Hinweis zum Ausfüllen des Antrags: in der linken Spalte bei der zu beantragenden Indikation (Kultur / Schaderreger) die Fläche angeben, die behandelt werden soll. Die linke Spalte freilassen, wenn Sie die dazu in der gleichen Zeile angegebene Indikation nicht benötigen.

Einzelbetrieblicher Genehmigungsantrag nach § 22 PflSchG im Obstbau

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | PLZ, Wohnort: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |
| Straße, Nr.: | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | Datum, Unterschrift: | Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fläche [ha]** | **Bezeichnung** | **Kultur / Objekt** | **Schadorganismus / Zweckbestimmung** | **Anw.-Ber.** | **Zulässige Aufwandmenge [l/ha]; [kg/ha]** | **WZ** **[Tage]** | **Hinweise** |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Shark***Carfentrazone* | Himbeeren, Brombeeren | Abbrennen der Stocktriebe bei ca. 10 cm Trieblänge | Freil | 1 l/ha,max. 1in 200-500 l/ha Wasserx | F | Vor der Blüte; Spritzen mit Spritzschirm und Vollschutz |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Shark***Carfentrazone* | rote, schwarze und weiße Johannisbeeren, Stachelbeeren und Heidelbeerarten | Abbrennen der Stocktriebe bei ca. 5 cm Trieblänge und Unkrautbekämpfung | Freil | 0,5 l/ha,max. 2in 200-500 l/ha Wasser | F | Vor der Blüte oder bis 2 Wochen nach der Blüte; Im Abstand von 14 Tagen Spritzen mit Spritzschirm und Vollschutz |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Quickdown** + **Toil***Pyraflufen* | Kern- und Steinobst im Wasserschutzgebiet | Abrrennen der Wurzelausschläge und Unkrautbekämpfung | Freil | 0,8 + 2 l/ha,max. 2x in 200-400 l/ha Wasser | 28 | BBCH 54 bis 59 / Nach BBCH 71In Abstand von 10 TagenSpritzen mit Spritzschirm und Vollschutz |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Funguran** **progress***Kupferhydroxid* | Mandel (Prunus dulcis) | Pseudomonas, monilinia laxa, Stigmina carpophila | Freil | 1 kg/ha\*mKh,max. 3xin 300 l/ha Wasser | F | Bis BBCH 59 / Nach BBCH 91In Abstand von 7 Tagen |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **SCORE***Difenoconazol* | Mandel (Prunus dulcis) | Monilinia laxa, stigmina carpophila  | Freil | 0,075 l/ha\*mKh,max. 3xin max 300 l/ha Wasser | 14 | Ab BBCH 60In Abstand von 7-10 Tagen |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Profi** **MCPA***MCPA* | Mandel (Prunus dulcis) | Unkräuter | Freil | 2 l/ha,max. 1xin 150-400 l/ha Wasser | F | BBCH 10 bis 71Spritzen mit SpritzschirmUnd Vollschutz |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Spruzit** **Neu***Pyrethrine* *Rapsöl* | Pflaume | Kleine Pflaumenblattlaus | Freil | 3,5 l/ha\*mKh,max. 2xin 300-500 l/ha Wasser | 3 | BBCH 51 bis 53In Abstand von 7 Tagen |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **SpinTor***Spinosad* | Süßkirsche | Kirschblütenmotte (Argyresthia pruinella) | Freil | 0,08 l/ha\*mKh,max. 3xin 200-500 l/ha Wasser | 14 | BBCH 51 bis 71In Abstand von 7 - 10 Tagen |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Teppeki***Floicamid* | Mandel (Prunus dulcis) | Grüne Pfirsichblattlaus (Myzus persicae) | Freil | 0,07 kg/ha\*mKh (max. 0.14 kg/ha),max. 2xin 200-500 l/ha Wasser | 14 | BBCH 11In Abstand von 21 Tagen |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Trico***Schaffet* | Obstgehölze im Freiland | Wildverbiss durch Rehwild | Freil | 15 l/ha,max. 1xin 50 l/ha Wasser | F | Im Frühjahr bis Beginn Blüte |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Mospilan SG***Acetamiprid* | Brombeeren | Blattläuse | GWH | 0,25 kg/ha,max. 2xin 1000 l/ha Wasser | 7 | BBCH 56-85In Abstand von 7 - 10 TagenMit Vollschutz |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Mospilan SG***Acetamiprid* | Himbeeren | Himbeerrutengallmücke und Fruchtschädigende Wanzen | GWH | 0,25 kg/ha,max. 2xin 1000 l/ha Wasser | 7 | BBCH 56-85In Abstand von 7 - 10 TagenMit Vollschutz |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Mospilan SG***Acetamiprid* | Mandel | Himbeerrutengallmücke und Fruchtschädigende Wanzen | Freil | 0,125 kg/ha\*mKh,max. 2xin 500 l/ha Wasser | 14 | BBCH 56-85In Abstand von 7 - 10 TagenMit Vollschutz |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Karate Zeon***lambda-Cyhalothrin* | Pfirsiche und Aprikosen | Pflaumenblattsauger, ab Rückkehr der überwinternden Adulten | Freil | 0,037 l/ha\*mKh (max. 0,075 l/ha),max. 2xin 400-500 l/ha Wasser**SPRITZEN** | 28 | BBCH 56-69In Abstand von 8 - 10 Tagen |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Karate Zeon***lambda-Cyhalothrin* | Mandel | Borkenkäfer | Freil | 0,0375 l/ha\*mKh (max. 0,075 l/ha),max. 1xin max. 500 l/ha Wasser**SPRITZEN** | 14 | Nach der BlüteMit Vollschutz |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Karate Zeon***lambda-Cyhalothrin* | Mandel | Borkenkäfer | Freil | 0,075 l/ha,max. 1xin 19 l/ha Wasser**STREICHEN** | F | Vor Ausfliegen der KäferMit Vollschutz |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Milbeknock***Milbemectin* | Erdbeere | Spinnmilben | GWH | 1,25 l/ha,max. 1x,in 2000 l/ha Wasser | F | Bis BBCH 59Und Nach BBCH 89Mit Vollschutz |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Milbeknock***Milbemectin* | Himbeeren | Spinnmilben | GWH | 1,25 l/ha,max. 1x,in 2000 l/ha Wasser | F | Bis BBCH 59Und Nach BBCH 89Mit Vollschutz |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Karate Zeon***lambda-Cyhalothrin* | Pfirsiche und Aprikosen | Fruchtschädigende Wanzenarten | Freil | 0,0375 l/ha\*mKh (max. 0,075 l/ha),max. 2xin 400-500 l/ha Wasser**SPRITZEN** | 28 | BBCH 71-81In Abstand von 8 - 10 Tagen |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. | **Raptol HP***Pyrethrine* | Himbeeren | Blattläuse | GWH | 1 l/ha LWF (max. 1 l/ha LWF),max. 2xin 1.000 l/ha LWF Wasser**SPRITZEN** | 1 | BBCH 11-81In Abstand von mind. 5 Tagen |

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die Grundsätze der guten fachlichen Praxis, die Gebrauchsanleitung, Anwendungsbestimmungen, Vorsichtsmaßnahmen, Wartezeiten, Bienenschutzverordnung sowie die sachgerechte Beseitigung von Restmengen zu beachten! § 22,2-Präparate dürfen nur in Betrieben mit entsprechender Genehmigung eingesetzt werden. Eine Haftung für Nachteile oder Irrtümer, die sich aus den Empfehlungen ergeben können, wird nicht übernommen. Die Aufwandmenge l/ha bzw. Kg/ha bezieht sich soweit nicht anders angegeben bei Baumobst auf 1 m Kronenhöhe, bei Beerenobst auf ha.