STANDARDISIERTE ERKLÄRUNG ÜBER DIE FACHKUNDE DES BERATERS

Die Fachkunde ist personengebunden nachzuweisen, d.h. die Anforderungen erstrecken sich auch auf Hilfspersonen, denen sich der Berater/Planer zu Erfüllung seiner Beratungspflichten bedient (Erklärung ist durch jede beteiligte Person abzugeben).

Die Erklärung erfolgt gegenüber: *Name Zuwendungsempfänger*

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

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

Aktenzeichen: eAkte

Ich *Name,Vorname* versichere, dass ich über die notwendige Fachkunde als Berater gemäß 3.3 der Bundesförderrichtlinie in Verbindung mit Ziff. 2.2.2, 3.2 der BNBest-Beratung verfüge.

Die Fachkunde kann aufgrund einschlägiger Qualifikation durch die Vorlage der Urkunden über einschlägige Studienabschlüsse nachgewiesen werden (siehe Anhang).

Der Nachweis der mindestens dreijährigen einschlägigen Berufserfahrung wird durch Vorlage eines ausführlichen Lebenslaufs erbracht. Die Angaben im Lebenslauf sind durch geeignete Unterlagen, wie zum Beispiel Zeugnisse und Referenzschreiben, belegt (siehe Anhang).

Ort:

Datum:

Unterschrift: