**Verwendungsnachweis Investitionskostenzuschuss
Nummer 2.2.4.4 der VwV Frauen- und Kinderschutzhäuser**

**1-fache Übersendung genügt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Verwendungsnachweis** | **Hinweis: Bitte bis zum 31. März des folgenden Jahres einreichen** |
|  |  |

|  |
| --- |
| Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums vom      Aktenzeichen:       |
| Bewilligte Zuwendung:       Euro |
| Empfänger:       |
| Zweck der Zuwendung:Angaben über bewilligte sonstige Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln nach Verwendungszweck, Geldgeber, Betrags- und Finanzierungsart (ggf. auf besonderem Blatt)      |

**A. Sachbericht**

Darstellung der durchgeführten Arbeiten oder Aufgaben, ihres Erfolgs und ihrer Auswirkungen.

|  |
| --- |
| B. Zahlenmäßiger Nachweis der geförderten InvestitionsmaßnahmeWir sind zum Vorsteuerabzug berechtigt [ ]  nein [ ]  jaWir versichern, dass – sofern wir zum Vorsteuerabzug berechtigt sind – dies bei der Aufstellung der Ist-Ausgaben entsprechend berücksichtigt haben. Die Ausgaben sind dann ohne Umsatzsteuer angegeben. |
|  | [x]  | Anlage: Detaillierte Kostenaufstellung nach DIN 276 liegt bei. |
|  | Gesamtausgaben (DIN 276) | entsprechend Antrag (EUR) | Ist-Ausgaben (EUR) |
|  | KOSTENGRUPPE 100Baugrundstück (Grunderwerb) |  |  |
|  | KOSTENGRUPPE 200Erschließung |  |  |
|  | KOSTENGRUPPE 300Bauwerk |  |  |
|  | KOSTENGRUPPE 400Technik |  |  |
|  | KOSTENGRUPPE 500Außenanlagen |  |  |
|  | KOSTENGRUPPE 600Ausstattung |  |  |
|  | KOSTENGRUPPE 700Baunebenkosten (Dienstleistungsausgaben) |  |  |
|  | Gesamtsumme |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Finanzierung der Gesamtausgaben** | entsprechend Antrag (EUR) | Ist-Ausgaben (EUR) |
|  | Eigenmittel des Antragstellers |  |  |
|  |  davon       EUR Barmittel |  |  |
|  |  davon       EUR Sonstige (bitte nachfolgend erläutern) |  |  |
|  |  |
|  | Bewilligter Zuschuss |  |  |
|  | Öffentliche Zuschüsse |  |  |
|  |  davon       EUR Land Baden-Württemberg |  |  |
|  |  davon       EUR Landkreis |  |  |
|  |  davon       EUR Stadt/Gemeinde |  |  |
|  |  davon       EUR Sonstige öffentl. Zuschüsse (bitte  nachfolgend erläutern) |  |  |
|  |  |
|  | Darlehen |  |  |
|  |  davon       EUR Kapitalmarktdarlehen |  |  |
|  |  davon       EUR Zinsverbilligte Darlehen |  |  |
|  |  davon       EUR Zinslose Darlehen |  |  |
|  | Sonstige Finanzierungsmittel (bitte nachfolgend erläutern) |  |  |
|  |  |
|  | Summe der Finanzierungsmittel insgesamt: |  |       |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Abschluss am       |  |
| Summe der Einnahmen |       Euro |
| Summe der Ausgaben |       Euro |
| Einsparungen / Mehrausgaben |       Euro |

Die Richtigkeit der Eintragungen und des Abschlusses und ihre Übereinstimmung mit den Büchern und Belegen werden hiermit bescheinigt. Die Ausgaben waren notwendig; es wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren. Die Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides, insbesondere auch die diesem als Anlage beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest-P oder ANBest-K) wurden beachtet. Soweit die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes besteht, sind bei den Ausgaben nur die Nettoentgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) nachgewiesen worden.

     , den

Ort und Tag

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

Unterschrift des Zuwendungsempfängers

Die Übereinstimmung mit den Büchern wird hiermit bescheinigt.

Die Prüfung führte zu folgenden / keinen Beanstandungen.[[1]](#footnote-1)

     , den

Ort und Tag

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

**Anlage**

**Mit dem abschließenden Verwendungsnachweis ist eine detaillierte Kostenaufstellung nach DIN 276 beizufügen.**

**Diese ist wie nachstehend dargestellt zu gliedern:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosten-gruppe (KG) | Tag d. Zahlung in zeitlicher Reihenfolge | Zahlung **[[2]](#footnote-2)**EUR/ Cent | Datum der Rechnung | Rechnungssteller/Zahlungsempfänger | Zahlgrund |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100  |  |  |  |  |  |
| 100  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |
| **Summe KG 100 gesamt:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200  |  |  |  |  |  |
| 200  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |
| **Summe KG 200 gesamt:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300  |  |  |  |  |  |
| 300  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |
| **Summe KG 300 gesamt:** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400  |  |  |  |  |  |
| 400  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |
| **Summe KG 400 gesamt:** |  |  |  |  |

**......... bis einschließlich Kostengruppe 700**

1. Unterhält der Zuwendungsempfänger eine besondere Prüfeinrichtung, ist die Bescheinigung von dieser zu erteilen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Besteht die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes, sind nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) nachzuweisen. [↑](#footnote-ref-2)