**Eingangsstempel**

**Behörde**

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Abteilung 13 – Umwelt und Raumordnung

zH. Frau Sabine Haider

Stempfergasse 7

8010 Graz

per E-Mail: [abteilung13@stmk.gv.at](mailto:abteilung13@stmk.gv.at)

**Antrag auf Änderung eines Projekts//Verlängerung der Projektgenehmigung**

**gemäß § 28 Tierversuchsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 114/2012 i.d.g.F.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Verwender** | |
| **Verwender** (zB. Tierversuchseinrichtung, Universität, …): |  | |
| **Bezeichnung der Einrichtung:** |  | |
| **Adresse, PLZ, Ort:** |  | |
|  | |
| 1. **Ursprüngliche Genehmigung:** | |

Die Genehmigung des Projekts wurde erteilt unter:

|  |  |
| --- | --- |
| **GZ:** |  |
| **vom:** |  |
| **genehmigt bis:** |  |
|  | |
| **Projektleiterin/Projektleiter:** |  |
| **erreichbar unter:** | Tel.:  E-Mail: |
| **Art und Anzahl der genehmigten Tiere:** | Tierzahl:  Tierart: |
| **höchster erwarteter Schweregrad:** |  |
|  | |
| **Anzahl der davon bereits verwendeten Tiere:** |  |
| **höchster dabei tatsächlich aufgetretener Schweregrad:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Beantragte Änderung der ursprünglichen Genehmigung** | |
|  | **Verlängerung der Genehmigung bis:** |
|  | **Erhöhung der Tierzahl um:** |
|  | **Änderung der Methoden, Versuchs- und Beobachtungsstrategien (ggf. höherer Schweregrad)** |
|  | **Durchführungsort/zusätzliche Einrichtung** |
|  | **Wechsel der zuständigen Projektleiterin/des zuständigen Projektleiters** |
|  | **Änderung der am Projekt beteiligten Personen (Angabe der Sachkunde, ggf. mit Nachweis)** |
|  | **sonstige Änderung:** |

**Beilagen:**

* Begründung für die beantragte Änderung und Beschreibung bisher vorliegender Ergebnisse
* Nichttechnische Projektzusammenfassung//NtPz (erforderlich, falls sich die Änderung auf den Inhalt der bisherigen NtPz auswirkt – zB. bei Erhöhung der Tierzahl - neue Gesamtzahl; Projektdauer, falls diese in der NtPz angegeben wurde)

**Die Antragstellerin/der Antragsteller bestätigt, dass die angestrebte Zielsetzung nicht durch wissenschaftlich aussagekräftige, verfügbare und behördlich anerkannte Ersatzmethoden erreicht werden kann (§ 26 TVG Abs. 2 Z. 7 TVG).**

     ,

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

Ort, Datum Unterschrift:

(Antragsteller/in, Projektleiter/in)

     ,

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

Ort, Datum Unterschrift:

(Antragsteller/in, Verwender)