**Die nachfolgenden Erklärungen sind vom Bieter/Bevollmächtigten der Bietergemeinschaft auszufüllen, zu bestätigen und zusammen mit den Angebotsunterlagen abzugeben.** **Werden die Vorgaben zur geforderten Eignung nicht erfüllt, Informationen bzw. Daten nicht vollständig oder ersichtlich falsch angegeben, wird der Bieter als nicht geeignet eingestuft. Sein Angebot wird dann von der weiteren Wertung im Vergabeverfahren nach§ 57 Abs. 1 VgV ausgeschlossen.**

**Lose 1-15: Kartierung der Lebensraumtypen und gesetzlich geschützten Biotope des Offenlands (außerhalb von FFH-Gebieten) in den Landkreisen Altenburger Land, Schmal­kalden-Meiningen, Hildburghausen, Sömmerda, Kyffhäuserkreis, Unstrut-Hainich-Kreis, Sonneberg, Saalfeld-Rudolstadt, Stadt Jena und Stadt Weimar.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ich/wir besitze(n) eine für den Auftrag ausreichende finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sowie Fachkunde. | Ja  Nein |
| Ich/wir verfüge(n) über den sicheren Umgang mit Geoinfor­mationssystemen. | Ja  Nein |
| Ich/wir habe(n) im Rahmen der Bearbeitung anderer Projekte die vertraglich vereinbarten Leistungen termingerecht und auftragsgemäß erbracht und stehe(n) nicht im Leistungs­rückstand. | Ja  Nein |
| Ich/wir sorge(n) bei Verhinderung/Ausfall der benannten Projektleiter und Bear­beiter für einen zeitnahen, adäquaten Ersatz mit gleicher Qualifikation. | Ja  Nein |

# Technische und berufliche Leistungsfähigkeit (§ 46 VgV):

## Qualifikation der Projektleitung des Loses

Für die Bearbeitung des Auftrags wird folgendes Eignungskriterium von der Projektleitung des Loses gefordert:

* mindestens einen Bachelor of Science- oder Diplom-Abschluss in einer der einschlägigen Fachrichtungen (Biologie, Landespflege, Geo­grafie, Ökologie, oder ähnliche für die Aufgabe gleichwertige Studieninhalte). Dies ist vom Bieter durch **Vorlage einer Kopie des Abschlusszeugnisses** zu belegen.

## **Qualifikation** der Bearbeiter

Für jeden Bearbeiter ist die Erfüllung folgender Kriterien Vor­aussetzung:

* vertiefte Kenntnisse der heimischen Gefäßpflanzen sowie Kenntnisse ökologischer Zusam­men­hänge (z. B. Standortfaktoren, Vegetationsstrukturen, Auswirkungen von Landnutzungen auf die Biotopstruktur)
* Erfahrungen im Umgang mit Karten verschiedener Maßstäbe und bei der Orientierung im Gelände)
* Erfahrung in der Ansprache von Bioto­pen und Lebensraumtypen. Defizite in der Kenntnis der zu verwendenden Kartieranleitungen sind vor Beginn der Kartierarbeiten eigenständig aufzuholen
* Kenntnisse im Umgang mit einem GIS-Programm

Nachzuweisen ist die Erfüllung dieser Kriterien durch die **Auflistung von in den letzten fünf Jahren durchgeführten Kartierarbeiten von Biotopen, LRT oder Vegetationseinheiten in Tabelle 2**. Biotoptypenkartierungen, die reine Luftbildauswertungen darstellen zählen nicht als Erfahrung. Nach § 46 Abs. 3 VgV werden auch Projekte berücksichtigt, die mehr als drei Jahre zurückliegen.

Mindestens die Mindestanzahl der für das Los vorgesehenen Bearbeiter muss genannt werden. Dies können neben eigenen Mitarbeitern auch Mitarbeiter anderer Unter­nehmen oder freie Mitarbeiter sein, sofern eine Verpflichtungserklärung dieser Unternehmen oder freien Mitarbeiter zur Beteili­gung am Projekt vorgelegt wird. Wenn die Projektleitung gleichzeitig Bearbeiter ist, sind in Tabelle 2 die entsprechenden Referenzen anzugeben. Wenn identische Projekte als Erfahrungsnachweis für mehrere Mitarbeiter angegeben werden, sind die Bearbeitungsanteile der jeweiligen Mitarbeiter anzugeben.

| **Tabelle 2 - Referenzliste Erfahrung der Bearbeiter** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mit namentlicher Benennung der für den Auftrag einzusetzenden Bearbeiter | | | | | | | | |
| **Bearbeiter** | **Projekt (Titel, Kurzbeschreibung)** | **Laufzeit von-bis (MM/YYYY)** | **Auftraggeber (Adresse, Tel.-Nr., Ansprechpartner)** | **Projektfläche (ha)** | **Offenlandanteil (%)** | **Ggf. Bearbeitungsanteil (%)** | **Verwendung der KA (1) oder des KBS (2)** | **Digitalisierung im FIS TH (A) oder GIS-Programm (B)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. KA: Anleitung zur Kartierung der gesetzlich geschützten Biotope im Offenland Thüringens
2. KBS: Kartier- und Bewertungsschlüssel FFH-Offenland-Lebensraumtypen Thüringen

Für die Ansprache bestimmter Lebensraumtypen (v. a. Fels-LRT 8150, 8160, 8210, 8220, 8230, Gewässer-LRT 3140, 3160 und 3260) sind auch Krypto­gamen­arten maßgeblich. Für mindestens einen Bearbeiter je Los gilt deshalb:

* Vorhandene **Spezialkenntnisse ausgewählter Kryp­to­gamen** (Moose, Flechten, Armleuchteralgen) und
* Unterstützung der anderen Bearbeiter des Loses bei der Bestimmung dieser Gruppen.

Alternativ ist die Eignungsleihe möglich, sofern eine Verpflich­tungs­erklärung zur Beteiligung am Projekt vorliegt. Nachweise der entsprechenden Spezialkenntnisse sind, wenn möglich, durch Studiennachweise über entsprechende Fachmodule, Publikationen oder Projektabschlussberichte zum Thema zu belegen. Die entsprechenden Mitarbeiter sind im Folgenden **in Tabelle 3 zu benennen**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabelle 3 – Referenzliste Spezialkenntnisse** | | | |
| **Name Bearbeiter** | **Kryptogamengruppe (Moose, Flechten oder Armleuchteralgen)** | **Referenzprojekte/Schulungen** | **Eignungsleihe (ja/nein)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Allgemeine Qualifikation des Bieters

Vom Auftragnehmer wird der Nachweis von **mindestens zwei naturschutzfachlich relevanten Publikationen** ausschließlich oder ganz überwiegend zum Thema Flora, Vegetationskunde oder vergleichbaren Themen erwartet. Diese sind in **Tabelle 4** aufzulisten.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabelle 4 – Referenzliste Publikationen** | |
| **Lfd. Nr.** | **bibliographische Informationen (Autor, Jahr, Titel, Medium, Ausgabe)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Eigenerklärung zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit

## Erklärung zu einem bestimmten Mindestjahresumsatz (§ 45 Abs. 1 Nr. 1 VgV)

Der Umsatz (U, Bruttowerte inkl. MwSt.) von vergleichbaren Dienstleistungen, d.h. Biotop- und/oder LRT-Kartierungen, in den letzten drei Kalenderjahren wird summiert und durch Mittelwertbildung, d.h. (UJahr1+UJahr2+UJahr3)/3, der durchschnittliche Jahresumsatz ermittelt.

**Folgender durchschnittliche Mindestjahresumsatz ist für die Einzellose erforderlich:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Los** | **durchschnittlicher Mindestjahresumsatz** |
| 1 | 35.000 € |
| 2 | 15.000 € |
| 3 | 25.000 € |
| 4 | 25.000 € |
| 5 | 65.000 € |
| 6 | 65.000 € |
| 7 | 15.000 € |
| 8 | 65.000 € |
| 9 | 45.000 € |
| 10 | 75.000 € |
| 11 | 35.000 € |
| 12 | 65.000 € |
| 13 | 75.000 € |
| 14 | 55.000 € |
| 15 | 35.000 € |

In **Tabelle 5 sind die Umsätze vergleichbarer Dienstleistungen** zu nennen. Bei jahresübergreifenden Projekten sind nur die in den Jahren 2020-2022 bezahlten Leistungen aufzunehmen. Bei der Nennung von Projekten, bei denen Biotop- und LRT-Kartierleistungen lediglich einen Teil der Projekt­leistung bildeten, ist der auf die Biotop- und LRT-Kartierleistungen entfallende Anteil in geeigneter Form (u. a. Einzelrechnungen, Aufschlüsselung in Angeboten oder Leistungs­beschreibungen, hilfsweise Prozentanteile in Leistungsbildern der HOAI) nachzuweisen und nur dieser Anteil bei der Summenbildung zu berücksichtigen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tabelle 5 - Umsatz vergleichbarer Dienstleistungen** | | | |
| **Jahr** | **Projektbezeichnung** | | **Bruttoumsatz in €** |
| 2020 |  | |  |
| 2021 |  | |  |
| 2022 |  | |  |
|  |  | **Summe:** |  |
|  |  | **Jahresmittelwert:** |  |

# Bestätigung des Bieters / des Bevollmächtigten der Bietergemeinschaft

Wird nach den Vorgaben im Vergabeverfahren ein schriftliches Angebot abgegeben, ist diese Bestätigung zu unterschreiben. Wird ein elektronisches Angebot abgegeben, genügt die Angabe von Vorname und Name des Erklärenden.

Hiermit bestätige(n) ich/wir meine/unsere Angaben und Erklärungen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ort, Datum |  | Vorname und Name des Erklärenden |