|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikationsnummer: | VTZ |  |  |
| Bitte geben Sie die Anschlussnutzungs-ID (VTZ…) bei einem Kontakt mit uns an. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | |  | | |
| Netzbetreiber | | | | |  | | | Kundenanlagenbetreiber | | |
| Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH | | | | |  | | |  | | |
| Name | | | | |  | | | Name | | |
| Industriestraße 10 | | | | |  | | |  | | |
| Straße, Hausnummer | | | | |  | | | Straße, Hausnummer | | |
| 06184 Kabelsketal | | | | |  | | |  | | |
| Postleitzahl, Ort | | | | |  | | | Postleitzahl, Ort | | |
| 4042805000102 | | | | |  | | |  | | |
| BDEW-Code | | | | |  | | | BDEW-Code (Ausschließlich für Datenaustauschprozesse auf Grundlage GPKE zwischen K-Lieferanten und Netzbetreiber) | | |
|  | | | | |  | | |  | | |
| Anschlussstelle der Übergabemessung zur Kundenanlage | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | |
| Straße, Hausnummer | | | | |  | | | Postleitzahl, Ort, Ortsteil | | |
|  | | | | |  | | |  | | |
| Angaben für den Anspruch auf Mieterstromzuschlag gemäß EEG | | | | | | | | | (Bitte zutreffendes ankreuzen) | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | Die gesetzlichen Meldepflichten im Marktstammdatenregister bei der Bundesnetzagentur wurden erfüllt. | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Die Erzeugungsanlage wird ab dem       der Veräußerungsform Mieterstromzuschlag  nach § 21 Absatz 3 EEG zugeordnet. | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Die Solaranlage ist auf einem Wohngebäude installiert. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Mindestens 40 Prozent der Fläche des Gebäudes auf dem die Erzeugungsanlage installiert ist dient dem Wohnen (Der Netzbetreiber behält sich vor, Nachweise über die Wohnfläche vom Anlagenbetreiber zu fordern). | | | | | | | | | |
|  | Gesamtfläche: | |  | | | davon Wohnfläche: | | | |  |
|  |  | |  | | |  | | | |  |
|  | Der an Letztverbraucher gelieferte Strom aus der Solaranlage wird innerhalb dieses Gebäudes oder in Wohngebäuden oder Nebenanlagen in demselben Quartier, in dem auch dieses Gebäude liegt, verbraucht. | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  | Der an Letztverbraucher gelieferte Strom wird nicht durch ein Netz durchgeleitet. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Erklärung zum EnWG | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |
| Uns (Anlagenbetreiber als Mieterstromlieferant) sind die Vorgaben aus dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) zum Mieterstrom bzw. zu den Mieterstromverträgen bekannt. Die Einhaltung der § 42 und § 42a EnWG wird bestätigt. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| , | | | | | | | | | | |
| Ort, Datum | | Stempel und Unterschrift Kundenanlagenbetreiber | | | | | | | | |