**Antrag auf Nachwuchsförderung durch die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Förderinstrument:* | | | | |
| □ Kongressförderung | □ Reisestipendium | | □ Projektförderung | |
|  | | | | |
| *Informationen zur/zum Antragsteller/in:* | | | | |
| 1 Nachname: | 2 Vorname: | | | 3 Geburtsdatum: |
|  |  | | |  |
| 4 Titel: | 5 Berufsbezeichnung: | | | |
|  |  | | | |
| 6 Anschrift: | | | | |
|  | | | | |
| 7 Telefon: | 8 Fax: | | 9 Email: | |
|  |  | |  | |
| 10 Hochschule: | | 11 Institut: | | |
|  | |  | | |
| 12 Anschrift des Instituts (falls von 6 abweichend): | | | | |
|  | | | | |
|  | |  | | |
| *Förderung:* | | | | |
| Beantragte Fördersumme: | | | | |
| Euro | | | | |
| Anlagen: | | | | |
| □ Formblatt Förderziel  □ Lebenslauf Antragssteller/in  □ Budgetplanung bzw. Belege  *Zusätzlich bei Projektförderung:*  □ Ethikvotum (Kopie)  □ Genehmigung nach TierSchG und TierSchVersV (nur bei Tierexperimentellen Projekten)  *Zusätzlich bei Kongressförderung (ausgenommen Kongresse der DGSM):*  □ Nachweis über aktive Kongressteilnahme (z.B. Annahme eines Abstracts)  *Zusätzlich bei Reisestipendium:*  □ Beschreibung des Zweckes der Hospitation (z.B. Methoden und deren Implementierung, Zweck der Netzwerkbildung)  □ Schriftliche Zusage der Hospitation des Gastinstituts | | | | |