**Gesuch zur unternehmensbezogenen, befristeten Bewilligung der Verwendung einer nicht biologischen Zutat landwirtschaftlichen Ursprungs**

Gemäss Artikel 16*k* Abs. 3 der Verordnung vom 22. September 1997 über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel (Bio-Verordnung)[[1]](#footnote-1) kann das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) beim Vorliegen einer Mangelsituation die Verwendung einer konventionellen Zutat zeitlich und mengenmässig befristet bewilligen. Ein Verarbeitungsunternehmen kann somit beim BLW ein Gesuch zur befristeten Bewilligung einer solchen Zutat einreichen. Darin ist der Nachweis zu erbringen, dass eine Mangelsituation vorliegt und dass das Endprodukt nicht anders hergestellt werden kann.

Das BLW entscheidet über die Zulassung. Voraussetzung dazu ist, dass eine stichhaltige Begründung vorliegt, dass das Gesuch vollständig und wahrheitsgemäss ausgefüllt sowie vom Unternehmen und der Zertifizierungsstelle unterschrieben ist. Nicht vollständig ausgefüllte Gesuche werden zurückgesandt. Die Zulassung kann mit Auflagen versehen werden. Für die Bearbeitung des Gesuchs wird eine Gebühr von Fr. 250.-, für die Bearbeitung zur Verlängerung von erteilten Bewilligungen eine Gebühr von Fr. 100.- erhoben[[2]](#footnote-2).

Das Gesuch mit allen Unterlagen ist per Post oder per E-Mail einzureichen beim:

*Bundesamt für Landwirtschaft, Fachbereich Qualitäts- und Absatzförderung, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern*

*E-Mail: bio@blw.admin.ch*

1. **Antrag**

Es handelt sich um einen

[ ]  Erstantrag für eine Zutat (Genehmigungszeitraum maximal 6 Monate)

[ ]  Folgeantrag zum Erstantrag vom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(höchstens 2 Folgeanträge mit einem Genehmigungszeitraum von jeweils maximal 6 Monaten)

1. **Gesuchstellendes Unternehmen**

Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Verantwortliche Person: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Zertifizierungsstelle**

Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Beantragte Zutat**

Genaue Bezeichnung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Botanische Bezeichnung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nur bei Pflanzen)

1. **Angaben über die Zutat**

Spezifikation (gemahlen, getrocknet, etc.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sachbezeichnung des Endproduktes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gesamte benötigte Menge für den beantragten Zeitraum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anteil an den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs

im Endprodukt[[3]](#footnote-3): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Berechnet beim Zeitpunkt der Verarbeitung)

→ Rezeptur beilegen

1. **Genehmigungszeitraum / Mangelsituation**

Begründung der Mangelsituation (z.B. Ertragsausfall, Ausfall Lieferant, etc.):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Getroffene und/oder vorgesehene Massnahmen zur Behebung der Mangelsituation (z.B. Vertragsanbau, Änderung Rezeptur, etc.):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Voraussichtliche Dauer der Mangelsituation: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beantragter Genehmigungszeitraum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nachweis durch mind. 3 Lieferanten-Bestätigungen: [ ]

→ Lieferanten-Bestätigungen beilegen

1. **Ausführliche Begründung des Gesuchs**

(Verwendung der Zutat, bestimmende Qualitätsmerkmale, Unverzichtbarkeit der Zutat)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Nachweis zur Gentechnikfreiheit**

Einer der folgenden Nachweise soll vorgelegt werden, dass die beantragte Zutat kein gentechnisch veränderter Organismus (GVO) ist und/oder nicht aus oder durch GVO hergestellt wurde:

* Erklärung des Produzenten/Lieferanten
* Qualifizierter Prüfbericht eines akkreditierten Prüflabors über eine Probeuntersuchung
* Sonstige Nachweise:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

→ Nachweis beilegen

1. **Sonstige Nachweise (z.B. Bestrahlungsausschluss[[4]](#footnote-4)) und Bemerkungen**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Bestätigung Gesuchsteller / Gesuchstellerin**

Hiermit bestätigt der Gesuchsteller/ die Gesuchstellerin, dass die vorliegenden Angaben vollständig und richtig sind. Ihm/ Ihr ist bekannt, dass nach einer ersten vorläufigen Zulassung von maximal 6 Monaten eine Verlängerung der Zulassung höchstens zweimal um jeweils 6 Monate möglich ist.

Ort und Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Bestätigung Zertifizierungsstelle**

Die Zertifizierungsstelle unterstützt das Gesuch: [ ]  ja [ ]  nein

Ort und Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beilagen: - Rezeptur

- Nachweise Mangelsituation (mind. 3 Lieferanten-Bestätigungen)

- Nachweis zur Gentechnikfreiheit bzw. GVO-Analyse

- ggf. Nachweis Bestrahlungsausschluss

- ggf. sonstige Nachweise

1. SR 910.18 [↑](#footnote-ref-1)
2. Anhang 1 Ziff. 1.2 und 1.3 der Verordnung über Gebühren des BLW (GebV-BLW) vom 16. Juni 2006 (SR 910.11) [↑](#footnote-ref-2)
3. gemäss Artikel 18 der Bio-Verordnung (SR 910.18) [↑](#footnote-ref-3)
4. Gemäss Artikel 16j Absatz 2f der Bio-Verordnung (SR 910.18) [↑](#footnote-ref-4)