|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scheda** | **Codice del ZSC/ZPS** |  | | |
| **Nome del ZSC/ZPS** |  | | |
|  | **Titolo dell’azione** | **Interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti** | | |
| X Azione ordinaria   Azione straordinaria | X Azione generale   Azione localizzata | | X Azione materiale   Azione immateriale |
| **Tipo azione** | X intervento attivo (**IA)**   regolamentazione (**RE)**   incentivazione (**IN)**   programma di monitoraggio e/o ricerca (**MR)**   programma di educazione e di informazione (**PD)** | | | |
| **Target** | **Habitat** | | **Specie** | |
| 91AA\*, 9340 | |  | |
| **Pressioni** | = | | | |
| **Localizzazione ed eventuale stralcio cartografico** | Tutto il sito | | | |
| **Descrizione dello stato attuale e contestualizzazione dell’azione nel Piano di gestione** | Le pinete mediterranee sono quasi totalmente rimboschimenti, che tendono naturalmente a trasformarsi in boschi a prevalenza di leccio o roverella. La rinnovazione del Pino d’Aleppo risulta praticamente assente in tutte le pinete, dal momento che si tratta di una specie spiccatamente pioniera, in grado di rinnovarsi quasi esclusivamente in presenza di eventi catastrofici che riducano drasticamente la copertura arborea e/o creino le condizioni ideali per la germinazione dei semi (come nel caso del passaggio dell’incendio). | | | |
| **Indicatori di stato** | Grado di conservazione degli habitat target | | | |
| **Finalità dell’azione** | Aumento della biodiversità specifica e strutturale | | | |
| **Descrizione dell’azione e programma operativo** | L’azione si pone l’obiettivo di assecondare la naturale trasformazione delle pinete, mentre si tenderà a rinnovare la pineta a seguito di schianti da neve, da vento o incendi, allargando le aperture create naturalmente fino a 1000 metri quadrati e procedendo al taglio della vegetazione arbustiva e stabilizzando/favorendo le piante portaseme limitrofe.  Inoltre verrà favorita l’accelerazione dei processi di evoluzione dei rimboschimenti attraverso diradamenti dall’alto su piccole superfici (inferiori a 5 ettari), non omogenei sulla superficie, con prelievi inferiori al 25% della dendromassa presente, fatti salvi limiti minimi di superficie, superiori a quelli sopra indicati, riportati negli strumenti di finanziamento.  Vanno rilasciate 10 piante/ha tra quelle di maggiori dimensioni, alberi morti in piedi e monconi con diametri superiori a 30 cm fino a 10 piante/ha. Gli interventi dovranno essere effettuati al di fuori del periodo di riproduzione della fauna e dei mesi da giugno a settembre.  In occasione degli interventi selvicolturali nei rimboschimenti a prevalenza di conifere dovranno essere rilasciati 5 individui tra quelli di maggiori dimensioni a ettaro, come da DGR 2585/91. | | | |
| **Descrizione dei risultati attesi** | Mantenimento/miglioramento del grado di conservazione delle specie presenti nel sito | | | |
| **Interessi economici coinvolti** |  | | | |
| **Soggetti attuatori** | Ente gestore | | | |
| **Priorità dell’azione** | Bassa | | | |
| **Tempi e stima dei costi** | Entro 7 anni dall’approvazione del piano; stima prezzo medio 2.311,836 €/ha (prezzario regionale, delibera di Giunta regionale n. 288 del 04/03/2024) | | | |
| **Riferimenti programmatici e linee di finanziamento** | Fondi Ente gestore, PSR, FESR | | | |
| **Riferimenti e allegati tecnici** |  | | | |