**Dichiarazioni per imprese [[1]](#footnote-1)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 [[2]](#footnote-2):

Questo modulo deve essere compilato e firmato da ogni impresa (lead partner e ogni partner del progetto).

|  |  |
| --- | --- |
| Nome       | Cognome       |
| Nato/a il       | a       |

**in qualità di soggetto con potere di firma dell’impresa**

|  |
| --- |
| Denominazione dell’impresa/dell’organizzazione       |

**dichiara quanto segue:**

**IMPRESA IN DIFFICOLTÀ**

Il sopra citato soggetto con potere di firma, presa visione della definizione di cui all’art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014

**dichiara**

[ ] che non si tratta di un’impresa in difficoltà [[3]](#footnote-3).

[ ] che il/la       non si trova in difficoltà [[4]](#footnote-4).

**si impegna**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

**AIUTI ILLEGALI E INCOMPATIBILI**

**(ai sensi dell’art. 1, par. 4, a), Regolamento (UE) n. 651/2014)**

Il sopra citato soggetto con potere di firma

**dichiara**

[ ]  di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti di Stato precedentemente ottenuti, dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea.

[ ]  di avere rimborsato, in ottemperanza a un’ingiunzione di recupero ricevuta dall’autorità nazionale competente o di aver depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea.

**si impegna**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione e ad allegare la documentazione eventualmente richiesta.

**INFORMAZIONI: DATI ECONOMICO-FINANZIARI**

Il sopra citato soggetto con potere di firma informa che i risultati dell’impresa negli ultimi due anni di esercizio sono stati i seguenti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anno** | **Utile o perdita****(€)** | **Persone per ricerca e sviluppo (equivalente a tempo pieno) \***  | **Spese per ricerca e sviluppo****(€) \*** |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

*(Inserire i dati degli ultimi due anni di esercizio.)*

*\*Da compilare per progetti nell’ambito* ***dell’asse prioritario 1,*** *se corrispondente*

**DICHIARAZIONE: DIMENSIONE DELL’IMPRESA (A)**

Il sopra citato soggetto con potere di firma

**dichiara**

[ ]  che si tratta di      [nome dell’associazione/istituzione e indicazione del numero di membri]

[ ]  che si tratta di un’impresa corrispondente alla seguente tipologia ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17.06.2014.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anno** | **Occupati** | **Fatturato annuale (€)** | **Totale di bilancio (€)** |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

*(Inserire i dati degli ultimi due anni di esercizio.)*

[ ]  **Nuova impresa (start up)**

*(È considerata nuova impresa ai sensi dell’art. 22 del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, l’impresa che è stata costituita da non più di 5 anni rispetto alla data della concessione dell’agevolazione.)*

Attenzione: nel caso in cui l’impresa non disponga già dei dati di bilancio, è necessario allegare il business plan triennale.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Micro impresa | < 10 occupati e |  ≤ 2 milioni € di fatturato *oppure* |
|  ≤ 2 milioni € di totale di bilancio |
| [ ]  Piccola impresa | < 50 occupati e | ≤ 10 € di fatturato *oppure* |
| ≤ 10 milioni € di totale di bilancio |
| [ ]  Media impresa | < 250 occupati e | ≤ 50 milioni € di fatturato *oppure* |
| ≤ 43 milioni € di totale di bilancio |
| [ ]  Grande impresa | ≥ 250 occupati e | > 50 milioni € di fatturato *oppure* |
| > 43 milioni € di totale di bilancio |

*(va notato che per rientrare nella categoria PMI occorre che non venga superata la soglia per il numero di occupati in due anni di esercizio consecutivi e che si rientra alternativamente nel limite o del fatturato o del totale del bilancio (vedi dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17.06.2014)*

**e dichiara**

che altre imprese hanno una partecipazione del 25% o superiore e/o che la stessa ha una partecipazione del 25% o superiore in altre imprese:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  no |  | [ ]  sì |
|  |  | *(Solo in caso affermativo compilare la dichiarazione seguente “Dimensione dell’impresa (B)”.)* |

**DICHIARAZIONE: DIMENSIONE DELL’IMPRESA (B)**

*(Da compilare solamente in caso di imprese con partecipazioni o partecipate)*

Il sopra citato soggetto con potere di firma

**Dichiara**

che altre imprese hanno una partecipazione del 25% o superiore e/o che la stessa ha una partecipazione del 25% o superiore in altre imprese:

Informazioni sulle imprese che possiedono partecipazioni nell’impresa richiedente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impresa** | **Anno**       | **Anno**       |
| **Quote %** | **Occupati** | **Fatturato annuale** | **Totale di bilancio** | **Quote %** | **Occupati** | **Fatturato annuale** | **Totale di bilancio** |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Informazioni sulle imprese di cui l’impresa richiedente possiede partecipazioni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impresa** | **Anno**       | **Anno**       |
| **Quote %** | **Occupati** | **Fatturato annuale** | **Totale di bilancio** | **Quote %** | **Occupati** | **Fatturato annuale** | **Totale di bilancio** |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**DICHIARAZIONE: REGIME DE MINIMIS (1)**

Il sopra citato soggetto con potere di firma

**dichiara**

[ ]  di aver ricevuto nel corso degli ultimi 3 anni le seguenti agevolazioni pubbliche con l’applicazione del regime „de minimis“ ai sensi della normativa unitaria sugli aiuti di Stato:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Impresa cui è stato concesso il *de minimis*** | **Ente concedente** | **Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l’agevolazione**  | **Provvedimento di concessione e data** | **Reg. UE** *de minimis* | **Importo dell’aiuto *de minimis*** |
| **Concesso** | **Effettivo[[5]](#footnote-5)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** |  |  |

[ ]  di non aver ricevuto alcuna agevolazione pubblica a titolo „de minimis“ negli ultimi 3 anni;

[ ]  ***si impegna***

a comunicare tempestivamente all’ufficio competente la concessione di ulteriori agevolazioni a titolo “de minimis” eventualmente concesse tra la presentazione di questa dichiarazione e le concessione del contributo a cui l’allegata domanda si riferisce

[ ]  ***chiede \****

di usufruire di un’agevolazione a titolo „de minimis“ per un ammontare pari a quanto risulterà dall’istruttoria dell’allegata domanda di contributo e nel limite del massimale ammesso

[ ]  ***conferma \****

che le agevolazioni a titolo „de minimis“ ottenute (concesse e/o liquidate) da uno stato membro nell’esercizio finanziario corrente e nei due precedenti, compresa anche l’agevolazione calcolata per la domanda in oggetto, non superano l’importo complessivo di **200.000,00 EURO**[[6]](#footnote-6)e che pertanto viene rispettata la regola „de minimis“ ai sensi del regolamento (UE) Nr. 1407/2013.[[7]](#footnote-7)

Località e data ……………

In fede

(soggetto con potere di firma)

**DICHIARAZIONE: REGIME DE MINIMIS (2)**

**Dichiarazione da compilare a cura dell’impresa controllante o controllata**[[8]](#footnote-8)

Il soggetto con potere di firma dell’impresa **controllata o controllante …………….** dell’impresa richiedente ………..…. in relazione a quanto previsto dall’**avviso pubblicato**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome       | Cognome       |
| Nato/a il (GG/MM/AAAA)       | a (Comune, Provincia, Nazione)       |

**dichiara**

[ ]  di aver ricevuto nel corso degli ultimi 3 anni le seguenti agevolazioni pubbliche con l’applicazione del regime „de minimis“ ai sensi della normativa unitaria sugli aiuti di Stato:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ente concedente** | **Riferimento normativo/amministrativo che prevede l’agevolazione**  | **Provvedimento di concessione e data** | **Reg. UE** *de minimis* | **Importo dell’aiuto *de minimis*** |
| **Concesso** | **Effettivo[[9]](#footnote-9)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALE** |  |  |

[ ]  di non aver ricevuto alcuna agevolazione pubblica a titolo „de minimis“ negli ultimi 3 anni;

[ ]  ***si impegna***

a comunicare tempestivamente all’ufficio competente la concessione di ulteriori agevolazioni a titolo “de minimis” eventualmente concesse tra la presentazione di questa dichiarazione e le concessione del contributo a cui l’allegata domanda si riferisce

[ ]  ***conferma \****

che le agevolazioni a titolo „de minimis“ ottenute (concesse e/o liquidate) da uno stato membro nell’esercizio finanziario corrente e nei due precedenti, compresa anche l’agevolazione calcolata per la domanda in oggetto, non superano l’importo complessivo di **200.000,00 EURO**[[10]](#footnote-10) e che pertanto viene rispettata la regola „de minimis“ ai sensi del regolamento (UE) Nr. 1407/2013.[[11]](#footnote-11)

Località e data ……………

In fede

(soggetto con potere di firma)

Il soggetto con potere di firma dell’impresa richiedente

**dichiara**

* che le indicazioni fornite nella presente domanda, nonché tutte le dichiarazioni, sono corrette e complete;
* che è disponibile a predisporre altre informazioni;
* garantisce che i progetti per i quali viene richiesta un finanziamento non includano attività che facevano parte di un'operazione che è stata o dovrebbe essere stata oggetto di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma;
* di impegnarsi ad osservare le disposizioni in materia di tutela della salute e dell’incolumità fisica dei (delle) lavoratori (lavoratrici) nonché in materia di assunzione obbligatoria di persone con invalidità e i contratti collettivi;
* ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di protezione dell’aria, delle acque e del suolo;
* di aver versato regolarmente nei due anni prima della presentazione della domanda i contributi di previdenza sociale;
* di acconsentire ai necessari controlli con riferimento ai finanziamenti concessi da parte delle Autorità di Programma;
* di avere la capacità economica e finanziaria necessaria ai fini dell’attuazione del progetto proposto;
* di avere la capacità tecnica, professionale, amministrativa e operativa necessaria ai fini dell’attuazione del progetto e in particolare di avere a disposizione risorse umane e tecniche sufficienti per realizzare il progetto predisposto;
* di essere a conoscenza che la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero l’omissione di informazioni dovute, in base alle quali vengono conseguite o trattenute indebitamente ed intenzionalmente agevolazioni, comporta la revoca per intero dell’agevolazione concessa o erogata, ovvero l’archiviazione della relativa domanda. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative;
* di impegnarsi a contribuire al progetto con fondi propri per la parte che non viene coperta dai fondi FESR o da altri finanziamenti nazionali o regionali;
* di non ricorrere per il medesimo intervento a nessun altro contributo pubblico;
* di rispettare la normativa in materia di appalti (se tenuto);
* di garantire la congruità dei costi e l’economicità del progetto attraverso la richiesta di più preventivi e/o l’effettuazione di indagini di mercato;
* di impegnarsi a comunicare, nell’ambito delle iniziative di informazione e pubblicità, che il progetto è finanziato dall’Unione Europea (finanziamento FESR) nell’ambito del Programma INTERREG V Italia-Austria, CLLD HEurOpen - Azione 3, utilizzando tra l’altro il logo di Programma e quello dei tre GAL coinvolti: GAL Regione di Hermagor, Open Leader ed Euroleader.

**OBBLIGHI GENERALI**

La concessione delle agevolazioni comporta per i beneficiari l’assunzione degli obblighi di seguito elencati:

1. i beneficiari delle agevolazioni devono mantenere l’unità produttiva ai sensi dell’art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 per almeno cinque anni dalla data di approvazione dell’agevolazione;
2. i beneficiari delle agevolazioni devono mantenere ai sensi dell’art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per almeno cinque anni dalla data di concessione dell’agevolazione, le caratteristiche del progetto indicate nella domanda e riconosciute in sede di valutazione del progetto, che hanno dato luogo ad attribuzione del punteggio in sede istruttoria, salvo casi non imputabili al beneficiario stesso e adeguatamente motivati e documentati;
3. in caso di concessione del finanziamento si potrà chiedere una fideiussione bancaria oppure assicurativa (garanzia bancaria).

Località e data ……………

In fede

(soggetto con potere di firma)

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

**Erklärungen für Unternehmen[[12]](#footnote-12)**

ERSATZERKLÄRUNG DES NOTARIETÄTSAKTES im Sinne des Art. 47 des DPR 445/2000 [[13]](#footnote-13) SELBSTERKLÄRUNG[[14]](#footnote-14):

Dieses Formular muss von jedem Partnerunternehmen (Lead Partner sowie Projektpartner) ausgefüllt und unterzeichnet werden

|  |  |
| --- | --- |
| Vorname       | Nachname       |
| geboren am       | in       |

**als zeichnungsberechtigte/r Vertreter/in des Unternehmens**

|  |
| --- |
| Bezeichnung des Unternehmens/der Organisation       |

**erklärt folgendes:**

**UNTERNEHMEN IN SCHWIERIGKEITEN**

Der/Die oben genannte zeichnungsberechtigte Vertreter/in, nach Einsichtnahme in Art. 2 Par. 18, Verordnung (EU) Nr. 651/2014,

**erklärt**,

[ ]  dass sich das eigene Unternehmen nicht in Schwierigkeiten befindet[[15]](#footnote-15).

[ ]  dass sich die/der       nicht in Schwierigkeiten befindet[[16]](#footnote-16).

**verpflichtet sich**

die gegenständliche Erklärung im Falle von Änderungen, welche die wiedergegebenen Daten betreffen, anlässlich jeder weiteren Zuweisung erneut vorzulegen.

**ILLEGALE UND UNVEREINBARE BEIHILFEN**

**(im Sinne des Art. 1, Abs. 4, a), Verordnung (EU) Nr. 651/2014)**

Der/Die oben genannte zeichnungsberechtigte Vertreter/in

**erklärt**,

[ ]  von der zuständigen staatlichen Behörde keine Aufforderung zur Rückzahlung von staatlichen Beihilfen, die von der Europäischen Kommission als illegal und unvereinbar erklärt wurden, erhalten zu haben.

[ ]  erhaltene staatliche Beihilfen, die von der Europäischen Kommission als illegal und unvereinbar erklärt wurden, in Erfüllung einer von der staatlichen Behörde erhaltenen Rückzahlungsaufforderung zurückgezahlt oder auf ein Sperrkonto hinterlegt zu haben.

**verpflichtet sich**

die gegenständliche Erklärung im Falle von Änderungen, welche die wiedergegebenen Daten betreffen, anlässlich jeder weiteren Zuweisung erneut vorzulegen und die gegebenenfalls notwendigen Unterlagen einzureichen.

**INFORMATION: WIRTSCHAFTLICH-FINANZIELLE DATEN ZUR ORGANISATION**

Der/Die oben genannte zeichnungsberechtigte Vertreter/in teilt folgende Unternehmensdaten der letzten 2 Geschäftsjahre mit:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jahr** | **Gewinn und Verlust****(€)** | **Mitarbeiter im Bereich F&E (Vollzeitäquivalent) \*** | **Ausgaben für F&E****(€) \*** |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

*(Geben Sie die Daten der letzten beiden Geschäftsjahre an.)*

*\* Auszufüllen für Projekte im Rahmen der Prioritätsachse 1, falls zutreffend.*

**ERKLÄRUNG: UNTERNEHMENSGRÖSSE (A)**

Der/Die oben genannte zeichnungsberechtigte Vertreter/in

**erklärt**,

dass es sich beim Antragsteller

[ ]  um einen      [Name des Vereins/der Institution und Angabe der Anzahl der Mitglieder]

[ ]  um ein Unternehmen gemäß Anlage I der Verordnung (EU) der Kommission Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014 handelt.

[ ]  **Neues Unternehmen (Start up)**

*(Als neues Unternehmen ist im Sinne des Art. 22 der Verordnung (EU) 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014 jenes einzustufen, welches vor weniger als 5 Jahren vor Gewährung der Beihilfe gegründet wurde.)*

Anmerkung: im Falle, dass das Unternehmen über keine Bilanzdaten verfügt, ist es notwendig, den dreijährigen Businessplan beizufügen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jahr** | **Beschäftigte** | **Umsatz (€)** | **Bilanzsumme (€)** |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

*(Daten der letzten zwei Geschäftsjahre einfügen.)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Kleinstunternehmen | < 10 Beschäftigte und |  ≤ 2 Mio € Umsatz *oder* |
|  ≤ 2 Mio € Bilanzsumme |
| [ ]  Kleinunternehmen | < 50 Beschäftigte und | ≤ 10 Mio € Umsatz *oder* |
| ≤ 10 Mio € Bilanzsumme |
| [ ]  Mittelunternehmen | < 250 Beschäftigte und | ≤ 50 Mio € Umsatz *oder* |
| ≤ 43 Mio € Bilanzsumme |
| [ ]  Großunternehmen | ≥ 250 Beschäftigte und | > 50 Mio € Umsatz *oder* |
| > 43 Mio € Bilanzsumme |

*(Bitte beachten Sie: Um als Klein- oder Mittelunternehmen (KMU) zu gelten ist es notwendig, in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren unter dem Schwellenwert für die Beschäftigtenanzahl und unter einem der beiden anderen Grenzwerte (Umsatz, Bilanzsumme) zu liegen.)*

**und erklärt**,

dass andere Unternehmen zu 25% oder mehr beteiligt sind und/oder dass es zu 25% oder mehr Beteiligungen an anderen Unternehmen hält:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  nein |  | [ ]  ja |
|  |  | *(In diesem Falle füllen Sie die folgende Tabelle „Unternehmensgröße (B)“ aus.)* |

**ERKLÄRUNG: UNTERNEHMENSGRÖSSE (B)**

*(nur im Falle von beherrschten bzw. Unternehmen mit Beteiligungen auszufüllen)*

Der/Die oben genannte zeichnungsberechtigte Vertreter/in

**erklärt**,

dass andere Unternehmen zu 25% oder mehr beteiligt sind und/oder, dass es zu 25% oder mehr Beteiligung an anderen Unternehmen hält:

Informationen zu den Unternehmen, welche am Antragstellenden Unternehmen beteiligt sind

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unternehmen**  | **Jahr**       | **Jahr**       |
| **Anteil %** | **Beschäftigte** | **Jahres-umsatz** | **Bilanz-summe** | **Anteil %** | **Beschäftigte** | **Jahres-umsatz** | **Bilanz-summe** |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Informationen zu den Unternehmen, an denen das Antragstellende Unternehmen beteiligt ist

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unternehmen** | **Jahr**       | **Jahr**       |
| **Anteil %** | **Beschäftigte** | **Jahres-umsatz** | **Bilanz-summe** | **Anteil %** | **Beschäftigte** | **Jahres-umsatz** | **Bilanz-summe** |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |

**ERKLÄRUNG: DE MINIMIS REGIME (1)**

Der/Die oben genannte zeichnungsberechtigte Vertreter/in

**erklärt**,

[ ]  in den letzten 3 Jahren folgende Zuschüsse von Seiten beitragsgewährenden Körperschaften mit Anwendung der „de minimis“ Regelung erhalten zu haben:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Unternehmen, dem *de minimis* gewährt worden ist**  | **Beitrags-gewährende Körperschaft**  | **Gesetzlicher/verwaltungsmäßiger Bezug, der die Vergünstigung vorsieht**  | **Art und Datum der Beitragsgewährenden Maßnahme**  | **EU VO** *de minimis* | **Höhe des “*de minimis”- Beitrages*** |
| **gewährt** | **liquidiert[[17]](#footnote-17)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **INSGESAMT** |  |  |

[ ]  keine Zuschüsse von Seiten beitragsgewährenden Körperschaften aufgrund der “de minimis” Regelung in den letzten 3 Jahren erhalten zu haben;

[ ]  ***verpflichtet sich***

allfällige zwischen der Abgabe dieser Erklärung und der Gewährung des Beitrages erhaltene Zuschüsse mit Anwendung der „de minimis“ Regelung dem zuständigen Amt ohne Verzug mitzuteilen;

[ ]  ***ersucht \****

um einen Beitrag laut “de minimis” Regelung aufgrund des beiliegenden Beitragsgesuches und im Rahmen des vorgesehenen Höchstbetrages;

[ ]  ***bestätigt \****

dass die Zuschüsse, welche aufgrund der „de minimis“ Regelung im laufenden Finanzjahr sowie in den zwei vorhergehenden Finanzjahren von einem Mitgliedstaat erhalten wurden (gewährt bzw. ausbezahlt), einschließlich des beiliegenden Gesuches, nicht die Gesamtsumme von **200.000,00[[18]](#footnote-18) EURO** überschreiten und somit die „de minimis“ Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 eingehalten wird.[[19]](#footnote-19)

Ort und Datum

Unterschrift

(der/die zeichnungsberechtigte Vertreter/-in)

**ERKLÄRUNG: DE MINIMIS REGIME (2)**

**Erklärung vom Unternehmen, das andere Unternehmen kontrolliert oder von diesen kontrolliert wird**[[20]](#footnote-20)

Der/Die zeichnungsberechtigte Vertreter/in des Unternehmens ……….…………, welches das antragstellende Unternehmen ……………………….. mit Bezug auf den öffentlichen Aufruf kontrolliert oder von diesem kontrolliert wird

|  |  |
| --- | --- |
| Vorname       | Nachname       |
| geboren am (TT/MM/JJJJ)       | in (Ort, Provinz, Staat)       |

**erklärt**,

[ ]  in den letzten 3 Jahren folgende Zuschüsse von Seiten beitragsgewährenden Körperschaften mit Anwendung der „de minimis“ Regelung erhalten zu haben:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Beitragsgewährende Körperschaft**  | **Gesetzlicher/verwaltungsmäßiger Bezug, der die Vergünstigung vorsieht** | **Art und Datum der Beitragsgewährenden Maßnahme** | **EU VO** *de minimis* | **Höhe des “*de minimis”- Beitrages*** |
| **gewährt** | **liquidiert [[21]](#footnote-21)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **INSGESAMT** |  |  |

[ ]  keine Zuschüsse von Seiten beitragsgewährenden Körperschaften aufgrund der “de minimis” Regelung in den letzten 3 Jahren erhalten zu haben;

[ ]  ***verpflichtet sich***

allfällige zwischen der Abgabe dieser Erklärung und der Gewährung des Beitrages erhaltene Zuschüsse mit Anwendung der „de minimis“ Regelung dem zuständigen Amt ohne Verzug mitzuteilen;

[ ]  ***bestätigt \****

dass die Zuschüsse, welche aufgrund der „de minimis“ Regelung im laufenden Finanzjahr sowie in den zwei vorhergehenden Finanzjahren von einem Mitgliedstaat erhalten wurden (gewährt bzw. ausbezahlt), einschließlich des beiliegenden Gesuches, nicht die Gesamtsumme von **200.000,00**[[22]](#footnote-22) **EURO** überschreiten und somit die „de minimis“ Verordnung (UE) Nr. 1407/2013 eingehalten wird.[[23]](#footnote-23)

Ort und Datum

Unterschrift

(der/die zeichnungsberechtigte Vertreter/-in)

Der/Die zeichnungsberechtigte Vertreter/in des antragstellenden Unternehmens

**erklärt:**

* die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Ansuchen angegebenen Erklärungen;
* für weitere Auskünfte zur Verfügung zu stehen;
* sicherstellen, dass Vorhaben, für die um Unterstützung aus den Fonds angesucht wird, keine Aktivitäten umfassen, die zu einem Vorhaben gehören, bei dem infolge einer Produktionsverlagerung außerhalb des Programmgebiets ein Wiedereinziehungsverfahren gemäß Artikel 71 der Verordnung (EU) 1303/2013 eingeleitet wurde oder werden sollte;
* sich zur Einhaltung der Bestimmungen über den Schutz der Gesundheit und der körperlichen Unversehrtheit der Arbeitnehmer/innen sowie zur Pflichteinstellung von Invaliden und zur Einhaltung der Kollektivverträge zu verpflichten;
* alle Rechtsvorschriften über den Schutz der Luft, des Wassers und des Bodens einzuhalten;
* in den zwei Jahren vor Einreichung des Gesuchs die Sozialversicherungsbeiträge ordnungsgemäß entrichtet zu haben;
* den nötigen Kontrollen in Bezug auf die gewährten Beihilfen von Seiten der Programmbehörden einzuwilligen;
* über die für die Umsetzung des vorgeschlagenen Projekts notwendige wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeiten zu verfügen;
* über die für die Umsetzung des Projekts notwendige technische, berufliche administrative und operationelle Leistungsfähigkeit zu verfügen und insbesondere über ausreichend Humanressourcen und technische Mittel zu verfügen;
* in Kenntnis zu sein, dass die Vorlage von Erklärungen, die nicht der Wahrheit entsprechen oder das Vorenthalten von notwendigen Informationen bzw. das Vorlegen von falschen Unterlagen sowie die Unterlassung von erforderlichen Auskünften, gemäß welchen unrechtmäßig und absichtlich eine Förderung erlangt wurde, den Widerruf der gesamten gewährten Förderung sowie die Archivierung des entsprechenden Ansuchens mit sich bringt. Die Auferlegung von eventuellen verwaltungs- und strafrechtlichen Sanktionen bleibt unverändert;
* sich zu verpflichten, sich mit Eigenmitteln am Projekt für den Teil zu beteiligen, der nicht durch EFRE Mittel oder andere nationale oder regionale Finanzierung abgedeckt wird;
* für ein und dieselbe Maßnahme keine sonstige öffentliche Förderung in Anspruch zu nehmen;
* die Bestimmungen für die Auftragsvergaben einzuhalten;
* die Plausibilität der Kosten und die Wirtschaftlichkeit des Projektes durch Angebotseinholung und/oder Marktsondierung zu gewährleisten;
* sich zu verpflichten, im Rahmen der Informations- und Publizitätsmaßnahmen auf die Förderung des gegenständlichen Projektes durch die Europäische Union (EFRE-Kofinanzierung) im Rahmen des Programms Interreg V Italien-Österreich CLLD HEurOpen - Aktion 3 hinzuweisen indem das Programmlogo und jene der drei beteiligten LAGen: LAG Region Hermagor, Open Leader und Euroleader verwendet werden.

**ALLGEMEINE VERPFLICHTUNGEN**

Mit Gewährung der Förderungen übernehmen die Begünstigten die nachstehend angeführten Verpflichtungen:

1. die Förderungsempfänger dürfen im Sinne des Art. 71 der Verordnung (EU) 1303/2013 die Produktionseinheit für mindestens fünf Jahre ab dem Datum der Genehmigung nicht verlegen,
2. die Förderungsempfänger müssen im Sinne des Art. 71 der Verordnung (EU) 1303/2013 die im Antrag genannten und bei der Beurteilung des Projektes anerkannten Projektmerkmale, die zur Zuweisung der Punktezahl geführt haben, für mindestens fünf Jahre ab dem Datum der Beihilfegewährung beibehalten, außer in den dem Begünstigten nicht anzulastenden Fällen, die ausreichend begründet und dokumentiert sein müssen,
3. Im Falle der Beitragsgewährung kann eine entsprechende Versicherungs- oder Bankbürgschaft (Bankgarantie) verlangt werden.

Ort und Datum

Unterschrift

(der/die zeichnungsberechtigte Vertreter/-in)

1. Questa dichiarazione occorre anche ai beneficiari pubblici, quando esercitano un’attività economica [↑](#footnote-ref-1)
2. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 sono soggette a idonei controlli ai sensi dell’art. 71 dello stesso DPR. [↑](#footnote-ref-2)
3. Per la definizione di impresa in difficoltà cfr. Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 2, par. 18. [↑](#footnote-ref-3)
4. Per la definizione di impresa in difficoltà cfr. Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 2, par. 18. [↑](#footnote-ref-4)
5. Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione e/o l’importo attribuito o assegnato al ramo d’azienda ceduto. [↑](#footnote-ref-5)
6. Se si applica un diverso regolamento de minimis (Reg. n. 1408/2013 – aiuti de minimis nel settore agricolo, Reg. n. 717/2014 - de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura oppure Reg. n. 360/2012 – SIEG) vanno rispettate le soglie rispettivamente previste da tali regolamenti. [↑](#footnote-ref-6)
7. \* da compilare solo se rilevante

 La normativa europea sugli aiuti di stato alle imprese prevede dei vincoli alla possibilità di erogazione di contributi pubblici. I contributi concessi nel quadro del cosiddetto regime “de minimis” vengono considerati non lesivi della concorrenza e sono esentati dalla notifica all’Unione Europea. I contributi concessi/erogati da uno stato membro in tale regime ad un singolo beneficiario non possono complessivamente superare i 200.000 Euro negli ultimi tre anni (esercizio finanziario corrente più i due precedenti). Trascorsi tre anni dalla concessione, il contributo concesso esce dalla base di calcolo. I contributi in regime “de minimis” vanno esplicitamente dichiarati come tali dall’amministrazione in sede di concessione. Non rientrano nel computo del limite dei 200.000 Euro i contributi non dichiarati in regime “de minimis”. [↑](#footnote-ref-7)
8. Questa dichiarazione è necessaria solo quando l’impresa controlla l’impresa richiedente o è controllata dalla stessa diventando in questo modo “impresa unica”. [↑](#footnote-ref-8)
9. Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l’importo attribuito o assegnato all’impresa richiedente in caso di scissione. [↑](#footnote-ref-9)
10. Se si applica un diverso regolamento de minimis (Reg. n. 1408/2013 – aiuti de minimis nel settore agricolo, Reg. n. 717/2014 - de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura oppure Reg. n. 360/2012 – SIEG) vanno rispettate le soglie rispettivamente previste da tali regolamenti. [↑](#footnote-ref-10)
11. \* da compilare solo se rilevante

 La normativa europea sugli aiuti di stato alle imprese prevede dei vincoli alla possibilità di erogazione di contributi pubblici. I contributi concessi nel quadro del cosiddetto regime “de minimis” vengono considerati non lesivi della concorrenza e sono esentati dalla notifica all’Unione Europea. I contributi concessi/erogati da uno stato membro in tale regime ad un singolo beneficiario non possono complessivamente superare i 200.000 Euro negli ultimi tre anni (esercizio finanziario corrente più i due precedenti). Trascorsi tre anni dalla concessione, il contributo concesso esce dalla base di calcolo. I contributi in regime “de minimis” vanno esplicitamente dichiarati come tali dall’amministrazione in sede di concessione. Non rientrano nel computo del limite dei 200.000 Euro i contributi non dichiarati in regime “de minimis”. [↑](#footnote-ref-11)
12. Diese Erklärung ist auch für öffentliche Begünstigte erforderlich, wenn sie eine wirtschaftliche Tätigkeit ausführen. [↑](#footnote-ref-12)
13. Die Ersatzerklärung des Notarietätsaktes laut Art. 47 des DPR 445/2000 unterliegt geeigneten Überprüfungen laut Art. 71 desselben DPR. [↑](#footnote-ref-13)
14. Diese Erklärung wird nach österreichischem Recht als Selbst- bzw. eidesstattliche Erklärung angesehen. Alle Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Sollten sich Änderungen zu diesen Angaben ergeben, sind diese unverzüglich schriftlich bekannt zu geben. Falschangaben können den Straftatbestand des Betrugs erfüllen, woraus sich strafrechtliche Konsequenzen ergeben können. [↑](#footnote-ref-14)
15. Für die Definition der Unternehmen in Schwierigkeiten vgl. Verordnung (EU) Nr. 651/2014, Art. 2, Par. 18. [↑](#footnote-ref-15)
16. Für die Definition der Unternehmen in Schwierigkeiten vgl. Verordnung (EU) Nr. 651/2014, Art. 2, Par. 18. [↑](#footnote-ref-16)
17. den tatsächlich liquidierten Saldobetrag angeben, wenn dieser niedriger ist als der gewährte Betrag, und /oder den Betrag angeben, der dem Antragstellenden Unternehmen zugewiesen wurde im Falle von Aufspaltung und /oder der Betrag, der dem abgetretenen Unternehmenszweig zugewiesen wurde. [↑](#footnote-ref-17)
18. Wenn eine spezifische De-minimis Verordnung (VO Nr. 1408/2013 - de minimis im Bereich Landwirtschaft, VO Nr. 717/2014 - de minimis im Fischerei- und Aquakultursektor oder VO Nr. 360/2012 – DAWI) zur Anwendung kommt, gelten die darin vorgesehenen Höchstbeträge. [↑](#footnote-ref-18)
19. \* nur anzukreuzen falls relevant.

 Die europäische Staatshilfenregelung sieht eine Einschränkung der Beitragsmöglichkeiten zu Gunsten von Betrieben vor. Die laut der sog. “de minimis” Regelung vergebenen Beihilfen werden als nicht wettbewerbsverzerrend betrachtet und unterliegen nicht der Meldepflicht. Die laut dieser Regelung von einem Mitgliedstaat vergebenen Beihilfen zugunsten eines Unternehmens dürfen in einem Zeitraum von drei Jahren (laufende Finanzjahr plus zwei Vorjahre) 200.000 Euro nicht überschreiten. Drei Jahre nach Gewährung fällt eine Beihilfe nicht mehr in die Berechnungsgrundlage. Die Beihilfen laut „de minimis“ Regelung müssen bei Gewährung von der Verwaltung explizit als solche erklärt werden. Nicht aufgrund der „de minimis“ Regelung vergebene Beiträge werden zur Ermittlung der 200.000 Euro Grenze nicht berücksichtigt. [↑](#footnote-ref-19)
20. Diese Erklärung ist nur dann erforderlich, falls das Unternehmen, welches das antragstellende Unternehmen kontrolliert oder von diesem kontrolliert wird, dadurch zum "einzigen Unternehmen" wird. [↑](#footnote-ref-20)
21. den tatsächlich liquidierten Saldobetrag angeben, wenn dieser niedriger ist als der gewährte Betrag, und /oder den Betrag angeben, der dem Antragstellenden Unternehmen zugewiesen wurde im Falle von Aufspaltung und /oder der Betrag, der dem abgetretenen Unternehmenszweig zugewiesen wurde. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wenn eine spezifische De-minimis Verordnung (VO Nr. 1408/2013 - de minimis im Bereich Landwirtschaft, VO Nr. 717/2014 - de minimis im Fischerei- und Aquakultursektor oder VO Nr. 360/2012 – DAWI) zur Anwendung kommt, gelten die darin vorgesehenen Höchstbeträge. [↑](#footnote-ref-22)
23. \* nur anzukreuzen falls relevant.

 Die europäische Staatshilfenregelung sieht eine Einschränkung der Beitragsmöglichkeiten zu Gunsten von Betrieben vor. Die laut der sog. “de minimis” Regelung vergebenen Beihilfen werden als nicht wettbewerbsverzerrend betrachtet und unterliegen nicht der Meldepflicht. Die laut dieser Regelung von einem Mitgliedstaat vergebenen Beihilfen zugunsten eines Unternehmens dürfen in einem Zeitraum von drei Jahren (laufende Finanzjahr plus zwei Vorjahre) 200.000 Euro nicht überschreiten. Drei Jahre nach Gewährung fällt eine Beihilfe nicht mehr in die Berechnungsgrundlage. Die Beihilfen laut „de minimis“ Regelung müssen bei Gewährung von der Verwaltung explizit als solche erklärt werden. Nicht aufgrund der „de minimis“ Regelung vergebene Beiträge werden zur Ermittlung der 200.000 Euro Grenze nicht berücksichtigt. [↑](#footnote-ref-23)