**Vernehmlassung zum landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2024/AP22+**

**Procédure de consultation sur le train d'ordonnances agricoles 2024/PA22+**

**Procedura di consultazione sul pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+**

|  |  |
| --- | --- |
| **Organisation / Organizzazione** | Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz BPUK |
| **Adresse / Indirizzo** | Speichergasse 63001 Bern |
| **Datum / Date / Data**  | 29. April 2024 |

|  |
| --- |
| Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen und kein Bild einzufügen. Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme als **Word-Dokument** elektronisch an gever@blw.admin.ch. Vielen Dank! Nous vous prions de ne pas modifier le formatage de ce formulaire et de ne pas y insérer d’images. Merci d’envoyer votre prise de position **en format Word** par courrier électronique à gever@blw.admin.ch. Merci beaucoup !Si prega di non modificare la formattazione del modulo e di non inserire immagini. Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri sotto forma di **documento Word** all'indirizzo di posta elettronica gever@blw.admin.ch. Grazie! |

Inhalt / Contenu / Indice

[Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali 4](#_Toc156980142)

[BR 01 Verordnung über Gebühren des Bundesamtes für Landwirtschaft / Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture / Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (910.11) 5](#_Toc156980143)

[BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 6](#_Toc156980144)

[BR 03 Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben / Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles / Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (910.15) 7](#_Toc156980145)

[BR 04 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l’agriculture biologique / Ordinanza sull’agricoltura biologica (910.18) 8](#_Toc156980146)

[BR 05 Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung / Ordonnance sur les zones agricoles / Ordinanza sulle zone agricole (912.1) 9](#_Toc156980147)

[BR 06 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 10](#_Toc156980148)

[BR 07 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 11](#_Toc156980149)

[BR 08 Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung / Ordonnance sur la recherche agronomique / Ordinanza concernente la ricerca agronomica (915.7) 12](#_Toc156980150)

[BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01) 13](#_Toc156980151)

[BR 10 Verordnung über die Primärproduktion / Ordonnance sur la production primaire / Ordinanza concernente la produzione primaria (916.020) 14](#_Toc156980152)

[BR 11 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin / Ordinanza sul vino (916.140) 15](#_Toc156980153)

[BR 12 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 16](#_Toc156980154)

[BR 13 Höchstbestandesverordnung / Ordonnance sur les effectifs maximums / Ordinanza sugli effettivi massimi (916.344) 17](#_Toc156980155)

[BR 14 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 18](#_Toc156980156)

[BR 15 Eierverordnung / Ordonnance sur les œufs / Ordinanza sulle uova (916.371) 19](#_Toc156980157)

[BR 16 Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank / Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux / Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (916.404.1) 20](#_Toc156980158)

[BR 17 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture / Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (919.117.71) 21](#_Toc156980159)

[BR 18 Verordnung über die Beurteilung der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft / Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture / Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura (919.118) 22](#_Toc156980160)

[BR 19 Verordnung über die Beiträge zur Verbilligung der Prämien von Ernteversicherungen / Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes / Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto 23](#_Toc156980161)

[BR 20 Verordnung über die Förderung von Kompetenz- und Innovationsnetzwerken für die Land- und Ernährungswirtschaft / Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation pour le secteur agroalimentaire / Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare 24](#_Toc156980162)

[BR 21 Zivildienstverordnung / Ordonnance sur le service civil / Ordinanza sul servizio civile (824.01) 25](#_Toc156980163)

[WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique / Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica (910.181) 26](#_Toc156980164)

[WBF 02 Verordnung des WBF über die Hygiene bei der Primärproduktion / Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire / Ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (916.020.1) 27](#_Toc156980165)

[WBF 03 Verordnung des WBF über den zivilen Ersatzdienst / Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement / Ordinanza del DEFR sul servizio civile (824.012.2) 28](#_Toc156980166)

[BLW 01 VEAGOG-Freigabeverordnung / Ordonnance sur l’autorisation des importations relative à l’OIELFP / Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF (916.121.100) 29](#_Toc156980167)

# Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali

|  |
| --- |
| Der Vorstand der BPUK konzentriert sich in seiner Stellungnahme auf die Themen, die besonders relevant sind für den Schutz der Biodiversität und der Umwelt.Dazu gehört die Zusammenführung der Vernetzungsbeiträge und der Landschaftsqualitätsbeiträge **zum neuen Beitrag für regionale Biodiversität und Landschaftsqualität**. Die im Entwurf der Direktzahlungsverordnung enthaltenen Bestimmungen sind definitiv einzuführen. Damit können mit dem neuen Instrument qualitativ wertvolle Resultate erzielt und wertvolle Beiträge an die Umsetzung weiterer Instrumente zur Aufwertung von Biodiversität und Landschaft geleistet werden.Ebenfalls zentral ist die **Einführung der Bewirtschaftung von 3.5% der Ackerfläche als Biodiversitätsförderflächen (BFF).** Mit der Pa.Iv 19.475 «Massnahmen zur Reduktion der Risiken beim Einsatz von Pestiziden reduzieren» hat das Parlament 2019 einen inoffiziellen Gegenvorschlag zu den Volksinitiativen «für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» und «für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» lanciert. Eine der Massnahmen der Pa.Iv. ist es, 3.5% der Ackerfläche als BFF zu bewirtschaften. Im Sinne einer verlässlichen, planbaren und glaubwürdigen Politik und einer konsequenten Umsetzung der Pa.Iv. 19.475 soll die Massnahme eingeführt werden. Das 3.5%-Ziel ist ein zentraler Bestandteil der Resultate der Verhandlungen, die zwischen den verschiedenen Akteuren im Hinblick auf den Rückzug der Volksinitiative geführt worden sind. Diskussionen zur Art und Weise, wie und in welchem Tempo dieses Anliegen umgesetzt werden soll, sind normal und sollten pragmatisch und lösungsorientiert angegangen werden. Vorschläge zum Verzicht auf dieses Ziel hingegen schaden der Glaubwürdigkeit von Bund und Kantonen grundsätzlich und auch im Hinblick auf die kommenden Herausforderungen. Die Förderung der Biodiversität und die Verminderung von negativen Umwelteinflüssen durch die Landwirtschaft sind gesamtgesellschaftlich relevante Zielsetzungen. Die Massnahme leistet auf mehreren Ebenen gleichzeitig wertvolle Beiträge zum Umweltschutz, indem sie die Biodiversität im Ackerbau fördert, Nährstoffverluste vermindert und die Risiken des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln reduziert. Für die detaillierten fachlichen Rückmeldungen verweisen wir gerne auf die Stellungnahmen der KBNL und KVU.Der Vorstand der BPUK bedankt sich für die wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. |

# BR 02 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13)

| Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: |
| --- |
|  |

| **Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe)Articolo, numero (allegato)** | **AntragPropositionRichiesta** | **Begründung / BemerkungJustification / RemarquesMotivazione / Osservazioni** |
| --- | --- | --- |
| Art. 2 Bst. c, d und ebisArt. 78, 79, 79a | Unterstützung | Wir begrüssen die Zusammenführung der Vernetzungsbeiträge und der Landschaftsqualitätsbeiträge zum Beitrag für regionale Biodiversität und Landschaftsqualität. Mit der Bezugnahme auf – unter anderem – das Landschaftskonzept Schweiz und die kantonalen Fachplanungen zur ökologischen Infrastruktur können solche Projekte eine hohe Qualität erreichen und somit die Biodiversität effektiver fördern. Dieses neue Instrument entlastet zudem die Landwirtschaftsbetriebe sowie die Kantonsverwaltungen.Es ist dabei zentral, dass sich die Projekte der regionalen Biodiversität und Landschaftsqualität auf die Ziele des Landschaftskonzepts Schweiz (LKS) beziehen. Daneben müssen sie auch auf die Flächen- und Qualitätsziele der kantonalen Planungen der ökologischen Infrastruktur (ÖI-Planung) Bezug nehmen. So wird sichergestellt, dass die Projekte einen Beitrag leisten zur Zielsetzung der Strategie Biodiversität Schweiz im Bereich Raumsicherung für die Biodiversität. |
| Art. 14a | Art. 14a anpassen:1 Betriebe mit mehr als 3 Hektaren offener Ackerfläche in der Tal- und Hügelzone müssen zur Erfüllung des erforderlichen Anteils an Biodiversitätsförderflächen nach Art. 14 Abs. 1 mindestens 3,5 Prozent der ~~offenen~~ Ackerfläche in diesen Zonen als Biodiversitätsförderflächen ausweisen. Diese Bestimmung gilt nur für Flächen im Inland.2 Betriebe, die mehr als 40 ~~25~~ Prozent ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche als Biodiversitätsförderfläche nach Art. 14 bewirtschaften, sind von der Anforderung nach Abs. 1 ausgenommen.3 Die nach Absatz 1 geforderte Biodiversitätsförderfläche reduziert sich um die Fläche mit Hecken, Feld- und Ufergehölzen der Qualitätsstufe II in der Tal- und Hügelzone nach Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe f sowie um die Fläche mit Hecken, Feld- und Ufergehölzen in der Tal- und Hügelzone nach Artikel 78.4 Als Biodiversitätsförderflächen anrechenbar sind Flächen nach den Art. 55 Abs. 1 Bst. h–k, ~~q~~, Art. 71*b* Abs. 1 Bst. a, Art. 78, Anh. 1 Ziff. 3.2.1 DZV, sowie Stilllegungsflächen in Gebieten, in denen Projekte nach Art. 62a GSchG umgesetzt werden auf ~~offener~~ Ackerfläche, die die Voraussetzungen nach Art. 14 Abs. 2 Bst. a und b erfüllen; ~~5~~ ~~Höchstens die Hälfte des erforderlichen Anteils an Biodiversitätsförderflächen nach Abs. 1 darf durch die Anrechnung von Getreide in weiter Reihe (Art. 55 Abs. 1 Bst. q) erfüllt werden; nur diese Fläche ist zur Erfüllung des erforderlichen Anteils an Biodiversitätsförderflächen nach Art. 14 Abs. 1 anrechenbar.~~6 Flächen in Projekten nach Art. 78 sind anrechenbar, wenn sie ökologisch wertvolle natürliche Lebensräume fördern und keiner Biodiversitätsförderfläche nach Art. 55 Abs. 1 entsprechen. | Wir unterstützen grundsätzlich die Variante 1 mit der gesamten Ackerfläche als Bezugsgrösse. Wir möchten es im Sinne einer pragmatischen Lösung ermöglichen, gewisse zusätzliche Flächen an diese 3.5% anzurechnen. Dies betrifft u.a. Flächen, die zum Teil schon jetzt freiwillig extensiv bewirtschaftet werden und somit einen Beitrag an den Umweltschutz leisten. Damit können Betriebe entlastet werden, die schon einen Beitrag an Biodiversitätsförderung sowie Grund- und Oberflächengewässerschutz leisten. Auch Feuchtflächen als wertvolle Lebensräume für Amphibien und Libellen sollen gefördert werden. Solche Flächen haben gerade auch im Ackerbaugebiet ein grosses Potential.Hingegen ist der BFF-Typ Getreide in weiter Reihe von der Liste der anrechenbaren Flächen zu streichen. Die Möglichkeit, dort Düngemittel und Fungizide frei anzuwenden, steht dem Ziel der Pa.Iv. entgegen.Auch gilt es, nicht zu viele Betriebe von dieser Anforderung auszunehmen und damit die Wirkung der 3.5% Acker-BFF zu schwächen. Demnach sind von dieser Regelung nur Betriebe auszunehmen, die über 40% (statt 25%) ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche als BFF bewirtschaften. |
| Anh. 1 Ziff. 2.1.8 Bst a | Ziff. 2.1.8 Bst. a streichen. | Wir lehnen den Übertrag von 5% P und 5% N auf die Nährstoffbilanz des Folgejahrs ab. Die Bilanz wurde erst kürzlich auf 100% festgelegt und nun wird die Bilanz wieder aufgeweicht. Ein Überschuss bei N von z.B. 5% bedeutet, dass der Bedarf der Kulturen um 5% überschritten wird und ein Verlust in die Umwelt in Kauf genommen wird. Im Folgejahr dann wird unter dem Bedarf gedüngt (es darf nur 95% des Bedarfs gedüngt werden), was heisst, dass die Kulturen unterversorgt sind. Dies wider-spricht der guten fachlichen Praxis der Landwirtschaft. |

# BR 19 Verordnung über die Beiträge zur Verbilligung der Prämien von Ernteversicherungen / Ordonnance sur les contributions à la réduction des primes des assurances récoltes / Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

| Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: |
| --- |
|  |

| **Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe)Articolo, numero (allegato)** | **AntragPropositionRichiesta** | **Begründung / BemerkungJustification / RemarquesMotivazione / Osservazioni** |
| --- | --- | --- |
| Art. 3 | Art. 3 ergänzen: Der Beitrag wird gewährt, 1 wenn die Bewirtschafterin oder der Bewirtschafter im Jahr, das dem Beitragsjahr vorausgeht, die Voraussetzungen nach den Artikeln 3–7 und 10– 34 der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 20132 erfüllt hat; und2 wenn die Bewirtschafterin oder der Bewirtschafter nachweist, dass sie standortgerecht produzieren. | Mit der Beschränkung des Anteils des Bundes auf 30 % der Prämien und einem Mindestselbstbehalt von 15 % der Versicherungssumme soll verhindert werden, dass Produktionssysteme unterstützt werden, die nicht an lokale Bedingungen angepasst sind, was der Klimastrategie widersprechen würde. Eine Überprüfung dieser Beschränkungen ist deshalb notwendig und allenfalls sind die Voraussetzung der Bundesbeiträge anzupassen. |

# BR 20 Verordnung über die Förderung von Kompetenz- und Innovationsnetzwerken für die Land- und Ernährungswirtschaft / Ordonnance sur la promotion des réseaux de compétences et d’innovation pour le secteur agroalimentaire / Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare

| Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: |
| --- |
|  |

| **Artikel, Ziffer (Anhang) Article, chiffre (annexe)Articolo, numero (allegato)** | **AntragPropositionRichiesta** | **Begründung / BemerkungJustification / RemarquesMotivazione / Osservazioni** |
| --- | --- | --- |
| Art. 1 Abs. 1 | Art. 1 Abs. 1 ergänzen: 1 Finanzhilfen können gewährt werden für den Aufbau und den Betrieb von Kompetenz- und Innovationsnetzwerken, die folgende Voraussetzungen erfüllen:(…)f. Sie stehen im Einklang mit den Umweltzielen Landwirtschaft und der Klimastrategie des Bundes. | Die neuen Beiträge sind ein weiteres Instrument, mit denen der Bund seine Strategie im Umwelt- und Klimabereich umsetzen kann. |