LEADER-Projektsteckbrief für die Förderperiode 2023 bis 2027

Der Projektsteckbrief ist eine Hilfe für die Planung und Umsetzung eines Projekts.   
Zudem dient er zur Beratung in der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Kulturraum Oberes Örtzetal. Diese wählt die Projekte aus, die zur Umsetzung der Entwicklungsstrategie aus dem LEADER-Budget der Region gefördert werden sollen.

– Bitte füllen Sie den Projektsteckbrief so weit wie möglich aus. –

| Projektsteckbrief | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekttitel | | |  | | | | |
| Beschreibung  Anlass, Ort der Durchführung, detaillierte Beschreibung (Projektbausteine, Art und Umfang der Arbeiten oder Investitionen, ggf. Tätigkeitsbeschreibung bei geplantem Personal), Ziele des Projekts.  Als Anlage fügen Sie bitte Skizzen, Fotos, Lagepläne etc. bei. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Umsetzungszeitraum (Monat/Jahr) | | | | | | | |
| Beginn: |  | | | | Abschluss: |  | |
| Projektkosten  Brutto-Angaben bei Kommunen (wenn nicht vorsteuerabzugsberechtigt) |  Netto-Angaben bei nicht-kommunalen Projektträger:innen. Unterteilen Sie die Kosten nach Sachausgaben, Personalausgaben und unbaren Leistungen. Als Anlage fügen Sie bitte einen Kostenvoranschlag o. Ä. bei. | | | | | | | |
| Kostenposition | | | | | | | EUR |
| Sachausgaben | | | | | | |  |
| Personalausgaben | | | | | | |  |
| Unbare Eigenleistungen | | | | | | |  |
| Gesamtkosten | | | | | | |  |
| *davon Umsatzsteuer* | | | | | | |  |
| Finanzierung | | | | | | | |
| Ist die **Gesamtfinanzierung** (Eigenanteil, öffentliche Kofinanzierung, Drittmittel) sichergestellt?  Hinweis: Für die Antragstellung bei nicht-kommunalen Projekten muss eine schriftliche Zusage für die Kofinanzierung vorliegen. | | | | | | | |
| Nein | | Ja, durch folgende Mittel: | | | | | |
| Verantwortliche:r Projektträger:in | | | | | | | |
| Institution/Rechtsform: | | | |  | | | |
| Ansprechperson: | | | |  | | | |
| Anschrift: | | | |  | | | |
| E-Mail/Telefon: | | | |  | | | |
| Projektpartner:innen / Beteiligte | | | | | | | |
| Institution,  ggf. Ansprechperson | | | |  | | | |

Anlagen

Gerne können Sie an dieser Stelle Skizzen, Fotos, Lagepläne etc. einfügen.

Informationen zur Projektauswahl der LAG Kulturraum Oberes Örtzetal

Das Regionalmanagement erstellt mit Ihren Hinweisen die Bewertung und legt den Fördersatz fest. Beides wird mit Ihnen rückgekoppelt.

**– Bitte füllen Sie den Bewertungsbogen (stichwortartig) aus. –**

| Bewertungsbogen für die Projektauswahl | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Mindestkriterien – Kriterien zur Überprüfung des Grads der Zielerreichung | | | |
| Bezug zu einem oder mehreren Entwicklungszielen (siehe REK-Kap. 6.1) | | | |
| Kultur erhalten!  Kultur erleben!  Kultur entwickeln!  Kultur erschließen! | | | |
| **Begründung**: | | | |
| Bezug zu einem oder mehreren Handlungsfeldzielen (siehe REK-Kap. 6.2) | | | |
| Tourismus und Kulturlandschaft | | | |
|  | 1.1 Vorhandene touristische Angebote erhalten, stärken, qualitativ verbessern und zielgruppen- spezifisch anpassen sowie neue Angebote im Sinne eines umweltverträglichen, nachhaltigen  und barrierefreien Tourismus schaffen | | |
|  | 1.2 Vernetzung der touristischen Akteure und Vermarktungsstrukturen auf örtlicher und regionaler Ebene fördern und ausbauen | | |
|  | 1.3 Die vielfältige und charakteristische Natur- und Kulturlandschaft, des Oberen Örtzetals wie Heide, Moore, Wiesen und Wälder bewahren und entwickeln sowie für die Naherholung erschließen | | |
| Innenentwicklung, Wohnen und Arbeiten | | | |
|  | 2.1 Die regionale Baukultur und (historische) Ortsbilder erhalten und behutsam entwickeln sowie  lebendige und grüne Orte fördern | | |
|  | 2.2 Zukunftsorientiertes Wohnen und attraktives Wohnumfeld mit Aufenthalts- und Spielbereichen für alle Generationen schaffen sowie Barrierefreiheit fördern | | |
|  | 2.3 Innovative Dienstleistungsangebote und moderne Arbeitsmöglichkeiten schaffen  sowie Ansiedlung und Erhalt von Fachkräften und Betrieben fördern | | |
| Nachhaltige Versorgung und Mobilität | | | |
|  | 3.1 Daseinsvorsorge, insbesondere Nahversorgung, regionale Produkte und medizinische Versorgung, in den Orten und Ortschaften ermöglichen, sicherstellen und stärken | | |
|  | 3.2 Bedarfsgerechte (Nah-)Mobilität, digitale Kommunikation und Energiewende erhalten  und ausbauen | | |
| Gemeinschaft, Kultur und Bildung | | | |
|  | 4.1 Identität der Bürger:innen mit ihrem Ort stärken, bedarfsgerechte Begegnungs- und  Kommunikationsmöglichkeiten schaffen, soziale Inklusion erhalten sowie ehrenamtliches  und gesellschaftliches Engagement zur Aufrechterhaltung der Angebote stärken | | |
|  | 4.2 Vielseitiges Sport-, Freizeit- und Gemeinschaftsangebot für alle Generationen erhalten,  um Angebote erweitern und insgesamt stärker koordinieren und weiterentwickeln | | |
|  | 4.3 Vielfältige zielgruppenspezifische Bildungsmöglichkeiten für Jung und Alt sicherstellen und  Zugänge zu kultureller Bildung und Familienbildung ermöglichen sowie Angebote im Bereich  Kultur und Erinnerungskultur entwickeln, ausbauen und fördern | | |
| Bezug zu einem Fördertatbestand (siehe REK-Kap. 10.1) | | | |
| **Fördertatbestand**: | |  | |
| Qualitätskriterien (mindestens 3 Kriterien müssen erfüllt sein) | | | |
| Barrierefreiheit | | Das Projekt berücksichtigt die Belange älterer Menschen  sowie Menschen mit einer Behinderung. | ja  nein |
|  | | **Begründung**: | |
| Chancengleichheit | | Das Projekt ist auf die Verbesserung der Chancengleichheit ausgerichtet  beziehungsweise steht dieser nicht entgegen. | ja  nein |
|  | | **Begründung**: | |
| Klimaschutz | | Das Projekt leistet einen Beitrag zum Klimaschutz,  z. B. durch CO2-Reduktion, Effizienzsteigerung oder Flächenentsieglung. | ja  nein |
|  | | **Begründung**: | |
| Nachhaltigkeit | | Das Projekt berücksichtigt die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit  (Ökologie, Ökonomie, Soziales). | ja  nein |
|  | | **Begründung**: | |
| Integrativer  Charakter | | Das Projekt leistet zu mehreren Handlungsfeldern der Entwicklungsstrategie einen Beitrag. | ja  nein |
|  | | **Begründung**: | |
| Beteiligung | | Das Projekt wird mit Beteiligung der Bevölkerung entwickelt und/oder  umgesetzt, z. B. in Form von Workshops, Befragungen oder freiwilligen  Arbeitseinsätzen. | ja  nein |
|  | | **Begründung**: | |
| Innovation | | Das Projekt weist für den Kulturraum Oberes Örtzetal einen innovativen  Charakter auf und initiiert neue Entwicklungen. | ja  nein |
|  | | **Begründung**: | |
| Außenwahrnehmung / Binnen- marketing | | Das Projekt trägt zur Steigerung der positiven Außenwahrnehmung  des Kulturraumes Oberes Örtzetal bei oder stärkt das Binnenmarketing. | ja  nein |
| **Begründung**: | |
| Tragfähigkeit | | Das Projekt trägt sich langfristig selbst. | ja  nein |
|  | | **Begründung**: | |
| Bonuskriterien (bei Erfüllung von 1 der Kriterien erhält ein kommunales Projekt 10 % Förderbonus) | | | |
| Regionaler Bezug | | Das Projekt hat einen Nutzen für das gesamte Obere Örtzetal.  Dabei handelt es sich um ein gesamträumliches Projekt  (mindestens zwei Örtzetal-Kommunen sind beteiligt). | ja  nein |
|  | | **Begründung**: | |
| Vernetzung | | Das Projekt stärkt die Vernetzung und Zusammenarbeit von Akteur:innen  innerhalb und mit Akteur:innen außerhalb des Oberen Örtzetals. | ja  nein |
|  | | **Begründung**: | |
| Ehrenamtliches  Engagement | | Das Projekt wird unter Mitwirkung von Ehrenamtlichen wesentlich  entwickelt oder umgesetzt und stärkt so das ehrenamtliche Engagement  in der Region. | ja  nein |
|  | | **Begründung**: | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LEADER-Fördersatz | | | | |
| **LEADER-Fördersatz  für kommunale Antragsteller:innen** | | **LEADER-Fördersatz  für nicht-kommunale Antragsteller:innen** | | |
| Regel-Fördersatz:  70 % der förderfähigen Ausgaben inkl. MwSt. | | 80 % der förderfähigen Ausgaben ohne MwSt. | | |
| Bonus-Fördersatz (+10 %):  80 % der förderfähigen Ausgaben inkl. MwSt. | | **Fördersatz gem. Art. 73** Abs. 4 c) ii der VO (EU) 2021/2115 – Projekt ist investiv und entspricht einer Basisdienst-leistung gem. LEADER-Richtlinie: | | |
| Kooperationsprojekt:  80 % der förderfähigen Ausgaben inkl. MwSt. | |
| ☐ Ja ☐ Nein, dann Fördersatz von maximal 65 % der förderfähigen Ausgaben | | |
| **Gesamtkosten** |  | | | EUR |
| **LEADER-Zuschuss**: |  | | | EUR |
| **Notwendige** **öffentliche** **Kofinanzierung**\*:  (\* ¼ des LEADER-Zuschusses) |  | | | EUR |
| **Eigenanteil** |  | | | EUR |
| **Drittmittel** |  | | | EUR |
| Der **Anteil der LEADER-Fördermittel** beträgt **maximal 180.000 Euro**. | | | ja  nein | |
| *Wenn Zuschuss über 180.000 EUR,* **Begründung** der besonderen Bedeutung für den Kulturraum Oberes  Örtzetal beziehungsweise der besonders hohen Qualität des Projektes: | | | | |

**Vom Regionalmanagement auszufüllen.**

| Beschlussfassung der LAG Kulturraum Oberes Örtzetal vom TT.MM.JJJJ | | |
| --- | --- | --- |
| Projekttitel |  | |
| LAG-Beschluss | | |
| Die LAG Kulturraum Oberes Örtzetal beschließt, dass für das vorliegende Projekt  ein **LEADER-Zuschuss in Höhe von bis zu …………… EUR** zur Verfügung gestellt wird.  (Der Beschluss der LAG bezieht sich auf die LEADER-Mittel. Der Kofinanzierungsanteil ist gesondert zu klären und in anderen Gremien (zum Beispiel Rat) zu beschließen). | | |
| Anzahl der stimmberechtigten LAG-Mitglieder  (vor Ausschluss infolge Interessenkonflikts) | | Kommune: … von 5 WiSo-Partner: … von 7 |
| Vorliegen möglicher Interessenkonflikte abgefragt | | ja  nein |
| Anzahl der infolge Interessenkonflikts von der Abstimmung ausgeschlossenen  Mitglieder. **Ausschlussgründe:** | | Kommune: … von 5 WiSo-Partner: … von 7 |
| Anteil der einzelnen Interessengruppen nicht über 49 % | | ja  nein |
| Beschlussfähigkeit der LAG | | ja  nein |
| Auswahlentscheidung der stimmberechtigten LAG-Mitglieder | | \_\_\_\_ Ja-Stimmen \_\_\_\_ Nein-Stimmen  \_\_\_\_ Enthaltungen |
| **Positive Beschlussfassung zum beantragten Projekt** | | ja  nein |