# Strategie Stromnetze;Entwurf Detailkonzept im Rahmen der Energiestrategie 2050

# Fragebogen

Absender:

[Allgemeine Fragen 2](#_Toc340070117)

[Leitlinien 2](#_Toc340070118)

[Bedarfsermittlung 3](#_Toc340070119)

[Räumliche Koordination 4](#_Toc340070120)

[Bewilligungsverfahren 5](#_Toc340070121)

[Mitwirkung, Kommunikation 6](#_Toc340070122)

## Allgemeine Fragen

1. Sind Sie mit den grundsätzlichen Stossrichtungen des Entwurfs Detailkonzept Strategie Stromnetze einverstanden?

[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Bemerkungen:
2. Wo sehen Sie den grössten Handlungsbedarf im Zusammenhang mit der zeit- und bedarfsgerechten Realisierung des Aus- und Umbaus der Schweizer Stromnetze? *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

## Leitlinien

1. Sind Sie grundsätzlich damit einverstanden, dass verbindliche Vorgaben für den Netzaus- und -umbau auf Gesetzesebene verankert werden sollen?
*(Siehe Kap. 4)*[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Bemerkungen:
2. Sind Sie mit den vorgeschlagenen Leitlinien als Vorgabe für die Netzplanung und die Sicherstellung eines bedarf- und zeitgerechten Netzes einverstanden?
*(Siehe Kap. 4)*[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Bemerkungen:
3. Sind die vorgeschlagenen Leitlinien für den Netzausbau und –umbau ausreichend?
*(Siehe Kap. 4)*[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Falls Nein:
Welche weiteren grundsätzlichen Anliegen sollten ebenfalls als Leitlinie formuliert werden?

Bemerkungen:
4. Sind Sie damit einverstanden, dass nebst Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen (gemäss NHG) und den Entschädigungen für benötigte Dienstbarkeiten auch zusätzliche Entschädigungen zur Verbesserung der Akzeptanz der Projekte beitragen?
*(Siehe Kap. 4.10)*[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Bemerkungen:

## Bedarfsermittlung

1. Sind Sie damit einverstanden, dass die Bedarfsermittlung durch die Netzbetreiber (bis NE 3) auch auf der Grundlage eines energiewirtschaftlichen Szenariorahmens erfolgen soll?
*(Siehe Kap. 5.3)*[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Bemerkungen:
2. Sind Sie mit dem Verfahren einverstanden, wie der energiewirtschaftliche Szenariorahmen festgelegt werden soll (u.a. Festlegung durch den Bundesrat)?
*(Siehe Kap. 5.3)*[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Bemerkungen:
3. Sind Sie damit einverstanden, dass die Investitionssicherheit für Netzprojekte mit einer Prüfung und Vorab-Genehmigung des grundsätzlichen Bedarfs auf Basis der Mehrjahrespläne verbessert wird?
*(Siehe Kap. 5.4)*[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Bemerkungen:
4. Sind Sie damit einverstanden, dass die ElCom die Aufgabe der Vorab-Überprüfung und Genehmigung der Mehrjahrespläne durchführt?
*(Siehe Kap. 5.4)*[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Bemerkungen:
5. Sind Sie damit einverstanden wenn für die Netzentwicklung in der Schweiz folgendes Prinzip verankert würde: Netze sollen zunächst optimiert, danach verstärkt und bei weiterem ausgewiesenem Bedarf ausgebaut werden?
[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Bemerkungen:

## Räumliche Koordination

1. Sind Sie mit dem Prinzip der räumlichen Koordination in überörtlichen Teilräumen und der damit zusammenhängenden Pflicht zur Koordination der Planung auf allen Hierarchiestufen (Bund, Kanton, Gemeinde) einverstanden?
*(Siehe Kap. 5.5)*[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Bemerkungen:
2. Mit welchen Instrumenten könnte die Koordination der überörtlichen Teilraumplanung zusätzlich sichergestellt werden? *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*
3. Wie beurteilen Sie die Rolle der Kantone hinsichtlich der raumplanerischen Sicherung (Kantonale Richtpläne) der bestehenden und geplanten Korridore?
*(Siehe Kap. 5.5)* *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

## Bewilligungsverfahren

1. Sind Sie mit den im Detailkonzept dargelegten Massnahmen zur Optimierung der Bewilligungsverfahren einverstanden und welche Massnahme erachten Sie als prioritär?
*(Siehe Kap. 6)*[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Bemerkungen:
2. Könnte Ihres Erachtens die Einführung von verbindlichen Gesamtfristen für die Realisierung von Netzprojekten zu einer substantiellen Verkürzung der Projekte führen und auf Basis welcher gesetzlichen Grundlage könnte die Durchsetzung solcher Fristen erfolgen?
*(Siehe Kap. 7)*[ ]  Ja [ ]  Nein [ ]  keine Stellungnahme

Bemerkungen:
3. Welche weiteren Massnahmen im Zusammenhang mit der Beschleunigung des Netzausbaus und der Optimierung der Bewilligungsverfahren schätzen Sie als zielführend ein? *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

## Mitwirkung, Kommunikation

1. In welcher Form und zu welchem Zeitpunkt im Prozess erachten Sie die umfassende und breite Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Umsetzung der Strategie Stromnetze als möglich und sinnvoll? *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*