|  |
| --- |
| **Antragsformular 6.2/7** |
| **Angaben zu Kühl- oder Heizeinrichtungen**  [lfd. Nr. ................. aus Formular 6.2/1] |

|  |
| --- |
| (Dieses Formular ist für Kühl- oder Heizeinrichtungen als unselbständige Funktionseinheiten auszufüllen.) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Art** | | | | |
| 1.1 | [ ] | Kühleinrichtung | 1.2 | [ ] | Heizeinrichtung |
| 1.3 | [ ] | in Lageranlage | 1.4 | [ ] | in HBV-Anlage, siehe Formular 6.2/6 |
| 1.5 | in Abfüll- oder Umschlaganlage siehe Formular 6.2/5 Nr.: | | |  | |
| 1.6 | für Behälter in obigen Anlagen siehe Formular 6.2/3 Nr.: | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Funktionsweise** | | | | | |
| 2.1 | [ ] | Durchlauf | | 2.2 | [ ] | geschlossener Kreislauf |
| 2.3 | [ ] | Kreislauf mit Zwischenkreislauf | | 2.4 | [ ] | Kreislauf mit Rückkühlwerken |
| 2.5 | [ ] | Luftkühlung | | | | |
| 2.6 | [ ] | Wasser ohne wassergefährdende Zusatzstoffe als Kühl- oder Heizmedium (andernfalls Medium bzw. Zusätze in Formular 3 mit aufführen.) | | | | |
| 2.7 | [ ] | Sonstige |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Sicherheitsmaßnahmen beim Austreten von Stoffen** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | [ ] | Eindringen wassergefährdender Stoffe aus der LAU- oder HBV-Anlage in Kühl- oder Heizeinrich-tungen wird durch Druckdifferenz verhindert | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | [ ] | Eindringen wassergefährdender Stoffe der LAU- oder HBV-Anlage in Kühl- oder Heizeinrichtungen oder umgekehrt wird durch Messungen erkannt | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.2.1 | [ ] | kontinuierlich | | | 3.2.2 | [ ] | diskontinuierlich | | 3.2.3 | | [ ] | automatisch | |
|  | 3.2.4 | Meßprinzip: | | |  | | | | | | | | | |
|  | 3.2.5 | Zeit vom Auftreten bis zum Erkennen eines Lecks: | | | | | | |  | | | | | |
|  | 3.2.6 | Volumen an wassergefährdenden Stoffen, das bis zum Erkennen der Leckage in das Kühl- oder | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Heizmedium eintreten kann: | | | | |  | | | | | | | [m³] |
|  | 3.2.7 | Volumen an Kühl- oder Heizmedium, das bis zum Erkennen der Leckage in die LAU- oder HBV-Anlage eintreten kann: | | | | | | | | |  | | | [m³] |
| 3.3 | Beim Eindringen wassergefährdender Stoffe in den Kühl- oder Heizkreislauf wird | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.3.1 | [ ] | | die Anlage abgeschaltet | | | | | | | | | | |
|  | 3.3.2 | [ ] | | umgeschaltet auf ein Reservesystem | | | | | | | | | | |
|  | 3.3.3 | [ ] | | umgeschaltet auf eine Auffangvorrichtung oder betriebseigene Abwasserbehandlungsanlage nach § 19 SächsVAwS | | | | | | | | | | |
|  | 3.3.4 | [ ] | | automatisch umgeschaltet | | | | | | | | | | |