|  |  |
| --- | --- |
| Antragsteller (Name, Vorname bzw. Firma) | Betriebsnummer (BNRZD) |
|  | 276 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Öffentlicher Auftraggeber i. S. d. § 99 GWB[[1]](#footnote-1) |
| Bezeichnung des Vorhabens |  |

**Vergabe-/Auftragsliste**

Jeder Auftrag[[2]](#footnote-2), der bei der Umsetzung des bewilligten Vorhabens vergeben wurde, ist in folgender Tabelle aufzuführen. Diese Liste ist bis zum Abschluss des Vorhabens kontinuierlich fortzuschreiben. Diese Liste ist der Bewilligungsstelle mit jedem Zahlungsantrag vorzulegen (auch in Kopie möglich).

| **Vergabe-/Auftrags-Nr.** | **Auftragsdatum[[3]](#footnote-3)** | **Beauftragte Firma** | **Auftragssumme** (EUR, netto) | **Art der Leistung**(L, B oder F)[[4]](#footnote-4) | **Gewählte Vergabeart**(A, B, C, D oder E)[[5]](#footnote-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) [↑](#footnote-ref-1)
2. Dazu zählen auch alle Einkäufe, unabhängig von der Höhe der entstandenen Ausgaben. [↑](#footnote-ref-2)
3. Alle Aufträge sind schriftlich zu vergeben. [↑](#footnote-ref-3)
4. Folgende Angaben sind möglich: L = Liefer- bzw. Dienstleistung, B = Bauleistung, F = Freiberufliche Leistung [↑](#footnote-ref-4)
5. Folgende Angaben sind möglich: A = Direktauftrag, B = Freihändige Vergabe/Markterkundung mit Vergleichsangeboten, C = Beschränkte Ausschreibung, D = öffentliche Ausschreibung, E = EU-weites Verfahren. [↑](#footnote-ref-5)