|  |
| --- |
| Beratungsformular  Waldbaulichen Vorhaben in Gap und WF |
| ProjekttiteL: |

|  |  |
| --- | --- |
| Bezirk: |  |
| KG Name / Grundstücksnummer(n) |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Beschreibung des Vorhabens- geplante Aktion** | |
| **Waldverjüngung** | |
| Vorbereitung | Neophytenbekämpfung | |
| Aufforstung | Seltene Baumarten | |
| Ergänzung von Naturverjüngung | Einzelschutz für seltene Baumarten | |
| Einleitung von Naturverjüngung | Zäunung | |
| **Pflege** | | |
| Jungbestandspflege | Beerntung von Saatgut | |
| Durchforstung bis 20 m Mittelhöhe |  | |

|  |
| --- |
| **Auswahlkriterien** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eine forstfachliche Beratung ist erfolgt | ja | nein |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ökologische Waldbehandlung. Es handelt sich um… | |  |
| erhaltende Maßnahmen | verbessernde Maßnahmen | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Das Vorhaben wird in einem Schutzgebiet umgesetzt. Bitte Zuordnung angeben… | ja | nein |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Schutz gem. Anhang I u. II der Vogelschutzrichtline RL2009/147/EG oder Fledermaus oder Biber, bzw. FFH Richtlinie 92/43 EWG oder Schutzgebiet nach Landesnaturschutzgesetz |
|  | Europaschutzgebiet |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WEP Kennzahl: | |  | | |
| Handelt es sich um Objektschutzwald? | ja | | nein |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wenn Ja Anteil der betroffenen Objektschutzwaldfläche: |

|  |
| --- |
| **Projektbeschreibung [[1]](#footnote-1)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potentiell natürliche Waldgesellschaft: | | | |
| **Projektbeschreibung** | | | |
|  | Aktivität: |  |  |
|  | Seehöhe: |  |  |
|  | Geländeneigung, Exposition: |  |  |
|  | Bestandeshöhe: |  |  |
|  | Ausgangs-/Vorbestand in 1/10 BG: |  |  |
|  | Durchforstung: Mit/Ohne Harvester? |  |  |
|  | Zielbestand in 1/10 BG: |  |  |
|  | Bestockungsgrad (nach Durchforstung): |  |  |
|  | Bearbeitete Fläche (Lageplan): |  |  |
|  | Aufforstung mit (Stück, Baumart): |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lfd. Nr. | Stück oder ha laut Plandarstellung | Standardkosten je Einheit | Gesamtkosten |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| Summe |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Sonstige Beilagen** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spezifikation[[2]](#footnote-2) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Detaillierte Kostenaufstellung[[3]](#footnote-3) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Waldbezogener Plan[[4]](#footnote-4) |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |
|  | Lageplan, Lageskizze mit Koordinaten |  | liegt bei |  | wird nachgereicht |

|  |  |
| --- | --- |
| **Beratung und Abstimmung** | |
| Eine forstliche Beratung ist basierend auf den Angaben des Förderwerbers erfolgt, das Vorhaben entspricht den aktuell gültigen Förderkriterien. | |
| Unterschrift der befähigten Forstberatungsperson: | |
|  | |
|  |  |
| **Ort, Datum** | **Unterschrift förderwerbende Person** |
|  | |

1. Sofern mehrere Teilflächen vom Vorhaben betroffen sind, muss die Zuordnung der Projektbeschreibung zu den entsprechenden Planungseinheiten (Teilflächen) im Förderakt dokumentiert werden. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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-2)
3. Sofern die Kostenkalkulation nicht schon mit der Spezifikation abgedeckt ist. [↑](#footnote-ref-3)
4. 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-4)