|  |
| --- |
| Anlage Vollmacht für eine Bevollmächtigung gemäß § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) in Verbindung mit § 14 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Antragsteller** |
| **Name/Firma** | **vertreten durch** | **Anschrift** |
|       |       |       |
|  |
|  |
| **Hiermit bevollmächtigt der vorgenannte Antragsteller**  |
| **Herrn/Frau** | Name, Vorname |
|  |       |
|  | PLZ | Ort | Straße, Hausnummer |
|  |   |   |   |   |   |       |       |
|  | Vorwahl/Rufnummer | E-Mail | Fax |
|  |       |       |       |
| **zur Abgabe sämtlicher Erklärungen und zur Vornahme aller Verfahrenshandlungen, die das Verwaltungsverfahren zur beantragten Förderung bezüglich des Projektes** **betreffen.** |
| Die Vollmacht berechtigt die/den Bevollmächtigte/n, den Antragsteller/Zuwendungsempfänger umfassend gegenüber der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, Hegelstr. 42, 39104 Magdeburg, zu vertreten.Hierzu zählen insbesondere die Befugnisse: * den Förderantrag für die Vollmachtgeber auszufertigen und bei der Staatskanzlei einzureichen,
* den Förderantrag zurückzunehmen,
* sämtlichen Schriftverkehr mit der Staatskanzlei (z. B. allgemeinen Schriftverkehr, Bescheide jeder Art) entgegenzunehmen und selbstständig zu führen und
* rechtsverbindlich Erklärungen jeglicher Art mit Wirkung für die Unterzeichnenden abzugeben.

Hinweise für die Erteilung der Vollmacht:Bevollmächtigte, die zur geschäftsmäßigen Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten nicht befugt sind, werden gemäß § 14 Abs. 5 VwVfG zurückgewiesen.Die/der Bevollmächtigte ist zur Erteilung einer Untervollmacht nicht befugt.Änderungen (insbesondere von Anschrift/Telefon/Telefax/E-Mail der/des Bevollmächtigten oder in der Person der/des Bevollmächtigten, Einschränkungen oder der Widerruf der Vollmacht) sind der Staatskanzlei unverzüglich mitzuteilen.Aus einer unterlassenen Mitteilung entstehende Rechtsfolgen (insbesondere Fristversäumnisse) sind dem Antragsteller/Zuwendungsempfänger oder seinen Rechtsnachfolgern zuzurechnen.  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ort, Datum | Name des Unterzeichnenden  | Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers |
|       |       |  |

 |