Stadt-, Markt-, Gemeindeamt

........................................................

........................................................ ......................................, am ..............................

# Verordnung

betreffend ein Halte- und Parkverbot auf der ....................................................................................... straße in ............................................................................... .

Gemäß §§ 40 Abs 2 Z 4, 43 O.ö. Gemeindeordnung 1990, LGBl 91/1990, und §§ 43 Abs 1 lit b Z 1, 94d Z 4 lit a StVO 1960, BGBl I 159/1960 idgF, wird aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom .............................. für die ....................................................................straße ......................... in ..................................................................................... ein Halte- und Parkverbot (§ 52 Z 13b StVO 1960, BGBl I 159/1960 idgF) erlassen. Nach § 52 Z 13b StVO 1960, BGBl I 159/1960 idgF, werden die Zustelldienste von dem Verbot ausgenommen.

 Der Bürgermeister:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aktenvermerk:

Die Verordnung wurde am .............................. um ................ Uhr gemäß § 44 Abs 1 StVO 1960, BGBl I 159/1960 idgF, durch Aufstellung von Straßenverkehrszeichen nach § 52 Z 13b StVO 1960, BGBl I 159/1960 idgF, mit der Aufschrift im roten Ringstreifen „Halten und Parken verboten“ mit der Zusatztafel „Ausgenommen Zustelldienste“ kundgemacht.

............................................., am .......................... ..................................................................

Ergeht zur Kenntnis an:

1. Amt der OÖ Landesregierung
2. Bezirkshauptmannschaft ...................................................
3. Polizeidienststelle ...........................................