|  |  |
| --- | --- |
| Antragsteller | Datum |
| Anschrift (Straße, PLZ, Ort) |
| Verantwortliche Ansprechperson (Name, Telefonnummer, E-Mail) |
| Bankverbindung (Kontonummer, Kreditinstitut, Bankleitzahl)  |

An die

Landesarbeitsgemeinschaft

Mobile Jugendarbeit/Streetwork BW e.V.

Postfach 10 11 51

70010 Stuttgart

(Kopie an servicestelle@lag-mobil.de)

**Antrag zur Förderung Mobiler Jugendarbeit**

**im Rahmen des Aktionsprogramms**

**„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“**

**-Aufstockung bestehender Personalstellen in der MJA\*-**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **auf Gewährung eines Zuschusses im Zeitraum**(max. Förderzeitraum 01.11.2021 – 31.12.2022) | vom  | bis |
| **Beantragte Höhe des Zuschusses**(pauschal 76.300,00 EUR/ VZÄ bezogen auf 12 Monate) | Beantragter Stellenanteil in % eines VZÄ (gesamt) |  **EUR** |

*\*Bereits im Förderprogramm „Mobile Jugendarbeit in Problemgebieten“ geförderte Teilzeitstellen können für die Dauer des Projektzeitraums aufgestockt werden. (mindestens 20%)*

*Es gelten die Förderkriterien/Eckpunkte des Ministeriums für soziales, Gesundheit und Integration vom April 2011. (ausgenommen die Punkte B 2. und 4.)*

|  |
| --- |
| Projektträger: |
|  |

|  |
| --- |
| Einrichtung/ Ort/ Ortsteil: |
|  |

**Eingesetzte Fachkräfte:**

**Projektzeitraum: vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name, Vorname  | Zeitraum der Aufstockung in Monaten | Aufstockungsanteil in % VZÄ | Bisherbeschäftigtin % VZÄ | Eingrup-pierung | veranschlagte Personalkosten für den zusätzlichen Stellen-anteil(Arbeitgeberaufwand ohne außertarifl. Leistungen) in EUR |
| Aufstockung vom \_\_\_ bis \_\_\_ |  |  |  |  |  |
| Aufstockung vom \_\_\_ bis \_\_\_ |  |  |  |  |  |
| Aufstockung vom \_\_\_ bis \_\_\_ |  |  |  |  |  |
| Aufstockung vom \_\_\_ bis \_\_\_ |  |  |  |  |  |
| Summe: |  |

Werden die o.g. Fachkräfte auch in anderen

* Arbeitsbereichen eingesetzt?

[ ]  nein [ ]  ja im Arbeitsbereich\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in einem Umfang von \_\_\_\_\_\_\_ %

* durch öffentliche Mittel geförderten Projekten eingesetzt?

[ ]  nein [ ]  ja im Projekt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in einem Umfang von \_\_\_\_\_\_\_ %

**Unserem Antrag liegt folgender Kosten- und Finanzierungsplan zugrunde:**

für den Projektzeitraum vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | **Gesamtkosten\*:** | EUR |
| 1.1 | Personalkosten hauptamtliche Fachkräfte (zusätzlicher Stellenanteil)(vgl. Angaben Seite 2)  |  |
| 1.2 | Personalbezogene Sachkosten (Ausstattung, Mieten, Reisekosten, Qualifizierung etc.) (anteilig) |  |
| 1.3 | Pädagogische Sachkosten |  |
| 1.4 | Sonstige Kosten \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | **Gesamtausgaben:**  |  |

*\*Innerhalb des pauschalen Zuschusses sind 1.1 bis 1.3 förderfähig.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II.** | **Finanzierung:**Anzugeben sind alle mit dem geförderten Projekt zusammenhängenden Einnahmen z.B. weitere Zuschüsse, Mittel der Bundesagentur für Arbeit, Mittel des Europ. Sozialfonds (ESF-Mittel), Entgelte, Spenden etc. | EUR |
| 2.1 | Beantragter Landeszuschuss (pauschal 76.300,00 € pro VZÄ bezogen auf 12 Monate) |  |
| 2.2 | Zuschüsse der Stadt/Gemeinde |  |
| 2.3 | Zuschüsse des Landkreises |  |
| 2.4 | Eigenmittel |  |
| 2.5 | Sonstige Finanzierungsmittel  |  |
|  | **Gesamteinnahmen:**  |  |

Wir versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit aller im Antrag gemachten Angaben. Jede Änderung der für die Zuschussgewährung maßgebenden Verhältnisse wird der LAG Mobile Jugendarbeit/Streetwork BW e. V. unverzüglich mitgeteilt.

Ort, Datum Stempel, Name und Unterschrift des/der Vertretungsberechtigten

**Anlagen**

* Zuwendungsbescheid des zuständigen Regierungspräsidiums über die Förderung 2021 im Förderprogramm „Mobile Jugendarbeit in Problemgebieten“
* Konzeption der Mobilen Jugendarbeit
* Stellungnahme des zuständigen Jugendamts bei einer Gesamtaufstockung von mehr als 50% eines VZÄ