|  |  |
| --- | --- |
| **Anlage 12 zum Vertrag**  **nach DE-UZ 200** | **Bitte verwenden Sie**  **nur dieses Formular!** |

**Umweltzeichen für "Schreibgeräte und Stempel"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hersteller des verwendeten Papiers/der verwendeten Pappe:**  (vollständige Anschrift) |  |
|  |  |
| **Handelsname des verwendeten Papiers/der verwendeten Pappe:** |  |
|  |  |
| **für Antragsteller (Hersteller des Endprodukts / Zeichennehmer):** (vollständige Anschrift) |  |
|  | |

**Erklärung des Papier-/Pappenherstellers** (Bitte für jedes Papier/jede Pappe einzeln ausfüllen!)

Papier-Sorte gemäß Sortenstatistik

"Büro- und Administrationspapiere"  oder "Druck- und Pressepapiere"

**Im Fertigprodukt eingesetzte Altpapiersorten gemäß Anhang 1 zur Vergabegrundlage DE-UZ 200[[1]](#footnote-1):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gruppe / Untergruppe** | **Mindestanteil in Gew.%** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| davon 2.05 |  |
| 2.06 |  |
| 2.14 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| davon 4.07 |  |
| 5 |  |
| davon 5.09 |  |
| Summe im Fertigprodukt | 100 % |

**Gehalt an DIPN**

|  |  |
| --- | --- |
| DIPN-haltige Papiersorten (2.05, 2.06 und 5.09) werden nicht eingesetzt. |  |

oder

|  |  |
| --- | --- |
| Bei alternativ eingesetzten DIPN-haltigen Altpapiersorten (2.05, 2.06 und 5.09) ist durch ein effizientes technisches System sichergestellt, dass DIPN überwiegend aus dem Faserkreislauf ausgeschleust wird. |  |
| Die gemäß DIN EN 14719 gemessene maximale DIPN-Konzentration beträgt (max. 50 mg/kg):  Diese Messung ist **einmal jährlich** durchzuführen und die Prüfberichte sind vorzulegen. | mg/kg |
| Ein entsprechender Prüfbericht liegt bei. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ort: |  |  |
| Datum: |  |
|  | | (Rechtsverbindliche Unterschrift und Firmenstempel) |

1. Analog Anhang 3 der DE-UZ 14 [↑](#footnote-ref-1)