## Rodungsantrag/-Anmeldung

Ich (Wir) stelle(n) den Antrag auf Erteilung einer Rodungsbewilligung gemäß § 17 Forstgesetz 1975 hinsichtlich der angeführten Grundstücke/Grundstücksteile (Gesamtrodefläche über 1.000 m²).\*

Ich (Wir) melde(n) gemäß § 17a Forstgesetz 1975 die Rodung hinsichtlich der angeführten Grundstücke/Grundstücksteile an (Gesamtrodefläche max. 1.000 m²).\*

\* zutreffendes bitte ankreuzen

## Antragsteller / Antragstellerin

|  |  |
| --- | --- |
| Name |  |
| Anschrift |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-Mail |  |

## Rodungszweck - Projektbeschreibung

|  |
| --- |
|  |

## Rodefläche

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KG | GSt. Nr. | Name und Anschrift des Eigentümers / der Eigentümerin, bei juristischen Personen auch des vertretungsbefugten Organes | Gesamt-flächem² | dauernde Rodeflächem² | befristete Rodeflächem² |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Summe der Rodefläche in m² |  |  |

## Dinglich Berechtigte

(auch Inhaber/Inhaberinnen von Einforstungs- oder Gemeindegutnutzungsrechten)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KG | GSt. Nr. | Name und Anschrift | Art der Berechtigung |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Anrainer/Anrainerinnen

(Eigentümer/Eigentümerinnen von Waldflächen, die an die beantragte/angemeldete Rodefläche unmittelbar oder innerhalb von 40 m angrenzen).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KG | GSt. Nr. | Name und Anschrift |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

------------------------------------- ----------------------------------------------

Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin oder des Projektanten unter Nachweis der erteilten Vollmacht

 Ort, Datum

**Diesem Rodungsantrag bzw. dieser Rodungsanmeldung (3-fach) sind folgende Beilagen (jeweils 3-fach, inkl. Rodungsantrag bzw. –anmeldung zusammengefasst in drei gesonderte Mappen A, B und C) anzuschließen:**

* Grundbuchsauszug einschließlich C-Blatt (nicht älter als 3 Monate) oder Verzeichnis der zur Rodung beantragten Grundstücke unter Angabe deren Gesamtfläche, der für die Rodung beanspruchten Flächen, der Eigentümer/Eigentümerin und dinglichen Rechte (dieses Verzeichnis muss von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person, wie z.B. Ziviltechniker oder Notar, bestätigt werden)
* Lageskizze im Mindestmaßstab 1:2.880 beinhaltend die Grundstücksgrenzen, Grundstücksnummern und Rodeflächen (getrennte Darstellung befristeter und dauernder Rodeflächen), den Deckungsschutzbereich (innerhalb von 40 m an die Rodefläche angrenzender Bereich), die Angabe der Trassenbreite sowie die Stützenstandorte
* Zustimmungserklärung des Grundeigentümers/der Grundeigentümerin zur Einbringung des Rodungsantrages/der Rodungsanmeldung durch den Antragsteller/die Antragstellerin, wenn diese nicht Eigentümer der Rodefläche ist
* Nachweis der dinglichen (z.B. Eintragung einer Dienstbarkeit im Grundbuch) oder obligatorischen (z.B. Dienstbarkeitsvertrag, Nutzungsvertrag, Vorvertrag) Berechtigung des Antragstellers/der Antragstellerin, wenn diese nicht Grundeigentümer/Grundeigentümerin ist.