|  |  |
| --- | --- |
| An den Landkreis Prignitz  Sachbereich Landwirtschaft  Berliner Straße 49  19348 Perleberg | E-Mail: [asp.antrag@lkprignitz.de](mailto:asp.antrag@lkprignitz.de) |
| Eingangsstempel |
| Antragssteller: | |
| Anschrift: | |
| BNR-ZD: | |
| Telefon: | Mail: |

**Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur Beerntung von Raps, Mais und Sonnenblumen im Kerngebiet und in der Weißen Zone (Teil A und B)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Feldblock (DEBBLI…)** | **Parzelle** | **Größe (ha)** | **Anbaukultur/ gepl. Erntebeginn** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bei Feststellung von verdächtigen oder toten Wildschweinen informiere ich unverzüglich das Veterinäramt des Landkreises Prignitz (03876-713110) | | | |

Sollten Erntemaßnahmen länger als 7 Tage nach der amtlich durchgeführten Fallwildsuche notwendig sein, ist eine erneute Fallwildsuche durchzuführen.

Die Freigabe gilt bis auf Widerruf entsprechend Seuchengeschehen.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | Unterschrift Antragsteller |

Die Durchführung der beantragten Maßnahmen auf den oben genannten Flächen wird genehmigt.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum geprüft:  Stempel / Unterschrift:  Sb Landwirtschaft | Datum genehmigt:  Stempel/ Unterschrift:  Sb Veterinäraufsicht und Verbraucherschutz |

Die behördliche Fallwildsuche erfolgte am: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_