|  |  |
| --- | --- |
| **Bedingungen für Ergänzungsanträge:** | **Betingelserne for tillægsansøgninger:** |
| 1. Der Leadpartner stellt den Antrag für ein laufendes Projekt. 2. Der zusätzliche Zuschuss ist für folgende zusätzliche Aktivitäten:   a) Netzwerk/Kapazitätsaufbau - In diesem Fokusbereich besteht die Möglichkeit, neue Relationen, die zwischen Teilnehmern in laufenden Projekten entstanden sind, zu stärken, sowie auch die Möglichkeit, neue Partner, mit denen noch keine Zusammenarbeit besteht, mit einzubeziehen, auch von der neuen INTERREG 5A Programmgeografie. Ein gestärktes Projektnetzwerk soll entweder in eine Zusammenarbeit mit einem selbständigen, zukunftsorientierten Zweck einmünden, vorzugsweise als Vorbereitung eines neuen Projektes im Rahmen des INTERREG 5A Programmes mit einer Projektidee als konkretem Output dienen.  Und/oder  Öffentlichkeitsaktivitäten - In diesemFokusbereichbesteht die Möglichkeit, die Sichtbarkeit und Verbreitung eines Projektes im öffentlichen Raum zu erhöhen. Die finanziellen Mittel können besonders für Aktivitäten verwendet werden, die die Kenntnis der Projektergebnisse unter relevanten Interessenten verbreiten, oder die auf den gesellschaftlichen Nutzen eines Projektes in einer breiteren Perspektive zielen.   1. Der zusätzliche Zuschuss beträgt maximal 15.000 Euro. 2. Die Kofinanzierung erfolgt mit der bestehenden Förderquote des Projektes. 3. Die Ergänzung zum Antrag soll im WORD-Änderungsmodus in den ursprünglichen Antrag eingearbeitet werden und ein zusätzliches Arbeitspaket in Pkt. 8.4 bzw. 8.5 erhalten. 4. Es müssen im Antrag Informationen zu Zeitplan, Personalressourcen und Indikatoren erfolgen. 5. Es wird ein Budget auf Basis des finanziellen Abrechnungsformular „Anlage zum Jahresbericht“ einschließlich der neuen Zusammensetzung der Kofinanzierung beigefügt sowie ein separates Detailbudget für die geplanten zusätzlichen Aktivitäten. 6. Die Entscheidung über die Förderung wird in der INTERREG-Administration getroffen nach einer Bewertung des Projektes auf der Grundlage konkreter Auswahlkriterien (siehe Formular „Bewertungskriterien für Ergänzungsanträge“). 7. Die Projektanträge werden danach in einer Rangliste stehen und in dieser Reihenfolge in Gang gesetzt werden können unter der Bedingung, dass genügend Mittel zur Verfügung stehen. Im Fall. dass nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen, werden die Projekte in einer Warteliste vermerkt und beim nächsten Call automatisch neu bewertet, wenn der Antragsteller dies wünscht. Es wird darauf hingewiesen, dass der Antragsteller um eine Rückmeldung bitten kann, wenn der Antrag nicht berücksichtigt werden konnte, um den Projektantrag zum nächsten Call weiter zu optimieren. 8. Antragsfristen sind der 1. Sept. 2014 und der 1. Dez. 2014. Danach werden Anträge laufend bis zum 30. April 2015 entgegengenommen. 9. Die zusätzliche Bewilligung kann zu einer Projektverlängerung von max. 3 Monaten führen, jedoch nicht länger als bis zum 30. Juni 2015. | 1. Leadpartneren ansøger for det løbende projekt. 2. Det yderligere tilskud er for følgende supplerende aktiviteter:   a) Netværk/kapacitetsopbygning - Her gives mulighed for at styrke de nye relationer som er opstået mellem deltagere i de igangværende projekter, samt at inddrage endnu ikke tilknyttede partnere, ligeledes fra INTERREG 5 As nye programgeografi. Et styrket projektnetværk skal munde ud i et styrket samarbejde med et selvstændigt fremadrettet formål, fortrinsvis som forberedelse til et nyt projekt indenfor INTERREG 5 A-programmet med en projektidé som konkret output.  og/eller  b) Offentlighedsaktiviter: Her gives mulighed for at øge projektets synlighed og øge dets udbredelsesgrad i samfundet. Midlerne kan særligt anvendes til aktiviteter som udbreder kendskabet til projektets resultater blandt relevante interessenter, eller som fokuserer på projektets samfundsmæssige nytteværdi i et bredere perspektiv.   1. Det yderligere tilskud er maksimalt 15.000 euro. 2. Medfinanseringen følger projektets eksisterende støttekvote. 3. Ansøgningen for supplement skal indarbejdes i den oprindelige ansøgning med WORD-ændringsmodus og med et særskilt arbejdspakke i pkt. 8.4 hhv. 8.5. 4. Oplysninger om tidsplan, personaleressourcer og indikatorer skal være i ansøgningen. 5. Et budget på basis af det finansielle afrapporteringsskema ”bilag til årsrapport” (her en særskilt kolonne i tabellen), inkl. medfinansieringens nye sammensætning.samt et separat detajlbudget for de planlagte tillægsaktiviteter. 6. Beslutning om støtte træffes af INTERREG-administrationen efter en vurdering af projektet på baggrund af konkrete udvælgelseskriterier (se skemaet ”vurderingskriterier for tillægsbevillinger”). 7. Projektansøgningerne vil komme til at stå i en rangliste efter opnåede antal point.og kunne sættes i værk i denne rækkefølge under forudsætning af, at tilstrækkelige midler vil stå til rådighed. Hvis ikke tilstrækkelige midler vil stå til rådighed, vil projekterne blive opført på en venteliste og automatisk genvurderet ved næste call såfremt ansøger ønsker dette. Det bemærkes at ansøger kan søge tilbagemelding på en ikke imødekommet ansøgning med henblik på optimering af projektansøgningen frem mod næste call. 8. Ansøgningsfristerne er d. 1. sept. 2014 og d. 1. dec. 2014. Herefter modtages ansøgninger løbende indtil 30. april 2015. 9. Tillægsbevillingen kan føre til en projektforlængelse på op til 3 måneder, dog ikke længere end 30. juni 2015.. |