**Projektbewertungsmatrix der LEADER-Region Eifel**

Zur Selbstbewertung durch die Projektträger und als Grundlage

der Bearbeitung durch den Koordinierungskreis der Lokalen Aktionsgruppe

Beschlossen durch die LAG der LEADER-Region Eifel am 23.03.2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Projektname:** |  |
| **ausgefüllt durch (Organisation /Ansprechpartner):** |  |
| **Datum:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pflichtkriterien – sämtlich mit „Ja“ zu beantworten** | | | |
| Das Projekt wird im Aktionsgebiet umgesetzt. | | Ja/Nein | |
| Die formalen Voraussetzungen (vollständige Projektbeschreibung, Kriterien der Förderrichtlinie, Vorliegen ggf. notwendiger Genehmigung u.ä.) sind erfüllt | | Ja/Nein | |
| Die Ko-Finanzierung mit durch die Bewilligungsbehörde anerkannten Mittel ist gesichert | | Ja/Nein | |
| Es bestehen keine vorrangigen Finanzierungsmöglichkeiten | | Ja/Nein | |
| **Bezug zum GAP-Strategieplan der Bundesrepublik Deutschland**  **(bitte ein Feld ankreuzen zu welchen Bedarfen nach Kapitel 5.3 EL-0703 Abschnitt 3 des GAP-Strategieplans der BRD das Projekt zugeordnet werden kann)\*** | | | |
| Förderung der ländlichen Entwicklung | |  | |
| Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze | |  | |
| Sicherung oder Verbesserung der Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen | |  | |
| Stärkung der Selbstorganisation bei der Förderung der lokalen Entwicklung der Regionen | |  | |
| Identitätsstärkung, kulturelles und natürliches Erbe, Entwicklung von Dorf- und Ortskernen | |  | |
| Unterstützung des Ehrenamts und bürgerschaftlichen Engagements | |  | |
| Gleichstellung aller Geschlechter und sozialen Gruppen | |  | |
| Steigerung der Kooperations-, Service- und Innovationskultur im Tourismus | |  | |
| Erleichterung von nicht-landwirtschaftlichen Existenzgründungen | |  | |
| **Bewertungskriterien** | **Mögliche Punktzahl** | | **Vergebene Punktzahl** |
| **Gebietsabdeckung (**Standort / Durchführungsort der Maßnahme) | | | |
| eine Kommune | 0 | |  |
| Mind. 3 Kommunen | 2 | |  |
| Mind. 6 Kommunen | 4 | |  |
| Regionsweit (komplette LEADER-Region) | 6 | |  |
| Kooperationsprojekte (gebietsübergreifend, länderübergreifend) | 3 | |  |
| Kooperationsprojekte (international) | 3 | |  |
| **Bottom-up-Ansatz** | | | |
| Projekt enthält Ansätze zur Beteiligung der örtlichen Gemeinschaft und relevanter AkteurInnen | 1 | |  |
| Projekt enthält konkrete Maßnahmen zur Beteiligung der örtlichen Gemeinschaft und relevanter AkteurInnen | 2 | |  |
| Projekt enthält ein Konzept mit Maßnahmen zur Beteiligung der örtlichen Gemeinschaft und relevanter AkteurInnen | 3 | |  |
| Projekt basiert auf einer eigenen Initiative von Jugendlichen | 10 | |  |
| **Innovationscharakter** *(Einfachauswahl)* | | | |
| Projekt ist neuartig in der Region | 1 | |  |
| Projekt ist übertragbar | 1 | |  |
| Projekt ist als Modellprojekt mit gebietsübergreifenden Beispielcharakter geplant | 4 | |  |
| **Digitalisierung** *(Einfachauswahl)* | | | |
| Bestehende Angebote und Dienstleistungen werden digitalisiert | 1 | |  |
| Neue digitale Angebote werden entwickelt | 2 | |  |
| **Vernetzung** *(Einfachauswahl)* | | | |
| Vernetzt im Projekt AkteurInnen aus der Region | 1 | |  |
| Gewinnt im Projekt neue AkteurInnen für LEADER | 2 | |  |
| Baut im Projekt neue Netzwerkstrukturen aus und auf | 3 | |  |
| **Beitrag zu den Zielen des Handlungsfelds 1** *(Mehrfachauswahl möglich)* | | | |
| Vereine und freiwilliges Engagement stärken | 2 | |  |
| Integration und Inklusion fördern | 2 | |  |
| Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien und SeniorInnen ausbauen | 2 | |  |
| Alternative Lösungen für Daseinsvorsorge, Wohnen und Mobilität entwickeln | 2 | |  |
| **Beitrag zu den Zielen des Handlungsfelds 2** *(Mehrfachauswahl möglich)* | | | |
| Regionale Wertschöpfungsketten auf- und ausbauen | 3 | |  |
| Fachkräfte gewinnen und Nachfolgelösungen für KMU in Tourismus, Handwerk und Landwirtschaft fördern | 3 | |  |
| Qualität in touristischen Angeboten steigern und touristische Infrastruktur stärken | 3 | |  |
| Kooperative Wirtschaftsformen ausbauen | 3 | |  |
| **Beitrag zu den Zielen des Handlungsfelds 3** *(Mehrfachauswahl möglich)* | | | |
| Biologische Vielfalt erhalten | 2 | |  |
| Klimaschutz stärken und Klimafolgen anpassen | 2 | |  |
| Effizienz der natürlichen Ressourcen fördern | 2 | |  |
| Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und Wissensvermittlung ausbauen | 2 | |  |
| **Beitrag zur Resilienzstrategie\*\* (Wandelbarkeit und Widerstandsfähigkeit der Region)** *(Einfachauswahl)* | | | |
| Projekt beinhaltet eine einfache und sektorale Resilienzstrategie | 1 | |  |
| Projekt beinhaltet eine einfache und systemische oder eine reflexive und sektorale Resilienzstrategie | 2 | |  |
| Projekt beinhaltet eine reflexive und systemische Resilienzstrategie | 3 | |  |
| **Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie\*\*** *(Einfachauswahl)* | | | |
| Projekt trägt zu 3 Nachhaltigkeitszielen (entsprechend der Unterzielen) bei | 1 | |  |
| Projekt trägt zu 5 Nachhaltigkeitszielen (entsprechend der Unterzielen) bei | 2 | |  |
| Projekt trägt zu mehr als 5 Nachhaltigkeitszielen (entsprechend der Unterzielen) bei | 3 | |  |
| **Die Mindestpunktzahl beträgt 15 Punkte.** | **Erreichte Punktzahl** | |  |

\* Nachzulesen unter folgendem Link: <https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/EU-Agrarpolitik-Foerderung/gap-strategieplan-version-1-2.pdf?__blob=publicationFile&v=4> ab S. 1448

\*\*Informationen zum Thema Resilienz sowie eine Übersicht über die Nachhaltigkeitsziele (orientiert an den 17 Zielen) werden den AntragstellerInnen zur Verfügung gestellt.