Projektsteckbrief für ein Projekt im Rahmen von LEADER

Der Steckbrief dient als Hilfe für die Planung und spätere Umsetzung des Projekts.   
Zudem ist er Beratungsgrundlage für die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der Region Südkreis Gifhorn, die auf dieser Basis eine Entscheidung trifft zur Freigabe von LEADER-Mitteln und der öffentlichen Kofinanzierung aus dem Kommunalen Gemeinschaftstopf für Kofinanzierung im Rahmen von LEADER.

Die LAG wählt Projekte aus, die zur Umsetzung der Entwicklungsstrategie aus dem LEADER-Kontingent der Region Südkreis Gifhorn gefördert werden sollen. Die Projekte werden auf Basis der im Regionalen Entwicklungskonzept (REK) festgelegten Kriterien ausgewählt.

**– Bitte füllen Sie die Vorlage so weit wie möglich aus –**

Projektbeschreibung

| Projekttitel |  | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lage im Gebiet | | Samtgemeinde Boldecker Land  Samtgemeinde Isenbüttel  Gemeinde Sassenburg | | Stadt Gifhorn  Samtgemeinde Papenteich  Kooperationsprojekt, (über-)regional | | |
| Beschreibung  Wie ist die Ausgangslage, was ist der Anlass? Was genau soll umgesetzt bzw. gefördert werden (Projektbausteine, Art und Umfang der Arbeiten oder Investitionen, ggf. Tätigkeitsbeschreibung bei geplantem Personal)?  Als Anlage fügen Sie bitte Skizzen, Fotos, Lagepläne etc. bei. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Ziele des Projekts | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Umsetzungs- zeitraum | | Projektbeginn (Monat/Jahr): |  | | | |
| Abschluss (Monat/Jahr): |  | | | |
| Kostenplanung  Als Anlage legen Sie bitte einen detaillierten Kostenplan vor. | | | | | | |
| Voraussichtliche  Gesamtkosten  des Projekts  *für Kommunen: Bruttokosten,  sofern für das Projekt keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht*  *für nicht-kommunale Projektträger:  Nettokosten* | | Kostenpositionen | | | | € |
| Sachausgaben | | | |  |
| Personalausgaben | | | |  |
| Unbare Eigenleistungen | | | |  |
| **Gesamtkosten** | | | |  |
| Umsatzsteuer | | | |  |
| Gesamtkosten BRUTTO | | | |  |
| Alternative  Fördermittel | | Für das Projekt wurden weitere Fördermittel beantragt:  ja  nein  Wenn ja: Folgende Förderungen wurden  beantragt /  bewilligt | | | | |
| Name Förderprogramm/Stiftung etc.: | | | Höhe beantragter/zugesagter Mittel in €: | |
|  | | |  | |
| **Gesamt- finanzierung** | | Die Finanzierung des Projekts (Vorfinanzierung, Eigenanteil und (öffentliche) Kofinanzierung, ggf. Drittmittel) ist mit dem positiven LAG-Bescheid ist sichergestellt.   nein  ja, Eigenanteil ist durch folgende Mittel sichergestellt: | | | | |
| *Hinweise: Es ist eine Vorfinanzierung durch Projektträger\*in erforderlich.  Für die Antragstellung bei nicht-kommunalen Projekten muss eine schriftliche Zusage für Kofinanzierung/Drittmittel vorliegen.* | | | | |
| Hintergrundinformationen | | | | | | |
| Vorsteuerabzugs- berechtigung | | *Nur für kommunale Projektträger\*innen*  Für das Projekt ist die Kommune   vorsteuerabzugsberechtigt  nicht vorsteuerabzugsberechtigt | | | | |
| Gemeinnützigkeit | | *Nur für nicht-kommunale Projektträger\*innen*  Eine Gemeinnützigkeit (mit Bescheinigung des Finanzamts) liegt vor:  ja  nein | | | | |
| Eigentums- verhältnis | | nicht relevant, da kein bauliches/investives Projekt  im eigenen Besitz  Erbpacht  Pacht  Sonstiges, und zwar: | | | | |
| Genehmigungen | | Es sind keine Stellungsnahmen oder Genehmigungen erforderlich.  Folgende erforderliche Stellungsnahmen (z.B. von der Denkmalschutzbehörde oder Naturschutzbehörde) oder Genehmigungen (z.B. Baugenehmigung oder Einverständniserklärung der\*des Eigentümer\*in) liegen vor:  Folgende erforderliche Stellungsnahmen oder Genehmigungen sind angefragt: | | | | |
| Angaben zu Projektträger\*in und Beteiligten | | | | | | |
| Kontaktdaten | | Institution/Rechtsform: |  | | | |
| Ansprechperson: |  | | | |
| Anschrift  (Straße, PLZ, Ort): |  | | | |
| E-Mail und Telefon: |  | | | |
| Angaben  zu Beteiligten | |  | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Den ausgefüllten Projektsteckbrief senden Sie bitte per E-Mail an:   |  | | --- | | **Ansprechpersonen**  Regionalmanagement der ILE-Region Südkreis Gifhorn c/o KoRiS – Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung  Karen Dörrer | Tanja Frahm  🕾 0511/590974-30 🖂 [doerrer@koris-hannover.de](mailto:doerrer@koris-hannover.de) |   Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Karen Dörrer. |

Informationen zur Projektauswahl der LAG Südkreis Gifhorn – Teil 1: Bewertungsbogen

Das Regionalmanagement stellt mit Ihren Hinweisen den Bewertungsbogen fertig. Der Fördersatz ergibt durch den Beitrag zu den Auswahlkriterien.

**– Bitte füllen Sie den Bewertungsbogen so weit wie möglich aus –**

| Bewertungsbogen | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekttitel |  | | | | | |
| Mindestkriterien | | | *[Alle Kriterien müssen erfüllt sein.]* | | | Erfüllung |
| REK-Entwicklungsziele  *(Bitte Zutreffendes ankreuzen)* | | | | | | |
| **Das Projekt leistet einen Beitrag zu mindestens einem der Entwicklungsziele.**  *Zutreffendes bitte ankreuzen:* | | | | | | ja  nein |
| Entwicklungsziel 1 **Vielfalt** | | | | Entwicklungsziel 2 **Heimat** | Entwicklungsziel 3 **Zukunft** |
| REK-Handlungsfeldziele  *(Bitte Zutreffendes ankreuzen)* | | | | | | |
| **Das Projekt leistet einen Beitrag zu mindestens einem Ziel der Handlungsfeldziele.**  *Zutreffendes bitte ankreuzen (Mehrfachwahl möglich):* | | | | | | ja  nein |
| Handlungsfeld „Nachhaltig im Südkreis Gifhorn“  Ziel 1.1: Vielfältige und für den Südkreis Gifhorn charakteristische Natur- und Kulturlandschaft bewahren  sowie biodivers und klimaresilient ent­wickeln  Ziel 1.2: (Land- und Forst-)Wirtschaft nachhaltig und klimaangepasst entwickeln sowie regionale Wertschöpfung erhöhen  Handlungsfeld „Unterwegs im Südkreis Gifhorn“  Ziel 2.1: Sanften Tourismus und attraktive Freizeitangebote (weiter)entwickeln, insbesondere Rad-, Wander- und Wassertourismus stärken  Ziel 2.2: Touristische „Leuchttürme“ im Sinne eines umweltverträglichen, nachhaltigen und barrierefreien Tourismus schaffen  Ziel 2.3: Angebote für Kultur, Freizeit und Tourismus zielgruppenorientiert (weiter-)entwickeln und aufeinander abstimmen, ihre Bekanntheit erhöhen und Angebote sowie Akteur\*innen vernetzen  Handlungsfeld „Zuhause im Südkreis Gifhorn“  Ziel 3.1: Orte als Lebens-, Wohn- und Arbeitsort für alle Geschlechter, Jung und Alt attraktiv, erreichbar und zukunftsfähig gestalten  Ziel 3.2: Daseinsvorsorge und Gesundheitsversorgung für Alle sichern, insbesondere wohnortnahe Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfes und medizinisch-pflegerische Versorgung  Ziel 3.3: Gute (Aus- und Weiter-)Bildungsmöglichkeiten und moderne Dienstleistungen schaffen sowie lokale Betriebe fördern | | | | | | |
| REK-Fördertatbestand | | | | | | |
| **Das Projekt ist einem Fördertatbestand zuzuordnen.**  *Bitte benennen Sie nur einen Fördertatbestand und geben Sie Nummer und Text an:* | | | | | | ja  nein |
| Fördertatbestand Nr.: | |  | | | | |
| Räumliche Barrierefreiheit | | | | | | |
| **Das Projekt ist für Alle barrierefrei zugänglich,  sofern dies sinnvoll und das Kosten-Nutzen-Verhältnis angemessen ist.** | | | | | | ja  nein |
| Begründung: | | | | | | |
| Qualitätskriterien für den Erhalt des Qualitätsbonus  *Projekte von kommunalen Zuwendungsempfängern müssen mindestens 4 Qualitätskriterien erfüllen.  Projekte von nicht-kommunalen Zuwendungsempfängern müssen mindestens 3 Qualitätskriterien erfüllen.* | | | | | | Erfüllung |
| Klima- und Ressourcenschutz | | | | | | |
| **Das Projekt leistet einen Beitrag zum Klima-, Umwelt- oder Ressourcenschutz oder  dient der Klimafolgenanpassung.** | | | | | | ja  nein |
| Begründung: | | | | | | |
| Wertschöpfung | | | | | | |
| **Das Projekt dient der regionalen Wertschöpfung, fördert lokale Betriebe oder  erhält oder schafft Arbeitsplätze im Südkreis Gifhorn.** | | | | | | ja  nein |
| Begründung: | | | | | | |
| Digitalisierung | | | | | | |
| **Das Projekt leistet einen Beitrag zur Digitalisierung im Südkreis Gifhorn.** | | | | | | ja  nein |
| Begründung: | | | | | | |
| Umfängliche Barrierefreiheit | | | | | | |
| **Das Projekt trägt dazu bei, das allgemeine Lebensumfeld (Infrastrukturen, Dienstleistungen,  Produkte) so zu gestalten, dass es für alle Menschen ohne fremde Hilfe zugänglich, nutzbar und  erlebbar ist.** | | | | | | ja  nein |
| Begründung: | | | | | | |
| Gleichstellung | | | | | | |
| **Das Projekt trägt zur Verbesserung der Chancengleichheit bei.** | | | | | | ja  nein |
| Begründung: | | | | | | |
| Zusammenarbeit und Ehrenamt | | | | | | |
| **Das Projekt wird in Kooperation von mehreren Projektpartner\*innen umgesetzt,  fördert die Vernetzung und Zusammenarbeit von Akteur\*innen innerhalb der Region,  fördert das Ehrenamt oder stärkt das bürgerschaftliche Engagement.** | | | | | | ja  nein |
| Begründung: | | | | | | |
| Impulswirkung und Übertragbarkeit | | | | | | |
| **Das Projekt weist für den Südkreis Gifhorn einen innovativen Charakter auf und fördert neue  Herangehensweisen, mit Herausforderungen vor Ort umzugehen und Potenziale auszuschöpfen.** | | | | | | ja  nein |
| Begründung: | | | | | | |

Informationen zur Projektauswahl der LAG Südkreis Gifhorn – Teil 2: Förderbedingungen

**– Vom Regionalmanagement auszufüllen –**

| Projekttitel |  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formale Voraussetzungen | | | | | |
| Gebietskulisse | | Das Projekt liegt innerhalb der Region Südkreis Gifhorn. | | ja  nein | |
| Finanzierung | | Die Finanzierung des Projekts (Vorfinanzierung, Eigenanteil und Kofinanzierung) ist mit dem positiven LAG-Bescheid ist sichergestellt. | | ja  nein | |
| Fördersatz | | Der beantragte Fördersatz (EU-Mittel aus dem LEADER-Kontingent und Kofinanzierung aus dem kommunalen Kofinanzierungstopf) beträgt  für Projekte von **kommunalen Projektträger\*innen**:  75 % der förderfähigen Ausgaben (inkl. MwSt.) [EU 60 %, Kofinanzierungstopf 15 %]  80 % der förderfähigen Ausgaben (inkl. MwSt.) mit Qualitätsbonus  [EU 64 %, Kofinanzierungstopf 16 %] Begründung: Das Projekt erfüllt \_\_\_ von 7 Qualitätskriterien  für Projekte von **nicht-kommunalen Projektträger\*innen**:  75 % der förderfähigen Ausgaben (ohne MwSt.) [EU 60 %, Kofinanzierungstopf 15 %]  80 % der förderfähigen Ausgaben (ohne MwSt.) mit Qualitätsbonus  [EU 64 %, Kofinanzierungstopf 16 %] Begründung: Das Projekt erfüllt \_\_\_ von 7 Qualitätskriterien  für Projekte von **gemeinnützigen nicht-kommunalen Projektträger\*innen**:  87,5 % der förderfähigen Ausgaben (ohne MwSt.) [EU 70 %, Kofinanzierungstopf 17,5 %]  92,5 % der förderfähigen Ausgaben (ohne MwSt.) mit Qualitätsbonus  [EU 74 %, Kofinanzierungstopf 18,5 %] Begründung: Das Projekt erfüllt \_\_\_ von 7 Qualitätskriterien  für **Kooperationsprojekte** (in der Regel in kommunaler Trägerschaft)  100 % der förderfähigen Ausgaben (inkl. MwSt.) [EU 80 %, Kofinanzierungstopf 20 %]  **bei investivem Projekt und Fördersatz des LEADER-Anteils über 65 %**  Projekt entspricht laut LEADER-Richtlinie einer Basisdienstleistung gemäß Artikel 73 Absatz 4 c) ii der VO (EU) 2021/2115:  ja  nein: Der Fördersatz für das Projekt wird auf 80 % begrenzt.  [EU 64 %, Kofinanzierungstopf 16 %] | | | |
| Finanzierungsplan mit beantragter Zuwendung | | | | | |
| **Gesamtprojektkosten** | | |  | | € |
| **LEADER-Förderung insgesamt (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €)** | | |  | |  |
| * davon beantragte Fördersumme aus dem **LEADER-Kontingent**: | | |  | | € |
| * davon beantragte **Kofinanzierung** aus dem Kommunalen Gemeinschafts­topf für die  Kofinanzierung im Rahmen von LEADER *(1/4 der Fördersumme aus dem LEADER-Kontingent):* | | |  | | € |
| **Anderweitige öffentliche Förderung** | | |  | | € |
| **Drittmittel** | | |  | | € |
| **Unbare Eigenleistungen** | | |  | | € |
| **Barer Eigenanteil** | | |  | | € |
| *Hinweise: Die maximale Förderung für LEADER-Projekte liegt bei 125.000 Euro [EU-Anteil: 100.000 €, Kofinanzierungstopf: 25.000 €]. Für Kooperationsprojekte liegt die maximale Förderung bei 250.000 Euro  [EU-Anteil: 200.000 €, Kofinanzierungstopf: 50.000 €).  Sind bereits alternative Fördermittel zugesagt, so werden diese wenn möglich als Kofinanzierung genutzt und reduzieren den Anteil aus dem Kofinanzierungstopf.* | | | | | |

| LAG-Votum – Beschlussfassung der LAG vom TT.MM.JJJJ | | |
| --- | --- | --- |
| Projekttitel |  | |
| Die LAG Südkreis Gifhorn beschließt, dass für das vorliegende Projekt Mittel **in Höhe von bis zu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €**  mit einem Fördersatz von \_\_\_ % zur Verfügung gestellt werden. Sie setzen sich zusammen aus  einem **LEADER-Zuschuss (EU-Anteil) in Höhe von bis zu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €** sowie  **Mittel aus dem kommunalen Kofinanzierungstopf in Höhe von bis zu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €**. | | |
| Anzahl der stimmberechtigten LAG-Mitglieder  (vor Ausschluss infolge Interessenkonflikts) | | Kommune: \_\_ von 6 WiSo-Partner: \_\_ von 9  Gesamt: \_\_ von 15 |
| Vorliegen möglicher Interessenkonflikte abgefragt | | ja  nein |
| Anzahl der infolge Interessenkonflikts von der Abstimmung ausgeschlossenen  Mitglieder. Ggf. Ausschlussgründe: | | Kommune: \_\_ von 6 WiSo-Partner: \_\_ von 9 |
| 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 |