**Zusammenfassung - deutsch:**

Nach zahlreichen krisenhaften Situationen in der jüngeren Vergangenheit stellt sich die Frage nach der Resilienz staatlicher Systeme zur Krisenbewältigung auch in föderalen Staaten. Der vorliegende Beitrag soll zum einen auf die geltende Kompetenzverteilung auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes in Österreich eingehen, zum anderen die rechtlichen Grundlagen der Krisenvorsorge und Krisenbekämpfung auf Bundes- und Landesebene beleuchten und analysieren. Es zeigt sich dabei, dass nicht nur die Abgrenzung zwischen „Katastrophen“ und „Krisen“ rechtliche Fragestellungen aufwirft, sondern auch, dass sich die Regelungen in den Katastrophenmanagementgesetzen der Bundesländer teilweise voneinander unterscheiden. Zudem werden im Beitrag die Pläne zur Schaffung eines Bundes-Krisensicherheitsgesetzes thematisiert.

**Summary:**

After numerous crises in the recent past, the question of the resilience of national crisis management systems arises also in federal states. This article aims, on the one hand, to address the current distribution of competencies in the field of civil protection in Austria, and on the other hand, to shed light on and analyze the legal foundations of crisis preparedness and crisis response at the federal and provincial levels. It will be shown that not only the demarcation between "disasters" and "crises" raises legal questions, but also that the regulations in disaster management laws of the “*Länder*” partly differ from each other. In addition, the article discusses the ongoing plans for a federal crisis safety law.

**Titel (englisch)**

Crisis Prevention and Crisis Response in the Austrian Federal System