|  |  |
| --- | --- |
| Bundeslogo_RGB_pos_original | Eidgenössisches Departement des Innern EDITabakpräventionsfonds TPF   |

**Finanzierungsgesuch**

**Pauschalbeiträge für kantonale Tabak- und Nikotinpräventionsprogramme**

Anwendungshinweis: Zu den einzelnen Fragen in diesem Formular erhalten Sie kurze Erläuterungen, wenn Sie die Maus über das i-Symbol **** bewegen. Den vollständigen i-Text erhalten Sie, wenn Sie dem Link folgen.

Falls nötig können Sie die vorgegebenen Textfelder vergrössern.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kanton**  |  | **Start der** **Finanzhilfe**  |  | **Dauer**  |
| Kanton wählen |  | 1. Januar  | Jahr wählen |  |  | Jahre |

|  |
| --- |
| **Art des Programms**  |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Monothematisches Tabak- und Nikotinpräventionsprogramm |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Substanzübergreifendes NCD- oder Suchtprogramm |
|  |  |  |  |  |

Falls es sich nicht um ein monothematisches Tabak- und Nikotinpräventionsprogramm handelt, nennen Sie bitte die Seitenzahlen im Programm, wo die Massnahmen der Tabak- und Nikotinprävention beschrieben sind.

|  |
| --- |
|  |

**Laufzeit des kantonalen Programms **

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Von (Datum) |  |  | Bis (Datum) |  |

|  |
| --- |
|  **Pauschalbeitrag für das erste Jahr**  |
| Pauschalbeitrag (Minimalbeitrag) |  |  |
|  |  |  |
| Pauschalbeitrag + 30 % (Maximalbeitrag) |  |  |

|  |
| --- |
| **Trägerschaft**  |
| Name: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Strasse: |  |
|  |  |  |  |  |
| Postfach: |  |
|  |  |  |  |  |
| PLZ/ Ort: |  |  | Website:  |  |

|  |
| --- |
| **Kontaktperson**  |
| Name: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefon: |  |  | E-Mail: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort/ Datum |  |  | Unterschrift Regierungsrat/ Regierungsrätin |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Anhänge**  |
| [ ]  |  | Kantonales Programm  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| [ ]  |  | Formular zur Offenlegung von Interessensbindungen des zuständigen Amts, unterschrieben vom Direktor oder der Direktorin des Amtes.  |
|  |  |  |  |  |
| [ ]  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Selbstdeklarationen**  |
| Wir bestätigen, dass... |
| [ ]  | ... die erhaltenen Pauschalbeiträge ausschliesslich für Massnahmen im Bereich der Tabak- und Nikotinprävention eingesetzt werden (siehe TPFV Art. 2, Abs. 2). Jedoch dürfen maximal 20% des Pauschalbeitrags für unspezifische Massnahmen wie z.B. die Förderung von Lebenskompetenzen verwendet werden.  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | ... überprüft wird, dass im Rahmen des vorliegenden Programms lokale Projektträgerinnen und -träger in keiner Abhängigkeit zur Tabak- und Nikotinindustrie stehen.  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| [ ]  | ... wo immer möglich nationale Projekte ins Programm integriert werden und keine Angebote gefördert werden, die Doppelspurigkeiten zu nationalen Angeboten darstellen.  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| [ ]  | ... das vorliegende Programm die vom Tabakpräventionsfonds (TPF), der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und - direktoren (GDK), Gesundheitsförderung Schweiz und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) definierten Grundsätzen von kantonalen Programmen vollumfänglich erfüllt. Siehe <https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie_bundkantone/NCD/Grundsaetze_kantonale_Programme_20200626_d.pdf>  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | ... das vorliegende Programm die Empfehlungen der kantonsübergreifenden Evaluation der kantonalen Programme berücksichtigt (<https://www.tpf.admin.ch/dam/tpf/de/dokumente/kantonsuebergreifenderevaluationsbericht.pdf.download.pdf/kantonsuebergreifender-evaluationsbericht-kantonaler-tabakpraeventionsprogramme-kpm.pdf>).  |
|  |

Bitte zeigen Sie auf, wie Sie die Empfehlungen der kantonsübergreifenden Evaluation in Ihrem Programm berücksichtigen.

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Tabak- und Nikotinpräventionsmassnahmen** Bitte beschreiben Sie in der folgenden Tabelle, welche Tabakpräventionsmassnahmen im kantonalen Programm umgesetzt werden. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Massnahme** |  | **Beschreibung** |
|  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |
| **Nr.** | **Massnahme** |  | **Beschreibung** |
|  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Massnahme** |  | **Beschreibung** |
|  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Massnahme** |  | **Beschreibung** |
|  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 |  |  |  |
|  |
| [ ]  | Intervention |
|  |
| [ ]  | Policy |
|  |
| [ ]  | Vernetzung |
|  |
| [ ]  | Öffentlichkeitsarbeit |
|  |
|  |  |  |

Bitte senden Sie Sie sämtliche Dokumente per E-Mail an info@tpf.admin.ch (das Formular bitte sowohl im PDF wie auch im Word-Format). Falls sie keine elektronischen Unterschriften verwenden, senden Sie bitte die erste, unterschriebene Seite des Gesuchsformulars ebenfalls per Post an: Tabakpräventionsfonds, c/o Bundesamt für Gesundheit, Schwarzenburgstrasse 153, CH-3003 Bern.

**Erläuterungen zu den einzelnen Feldern**

Start der Finanzhilfe 

Der Start der Finanzhilfe ist auf den 1. Januar festgelegt. Das Gesuch um Pauschalbeiträge wird im Vorjahr bis zum 30. Juni gestellt.

Dauer 

Die Kantone können Pauschalbeiträge für jeweils höchstens vier Jahre beantragen.

Art des Programms 

Der TPF unterstützt sowohl monothematische Tabak- und Nikotinpräventionsprogramme als auch tabakpräventive Massnahmen im Rahmen von substanzübergreifenden NCD- oder Suchtprogrammen. Falls es sich nicht um ein monothematisches Tabak- und Nikotinpräventionsprogramm handelt, dann geben Sie bitte die Seiten im Programm an, auf denen die Tabak- und Nikotinpräventionsmassnahmen beschrieben werden. Falls sie substanzübergreifende Massnahmen vorsehen, die ebenfalls tabakpräventiv wirken sollen, dann geben Sie für diese bitte ebenfalls die Seitenzahl an.

Laufzeit des kantonalen Programms 

Geben Sie bitte an, in welchen Jahren das kantonale Programm durchgeführt wird, für das Sie Pauschalbeiträge beantragen.

Pauschalbeitrag für das erste Jahr 

Zu Jahresbeginn publiziert der TPF auf seiner Website die Pauschalbeiträge auf der Basis der Steuereinnahmen vom Vorjahr und unter der Annahme, dass alle Kantone ein Gesuch stellen werden. Ersichtlich sind der Pauschalbeitrag sowie der Pauschalbeitrag + 30% (wenn nicht alle Kantone ein Gesuch einreichen). Diese Information soll dem Regierungsrat oder der Regierungsrätin dienen.

Der Pauschalbeitrag hängt ab von den Steuereinnahmen des TPF, von der ständigen Wohnbevölkerung und von der Anzahl Kantone, die einen Pauschalbeitrag beantragen. Er wird jährlich für das folgende Jahr berechnet und kann sich entsprechend von Jahr zu Jahr ändern. Die Berechnung erfolgt gemäss Anhang der Verordnung über den Tabakpräventionsfonds (<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200331/index.html>).

Die Eingabefrist für neue Gesuche ist jeweils der 30. Juni. Nach diesem Datum legt der TPF die definitiven Beiträge für das folgende Jahr fest und publiziert diese auf seiner Website.

Trägerschaft 

Einheit in der kantonalen Verwaltung, die für die strategische Leitung des Programms verantwortlich ist.

Kontaktperson 

Person, die innerhalb der kantonalen Verwaltung für das Programm zuständig und somit Ansprechperson für den TPF ist.

Anhänge: Kantonales Programm 

Senden Sie bitte das aktuelle kantonale Programm, für das Sie ein Gesuch um Pauschalbeiträge stellen. Dieses muss die vom TPF, der GDK, dem BAG und Gesundheitsförderung Schweiz definierten Grundsätze von kantonalen Programmen vollumfänglich erfüllen. Bitte reichen Sie das Programm gemäss der Konzeptvorlage von ebendiesen Institutionen ein.

* Grundsätze kantonale Programme: [https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie\_bundkantone/NCD/Grundsaetze\_kantonale\_Programme\_20200626\_d.pdf](https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie_bundkantone/NCD/Grundsaetze_kantonale_Programme_20200626_d.pdf%20)
* Konzeptvorlage für kantonale Programme: [https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie\_bundkantone/NCD/MB1\_Anhang\_Konzeptvorlage\_20180403\_d.pdf](https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie_bundkantone/NCD/MB1_Anhang_Konzeptvorlage_20180403_d.pdf%20%20)

Anhänge: Formular zur Offenlegung von Interessensbindungen 

Bitte legen Sie das Formular zur Offenlegung von Interessensbindungen ihres Amtes bei (Unabhängigkeit von der Tabakindustrie). Die Unterschrift der Leiterin oder des Leiters der Verwaltung genügt, eine Unterschrift der Regierungsrätin oder des Regierungsrates ist nicht nötig. Sie finden dieses Formular auf der TPF-Website (<https://www.tpf.admin.ch/dam/tpf/de/dokumente/formulare/offenlegung-von-interessenbindungen.docx.download.docx/offenlegung-von-interessenbindungen.docx>).

Selbstdeklaration: Verwendung Pauschalbeiträge 

Mit der Selbstdeklaration bestätigen Sie, dass die erhaltenen Gelder ausschliesslich für Massnahmen im Bereich der Tabakprävention eingesetzt werden. Pauschalbeiträge dürfen ausschliesslich gemäss dem Zweckartikel (Art. 2 Abs. 2) eingesetzt werden. 20 Prozent der Pauschalbeiträge dürfen für unspezifische Präventionsmassnahmen wie zum Beispiel die Förderung von Lebenskompetenzen eingesetzt werden.

Selbstdeklaration: Abhängigkeit von der Tabak- und Nikotinindustrie 

Mit der Selbstdeklaration bestätigen Sie, dass Sie die nötigen Massnahmen unternehmen, um eine Abhängigkeit / Zusammenarbeit von Akteuren von der Tabak- und Nikotinindustrie zu verhindern. Akteure können z.B. beauftragte Organisationen oder Personen sein, die im Rahmen ihres Programms Präventionsmassnahmen umsetzen.

Selbstdeklaration: Vermeidung von Doppelspurigkeiten 

Der TPF unterstützt auf nationaler Ebene verschiedene Projekte und Präventionsmassnahmen, die allen Personen in der Schweiz gleichermassen offenstehen sollen.

Gemäss Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung über den Tabakpräventionsfonds müssen Präventionsmassnahmen unter anderem wirtschaftlich und nachhaltig sein. Die Konkurrenzierung bestehender Angebote oder eine mangelnde Zusammenarbeit mit diesen widerspricht diesem Grundsatz und ist daher zu vermeiden.

Selbstdeklaration: Grundsätze kantonaler Programme 

Kantonale Programme müssen zwingend die Grundsätze erfüllen, die von TPF, der GDK, dem BAG und Gesundheitsförderung Schweiz definiert wurden. <https://www.gdk-cds.ch/fileadmin/docs/public/gdk/themen/strategie_bundkantone/NCD/Grundsaetze_kantonale_Programme_20200626_d.pdf>.

Selbstdeklaration: Berücksichtigung der Empfehlungen der kantonsübergreifenden Evaluation 

Der TPF hat bisherige kantonale Programme einzeln und vergleichend evaluieren lassen. Der entsprechende Bericht macht konkrete Empfehlungen für die Kantone und zeigt Erfolgsfaktoren und Hürden auf. Kantonale Programme müssen die Erkenntnisse der Evaluation zur Kenntnis nehmen und wo möglich und sinnvoll umsetzen. Zeigen Sie bitte neben der Selbstdeklaration im entsprechenden Feld auf, wie sie die Empfehlungen berücksichtigt haben.

Der Bericht der vergleichenden Evaluation ist auf der Webseite des TPF verfügbar (<https://www.tpf.admin.ch/dam/tpf/de/dokumente/kantonsuebergreifenderevaluationsbericht.pdf.download.pdf/kantonsuebergreifender-evaluationsbericht-kantonaler-tabakpraeventionsprogramme-kpm.pdf>).

Tabakpräventionsmassnahmen 

Unter Tabakpräventionsmassnahmen werden Projekte oder einzelne Aktivitäten verstanden, die bezüglich Tabakprävention zu einem bestimmten Ziel beitragen sollen. Bitte geben Sie jeder Massnahme einen Titel und geben Sie an, ob die Massnahme im Bereich Intervention, Policy, Vernetzung oder Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt ist (siehe <https://gesundheitsfoerderung.ch/kantonale-aktionsprogramme/basisinformationen/programm-ebenen.html>). Beschreiben Sie ganz kurz die Massnahmen. Diese Informationen bilden die Grundlage für die Zwischen- und den Schlussbericht.

Falls die vorgegebenen Felder nicht ausreichen, können Sie weitere Zeilen einfügen (Copy-Paste).