# Programmformblatt 2018/19 [[1]](#footnote-1) für die Gewährung einer Zuwendung

# Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung für 2019

# Österreich-Fonds für 2018

## Begünstigte oder Begünstigter

## inhaltlich zuständiges Bundesministerium

## Name des Vorhabens | der Aktivität

## Beschreibung des/der eingereichten Vorhabens/Aktivität[[2]](#footnote-2) Ziele, Förderlegitimation, Inhalte, Umsetzung, Zielgruppe, bisherige Aktivitäten, Beziehung (Überlappung, Ergänzung) zu anderen Programmen / Maßnahmen, usw.; maximal 3000 Zeichen

|  |
| --- |
|  |

**Schwerpunkte Nationalstiftung FTE (in absteigender Priorität)**

Ist die Initiative einem oder mehreren thematischen Schwerpunkten zuzuordnen? Wenn ja, welchen?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zutreffendes Anklicken |  | Beschreibung der mit dem Schwerpunkt verbundenen Ziele und Maßnahmen |
|  | Stärkung der Forschungsinfrastruktur durch Initiativen mit entsprechenden kritischen Größen und Risikopotential |  |
|  | Koordinierung und Abstimmung von regionalen und Bundes-FTI-Aktivitäten |  |
|  | Aktivitäten, die einen breiten Innovationsfokus haben  (Open Innovation, gesellschaftliche Innovationen) |  |
|  | Stärkung der nationalen Humanpotentialbasis |  |
|  | Stärkung der wettbewerblichen Förderung in der Grundlagen- und angewandten Forschung |  |
|  | Risikokapitalstärkung |  |

**Schwerpunkte Österreich-Fonds**

Ist die Initiative einem oder mehreren thematischen Schwerpunkten zuzuordnen? Wenn ja, welchen?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zutreffendes Anklicken |  | Beschreibung der mit dem Schwerpunkt verbundenen Ziele und Maßnahmen |
|  | Förderung von NachwuchsforscherInnen in der  Grundlagenforschung |  |
|  | Stärkung des Wissenstransfers |  |
|  | Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft |  |
|  | Stärkung von Industrie 4.0 |  |
|  | Stärkung von Life Sciences |  |
|  | Industrielle Technologien  (aus den Bereichen Produktivität, Mobilität, Energie, IKT, Industrie 4.0) |  |
|  | Förderung von jungen Talenten |  |
|  | Förderung von Frontrunner-Unternehmen |  |

**FTI-Initiative**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auswählen | Art | Erläuterung (maximal 2000 Zeichen) *Kriterien, die zur Bewertung herangezogen werden* |
|  | Strategische FTI-Initiativen / Vorhaben | *Langfristigkeit und Nachhaltigkeit (Impact)* |
|  | Gesellschaftspolitisch relevante FTI-Initiativen | Vorhaben | *Missionsorientierung, gesellschaftspolitischer Beitrag* |
|  | Testphasen neuer nationaler FTI-Programme | Vorhaben | *Neuheit, insbesondere Abgrenzung zu bestehenden Maßnahmen* |

**Werden die Grundsätze aus dem Förderprofil der Leitprinzipien erfüllt? (Pflichtfelder)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Begründung (je maximal 2000 Zeichen) |
| * Qualität |  |
| * Risiko |  |
| * Nachhaltigkeit |  |
| * Multi- und|oder Interdisziplinarität |  |

## Gesamtkonzept

|  |  |
| --- | --- |
| * Planung des Vorhabens / der Aktivität (Zeitplan) |  |
| * Ausfinanzierung durch die Nationalstiftung /Österreich-Fonds | Ja  Nein |

## Bedeutung der Finanzierung durch die Nationalstiftung

|  |  |
| --- | --- |
| * Darlegung der Konsequenzen einer teilweisen oder gänzlichen Nichtfinanzierung durch die Nationalstiftung/Österreich-Fonds |  |

Finanzierungs-|Mittelabrufplan (in TS Euro)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamtkosten des Vorhabens | der Aktivität | | | | | | | |  |
|  | Nationalstiftung FTE/Österreich-Fonds | | | | Eigenmittel | Bundesbudget | Sonstige | gesamt |
|  | 20. Jänner | 20. April | 20. Juli | 20. Oktober |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gesamt |  | | | |  |  |  |  |
| davon für Administration[[3]](#footnote-3) |  | | | |  |  |  |  |

Bei mehreren Förderstellen finanziert Nationalstiftung/Österreich-Fonds die Verwaltungskosten nur anteilig.

## Evaluierung

Bei neuen Vorhaben: Bewertung des eingereichten Vorhabens in Form einer ex ante Evaluierung in angemessenem Aufwand/Umfang (nach Maßgabe des beantragten Fördervolumens). **Kurzzusammenfassung mit maximal 2000 Zeichen** ist hier anzugeben, eine eventuelle Langfassung in der Anlage. Evaluierende Institution und Evaluierungsumfang sind dabei klar darzulegen sowie eine Darstellung der zentralen Ergebnisse inklusive eines ex ante Impact Assessment. Bei Überarbeitungsempfehlungen ist zu skizzieren, wie diesen bei der Programmumsetzung entsprochen werden soll.

Bei laufenden Vorhaben sind allfällige Zwischenevaluierungen zusammenzufassen und vorzulegen (Anlage).

|  |  |
| --- | --- |
| * Kurzfassung (mind. 500 Zeichen) |  |
| * Evaluierungsplan[[4]](#footnote-4) |  |
| * Monitoringkonzept vorhanden | Ja  Nein |
| * Falls ja, in welcher Form |  |

## Gezeichnet:

|  |  |
| --- | --- |
| Vertreterin oder Vertreter  der Begünstigten/des Begünstigten | Vertreterin oder Vertreter  des zuständigen Ressorts |
| Datum:       Name:    (Unterschrift, Stempel) | Datum:       Name:    (Unterschrift, Stempel) |

## 

1. Die Darstellung der erforderlichen Informationen soll so abgefasst werden, dass ein verständliches und gut nachvollziehbares Bild der geplanten Mittelverwendung entsteht. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Darstellung des Zusammenhalts mit dem Stiftungszweck und dem Förderprofil der Nationalstiftung. Die Vergabe der Förderung erfolgt ausschließlich auf Informationen, die in diesem Formblatt dargestellt werden. Anlagen dienen nicht als Entscheidungsgrundlagen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nationalstiftung/Österreich-Fonds fördert keine Institutionen oder Einzelprojekte, die durch andere F&E-Finanzierungsquellen dotiert werden. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bei höheren Administrationskosten (> 7 Prozent) ist deren Zusammensetzung darzustellen. [↑](#footnote-ref-3)
4. Assessment, Wirkungsanalyse, Prozessanalyse, etc. und Zeitplan [↑](#footnote-ref-4)