|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vorhabensdatenblatt 7.1.2 PLÄNE UND ENTWICKLUNGSKONZEPTE ZUR DORFERNEUERUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Beschreibung des Vorhabens**  *Hinweis: Verweise auf beiliegende Unterlagen sind möglich:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Darstellung der Ausgangslage:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2 Darstellung der Ziele**  Beschreibung welche Ziele mit dem Vorhaben erreicht werden sollen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3 Darstellung der geplanten Aktivitäten und der zeitlichen Umsetzung**  Beschreibung welche Aktivitäten für das Vorhaben geplant sind *(eine detaillierte Kostenkalkulation und der Arbeits-/Zeitplan ist beizulegen):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **2. Beschreibung des Vorhabens in Hinblick auf die Auswahlkriterien**  Hinweis: Sofern zutreffend sind folgende Punkte zu beschreiben und gegebenenfalls schriftliche Unterlagen zur Dokumentation beizulegen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Intensität und Ausmaß der beteiligten Bevölkerung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K 1 |
|  | Die Bevölkerung ist über das Vorhaben informiert und aktiv am Prozess beteiligt: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Von den Plänen/Konzepten ist die gesamte Gemeindebevölkerung betroffen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Eine ausgeglichene Beteiligung zwischen Männern und Frauen wird berücksichtigt: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2 Berücksichtigung von räumlich übergeordneten Entwicklungszielen und**  **–strategien (zum Beispiel: Leaderstrategie, Tourismusstrategie, Dorferneuerung…)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K 2 |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3 Nachhaltigkeit des Vorhabens** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K 3 |
|  | Ökologische Nachhaltigkeit: Welchen Beitrag leistet das Vorhaben sparsamem und schonendem Umgang mit natürlichen und energetischen Ressourcen (Grund und Boden, Energie, Wasser, Luft, etc.)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ökonomische Nachhaltigkeit: Welchen Beitrag leistet das Vorhaben zur Sicherung oder Verbesserung der wirtschaftlichen Existenz des Dorfes (z. B. zur regionalen Wertschöpfung/Beschäftigung, zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe, zur Verbesserung und Aufrechterhaltung der dörflichen Infrastruktur)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Soziale Nachhaltigkeit: Welchen Beitrag leistet das Vorhaben zur Verbesserung des sozialen Zusammenhalts, zu Nachbarschaftshilfe, zur Vernetzung von Dorferneuerung mit Hilfsorganisationen, zu Barrierefreiheit, oder Ähnlichem? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Kulturelle Nachhaltigkeit: Welchen Beitrag leistet das Vorhaben zur Erhaltung der baulichen und/oder kulturellen Eigenart? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Qualitätssicherung bei der Projektentwicklung: Wie wird die Qualitätssicherung im Prozessablauf gewährleistet (z.B. Gütesiegel der Planungsstellen/ der Institutionen, die die Vorhaben durchführen)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4 Hat das Vorhaben positive Auswirkungen auf Klimasicherung oder Vermeidung bzw. Anpassung an Klimawandel (z.B. Einsatz von erneuerbaren Energien bzw. klimafreundlicher Technologien etc.):** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K 4 |
|  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Evaluierungsdaten** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Welche der folgenden Leistungen (auf Programmebene) ist Ziel des gegenständlichen**  **Projektes?** *(ist anzukreuzen, Mehrfachantworten möglich):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Aufrechterhaltung der lokalen Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ausbau der lokalen Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Erhaltung und Verbesserung des kulturellen und natürlichen Erbes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Entwicklung von innovativen Angeboten für den Ganzjahrestourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Steigerung der Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der Bevölkerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | BürgerInnenbeteiligungsprozesse zur aktiven Gestaltung und Entwicklung der Region | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Setzung von Wachstumsimpulsen für die Regionen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Welche regionalwirtschaftliche Bedeutung kann dem Vorhaben zugeordnet werden?** *(Bei nachfolgenden Fragen ist ja oder nein anzukreuzen*.): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Werden bevorzugt Dienstleister, Produkte, Rohstoffe aus der Region eingesetzt? | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein | |
|  | Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein | |
|  | Verbesserung der Beschäftigungssituation | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein | |
|  | Erhöhung der Erwerbsquote von Frauen oder/und Jugendlichen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein | |
|  | Auswirkung auf soziale kulturelle Entwicklung in Region | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein | |
|  | Verbesserung der Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein | |
|  | Regionale Vernetzung | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein | |
|  | Stärkung der regionalen Identität | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein | |
| **Spezifische Wirkung des Projekts** *(numerische Angabe:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Umfang (in Arbeitsstunden pro Woche) der neuen Tätigkeit, die durch die Maßnahme geschaffen wurde *(Die Arbeitsstunden sind mit den Ergebnissen der betriebswirtschaftlichen Berechnungen abzustimmen):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Schaffung neuer Arbeitsplätze: | | | |  | | | Std./W. männlich | | | | | |  | | | | Std./W. weiblich | | | | |
|  | Sicherung von Arbeitsplätzen: | | | |  | | | Std./W. männlich | | | | | |  | | | | Std./W. weiblich | | | | |
|  | **Prozentanteil der Bevölkerung im ländlichen Raum, die vom Vorhaben profitieren** *(wird anhand der Einwohnerzahlen pro Gemeinde (GKZ) ermittelt):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Das Vorhaben betrifft eine oder mehrere Gemeinden:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein | |
|  | ***Nennung der vom Vorhaben betroffenen Gemeinden und der Gemeindekennziffern* (GKZ)*:*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Gemeinde | | | | | | | | Gemeindekennziffer | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Das Vorhaben betrifft einen oder mehrere politische Bezirke:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein | |
|  | Nennung der vom Vorhaben betroffenen politischen Bezirke: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | **Das Vorhaben betrifft das gesamte Bundesland:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein | |
|  | Nennung des vom Vorhaben betroffenen Bundeslandes/Bundesländer: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | **Das Vorhaben betrifft das gesamte Bundesgebiet:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ja | | Nein | |
|  | |  |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  |  | | |  |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| **Beilagen zum Vorhabensdatenblatt** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folgende Dokumente sind beizulegen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Verbindlichen Beschluss der Gemeinden über die Durchführung des Planungs- bzw. Leitbildprozesses | | | | | | | | |  | liegt bei | | | |  | | wird nachgereicht | | | | | |
|  | Zwei Plausibilisierungsunterlagen bei Auftragswert bis inkl. EUR 10.000,00 (z.B. Angebote/Preisauskünfte/ (Werbe-) Prospekte etc.) | | | | | | | | |  | liegt bei | | | |  | | wird nachgereicht | | | | | |
|  | Drei Plausibilisierungsunterlagen bei Auftragswert über EUR 10.000,00 (z.B. Angebote/Preisauskünfte/ (Werbe-) Prospekte etc.) | | | | | | | | |  | liegt bei | | | |  | | wird nachgereicht | | | | | |
|  | Sonstige Beilagen: | | | | | | | | |  | liegt bei | | | |  | | wird nachgereicht | | | | | |
|  | Sonstige Beilagen: | | | | | | | | |  | liegt bei | | | |  | | wird nachgereicht | | | | | |
|  | Sonstige Beilagen: | | | | | | | | |  | liegt bei | | | |  | | wird nachgereicht | | | | | |