|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tierzuchtrechtliches Prüfprotokoll** | | | |
| **zur Überprüfung der Milchleistungsprüfung eines Zuchtbetriebes** | | | |
| **Teil A: Dokumentenprüfung** | | | |
| Aktenzeichen: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. **Grunddaten des Kontrolltermins** | | | |
| 1. **Zweck der Kontrolle**   Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften der VO (EU) 2016/1012, des Tierzuchtgesetzes i.V. m. der Tierzuchtdurchführungsverordnung sowie den Richtlinien zur Durchführung der Milchleistungsprüfung in den jeweils geltenden Fassungen. | | | |
| 1. a) **Vertreter der Behörde** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 1. b) **Name und Organisation/Behörde weiterer Personen** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 1. a) **Name, Anschrift, Rechtsform des Betriebes** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 1. b) **Anschrift weiterer Betriebsstätten** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Name und Funktion der Auskunft gebenden Person des Betriebes** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Kontrolltermin(e)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Datum: | |  | | Uhrzeit: | |  | | | | bis: | |  | | |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  |
| 1. Teilnahme eines Behördenvertreters an der Milchleistungsprüfung (Probemelken) | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Art der Kontrolle** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1. **Kontrolle war** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Kontrollmethoden/-techniken** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1. **Vorhergehende Überprüfung des Betriebes durch die Behörde** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ja | zum Teil | | nein | | entfällt | nicht  geprüft | |
| 1. Betrieb wurde bereits überprüft | | | | | | | |  |  | |  | |  |  | |
| Datum der letzten Überprüfung: | | | | |  | | |  |  | |  | |  |  | |
|  | | | | |  | | |  |  | |  | |  |  | |
| Ergebnis: | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. Tierzuchtrechtliche Beanstandungen wurden festgestellt | | | | | | | |  |  | |  | |  |  | |
| 1. Erteilte Auflagen erfüllt | | | | | | | |  |  | |  | |  |  | |
| 1. Sonstige Hinweise/Anmerkungen umgesetzt | | | | | | | |  |  | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Grunddaten des Betriebes** | | |  | | |
| 1. **Die Kontrolle der Behörde bezieht sich auf die Tierart** | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Name des Zuchtverbandes** | | | | | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 1. **Name der beauftragten MLP-Organisation** | | | | | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
| 1. **Betriebsnummern** | | | | | |
| 1. Registriernummer (HIT-Nummer) | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
| 1. Betriebsnummer MLP-Organisation | |  | | |  |
|  | |  | | |  |
| 1. Betriebsnummer Zuchtverband | |  | | |  |
|  | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Größe des Tierbestandes** | | | | | | | | |
| 1. Gesamtbestand der unter MLP stehenden Tiere: | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
| 1. Zu prüfende Tiere / gemolkene Tiere: | | | | | |  | |  |
|  | | | | | |  | |  |
| 1. **Verfahren der Milchgewinnung** | | | 1. **Hersteller, Typ, Anzahl Melkplätze** | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| 1. **MLP-Prüfungsverfahren** | | | | | | | | |
| Bezeichnung des Prüfungsverfahrens: | | | |  | | | |  |
|  | | | |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Melkzeiten laut Probemelken** | | | | | |
|  | von: |  | bis: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | von: |  | bis: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | von: |  | bis: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | | | |
| 1. **Kennzeichnung der Tiere** | | |  | | | | | |
| 1. **Viehverkehrsverordnung** | | | ja | zum Teil | | nein | entfällt | nicht  geprüft |
| 1. Kennzeichnung gemäß ViehVerkV | | |  |  | |  |  |  |
| 1. Tiere sind mit der Kennzeichnung gemäß ViehVerkV in den Unterlagen der MLP eingetragen | | |  |  | |  |  |  |
| 1. **Identitätssicherung der Tiere während der MLP** | | |  |  | |  |  |  |
| 1. Tiererkennung erfolgt durch | | |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  | |  |  |  |
| 1. Identifizierung erfolgt nach | | |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  | |  |  |  |
|  | | |  |  | |  |  |  |
| 1. Stichprobenartiger Bestandsabgleich ohne Abweichungen bei der Identitätssicherung | | |  |  | |  |  |  |
| Tabelle zu c) | | |  |  | |  |  |  |
| LOM | Nummer / Name | LOM | | | Nummer / Name | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Milchmengenfeststellung** | | | | | | |  | | | | |
| 1. **Die Milchmengenfeststellung erfolgt mittels** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |
| (weiter mit Punkt 22) | | | | | | |  |  |  |  |  |
| (weiter bei Punkt 23) | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | ja | zum Teil | nein | entfällt | nicht  geprüft |
| 1. **Mobile Milchmengenmessgeräte** (nur auszufüllen, wenn Geräte auf dem Betrieb) | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. Eingesetzte Messgeräte sind Eigentum | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. Eingesetzte Messgeräte sind ICAR zertifiziert | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. Prüfplaketten vorhanden | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. Prüfmonat, oder geprüft bis: | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Prüfzeitraum wurde eingehalten | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. **Stationäre Milchmengenmessgeräte** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. Eingesetzte Messgeräte sind ICAR zertifiziert | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. Prüfplaketten vorhanden | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **(23.1) Erstabnahme** (nur bei Neuanlagen) | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. Prüfprotokoll wurde vorgelegt | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. Erstabnahme durchgeführt vor erster MLP, am: | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| durchgeführt von: | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kopie des Prüfprotokolls zu den Unterlagen genommen | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1. Prüfprotokoll wird nachgereicht bis: | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1. Plausibilitätsprüfung des Protokolls ohne Auffälligkeiten | | | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | ja | | | zum Teil | | nein | | entfällt | | nicht  geprüft |
| **(23.2)** **Routineprüfung** | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1. Prüfprotokoll wurde vorgelegt | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1. Letzte Prüfung durchgeführt am: | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | durchgeführt von: |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1. Prüfzeitraum wurde eingehalten | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1. Kopie des jeweiligen Prüfprotokolls zu den Unterlagen genommen | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1. Prüfprotokoll wird nachgereicht bis: | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1. Plausibilitätsprüfung des Protokolls ohne Auffälligkeiten | | | | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1. **Dokumentationen zur MLP** | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1. **Milchleistungs- und Zuchtunterlagen** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. Anzahl Probemelken bzw. Prüfzeitraum gemäß festgelegtem Verfahren eingehalten | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. Abweichungen vom Prüfzeitraum festgestellt | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Festgestellter Zeitraum: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Angegebener Grund: | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1. Tierzuchtrechtliche Relevanz der Abweichungen vom Prüfzeitraum wird geprüft, hinsichtlich: | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |
| * Eingeleitete Maßnahmen durch MLP-Organisation | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |
| * Art der Maßnahme | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. Melkzeitwechsel bei alternierender Kontrolle korrekt | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. Melkzeitbeginn ohne Auffälligkeiten | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. Alle unter MLP stehenden Tiere einbezogen | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 1. Vollständige Angaben der Milchleistungsdaten bei den geprüften Tieren | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | ja | | | zum Teil | | nein | | | | entfällt | | | nicht  geprüft | |
| 1. Korrekte Übernahme von Zugangstieren | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| 1. Fehlermeldungen im Prüfergebnis korrekt | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| 1. MLP-Ergebnisberichte werden dem Betrieb zur Verfügung gestellt | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| 1. Einsicht in MLP-Unterlagen ohne Auffälligkeiten bei: | | | | | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| * Zuchtbuchabteilungen und -klassen | | | | | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| * Rasseschlüsseln | | | | | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| * Probenlaufzeit | | | | | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| * Weitere: | |  | | | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| 1. MLP-Unterlagen durch MLP-Organisation geprüft, ggfs. Fehlerkorrekturen vorgenommen | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
| 1. Ablieferungsvergleich wird durchgeführt | | | | | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | Datum | | Milch-kg | | | | | Fett-% | | | | | | | | Eiweiß-% | | | |
|  | Molkerei | |  | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | Molkerei 24 h | |  | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | MLP-Daten | |  | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | Differenz | |  | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| Angegebener Grund: | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tierzuchtrechtliches Prüfprotokoll** | | | | | |
| **zur Überprüfung der Milchleistungsprüfung eines Zuchtbetriebes** | | | | | |
| **Teil B: Verfahrenskontrolle** | | | | | |
| 1. **Grunddaten der Verfahrenskontrolle** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **(V.1) A-Betriebe – Name und Funktion der für die Durchführung der MLP verantwortlichen Person der MLP-Organisation** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **(V.2) B- und C-Betriebe – Name der für die MLP verantwortlichen Person des Betriebes** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **(V.3) Name und Funktion weiterer Personen, die an der MLP beteiligt sind** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Identitätssicherung während der MLP** | | | | | |
| **(V.4) Tiererkennung** | ja | zum Teil | nein | entfällt | nicht  geprüft |
| 1. erfolgt durch: |  |  |  |  |  |
| * Betriebsleiter |  |  |  |  |  |
| * Mitarbeiter des Betriebes |  |  |  |  |  |
| * Personal der MLP-Organisation |  |  |  |  |  |
| * Elektronisch |  |  |  |  |  |
| 1. Nachprüfung der manuellen oder elektronischen Tiererkennung ergab keine Abweichungen |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(V.5) Identifizierung** | | | ja | zum Teil | nein | entfällt | nicht  geprüft |
| 1. erfolgt mittels: | | |  |  |  |  |  |
| * Tiername | | |  |  |  |  |  |
| * Stallnummer | | |  |  |  |  |  |
| * Lebensohrmarke | | |  |  |  |  |  |
| 1. Identifizierung ergab keine Beanstandungen | | |  |  |  |  |  |
| 1. **Eingesetzte Messtechnik** | | | | | | | |
| **(V.6) Balkenwaage** | | |  |  |  |  |  |
| 1. Funktionsprüfung ohne Beanstandung | | |  |  |  |  |  |
| 1. Korrekte Handhabung | | |  |  |  |  |  |
| **(V.7) Mobile Milchmengenmessgeräte** | | |  |  |  |  |  |
| 1. Eingesetzte Messgeräte weisen keine sichtbaren Beschädigungen auf | | |  |  |  |  |  |
| 1. Funktion der Messgeräte ohne erkennbare Beeinträchtigung | | |  |  |  |  |  |
| 1. Festgestellte Beschädigungen/Beeinträchtigungen: | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Geräte korrekt positioniert | | |  |  |  |  |  |
| 1. Milchmengen wurden korrekt erfasst/übertragen | | |  |  |  |  |  |
| 1. Teil A, Nr. 22 (Dokumentenprüfung) ausgefüllt | | |  |  |  |  |  |
| **(V.8) Stationäre Milchmengenmessgeräte – kein AMV** | | |  |  |  |  |  |
| 1. Eingesetzte Messgeräte weisen keine sichtbaren Beschädigungen auf | | |  |  |  |  |  |
| 1. Funktion der Messgeräte ohne erkennbare Beeinträchtigung | | |  |  |  |  |  |
| 1. Festgestellte Beschädigungen/Beeinträchtigungen: | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Teil A, Nr. 23 (Dokumentenprüfung) ausgefüllt | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | ja | | zum Teil | nein | entfällt | nicht  geprüft |
| **(V.9) Stationäre Milchmengenmessgeräte - AMV** | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Milchprobenahmegerät (Shuttle) | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  | | |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  | | |  |  |  |  |
| 1. Eingesetztes Shuttle ist ICAR zertifiziert | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Beprobung über 24 h | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Beprobung aller Kühe | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Shuttle korrekt positioniert/aufgestellt | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Probenflaschen stehen korrekt im Shuttle | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Milchabfüllung im Shuttle ohne Beanstandungen | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Festgestellte Beschädigungen/Beeinträchtigungen: | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  | |  |  |  |  |
| 1. Teil A, Nr. 23 (Dokumentenprüfung) ausgefüllt | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. **Ordnungsmäßigkeit der Milchmengenfeststellung und Probenahme** | | | | | | | | | | | | |
| **(V.10) Anmeldung zur MLP** | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Gemäß den Vorgaben erfüllt | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Betriebsleiter hat MLP abgelehnt/verweigert | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| Begründung: | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | |
| **(V.11) Erfassung der MLP-Daten** | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Erfolgt über | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Codierung des Prüfverfahrens korrekt angegeben | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Angaben der zu prüfenden Tiere werden erfasst | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Tiere mit abweichendem Prüfverfahren werden gekennzeichnet | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| **(V.12) Ausstattung zur Durchführung der MLP** | | | | | | | ja | | zum Teil | nein | entfällt | nicht  geprüft |
| 1. Für die Probenahme notwendige Unterlagen und Ausrüstungsgegenstände sind vorhanden | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Probenflaschen in ausreichender Anzahl vorhanden | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Probenflaschen in sauberem Zustand | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Probenflaschen enthalten Konservierer | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| **(V.13) Milchmengenfeststellung** | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Ablesegenauigkeit der Milchmenge ist gegeben | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Leistungsmindernde Ursachen werden erfasst | | | | | | |  | |  |  |  |  |
| 1. Festgestellte Leistungen werden ohne Korrektur übernommen | | | | | | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1. Abgleich der korrekten Erfassung angezeigter Milchmengen | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |
|  | Nr. | | kg | | Nr. | | kg | | Nr. | | kg | | | Nr. | | | kg | | | Nr. | | | kg | |
| Behörde: |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| MLP: |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Abgleich ohne Beanstandungen | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **(V.14) Probenahme** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1. Milchprobe wird fachgerecht entnommen | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1. Probenvolumen ist ausreichend | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1. Zuordnung „Tier – Probeflasche“ ohne Beanstandungen | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1. Probenbegleitschein vollständig ausgefüllt | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1. Probenlagerung/–transport ohne Auffälligkeiten | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **(V.15) Datenübermittlung an MLP-Labor/Organisation** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1. Datenübermittlung erfolgt durch | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1. Daten werden unverzüglich übermittelt | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| 1. Betrieb erhält eine Durchschrift/Kopie des Kontrollergebnisses | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(V.16) Allgemeines zum Probenahmetermin** | | ja | zum Teil | nein | entfällt | nicht geprüft |
| 1. Auffälligkeiten im Rahmen des Termins: | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Bemerkungen** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tierzuchtrechtliches Prüfprotokoll** | | | | | | | | | |
| **zur Überprüfung der Milchleistungsprüfung eines Zuchtbetriebes** | | | | | | | | | |
| **Teil C: Zusammenfassung der Kontrolle** | | | | | | | | | |
| **Name des Betriebes:** | | |  |  | **Datum:** |  | | |  |
|  | | |  |  |  |  | | |  |
| 1. **Hinweise/Anmerkungen zum Kontrolltermin** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. **Bereits zum Zeitpunkt der VOK festgestellte Mängel/Verstöße** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. **Eine Kopie des Protokolls** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | |  | | |
| 1. **Erklärung** | | | | | | | | | |
| Die Auskunft erteilende Person wurde über das Ergebnis der Prüfung vor Ort mündlich informiert und darauf hingewiesen, dass sie den Prüfbericht unterzeichnen kann, um damit ihre Anwesenheit bei der Prüfung zu bezeugen. | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |
|  | | Vertreter der Behörde | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |
|  | | Auskunft gebende Person/en | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | |  | |