|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VORHABENSDATENBLATT  8.1.1. Aufforstung und Anlage von Wäldern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Beschreibung des Vorhabens** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. geplante Aktivität und Auswahlkriterien** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anlage und nachfolgende Pflege von Wäldern auf **landwirtschaftlichen Flächen**[[1]](#footnote-1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorbereitung , Aufforstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ja | | | | |
| Ausgleich des Einkommensverlustes aufgrund der Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ja | | | | |
| Anlage und nachfolgende Pflege von Wäldern auf **nichtlandwirtschaftlichen Flächen[[2]](#footnote-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorbereitung , Aufforstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ja | | | | |
| **Angaben zu den Auswahlkriterien** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eine forstfachliche Beratung hat stattgefunden.[[3]](#footnote-3) | | | | | | | | | | | | | Ja | | | | Nein | | | | | | **K1** | |
| Projektfläche hat mehr als 50% Schutz-/Wohlfahrtswald | | | | | | | | | | | | | Ja | | | | Nein | | | | | | **K2** | |
| **Mittel- oder langfristige Erhaltung bzw. Steigerung der Biodiversität oder Bestandes-stabilisierung der Bestandesbegründung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **K3** | |
|  | Mischung mit Laub/Nadelholz | | | | | | | | | | Reiner Laubholzstandort oder pnWG | | | | | | | | | | | | | |
| **Dringlichkeit und Effektivität des Fördermitteleinsatzes im öffentlichen Interesse** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **K4** | |
| geplanter Projektstart in 3 Jahren | | | | | geplanter Projektstart in 2 Jahren | | | | | | | geplanter Projektstart im nächsten Jahr | | | | | | | | | | | | |
| **Besitzstruktur / Gemeinschaftsabwicklung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **K5** | |
| Nicht überbetriebliche Maßnahme | | | | | | | | | | | Überbetriebliche Maßnahme | | | | | | | | | | | | | |
| Vorbereitung , Aufforstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ja | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Angaben zum Förderungswerber** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ist eine Gebietskörperschaft am Förderungswerber beteiligt? | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | | | Nein | | | | | |
| Wenn ja, wie hoch ist der Prozentanteil? | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | % |
| Angabe der Betriebsgröße | | | | | | | | | | | | < 100 ha | | | | >= 100 ha | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Genaue Beschreibung des geplanten Vorhabens (inkl. Zugangskriterien zur VHA 8.1.1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ökologische, klimatische und hydrologische Beschreibung der Lokalität des Vorhabens** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Z1** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Das Vorhaben wird in einer Region mit minimaler bis geringer Wald-ausstattung der betroffenen Katastralgemeinde (unter 20 Prozent) umgesetzt. | | | | | | | | | | | | | | Ja | | | Nein | | | | | **Z6** | | |
| Das Vorhaben wird in einem Gebiet mit Sonderplanungen (z.B. Wildtier-korridor) umgesetzt. | | | | | | | | | | | | | | Ja | | | Nein | | | | | **Z6** | | |
|  | | Wenn ja: welche Sonderplanung | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Beschreibung der natürlichen Waldgesellschaft** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Z7** | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Es wird mindestens eine zusammenhängende Fläche von 0,5 ha aufgeforstet. | | | | | | | | | | | | | | Ja | | | Nein | | | | | **Z9** | | |
| Es sind maximal 20 Hektar pro Jahr und je Förderungswerber förderbar: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Z10** | | |
|  | Wurden bisher schon Aufforstungen in der VHA 811 (LE14-20) beantragt?[[4]](#footnote-4) | | | | | | | | | | | | | Ja[[5]](#footnote-5) | | | | Nein | | | | | | |
|  | | | Antragsnummer | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | ha | | | |
|  | | | Antragsnummer | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | ha | | | |
|  | | |  | | | **Gesamtsumme** | | | | | | | | | | |  | | | | ha | | | |
| Es sind geeignete Vorkehrungen vorzusehen, wenn durch schädigende Einflüsse eine  wesentliche Beeinträchtigung des Projekterfolges erwartet werden muss. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Z12** | | |
|  | Sind Vorkehrungen gegen schädigende Einflüsse geplant? | | | | | | | | | | | | | Ja[[6]](#footnote-6) | | | | Nein | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **4. Zeitplan** (sofern detaillierte Angaben zum Eintrag aus Antragsformular Seite 1 erforderlich sind) |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **5. Detailbeschreibung der Aufforstung** (alternativ ist ein Verweis auf ersatzweise Beilagen zulässig) |
|  |

|  |
| --- |
| **Beilagen zum Vorhabensdatenblatt 8.1.1** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spezifikation[[7]](#footnote-7) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Kostenaufstellung (Standardkostenkalkulation) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Nachweis landwirtschaftliche Nutzung der Aufforstungsfläche(n)[[8]](#footnote-8) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Bestätigung der Naturschutzbehörde |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Waldbezogener Plan[[9]](#footnote-9) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Sonstige behördliche Genehmigung(en)[[10]](#footnote-10) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Lageplan (Lageskizze) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Beratungsbeilage Bundesland[[11]](#footnote-11) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | sonstige Beilage: |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | sonstige Beilage: |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |

|  |
| --- |
|  |

1. Ein Nachweis über die landwirtschaftliche Nutzung der Aufforstungsfläche(n) vor dem 1. Jänner 2014 ist dem Förderantrag beizulegen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Das sind grundsätzlich zur Aufforstung geeigneten Flächen, nicht jedoch Aufforstungen auf Wald-flächen gemäß § 1a – Forstgesetz 1975 (§ 1a – FG 1975: Definition von Wald im Sinne des Bundesgesetzes sind mit Holzgewächsen (forstlichen Bewuchs) bestockte Grundflächen, soweit die Bestockung mindestens eine Fläche von 1.000 m² und eine durchschnittliche Breite von 10m erreicht.) [↑](#footnote-ref-2)
3. Wenn ja, dann ist die entsprechende Beratungsbeilage des Bundeslandes als Beilage dem Antrag hinzuzufügen. [↑](#footnote-ref-3)
4. Es sind maximal 20 Hektar pro Jahr und je Förderungswerber förderbar. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wenn ja, dann ist die Antragsnummer und die Fläche der bewilligten Aufforstung angeben. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wenn ja, dann sind die Vorkehrungen im Textfeld zu beschreiben. [↑](#footnote-ref-6)
7. detaillierte Projektbeschreibung auf den Planungseinheiten bzw. Teilflächen, auf denen die Umsetzung des Vorhabens erfolgt (Aktivität, Festlegung der Abrechnungs-Einheiten (Flächenausmaß//Stück), lokale Zuordnung, sofern nicht schon aus dem Lageplan (Lageskizze) und der Detailbeschreibung (Pkt. 5) ersichtlich. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sofern eine landwirtschaftliche Fläche aufgeforstet wird. [↑](#footnote-ref-8)
9. Betriebe ab einer Größe von 100 ha Waldfläche haben als Fördervoraussetzung einen waldbezogenen Plan vorzuweisen. [↑](#footnote-ref-9)
10. Falls erforderlich [↑](#footnote-ref-10)
11. Sofern eine Beratung stattgefunden hat, ist die entsprechende Beratungsbeilage des Bundeslandes beizulegen. [↑](#footnote-ref-11)