|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lieferart (Schlüssel)2.1 Frei Empfänger2.4 Frei Waggon,verladen am benannten Versandbahnhof/-ort2.5 Ab Werk und Über­nahme der Verladung auf Waggon am be­nannten Versandbahn­hof/-ort2.6 Frei Kraftfahrzeug verladen am Versandtort2.7 Frei Transportmittel bei Selbstabholung im ge­nannten Werk | Auftragnehmer (genaue Postanschrift):      |  **Blatt-Nr.: 1/2** Betriebsstoff-Lieferschein**Ausfertigung**  **(siehe Verteiler - Blatt 2)** | Probe bei Anlieferung entnommen [ ]  ja [ ]  neinRückstellmuster vorhanden [ ]  ja [ ]  nein |
| Lieferschein-      |
| Empf.- K.-Art | **Nr. (**Postendes Auftrags) | Datum |
| T. | M. | J. |
|       |       |    |    |    |
| Auftragsnummer des Auftraggebers | Empfänger(Code) | Empfänger und Bestimmungsort:      | Abruf |
| WBV | Nummer | Tag | Mon. | Jahr | fernmündlich | schriftlich |
|       |       |       |       |    |    |      |       |       |
| **Transport** (hier zutreffende **Lieferart** [Schlüssel] eintragen!) | Lieferstelle:      | Zoll- und Steuerart (Zutreffendes ankreuzen) | Zoll-Tarif-Nummer |
| Wasser-straßen | Straße | Schiene(Einz.Wagg.) | Schiene(geschl.Zug) | RohrleitungPipeline | Luft | unverzollt | verzollt | unver-steuert | versteuert | st.-beg.aufErl.-Schein |       |
| 1 |    | 2 |    | 3 |    | 4 |    | 5 |    | 6 |    |  | 1 |    | 2 |    | 3 |    | 4 |    | 5 |    |  |
| Radieren, Ausschaben, Überkleben, Übermalen der Eintragungen machen den Lieferschein ungültig. Der Empfänger (ggf. der Güteprüfer) hat Änderungen mit Unterschrift, Datum und Dienstsiegelabdruck (Farbdruckstempel), ggf. Güteprüfstempel, zu bescheinigen. Ursprüngliche An­gaben müssen lesbar bleiben.FallsBeistellung | Versorgungsartikelbezeichnung:      | Spindelwert / Wichte |       |       | Empfangs- u. Einnahmebescheinigungder empfangenden Firma ( ): |
| Temp. | Wert |
| Versorgungsnummer | Nato-Symbol | VTL-TL-Spezifik.-DIN |       |       |       |       | Menge | Bez.-Einheit | T. | M. | J. |
|       |       |       |       |       |    |    |    |
| Umschließung/Behälter | Mengenermittlung |       |
| Batch-/Charge-Nr. | Füll-Datum | Peilung i. Messtank o.ä. | Ver-wiegen | Durchl.-Zähler o. Messkte. | Abfüllen in bek. Vol. |
|       |       | P |    | W |    | Z |    | A |    | Unterschrift u. Firmenstempel |
| Anzahl – Bez.-Einheit – Verpack.-Art | Tankschiff-NameEKW-, TKW-, Fass-Nr. | Gewicht in kg | Menge | Bezugs-Einheit | der empfangenden Dienststelle/Einheit: |
| brutto | tara | netto |
|                                               |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   |                                                                   | vereinnahmt: | Plomben vollzählig und unbe-schädigt: | ja | nein |
|    |    |
| Bestandsnachweis: |
| Kartei-Karte | Blatt-Nr. | lfd. Nr. |
|       |       |       |
| Menge(festgestellt u. vereinnahmt) | Bez.-Einheit | Datum |
|       |       |       |
| Messuhrstand **nachher:** |       | Ort:       |
| Messuhrstand **vorher:** |       | Dienstsiegel-/Dienststempelabdruck      |
| mithin **geliefert:** |       |
| **lt. Messkarte geliefert:** |       |
| **Messkarte Nr.** |       | Gesamt: |       |       |       |       |       | (Unterschrift und Amtsbez. bzw. VergGr) |

BAAINBw-B 048a/10.2012

**Verteiler (BAAINBw – B 048a/10.2012)** **Blatt-Nr: 2/2**

**1.** **Ausfertigung**

1) vom Lieferer mit 2., 3., 4. und 5. Ausf. an Empfänger der Sendung

2) vom Empfänger **innerhalb von 3 Werktagen nach Eingang** und nach Anbringung des Empfangs- und Einnahmevermerks mit 2., 3. und 5. Ausf. an zuständige WBV

3) von WBV mit Rechnung vereinigen

**2.** **Ausfertigung**

1) vom Lieferer mit 1., 3., 4. und 5. Ausf. an Empfänger der Sendung

2) vom Empfänger nach Anbringung des Empfangs- und Einnahmevermerks mit 1., 3. und 5. Ausfertigung an zuständige WBV

3) verbleibt bei WBV

**3.** **Ausfertigung**

1) vom Lieferer mit 1., 2., 4. und 5. Ausf. an Empfänger der Sendung

2) vom Empfänger nach Anbringung des Empfangs- und Einnahmevermerks mit 1., 2. und 5. Ausfertigung an zuständige WBV

3) von WBV an zuständige Kdo.-Behörde verbleibt bei der Kdo.-Behörde

**4.** **Ausfertigung**

1) vom Lieferer mit 1., 2., 3. und 5. Ausf. an Empfänger der Sendung

2) verbleibt als Einnahmebeleg beim Empfänger

**5.** **Ausfertigung**

1) vom Lieferer mit 1., 2., 3. und 4. Ausf. an Empfänger der Sendung

2) vom Empfänger nach Anbringung des Empfangs- und Einnahmevermerks mit 1., 2. und 3. Ausfertigung an zuständige WBV

3) von WBV an Lieferer als Ausgabebeleg

**6.** **Ausfertigung**

1) vom Lieferer sofort bei Versand der Ware mit 7. und 8. Ausfertigung an GPS Bw Koblenz, Mayener Str. 87, 56070 Koblenz

2) verbleibt bei GPS Bw Koblenz

**7.** **Ausfertigung**

1) vom Lieferer sofort bei Versand der Ware mit 6. und 8. Ausfertigung an GPS Bw Koblenz, Mayener Str. 87, 56070 Koblenz

2) von GPS Bw Koblenz mit Freigabevermerk an Kdo.-Behörde des Empfängers der Ware

**8.** **Ausfertigung**

1) vom Lieferer sofort bei Versand der Ware mit 6. und 7. Ausfertigung an GPS Bw Koblenz, Mayener Str. 87, 56070 Koblenz

2) von GPS Bw Koblenz mit Freigabevermerk an die zuständige WBV