## Verwendungsnachweis

### **Landesförderung (Zuwendung) für Projektmaßnahmen im Rechnungsjahr 2024**

### **Festbetragsfinanzierung in Rahmen einer Projektförderung**

(VV Nr. 10 zu §44 LHO) – mit zahlenmäßiger Nachweisung – nach Nr. 6 ANBest-P

Zuwendungsvertrag / Zuwendungsbescheid des Landesverbandes Amateurtheater BW e.V.

Vom: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

AZ.-NR: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Über Betrag in €: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Empfänger der Zuwendung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zweck der Zuwendung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sonstige bewilligte Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Es handelt sich um eine Projektförderung im Wege einer **Festbetragsfinanzierung.**

1. **Zahlenmäßiger Nachweis als Zusammenfassung** der Projektausgaben und Projekteinnahmen im Vergleich Antrag SOLL zu IST, für das die Landesförderung gewährt wurde: (Unbedingt nach dem im Antrag vorgelegten Kosten- und Finanzierungsplan gliedern!)

Ausgaben gesamt (im IST in Centbeträgen!)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ausgabenposition** |  | **Ausgaben-SOLL**(gemäß vorgelegtem Wirtschaftsplan aus dem Antrag)**in Euro** | **Ausgaben-IST**(tatsächlicheAusgaben inkl. Centbeträge)**in Euro** |
| Honorar | Regie |  |  |
|  | Bühne |  |  |
|  | Kostüm |  |  |
|  | Musikalischer Leiter |  |  |
|  | Technik |  |  |
|  | Sonstige |  |  |
| Tantieme u. Abgaben | Aufführungsrechte |  |  |
|  | GEMA |  |  |
|  | Künstlersozialkasse |  |  |
| Sach- u. Materialkosten | Kostüme/Maske |  |  |
|  | Bühnenbild/Ausstattung |  |  |
|  | Technik |  |  |
| Öffentlichkeitsarbeit | Pressearbeit |  |  |
|  | Werbung |  |  |
| Mieten |  |  |  |
| Verwaltungskosten |  |  |  |
| Sonstige Kosten |  |  |  |
| **KOSTEN GESAMT** |  |  |  |

Einnahmen gesamt (im IST Centbeträgen!)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Einnahmenposition** |  | **Einnahmen-SOLL**(gemäß vorgelegtem Wirtschaftsplan aus dem Antrag)**in Euro** | **Einnahmen-IST**(tatsächlicheEinnahmen inkl. Centbeträge)**in Euro** |
| Eigenmittel | Eintrittsgelder |  |  |
|  | Rücklagen |  |  |
|  | Private Spenden |  |  |
|  | Verkauf Programm |  |  |
|  | Sonstige |  |  |
| Weitere Einnahmen |  |  |  |
| Kommunale Förderung |  |  |  |
| Zuwendungen/Spenden | Stiftungen |  |  |
|  | Banken |  |  |
| Sponsoring | Unternehmen |  |  |
|  | weitere |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Sonstige Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln |  |  |  |
| Landesförderung (LABW) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EINNAHMEN GESAMT** |  |  |  |

Ausgaben nach Belegen und laufender Nummer (kann auch in Excel angehängt werden):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lfd. Nr.** | **Beleg-Nr.** | **Belegname** **(z.B. Firma,** **Empfängername o.ä.)** | Belegbereich (z.B. Kostüm, Honorar, Aufführungsrechte etc.) | **Summe** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **KOSTEN GESAMT** |  |  |

1. **Tätigkeits- oder Sachbericht** der durchgeführten Maßnahmen und Aufgaben (Erfolg und Auswirkungen).

BitteVeröffentlichungen (Programmhefte, Flyer, Plakate und Pressebesprechungen) beifügen.

**Der Sachbericht muss in einem Schreibprogramm (Word, Pages o.ä.) geschrieben werden und muss mindestens 1.250 Zeichen enthalten und unterschrieben werden. Es ist weiterhin wichtig, finanzielle Abweichungen von mehr als 20% sowohl in einem Ausgaben- als auch Einnahmenposten zu erläutern.**

Die Richtigkeit der Eintragungen und des Abschlusses wird hiermit bestätigt. Die Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids wurden beachtet und es wird versichert, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und dass die Landesförderung entsprechend der im Bewilligungsbescheid angegebenen Zweckbestimmung verwendet wird/wurde (ANBest-P, § 44 LHO). Die Angaben stimmen mit den Büchern und Belegen überein und können jederzeit eingesehen werden.

Die Erhebung dieser personenbezogenen Daten erfolgt,

* um Sie und ggfls. Ihre Bühne als Förderfähige/n Antragssteller:in identifizieren zu können;
* um Ihnen die mit dem Förderwesen verbundenen Beratungsleistungen des LABW zur Verfügung stellen zu können
* zur Korrespondenz mit Ihrer Bühne im Rahmen des weiteren Antragsverfahrens (Nachforderungen, Zuwendungsbestätigung oder – Ablehnung, Mittelabruf, Abrechnung und Verwendungsnachweis)
* ggfs. zur Rechnungsstellung bzw. ggfs. im Rahmen des Mahnwesens;
* zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.

Mit dieser Unterschrift bestätigen Sie ebenfalls, dass der LABW diese Daten bis zu zehn Jahre speichern und für interne Zwecke nutzen darf. Die ausführlichen Hinweise zur Datenspeicherung und Datensicherung finden Sie im Antragsformular, welches Sie bereits ausgefüllt und unterschrieben haben.

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

Ort, Datum Rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers