Anhang 3: Beispielanschreiben an die benachbarten KG der Region

Das nachfolgende Anschreiben ist eine Vorlage, um die Presbyterien der benachbarten Kirchengemeinden in einer Region anzuschreiben. Es ist als Vorschlag und Hilfestellung zu verstehen, und kann entsprechend eigener Bedürfnisse in der Gemeinde angepasst werden.

Sehr geehrtes Presbyterium der KG A,
Sehr geehrtes Presbyterium der KG B,
….

wir möchten uns gerne zur Verwendung der 4% Klimaschutzpauschale in unserer Region mit Ihrer Kirchengemeinde abstimmen.

Folgende Maßnahmen wurden in unserer Kirchengemeinde im Rahmen des Strukturwandels und für den Klimaschutz in den letzten 15 Jahren bereits durchgeführt:
*(An dieser Stelle können auch z.B. die Aufgabe von Gebäuden o.ä. aufgeführt werden.)*

Tabelle 1: Bereits durchgeführte Maßnahmen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Jahr  | Name der Maßnahme | Ca. Kosten  | Bemerkungen |
| 1 | 200X | abc | x.000 € |  |
| 2 | 200Y | def | x.000 € |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Aktuell stehen kurzfristig folgende Maßnahmen kurz vor der Umsetzung, bzw. sind gerade in Umsetzung:

Tabelle 2: Maßnahmen aktuell in Umsetzung/Kurz vor Umsetzung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Jahr  | Name der Maßnahme | Ca. Kosten  | Bemerkungen |
| 10 | 2023 | ghi | x.000 € |  |
| 11 | 2024 |  | x.000 € |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

Bei Maßnahmen an Gebäuden:

Folgende unserer Gebäude sollen nach unserer Planung als integraler Bestandteil der Kirchengemeinde erhalten bleiben:

Tabelle 3: Gebäude die bleiben werden

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | PLZ  | Ort | Straße  | Nr. | Name |
| 1 | 59XXX | Lipperode | Leostr. | 88 | Christuskirche |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Folgende unserer Gebäude haben nach unserer Planung keine Perspektive auf mittelfristigen Erhalt in unserer Kirchengemeinde:

Tabelle 4: Gebäude die nicht bleiben werden

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | PLZ  | Ort | Straße  | Nr. | Name |
| 1 | 59XXX | Welver | Leostr. | 89 | Gemeindezentrum |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Bei folgenden unserer Gebäude steht eine Analyse noch aus:

Tabelle 5: Gebäude, deren zukünftige Nutzung noch offen ist

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | PLZ  | Ort | Straße  | Nr. | Name |
| 1 | 59XXX | Welver | Schulzestr. | 90 | Gemeindezentrum |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Die nächsten in unserer Kirchengemeinde geplanten Maßnahmen sind:

Tabelle 6: Mittel- und Langfristig geplante Maßnahmen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Name der Maßnahme | Zeitraum | Ca. Kosten  | Bemerkungen |
| 1 | abc | 10-2024 – 06-2025 | x.000 € |  |
| 2 | def | 10-2024 – 06-2025 | x.000 € |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

Folgende Abhängigkeiten der Maßnahmen untereinander, bzw. durch externe Faktoren sehen wir:

Tabelle 7: Abhängigkeiten geplanter Maßnahmen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Name der Maßnahme | Abhängig von | Abhängig weil (Begründung) |
| 1 | Gebäudedämmung | Keine Abhängigkeit |  |
| 2 | Heizungstausch | Maßnahme Nr. 1 | Dämmung reduziert die Heizlast, und damit die Größe (Leistung) der neuen Heizung |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

Entsprechend unserer Einschätzung ordnen wir den in Tabelle 6 geplanten Maßnahmen folgende Wichtigkeit bzw. Dringlichkeit in unserer Kirchengemeinde zu:

**WICHTIGKEIT**

**DRINGLICHKEIT**

Anhang 4: Template Ergebnisse zur Abstimmung in der Region

Ist die Abstimmung in einer Region erfolgt, sollte der Klimaschutzmanager hierzu mit einer Übersicht informiert werden. Nachfolgend wird ein Template dazu bereit gestellt:

Zur Weiterleitung an das Klimaschutz-Management des Ev. Kirchenkreises Soest – Arnsberg:

Entsprechend der Abstimmung der Kirchengemeinden in Region **X** planen diese die nachfolgenden Maßnahmen. Die priorisierte Maßnahmen stehen an erster Stelle, mit fortlaufend abnehmender Priorität.

**Region X (1)**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | KG | Jahr  | Erwarteter UmsetzungsZeitraum | Name der Maßnahme | Ca. Kosten  | Bemerkungen |
| 1 | Ense | 2024 | 8 Monate | abc | x.000 € |  |
| 2 | Ense | 2024 | 4 Monate | def | x.000 € |  |
| 3 | Werl | 2025 | 12 Monate | … | x.000 € |  |
| 4 | Wickede | 2025 | 7 Monate |  | x.000 € |  |
| 5 | Werl | 2027 |  |  | x.000 € |  |
| 6 | Wickede | 2027 |  |  | x.000 € |  |
| 7 | Ense | 2028 |  |  | x.000 € |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

**Beschreibung**

<Beschreibung der geplanten Zukunft der Kirchengemeinden einer Region für die nächsten 5-10 Jahre.>