|  |
| --- |
| VORHABENSDATENBLATT VHA 8.5.2  Investitionen zur Stärkung von Resistenz und ökologischem Wert des Waldes -  Genetische Ressourcen |

|  |
| --- |
| **Beschreibung des Vorhabens** |
| **geplante Aktion und Auswahlkriterien** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anschaffung von Spezialgeräten** | | | | | |
| Die Produktion des Forstgartens umfasst mindestens 5 Baumarten. | | | ja | nein | **K1** |
| Notwendigkeit der Neuanschaffung: | | | | | **K2** |
| Ist diese Spezialgerät schon vorhanden? | | | ja | nein | |
| Das alte Spezialgerät ist… | …älter als 10 Jahre. | …jünger als 10 Jahre. | | | |
| Die Investition trägt wesentlich zur Verbesserung des Produktionsprozesses bei. | | | ja | nein | **K3** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beerntung** von Samenbäumen, Saatgutbeständen oder Samenplantagen **und Aufarbeitung/Lagerung** | | | | | | | |
| Eine fachliche Beratung ist erfolgt bzw. die fachliche Qualifikation vorhanden. | | | | | ja | nein | **K1** |
| Nachweis durch… | | | Beratungsbeilage[[1]](#footnote-1) | vorhandene Qualifikation | | | |
| Bewertungspunkte des Bestandes bzw. des Saatgutes: | | | | | | | **K2** |
| bis 3 Sterne | | 4 Sterne | 5 Sterne/seltene genetische Ressource / Beurteilung BFW[[2]](#footnote-2) | | | | |
| Beerntungs- bzw. Lageraufwand: | | | | | | | **K3** |
|  | maschinelle Beerntung | | | | | | |
|  | händische Beerntung liegender Bäume oder Plantage bzw. Lagerung aller Baumarten  außer Tanne, Eiche, Buche | | | | | | |
|  | händische Beerntung stehender Bäume bzw. Lagerung von Tanne, Eiche, Buche | | | | | | |
| Erschwernisgrad Baumart: | | | | | | | **K4** |
|  | Lagerung ohne Kühlung | | | | | | |
|  | Birne, Eiche, Apfel, Kirsche, Sorbus oder Lagerung ohne Klimasteuerung | | | | | | |
|  | Esche, Fichte, Hainbuche, Tanne, Zirbe | | | | | | |
|  | alle anderen Baumarten oder Lagerung mit Klimasteuerung | | | | | | |
| Die Anforderungen bezüglich der erhöhten genetischen Vielfalt sind erfüllt. | | | | | ja | nein | **K5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anlage von Samenplantagen** | | | | | | | | |
| Erstellung des Konzeptes durch… | | | | | | | | **K1** |
| … sonstige Stelle | | | … fachlich qualifizierte Stelle[[3]](#footnote-3) | | | | | |
| Beitrag zur Generhaltung[[4]](#footnote-4): | | | | | | | | **K2** |
|  | Baumart gering notwendig oder Plantagen in ausreichendem Umfang vorhanden | | | | | | | |
|  | sehr notwendig und Anlage erforderlich | | | | | | | |
| Anzahl der Ursprungsbäume: | | ≤ 50 Bäume | | | > 50 Bäume | | | **K3** |
| **Pflege (oder Verbesserung) von Samenplantagen** | | | | | | | | |
| Eine fachliche Beratung durch eine geeignete Stelle[[5]](#footnote-5) ist erfolgt. | | | | | | ja | nein | **K1** |
| Düngung und Pflanzenschutzmaßnahmen (Pestizideinsatz und/oder Verbissschutz): | | | | | | | | **K2** |
| einmalige Behandlung | | | | mehrere Behandlungen | | | | |
| Mahd: | | | | | | | | **K3** |
| einmalige Mahd | | | | zweimalige Mahd | | | | |
| Kontrolle der durchgeführten Arbeiten durch eine Fachstelle ist vorgesehen? | | | | | | ja | nein | **K4** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anlage und Pflege (oder Verbesserung) von Generhaltungswald** | | | | | |
| Von Fachstelle[[6]](#footnote-6) geprüftes Konzept einschl. Kostenkalkulation ist vorhanden? | | | ja | nein | **K1** |
| Zielbaumart(en) laut Biodiversitätsindex bei Anlage: | | | | | **K2** |
|  | … schon vorhanden (im Index blau hinterlegt) | | | | |
|  | Ergänzung zur Generhaltung erforderlich (im Index weiß oder gelb hinterlegt)  bei Pflege: gemeldeter Generhaltungswald | | | | |
| Maßnahmen zur Einleitung bzw. Erhaltung von Naturverjüngung inklusive Verbissschutz: | | | | | **K3** |
| waldbaulicher Eingriff oder Zäunung | | waldbaulicher Eingriff und Zäunung | | | |
| Kontrolle der durchgeführten Arbeiten durch eine Fachstelle ist vorgesehen? | | | ja | nein | **K4** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Untersuchungen / Gutachten** | | | | | |
| Beitrag zur Verbesserung der genetischen Erkenntnisse und Grundlagen: | | | | | **K1** |
| hoch | | mittel | | gering | |
| Bedeutung der Zielbaumart(en): | | hoch | | gering | **K2** |
| Untersuchungsergebnis ist geeignet die Intentionen des forstlichen Vermehrungsgutgesetzes zu unterstützen: | | | | | **K3** |
|  | Fichte, Tanne, Lärche, alle Eichen, Buche | | alle anderen Baumarten | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Einrichtung von** **Gendatenbanken** | | | | | |
| Nachweis des öffentlichen Interesses ist vorhanden? | | | ja | nein | **K1** |
| Umfang der Datenbank: | umfassend | geringer | | | **K2** |
| Datenbank dient der Erhaltung der Biodiversität in den österr. Wäldern: | | | ja | nein | **K3** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Angaben zu den Zugangsvoraussetzungen zur VHA 8.5.2** | | | | | | |
| Nachweis eines **behördlich anerkannten** Samenbestandes bzw. Samenplantage oder sonstige wertvolle Samenbäume: | | ja | nein | irrelevant[[7]](#footnote-7) | | **Z1** |
| Beträgt der Gesamtbesitz an Waldfläche >= 100 ha[[8]](#footnote-8)? | | | | ja | nein | **Z2** |
| Informationen zum waldbezogenen Plan: |  | | | | | |
| **Projektbeschreibung[[9]](#footnote-9)** (alternativ ist ein Verweis auf ersatzweise Beilagen zulässig) | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beilagen zum Vorhabensdatenblatt 8.5.1** | | | | | |
|  | Projekt-Spezifikation[[10]](#footnote-10) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Detaillierte Kostenaufstellung[[11]](#footnote-11) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Waldbezogener Plan[[12]](#footnote-12) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Beratungsbeilage |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Nachweis über fachliche Qualifikation |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | **Nachweis** über behördlich anerkannten Samenbestand, anerkannte Samenplantage oder sonstige wertvolle Samenbäume. |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Lageplan, Lageskizze |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | sonstige Beilage: |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | sonstige Beilage: |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |

1. Zielgerichtete fachliche Beratung durch dazu qualifizierte Stellen (BFW, BFI, LWK) vor Durchführung der Beerntung, Aufbereitung und Lagerung . [↑](#footnote-ref-1)
2. Bundesamt für Wald [↑](#footnote-ref-2)
3. z.B. BFW [↑](#footnote-ref-3)
4. aktuelle Fassung des Arbeitspapiers zum Biodiversitätsindex bzw. Stellungnahme des BFW [↑](#footnote-ref-4)
5. Fachstelle (BFW, BFI oder LWK) [↑](#footnote-ref-5)
6. z.B. BFW; wenn ja, dann ist die entsprechende Beratungsbeilage dem Förderakt beizulegen. [↑](#footnote-ref-6)
7. Irrelevant, wenn es sich bei dem Vorhaben um eine Anschaffung eines Spezialgerätes durch einen Landesforstgarten handelt. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ein Waldbezogener Plan ist bei Betrieben >= 100 ha vorzuweisen (Fördervoraussetzung). Sofern er nicht dem Förderantrag beigelegt wird, ist zu dokumentieren, wo der Plan (gegebenenfalls zur Einsicht) aufliegt. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sofern mehrere Teilflächen vom Vorhaben betroffen sind, muss die Zuordnung der Projektbeschreibung zu den entsprechenden Planungseinheiten (Teilflächen) im Förderakt dokumentiert werden. [↑](#footnote-ref-9)
10. Spezifikation: detaillierte Projektbeschreibung auf den Planungseinheiten bzw. Teilflächen, auf denen die Umsetzung des Vorhabens erfolgt (Aktivität, Festlegung der Abrechnungs-Einheiten (Flächenausmaß/Festmeter/Stück/Laufmeter), lokale Zuordnung, sofern nicht schon aus dem Lageplan (Lageskizze) ersichtlich. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sofern die Kostenkalkulation nicht schon mit der Spezifikation abgedeckt ist. [↑](#footnote-ref-11)
12. Fördervoraussetzung bei Betrieben >= 100 ha: Sofern der waldbezogene Plan nicht dem Förderantrag beigelegt wird, ist in den Unterlagen zu dokumentieren, wo der Plan (gegebenenfalls zur Einsicht) aufliegt. [↑](#footnote-ref-12)