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Die fachliche Qualität der Begutachtung wird hier nicht beeinträchtigt, da Kenntnisse in diesem Nischenbereich auch erworben werden können, ohne dass eine praktische Tätigkeit genau in diesem Nischenbereich erforderlich ist.

|  |
| --- |
|  |
| **Elektronische Unterschrift FBL1** |

1. Dieses Formular wird elektronisch erstellt und gilt ohne Unterschrift. [↑](#endnote-ref-1)