|  |
| --- |
| **Fragebogen Verwahrstelle nach § 80 Abs. 3 Satz 1 KAGB** |
| Ich / Wir wünsche(n) die Zusendung eines Angebots zum Abschluss eines Versicherungsvertrages. Dieses soll auf Grundlage meiner / unserer folgenden Angaben erstellt werden. |
| I | **Versicherungsnehmer** | tm2Anschrift1tm2Anschrift2tm2Anschrift3 |
| **Telefon / E Mail** |   |
| **II** | **Informationen zur Verwahrstelle** |
| Gründungsjahr |  |
| Wie viele Mitarbeiter der Verwahrstelle sind mit der Tätigkeit als Verwahrstelle beauftragt? |  |
| Gibt es eine Unterverwahrung mit Einverständnis und inwieweit erfolgt dabei eine Prüfung der fachlichen Kompetenz? | JA | NEIN |
| Haben Sie ausländische Tochterunternehmen oder Niederlassungen? | JA | NEIN |
| Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Erfahrungen im Bereich Treuhand und Verwahrung |
| **III** | **Verwahrtes Fondsobjekt (AIF)** | Investmentgegenstand  | ***Fondsart*** | ***Verwaltetes Volumen (Mio €)*** |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
| Investiert ein **Fondsobjekt** in Finanzinstrumente, die verwahrt werden? | JA | NEIN |
| Investiert ein **Fondsobjekt** in Unternehmen, um später Kontrolle über diese zu erlangen? | JA | NEIN |
| Sind Sie kontoführende Stelle für die Gelder der Anleger, des AIF (Alternative Investment Fund) oder für die Ein- und Auszahlungen an die Anleger?  | JA | NEIN |
| Investiert ein **Fondsobjekt** in Sachwerte außerhalb Europas? | JA | NEIN |
| Investiert ein **Fondsobjekt** in Off-Shore Windparks? | JA | NEIN |
| Investiert ein **Fondsobjekt** in Sonstige Erneuerbare Energie-Projekte außerhalb Deutschlands? | JA | NEIN |
|  IV | **Informationen zum Emissionshaus** |
| Name und Sitz |  |
| Werden IDW Testate erstellt? | JA | NEIN |
| Sind Vorschäden des Emittenten bekannt  | JA | NEIN |
| Bitte fügen sie eine Leistungsbilanz bei | JA | NEIN |
|  V | **Informationen zum Verwahrstellenvertrag (bitte ggf. Kopie beifügen)** |
| Welche Unterlagen werden als Eigentumsnachweis an die Verwahrstelle übermittelt? | JA | NEIN |
| Wie und in welchem zeitlichen Turnus erfolgt die Übermittlung der Informationen (z.B. bzgl. Zeichnungsstände) an die Verwahrstelle? |
| Werden Änderungen in den Eigentumsverhältnissen fortlaufend überprüft?  | JA | NEIN |
| Wie wird die laufende Abstimmung bzgl. der aktuellen Gesellschafterlisten sowie der entsprechenden Kapitalkonten organisiert? |
| Erfolgt eine Überwachung der Anteilseinzahlungen bzw. der Auszahlungen von Auseinandersetzungsguthaben? | JA | NEIN |
| Wie werden die Möglichkeiten der Verwahrstelle zur Einsicht in die Bücher des AIF’s geregelt? |
| Wird gewährleistet, dass der Verwahrstelle immer die aktuelle Fassung der Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrags vorliegt? | JA | NEIN |
| Gibt es einen Eskalationsprozess seitens der Verwahrstelle bei Verstößen? | JA | NEIN |
| Wie wird die „Eintragung“ einer Verfügungsbeschränkung (je Assetklasse) gestaltet und wie wird sichergestellt, dass diese jederzeit wirksam besteht?  |
| Wie oft erfolgt die Aktualisierung der Nachweise?  |
| Wie wird der Abstimmungsprozess mit der Verwahrstelle im Verkaufsfall gestaltet?  |
| Wird der Zahlungsverkehr des Fondsobjekts so organisiert, so dass die Verwahrstelle ihrer Verpflichtung zur Überwachung der Ein- und Auszahlungen nachkommen kann? | JA | NEIN |
| Besteht die Möglichkeit, eine Vereinfachung bei budgetierten Zahlungen Limite bzw. Untergrenzen zu vereinbaren, im Rahmen derer keine Überwachung zu erfolgen hat? | JA | NEIN |
| Besteht oder bestand sonst noch eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bei uns oder einem anderen Versicherer? | JA | NEIN |
| Wurde dieser vom Versicherer gekündigt? | JA | NEIN |
| Wenn ja, dann bitte um eine Kopie des letzten Versicherungsscheins und die Art /den Grund der Beendigung | JA | NEIN |
| Wurden Sie oder das Unternehmen in dem Sie tätig sind / waren in den letzten 5 Jahren wegen Haftpflichtschäden im Rahmen der versicherten Tätigkeit in Anspruch genommen? | JA | NEIN |
|  VI | **Gewünschte Vertragsdauer**  |  | bis |  |
|  VII | **Gewünschte Zahlweise** | Jährlich | Halbjährlich |
| Bitte benutzen Sie ggf. ein separates Blatt mit einem Verweis auf die jeweilige Frage.Bitte beantworten Sie die Fragen richtig und vollständig, andernfalls gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht entnehmen Sie bitte der nachstehenden gesetzlich vorgesehenen Belehrung und den Versicherungsbedingungen. |
| **Belehrung über Anzeigepflicht der gefahrerheblichen Umstände (§ 19 VVG)** |
|  Nach § 19 VVG sind Sie verpflichtet die Ihnen bekannten Gefahrumstände nach denen wir in dieser Angebots­anforderung fragen, anzuzeigen. Diese Pflicht besteht sowohl vor Vertragsabschluss als auch nach Zustande­kommen eines Versicherungsvertrages. Spätere Veränderungen der Gefahrumstände, nach denen wir in dieser Angebotsanforderung gefragt haben, sind nach § 11 AVB-Allgemein selbständig und ohne weitere Aufforderung durch uns anzuzeigen. Gefahrumstände sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.Für den Fall der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht steht uns ein Rücktrittsrecht zu, es sei denn wir hätten den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände geschlossen. Wir können dieses Rücktrittsrecht in schriftlicher Form binnen eines Monat nach dem Zeitpunkt ausüben, an dem wir Kenntnis von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht erlangen (§ 21 VVG). |
| **Erklärung** |
|  Mit meiner Unterschrift werden die bei mir verbleibenden Vertragsinformationen, Hinweise und Erklärungen sowie die Einwilligung nach dem Bundesdatenschutzgesetz Bestandteil der Angebotsanforderung.Sofern der in diesem Antrag genannte Versicherungsbeginn vor dem Ablauf der Widerrufsfrist liegt, bin ich damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz prämienpflichtig vor Ablauf dieser Frist beginnt.VorschadenauskunftMit meiner / unserer Unterschrift zur Erklärung über die gefahrerheblichen Umstände gebe(n) ich / wir auch mein / unser Einverständnis bezüglich der Vorversicherung beim genannten Versicherer anzufragen. |
| Ort , Datum |  Name des Unterzeichners | **Unterschrift**  |
|   |   |   |
|   |
|  Vertragsinformationen |
| *Bitte beachten Sie auch die weiteren gesonderten Informationen.**Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung**I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit* *Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung sowie zur Einschätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht und zu Ihrer Beratung und Information.* *Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet (1.) oder wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen (2.) vorliegt.**1. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG).**2. Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage haben wir in Ihren Vertrag eine Einwilligungserklärung aufgenommen. Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Sollte die Einwilligung ganz oder teilweise verweigert werden, kann das dazu führen, dass ein Versicherungsvertrag unter Umständen nicht zustande kommt. Trotz Widerruf oder abgelehnter Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung jedoch in dem engen gesetzlichen Rahmen - wie in 1. erläutert - erfolgen.**II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Daten* *Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet werden.**1. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung sowie zur Risikobeurteilung;**2. zur Weitergabe an den von mir beauftragten Vermittler, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungs¬angelegenheiten dient;**3. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorversicherer, den ich bei Antragstellung genannt habe;**4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ggfs. entsprechende Daten übermitteln;**5. zur Risikobeurteilung mittels Einholung einer auf Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren erzeugten Einschätzung meiner Zahlungsfähigkeit bzw. der Kundenbeziehung (Scoring) durch uns oder eine Auskunftei;**6. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung durch Einholung von Informationen über mein allgemeines Zahlungsverhalten, ggfs. Auch durch eine Auskunftei (z.B. Bürgel, Infoscore, Creditreform, SCHUFA);**7. durch andere Unternehmen / Personen (Dienstleister) außerhalb der Versicherungsgesellschaft, denen wir oder ein Rückversicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung übertragen. Diese Dienstleister werden eingeschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die Dienstleister sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Datenschutzniveau sicherzustellen, einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten;**8. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch Nutzung eigener Datenbestände sowie Nutzung eines Hinweis- und Informationssystems der Versicherungswirtschaft. Auf Basis dieses Systems kann es zu einem auf den konkreten Anlass bezogenen Austausch personenbezogener Daten zwischen dem anfragenden und dem angefragten Versicherer kommen;**9. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienstleistungen durch die Versicherung, den von Ihnen beauftragten Vermittler oder unsere Kooperationspartner.* |