**Projektskizze zur Vorprüfung der Förderwürdigkeit von LEADER-Projekten**   
  
Projektskizze zur Interessenbekundung

Vorschlag zur Projektbewertung durch REM:   
Projektbewertung durch LAG entsprechend Vorschlag REM:   
Projektbewertung durch LAG abweichend Vorschlag REM:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekttitel:** |  | | | |
| 1. **Angaben zum/zur Antragsteller\*in** | | | | |
| **Antragsteller\*in/**  **Ansprechperson**  (Name, Adresse,  Kontaktdaten) |  | | | |
| **Institution**  (inkl. Adresse) |  | | | |
| **Rechtsform** | Juristische Personen des öffentlichen Rechts  Juristische Personen des privaten Rechts: gemeinnütziger Verein  Juristische Personen des privaten Rechts in überwiegend öffentlicher Trägerschaft\*  Sonstige juristische Personen des privaten Rechts / natürliche Personen / Personengesellschaften ohne Vorsteuerabzugsberechtigung  Sonstige juristische Personen des privaten Rechts / natürliche Personen /  Personengesellschaften mit Vorsteuerabzugsberechtigung  *\* Eine überwiegend öffentliche Trägerschaft ist mit einer öffentlichen Beteiligung  von 50 % gegeben.* | | | |
| **Website** |  | | | |
| 1. **Angaben zum Projekt** | | | | |
| **Stand- bzw.  Umsetzungsort** (Straße, Gemeinde, Landkreis) |  | | | |
| **Projektinhalt** (Ausgangslage, Ziele,  Inhalte und  Umsetzungsschritte) |  | | | |
| **Beteiligte Partner**  (Mitwirkende bei Entwicklung und Umsetzung,Art der Beteiligung/Unterstützung) |  | | | |
| **Genehmigungen** | *(Sind zur Vorhabendurchführung Zustimmungen/Genehmigungen/Stellungnahmen Dritter erforderlich, z.B Baugenehmigung, denkmal- oder naturschutzrechtliche Genehmigung, Stellungnahme der Naturschutzbehörde? Wurde bereits eine Voranfrage gestellt, falls ja mit welchem Ergebnis?)* | | | |
| **Zeitplan** | **Geplanter**  **Projektbeginn:** | **ggf. Meilensteine** | | **Geplanter**  **Projektabschluss:** |
| **Projektkosten im Detail**  Je Projektbaustein    **Gesamt** | Netto: | | Brutto: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Einordnung in die Regionale Entwicklungsstrategie Nördliches Harzvorland** | | | |
| **Zuordnung zu Handlungsfeld(ern)** | Demografische Entwicklung, Daseinsvorsorge und gleichwertige Lebensverhältnisse  Nachhaltige Orts- und Innenentwicklung  Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Flächen- und Landentwicklung, Landwirtschaft  Tourismus, Kulturerbe, regionale Identität  Stadt-Umland-Beziehungen und Mobilität | | |
| **Zuordnung zu  REK-Zielen**  (REK-Seite) |  | | |
| **LEADER-Mehrwert**  (Begründung zur Erfüllung von Qualitätskriterien, s. Tabelle 2) |  | | |
| **Nachweis Gemeinwohlorientierung**  (nur für Vorhabensonstiger juristische Personen des privaten Rechts / natürliche Personen/Personengesellschaften) |  | | |
| **Regionaler Bezug/ Kooperationsprojekt** | kommunal  interkommunal | regional  LEADER-Kooperationsprojekt | |
| **Projektbewertung**  (siehe auch Anhang) | Mindestkriterien  (s. Anhang 1) | erfüllt  nicht erfüllt | |
| Ergebnis Qualitätsbewertung:  (s. Anhang 2) | Punktzahl: | |
| **Projektfördersatz**  Basisfördersatz | Entspr. Rechtsform d. Antragsteller\*in | | |
| Gemeinden und Gemeindeverbände | | 50% (brutto) |
| Weitere juristische Person des öffentlichen Rechts | | 60% (netto) |
| Juristische Personen des privaten Rechts: gemeinnütziger Verein | | 60% (netto) |
| Juristische Personen des privaten Rechts in überwiegend öffentlicher Trägerschaft mit gemeinschaftlicher Ausrichtung | | 60% (netto) |
| Sonstige juristische Personen des privaten Rechts / natürliche Personen/Personengesellschaften ohne Vorsteuerabzugsberechtigung | | 50% (netto) |
| Sonstige juristische Personen des privaten Rechts / natürliche Personen/Personengesellschaften mit Vorsteuerabzugsberechtigung | | 20% (netto) |
|  | Zuschlag für gemeinwohlorientierte Ausrichtung des Projekts bei Vorhaben sonstiger juristische Personen des privaten Rechts/natürliche Personen/Personengesellschaften | | + 10% (netto) |
| Qualitätsfördersatz | Entspr. Qualitätsbewertung | | |
| 0-11 Pkt. | | + 0% |
| 12-21 Pkt. | | + 10% (brutto)/  + 5% (netto) |
| 22-33 Pkt. | | + 20% (brutto)/  + 10% (netto) |
| ≥ 34 Pkt. | | + 30% (brutto)/  + 20% (netto) |
| **Gesamtfördersatz** |  | |  |
| **Projektkosten** | Gesamtkosten (netto) |  | |
| Gesamtkosten (brutto) |  | |
| **Projektfinanzierung**  (Gibt es Finanzierungszusagen aus öffentlichen Töpfen, die als Kofinanzierung der LEADER-Mittel dienen können (Kommunen, Stiftungen etc.)? Werden andere Finanzierungsquellen wie Förderprogramme oder Sponsoren genutzt?) | Eigenmittel |  | |
| Drittmittel |  | |
| LEADER-Förderung |  | |
| Öffentliche Kofinanzierung |  | |
| 1. **Ergebnis LAG-Beschluss** | | | |
| (vom Regionalmanagement nach LAG-Beschluss auszufüllen)  ☐ Interessenkonflikte sind nicht gegeben  ☐ Interessenkonflikte sind gegeben | | | |
| ☐ mind. 50% WISO-Partner  ☐ keine Interessensgruppe mit mehr als 49% Anteil    Ja: Nein: Enthaltungen: | | | |
| 1. **Fotos, Pläne, Zeichnungen oder sonstiges: (falls vorhanden)** | | | |

**Anhang 1: Mindestkriterien**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mindestkriterien zur Förderung eines Projektes** | **Erfüllt? Ja/Nein** |
| **Das Projekt weist einen Bezug zur Region Nördliches Harzvorland auf:**  Die Unterlagen nennen den Umsetzungs- oder Wirkungsort des Projektes. Das Projekt soll in der LEADER-Region umgesetzt werden bzw. entfaltet dort seine hauptsächliche (bei Kooperationsprojekten anteilige) Wirkung. |  |
| **Das Projekt leistet einen Beitrag zur Umsetzung der Entwicklungsstrategie:**  Die Unterlagen benennen die Erfüllung mindestens eines Handlungsfeldziels aus dem REK. |  |
| **Das Projekt weist einen Bezug zum ländlichen Raum auf:** Das Projekt ist im ländlichen Raum verortet oder entfaltet seine Wirkung vorrangig auf den ländlichen Raum. |  |
| **Das Projekt hat eine gesicherte Trägerschaft, die eine Umsetzung gewährleisten kann:**  Die Unterlagen enthalten konkrete Angaben über einen Projektträger, der die Umsetzung des Projektes gewährleisten kann. |  |
| **Die Wirtschaftlichkeit des Projektes ist ersichtlich. Die Finanzierung des Projektes ist durch einen belastbaren Kosten- und Finanzierungsplan belegt:**  Die Finanzierung ist gesichert: Die Unterlagen enthalten Angaben zum Kosten-Nutzen-Verhältnis, eine qualifizierte Kostenschätzung und einen Finanzierungsplan. |  |
| **Für das Projekt besteht ein realistischer Zeitplan:**  In den Unterlagen sind Projektbeginn und ‑ende angegeben. |  |
| **Durch das Projekt wird keine Bevölkerungsgruppe benachteiligt:**  Die Unterlagen enthalten eine Erklärung, dass durch das Projekt keine Bevölkerungsgruppe benachteiligt wird. |  |
| **Für das Projekt liegen aussagekräftige Unterlagen (u.a. Projektskizze) vor:** Die Unterlagen sind so aussagekräftig, dass sich die LAG von den Zielen und einzelnen Maßnahmen des Projektes ein Bild machen kann. |  |
| **Das Projekt ist auf eine dauerhafte Umsetzung angelegt:**  Die Unterlagen enthalten Angaben zur Unterhaltung, Pflege oder Fortführung des Projektes über die Projektlaufzeit hinaus. |  |
| **Das Projekt besitzt Umsetzungsreife:**  Das Projekt kann bei positiven LAG-Beschluss innerhalb von 12 Wochen beim ArL eingereicht werden.\* |  |

(\*Ausnahmen bilden hierbei die sogenannten Startprojekte zu Beginn genauso wie die „Nachrückprojekte“ am Ende der Förderperiode, da für diese Projekte die Fördermittel noch nicht oder in vollem Umfang zur Verfügung stehen.)

**Anhang 2: Qualitätskriterien**

| **REK-Qualitätskriterien** | **Mögliche Punkte** | **Erfüllt** | **Projekt- punktzahl** (Vorschlag) | **Abweichende Bewertung LAG** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kriterium Handlungsfeld** | | | | |
| Das Projekt leistet einen messbaren Beitrag zur Zielerreichung folgendes Handlungsfeldes (Einfachnennung) | | | | |
| **Demografische Entwicklung, Daseinsvorsorge  und gleichwertige Lebensverhältnisse** | 12 |  |  |  |
| **Natur-, Umwelt- und Klimaschutz,**  **Flächen- und Landentwicklung** | 10 |  |  |  |
| **Tourismus, Kulturerbe, regionale Identität** | 10 |  |  |  |
| **Nachhaltige Orts- und Innenentwicklung** | 8 |  |  |  |
| **Stadt-Umland-Beziehungen und Mobilität** | 8 |  |  |  |
| **Kriterium Qualität REK-Zielerreichung („LEADER-Mehrwert“)** | | | | |
| **Innovativer Ansatz des Projektes:** Entwicklung neuer Produkte, Angebote und Lösungswegen  (modell-/pilothaft) |  |  |  |  |
| * für den Bezugsraum mindestens einer Kommune | 2 |  |  |  |
| * für die gesamte Region Nördliches Harzvorland | 4 |  |  |  |
| **Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/ Anpassung an seine Auswirkungen** |  |  |  |  |
| * leistet einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels/zur Anpassung an seine Auswirkungen | 2 |  |  |  |
| * dient in erster Linie der Eindämmung des Klimawandels/der Anpassung an seine Auswirkungen | 4 |  |  |  |
| **Stärkung des lokal-regionalen Arbeitsmarktes** |  |  |  |  |
| * Schaffung mindestens eines Arbeitsplatzes oder einer geringfügigen Beschäftigung | 2 |  |  |  |
| * Schaffung mindestens eines Ausbildungsplatzes | 4 |  |  |  |
| **Gleichberechtigung, Inklusion und Barrierefreiheit** |  |  |  |  |
| * leistet einen Beitrag zur Förderung von Gleichberechtigung, Inklusion und/oder Barrierefreiheit | 2 |  |  |  |
| * dient in erster Linie der Förderung von Gleichberechtigung, Inklusion und/oder Barrierefreiheit dient in erster Linie zur Barrierefreiheit | 4 |  |  |  |
| **Kinder und Jugendliche** |  |  |  |  |
| * leistet einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität für Kinder und Jugendliche | 2 |  |  |  |
| * dient in erster Linie der Steigerung der Lebensqualität für Kindern und Jugendlichen | 4 |  |  |  |
| **Seniorinnen und Senioren** |  |  |  |  |
| * leistet einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität für Senioren | 2 |  |  |  |
| * dient in erster Linie der Steigerung der Lebensqualität für Senioren | 4 |  |  |  |
| **Regionale Identität:** Stärkung von Besonderheiten, Produkten, Angeboten, Bewusstseinsbildung, uvm. |  |  |  |  |
| * leistet einen Beitrag zur Förderung der regionalen Identität | 2 |  |  |  |
| * dient in erster Linie der Förderung der regionalen Identität | 4 |  |  |  |
| **Integrierter Projektansatz:** messbarer Beitrag zu |  |  |  |  |
| * mindestens zwei Handlungsfeldzielen | 2 |  |  |  |
| * mehr als zwei Handlungsfeldzielen | 4 |  |  |  |
| **Aktive Einbindung der Bevölkerung/Einbindung von ehrenamtlichem Engagement** |  |  |  |  |
| * bei Planung oder Umsetzung | 2 |  |  |  |
| * bei Planung und Umsetzung | 4 |  |  |  |
| **Vernetzungsgrad/Partnerschaften** |  |  |  |  |
| * Vernetzung zwischen mind. zwei Dörfern/Ortsteilen | 2 |  |  |  |
| * Vernetzung zwischen mind. zwei Kommunen | 4 |  |  |  |
| **Kooperation:** Zusammenarbeit mit anderen Förderregion(en) |  |  |  |  |
| * Mit einer weiteren Region | 2 |  |  |  |
| * Mit mehr als einer weiteren Region | 4 |  |  |  |
| **Punktzahl Projektranking** | **56** | **--** |  |  |