## "Ich hoffe so sehr, dass er wieder gesund wird" 3.4.J_

Repliken auf einen Leserbrief

## ,Vielleicht öffnet es dem ein oder

 anderen Mitbürger die Augen*Lieber Herr Meinel, herzlichen Dank für ihren Leserbrief ( $H T$ vom 27. März), mit dem Sie ihre schwere Covid-19-Erkrankung öf fentlich gemacht haben und auch auf die schlimmen Fälle in ihrem Umfeld hingewiesen haben. Als kleiner Hobbyläufer habe ich die Leistungen ihres Vaters immer sehr bewundert und verfolgt. Ich hoffe so sehr, dass er wieder gesund wird.

Vielleicht öffnet es doch noch dem einen oder anderen Mitbürger die Augen, wenn er die Fakten von Betroffenen direkt lesen kann. Zumal wenn dies vielleicht Mitbürger sind, die er zumin-
dest dem Namen nach kennt. Somit auch Dank an Herrn Frankenhauser und vielleicht noch mehr Betroffene, die sich hier äußern. Hans-Martin Gschwind Obersontheim

## ${ }^{\text {N }}$ Jesus will auch Ihre vermeintliche

 Schuld auf sich nehmen"Sehr geehrter Herr Mario Meinel, ich hoffe, es geht Ihnen und Ihrem Vater gesundheitlich wieder besser. Ihr Leserbrief hat mich sehr beschäftigt. Ich kann mir vorstellen, dass Ihnen das Wissen, wahrscheinlich der Ưberträger zu sein, sehr zu schaffen macht.
Eigentlich wollte ich Ihnen persönlich einen Brief schreiben, aber ich glaube, dass es etlichen Leuten genauso geht. Deshalb wähle ich diesen Weg, Ihnen zu antworten.

Ich habe Ähnliches erlebt, jedoch nicht mit solch dramatischen Folgen. Vor einigen Jahren hatte ich nicht die Kraft für ein Kleinkind, Krankenbetreuung, Hausbau und auch noch eine weitere Schwangerschaft. Insgeheim wünschte ich im ersten Moment, das Baby würde abgehen. Kurze Zeit später hatte ich tatsächlich eine Fehlgeburt: Wahrscheinlich war es eine Eileiterschwangerschaft. Obwohl es viele rationale und medizinische Gründe gab, hatte ich dennoch das Gefühl, dass ich mein Kind mit meinen ablehnenden Gedanken getötet hatte. Auch wenn es noch so gute Gründe waren, mein Gewissen war unerbittlich. Ich wurde diese Schuldgefühle nicht los.
Ich schreibe Ihnen das, weil ich damals endlich kapiert habe, wa-
rum wir heute noch Ostern feiern: An Karfreitag starb Jesus auch für mich am Kreuz und für meine vermeintliche Schuld am Tod meines Kindes. Er nahm mir diese Schuldgefühle ab und seitdem kann ich wieder befreit leben.
Deshalb schreibe ich Ihnen, damit Sie sich an diesem Osterfest angesprochen fühlen: Jesus will auch Ihre vermeintliche Schuld am Tod des Vaters Ihres Freundes auf sich nehmen. Er will Ihnen Ihre Schuldgefühle abnehmen, damit Ihr Gewissen Frieden gibt. Diesen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, wie es so schön altmodisch heißt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Frieden Gottes erleben. Seien Sie gesegnet!

Stefanie Gehring Großaltdorf

Zwei Schwerverletzte nach Frontalaufprall
Vellberg. Eine Mercedes-Fahrerin (55) war am Dienstag gegen 14.10 Uhr auf der L 1040 von Vellberg in Richtung Ilshofen unterwegs. Vor ihr fuhr ein Sattelzıg. Als die 55 -Jährige diesen überholen wollte, kam ihr der Mercedes eines 61-Jährigen entgegen. Beide konnten den frontalen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5500 Euro. Die Fahrbahn musste aufgrund des Unfalls für etwa 45 Minuten vollständig gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussen abgeschleppt werden.


Zwei Menschen wurden bei einem Unfall zwischen Gaugshausen (Ilshofen) und Lorenzenzimmern (Vellberg) schwer verletzt. 7.4. 11

Nachtgottesdienst mit Egli-Figuren $\quad 3.4 . \mathrm{V}$
Vellberg. Mitten in der Nacht auf Ostersonntag, ab 4.30 Uhr, sende die Kirchengemeinde Großaltdorf einen Gottesdienst aus. In der fast dunklen Kirche geht es in Szenen, von Egli-Figuren dargestellt, um die Vertreibung aus dem Paradies, die Last des Todes bis hin zum gekreuzigten Gottes sohn. Auf einmal wird die Kirche hell erleuchtet sein von vielen Kerzen und die Botschaft vom auferstandenen Herrn breitet sich aus. Normalschläfer können auf Youtube, Suchbegriff "Kirche Großaltdorf", den Gottesdienst später anschauen, schreibt die Kirchengemeinde.


Egll-Figuren zeigen Szenen den Kreuzwegs.
Foto: privat

## Keine Sorge wegen Platten

Zweirad Vellberg richtet eine Reparierstation für Fahrradreifen ein

Vellberg. Die Stadt kann sich über einen neuen Radservice-Punkt freuen. Die Säule steht gegenüber dem Waschhaus im Städtle neben der Fahrrad-Ladestation, berichtet die Stadtverwaltung. Bei einem Platten kann das Fahrrad auf der Säule aufgebockt werden und mit dem dort vorhandenen Werkzeug, das diebstahlsicher an der Säule montiert ist, repariert werden. Zusätzlich bietet die Station eine Luftpumpe aus Edelstahl mit Manometer an. Die Säule ist robust gebaut und witterungsbeständig sowie vor Vandalismus geschützt im Boden befestigt. Die Station wurde von der Stadt Vellberg und vom Land Baden-Württemberg je zur Hälfte finanziert. Insgesamt wurden 2000 Euro investiert. Es sind bereits schon mehrere Radservice-Punkte im Landkreis Schwäbisch Hall installiert worden. 27.4.21

## Teststation wird rege genutzt 8.4 .21

Vellberg. Die Gemeinde Vellber hat bietet seinen Bürgern seit dem 9. März kostenlose Coro na-Schnelltests an und war damit anderen kleineren Gemein den einen guten Schritt voraus Das Angebot wird sehr voraus Dengebot wird sehr gut an genommen. Schon mehr als 1000 on unseren 1500 Tests wurden verbraucht, weshalb wir jetzt beim Land weitere Testkits angefordert haben", berichtet Bürgermeisterin Ute Zoll.

Die Rathauschefin ist froh über die Unterstützung der DRK-Bereitschaft Bühlertal, die immer mit drei Helfern die Abstriche vornimmt. Sie haben inen
von 20 bis 30 Mitgliedern. Ich wa bisher dreimal vor Ort und jedes Mal waren andere im Einsatz", so Zoll. Die Testzeiten sind großzï gig: dienstags und donnerstags weils in der friuh von und für Berufstätige am Spätnachmittag von 17 bis 20 Uhr. , Zu nachmittag von 17 bis 20 Uhr. ,ZuSamstagvormittag von 8 bis 13 Uhr die Tests an. Bei uns geht das ohne Anmeldung. Vielleicht ist das ein Grund, warum wir so viel Zulauf haben", vermutet Zoll. Die Teststation befindet sich in der Stadthalle in Talheim im Raum des Vellberger Generationenbündnis.
siba

## AcryImalerei im Vellberger Pavillon

Vellberg. Schichtwechsel im Pavil lon: Die Ausstellung von Eber hard Keller endet, ab Montag, 12. April, ist dort die Werkschau „Unser Leben ist bunt" zu sehen. Unter diesem Motto zeigen Hanna Matthes und Petra Schebera bis Anfang Juli Acryl- Malerei.
Hanna Matthes wurde 1967 geboren und wohnt mit ihrer Familic in Vellberg-Talheim. Sie hat vor rund 15 Jahren das Malen mit Acrylfarben für sich entdeckt. In Volkshochschulkursen, in denen hauptsächlich abstrakt gemalt wurde, hat sie die Grundlalt und den Umgang mit Acrylfarbe kennengelernt Später
hilfe des Künstlers Mustafa Jannan ihre Kenntnisse erweitert und ihre Fähigkeiten ausgebaut „Da ich gerne in der Natur unter wegs bin, habe ich große Freude am gegenständlichen Malen von Landschaften", verrät Matthes. Petra Schebera wurde 1968 ge boren und hat während ihrer Schulzeit gerne gemalt. Diesc Leidenschaft hat sie 1993 in einem Acryl-Malkurs wiederentdeckt Sie malt des öfteren gemeinsam mit Matthes und sieht Malerei als "Form der Entspannung" an. Durch das coronabedingte Mehr an Freizeit seien weitere farbenfrohe Bilder entstanden

$$
74.21
$$

## Lokalpolitik Gemeinderat tagt am Donnerstag

Vellberg. Der Vellberger Gemein derat diskutiert wieder am Donnerstag, 29. April, um 18.30 Uhr Die Sitzung findet in Form einer Videokonferenz statt. Die Einwohnerfragestunde entfällt. Bürger können die Sitzung im Sitzungssaal Oberes Schloss verfolgen. Die Tagesordnung beinhaltet unter anderem verschieden Vergaben zum Neubau der Kindertagesstätte Talheim, die Ände rung der Feuerwehrsatzung und den Neubau des Regenüberlaufbeckens Talheim-Ost

SO GESEHEN

„Zum Glück ist nicht alles geschlossen, so auch die Eisdiéle in Vellberg. Am Sonntagnachmittag standen mehr als 30 Personen geduldig an, um sich ein le ckeres Eis zu holen", schreibt Siegfried Tischler.

Foto: privat

## وrIISCIEI VVIIIU LUL alle\|g gut

Moment mal, bittel Die Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Hall wählt am Dienstag einen neuen Obmann. Der bisherige Obmann Volker Stellmach möchte beim Verband Schiedsrichterobmann werden. Von Hartmut Ruffer

E
ine Ära geht am kommen den Dienstag zu Ende. 18 Jahre lang stand Volker Stellmach als Obmann der Schwäbisch Hall vor Nun wird sich nicht mehr zur Wahl stellen Dafür hat der 43 -ährige Vellberger aber einen guten Grund: E gewirbt sich um das Amt des Verbandsschiedsrichterobmanns. Die Wahl dazu sollte genau wie die Hauptversammlung der Schwäbisch Haller Schieds richtergruppe schon längst er folgt sein, doch die Corona-Pan Präsenzveranstaltungen. Nach Prasenzveranstaltungen. Nach die Hauptversammlung der SRG Schwäbisch Hall am Dienstag in der Online-Variante statt. Natürlich hätte Volker Stellmach sich viel lieber eine Präsenzveranstaltung gewünscht, trotzdem blickt er zufrieden zurück und mit Optimismus nach vorn. Auch wenn mum darstellen, so sieht Volker Stellmach in der Digitalisierung auch eine große Chance für das Schiedsrichterwesen.

Herr Stelimach, 18 Jahre lang ware sle Obmann der SRG Schwablisch Hall. Kaum errelchen Sle In dieser Funktion das Erwachsenenalter, suhen Sle etwas Neues...
olker Stellmach: (lacht) Ja, so kann man es naturlich auch sehen. renamt wie im Berufsleben: Ir endwann ist die Zeit gekommen, twas anderes zu machen, und frischer Wind" tut sicherlich uch allen gut. Und für mich bedeutet das, dass ich Verbandschiedsrichterobmann werden möchte.

Is Sle 2003 Obmann der Schwasblsch Haller Schledsrichtergruppe wirden, war Gerhard Schroder Bundeskanzler und Rudi Völler Teamcher er Nationalmannschaft. Was fur Ine Zelt war das damals?
Ich empfand sie als einfacher. Ins gesamt war der Fokus stärker au dem Amateurfußball. Es gab mehr Ehrenamtliche und auch Spiele Die Bindung war größer. Wenn er gesagt hat: „Da bin ich dabe dann war er auch dabei.

Wahrend heute Vieles in digitaler Form abgearbeltet wird, gab es da oder? ader?

Auf jeden Fall Damals steckte d Digitalisierung noch in den Kin derschuhen, es gab jede Menge Formulare, die man per Hand aus zumullen hatte. Dann wurde es vo Janr zu jahr digitaler - und das er habert Veles. Ich bin ITler und hlar ist auch. Ein Sicht. Abe wächst mit diesen auf und tut sich oftmals leichter als ein 84 -Jähriger.

Woilten Sle 2003 unbedingt Ob mann der Schwabbisch Haller Gruppe werden?
(lacht) Nein! Damals steckte ich noch mitten in meiner Schieds richter-Karriere und war durch aus affan Dfen hatte für mich erst


Foto: Ufuk Arslan

Priorität. Mein Vorgänger Rol Baumann wechselte damals in den Verbandsschiedsrichteraus schuss. Ich selbst war auch schon Beisitzer im Ausschuss. Wir be rieten uns, wer die Nachfolge dann chmen konnte. Ich war vorstellen konnte.

## Haben Sie Jemals bereut,

 damals zugesaǵt zu haben? punkt einen so wirklich ni Natürlich brauch man Schiedsrichter-Funktio när manchmal ein dickes Fell, denn es ist längst nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber für mich überwiegen bei weitem die positive Kontakte und Erlebnisse. Zudem hatte ich über all die Jahre immerein hervorragendes Team an mei ner Seite.
Gab es elnen oder zwel absolut herausragend beelndruckende Momenausra
te?
(iuber
(überlegt) Nein, es gab viele Ereignisse und Szenen, die mir sehr gut in Erinnerung sind aber nich die eine besondere. Wenn ich gemerkt habe, das meine Arbeit gewert schätzt wird, dann gab das immer Mut, Kraft und Motivation.

## Interview

 nen Schiedsrichter veränwas was erreichen will. Man musssich also intensiver mit seinem Hobby auseinandersetzen. Wa auch auffällig ist: Dank der Smartphonetechnik gibt es immer meh len auf allen möglichichen Spie men. Das ist Fluch und Segen gleich, da man deutlich stärke wahrgenommen wird Der Re wahrgenommen wird. Der Redem Ehrenamt hat meines Erach tens nachgelassen.

Sle bewerben sich nun um das Am des Verbandsschledsrichterobmanns. Was umfasst dlese Tatigkett? Dabei geht es um das gesamte chiedsrichterwesen im würt also um die Steuerung und Wei terentwicklung des Schiedsrichterwesens. Zudem ist dieser Ob -
mann auch in anderen Gremi vertreten.

Dle Wahl wurde immer wieder weg Corona verschoben. Neben Ithnen gibt es noch drei weltere Bewerber. in?

Ich bin zuversichtlich. So etwa uberlegt man sich ja gut im Vor aus. Mut gibt mir auch, dass meil Team aus erfahrenen und neue Beisitzern besteht und somit Er ahrug und neue Imp menwirken können.

Warden Sle gewăhlt, dann stehen auch die Themen Imagepfiege rem Plan. Inwlewelt hat dle Pande mle diesbezaglich etwas verăndert? Bei der Gewinnung von Unparteiischen sorgt die Digitalisierung auch für positive Effekte in dieer Zeit und sie hat viele Türen hat $2 y$ Online-Kursen einladen Dabei ist es zunächst einmal egal ob der Interessent am Bodensee oder in Ludwigsburg zu Hause ist. Die Interessenten könnten sich zentral anmelden und die ersten Schritte der Schiedsrichterkarriere online machen. Anschließend übernimmt die lokale Gruppe und der Neuling kann bereits erste Spiele leiten. Dieses Prinzip hilft zu verkïrzen und bietet die Chance schnell und einfach Schied richter zu werden.

Wer wird Ihnen auf die Stelle des Ob manns der Schledsrichtergruppe Schwäblsch Hall folgen?
Natürlich haben wir uns dazu in tern schon Gedanken gemacht, wer dafuir in Frage kommen könn te. Lars Krimmer, bislang Beisit derem zuständig für die Öffent lichkeitsarbeit, wird sich am Dienstag zur Wahl stellen.

Sle sind eln groBer Tatort-Fan und versuchen immer, sonntags um 20.15 Uhr zu Hause vor dem Fernseher zu selin. Ist Ihnen das immer gelungen?
(schmunzelt) Ich plane mir diese Zhrenamt her - ich. Ehrenamt hin Geld mit meinem Beruf und mei ne Familie gibt mir den Rückhalt Deshalb ist es mir so wichtig, das es dafür genügend gemeinsame Zeit gibt. Zudem ist dies mit ei nem Glas Whisky ein guter Aus klang der Woche.

## Steckbrief <br> Volker Stellmach

Geburtstag: 13. September 1977 Geburtsort: Schwabisch Hall Wohnort: Vellberg der Beruf: Teamielter IT Hobbys: Schiedsrichterwesen, FuBball
Bishe
Bisherige Statlonen: seit 1987 Sportfreunde Bühlerzell, seit 1997 chiedsrichtergruppe Schwäbisch Hall Schiedsrichter in Erfor sistent in der Regionalliga



Seit dem 19. März baumeln bunte Stoffhühner in den Asten der alten Linde in der Mitte von Vellberg-GroBaltdorf. „Es ist ein Signal, das zeigen soll: Uns gibt es noch", sagt die Vorsitzende der Großaltdorfer Landfrauen zu der gelungenen Aktion. 50 Vögel haben die Landfrauen ge
näht. Sie strahlen Optimismus und Fröhlichkeit aus und lassen den Betrachter dabei unweigerlich lächeln. Vor blauem Himmel und den Fachwerkfassaden der Häuser rund um den Lindenplatz kommen sie toll zur Geltung.




## rinosy <br>  rino sy

$\left.\begin{array}{ll}\text { 15.04- } 10 & \begin{array}{l}\text { folgende Fortschreibung ver- } \\ \text { schieben, so Fuhrmann. } \\ \text { Zur Gemarkungsgrenze nach }\end{array} \\ \text { Wir müssen uns } & \begin{array}{l}\text { Hall soll das Baugebiet einen Ab- }\end{array} \\ \text { das als Zukunfts- } \\ \text { stand von rund loo Metern ein- } \\ \text { halten., Wegen der Planung der }\end{array}\right\}$
die Erweiterungsfläche wichtig. ,Wir müssen uns das als Zu kunftsoption offenhalten und uns diese Flächen sichern."
Wie viele Bauplätze dort entstehen könnten, sei schwer abzuschätzen. Es komme etwa darauf an, wie viel ökologische Ausgleichsfläche benötigt werde und wie groß der Abstand von der Bühlertalstraße für den Lärm-
schutz sein müsse. Sie rechne mit 40 bis 60 Bauplätzen. Wann mit der Erschließung begonnen werde, sei völlig unklar. Ute Zoll: „Das kann je nachdem, wie "schnell die Bauplätze in der Sandhalde an den Mann gehen, ob die Stadt sie frei oder restriktiv verkauft, schon in fünf oder erst in 20 Jahren sein."
stichwort inzwischen der letzte Bauabschnitt ganz im Westen er-- schlossen. Vellberg hat derzeit dort keine Bauplätze mehr im Angebot. Wenn in ein paar Jahren das geplante Baugebiet Sandhalde voll ist, sollen im Anschluss an das Baugebiet Kreuzäcker entlang der Bühlertalstraße Richtung Nordwesten zur Gemarkungsgrenze weitere 5,4 Hektar als Wohnbaugebiet ausgewiesen werden. „Für die Zukunft gibt es bisher nur das Baugebiet Sandhalde. Aber wenn die Bauplätze in Vellberg weiterhin so reißenden Absatz finden, ist es sinnvoll, die Erweiterung bei der nächsten Fortschreibung des Flächennutzungsplans anzumelden", meinte Kreisplaner Jens Fuhrmann. Das Thema stand auf der Tagesordnung der jüngsten Ratssitzung, die erstmals online stattfand. Fuhrmann warnte aber davor, dass etwa seitens des Regionalverbands mit Einsprüchen zu rechnen sei. „Bisher war der Regionalverband immer recht angetan von der zurückhaltenden Planung der Stadt. Aber diese weitere Fläche mit mehr als fünf Hektar liegt weit über dem Bedarf", stellte der Fachplaner fest. Den Bedarf errechne das Regierungspräsidium (RP) als Raumordnungsbehörde aus statistischen Daten zur Bevölkerung, so Fuhrmann gegenüber dieser Zeitung, verifiziert werde das Ergebnis vom Regionalverband Heil-bronn-Franken.

Er empfahl Vellberg, bei der anstehenden Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbands Ilshofen-Vellberg auf die Aufnahme dieser Fläche als Wohngebiet hinzuarbeiten. Das RP und der Regional-Verband nehmen zu den gewünschten Änderungen des FNP Stellung. Wenn die Widerstände zu groß seien, könne man das Vorhaben immer noch auf die

## Pflanzen und Tiere werden gezählt 28.4 .4

Naturschutz Die
Landesanstalt für Umwelt kartiert ein Gelände, das sich auf Vellberger Gebiet befindet.

Vellberg. In der Stadt Vellberg werden bis Ende November Kartierungen von Arten und Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Ha-bitat-(FFH)-Richtlinie, weiteren Tieren wie Vögeln und Insekten sowie Pflanzen vorgenommen. „Die Kartierungen finden auf wenigen Stichprobenflächen über wiegend im Außenbereich unserer Gemeinde statt", berichtet die Verwaltung.

Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Eine Zuordnung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümern oder Bewirtschaftenden findet bei der Erfassung und Auswertung der Kartierungen nicht statt. Es werden auch keine dauerhaften Markierungen auf der Fläche vorgenommen.
Für die Erhebungen ist es den Kartierenden als Beauftragte der LUBW grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorherige Anmeldung zu betreten ( 652 Naturschutzgesetz). Die Kartierenden betreten nur Grünlandflächen und Wald im Außenbereich beziehungsweise nutzen das vorhandene Wegenetz. Die von der LUBW beauftragten Personen haben eine Kartierbescheinigung, die sie im Gelände mit sich führen. Die Kartierenden sind in der Regel alleine unterwegs, der gebotene Mindestabstand wird eingehalten. Bei der Kartierung werden in jedem Fall die derzeit geltenden Vorgaben zur Kontaktbeschränkung eingehalten.
Clips kommen bei Kindern gut an

Petra Heinritz erzählt mit Hilfe von Egli-Stofffiguren eine Geschichte
vom Propheten Elias. Das Video davon ist erstmals am Sonntag, 2 . Mai, auf Youtube ,Kirche Großaltdorf" zu seher.. Foto: Slgrid Bauer reiten, die Bibelstelle zu lesen,
den kindgerechten Text zu schreireiten, die Bieen
den kindgerechten Text zu schrei-
ben und das Ziel herauszuarbei-
ten. Dann suche ich passende ten. Dann suche ich passende Figuren und ordne sie chronolo-
gisch", erklärt er. Der Mann aus
Ilshofen engagiert sich schon seit Ilshofen engagiert sich schon seit macht immer noch Spaß", meint spricht er Gebet und Segen und
Elisabeth Hammer entlässt die Kinder mit einem schwungvollen schon kommt die nächste Akteu-


### 17.04. 21 ,"Jedes Mal wird Natur zerstört"

Öber den Bau von Supermärkten
Nun also auch Bühlertann. In jeder noch so kleinen Stadt, in jedem Winkel des Landkreises dem Winkel des Landkreises wächst eine Supermarktkette nach der anderen aus dem Boden, Jedes Mal werden Bäume gefällt,
Böden zubetoniert und versiegelt, Natur zerstört. Jedes Mal entstehen Riesenparkplätze, Zufahrtstraßen Kreisverkehre Gebaut wird auf der grünen Wiese. Im Gegenzug stehen die ehemaligen Lebensmittelgeschäfte im Zentrum der Gemeinden oftmals leer, diese Bereiche veröden und verkommen zu Durchfahrtstraßen.

Die Bühlertanner stehen vor vollendeten Tatsachen, in Vellberg könnte ein solcher Kahlschlag noch verhindert werden. Hier besitzt die Supermarktkette Edeka bereits einen großen Supermarkt mit übergroßem Parkplatz. Aber nein, das ist nicht ge nug der Supermarkt soll, nach Willen des Betreibers, noch größer werden. Außerdem liegt der Vellberger Supermarkt nicht direkt an der Einfallstraße, sondern 200 Meter von ihr entfernt. Die Kunden müssen also blinken und abbiegen, ein zu großer Aufwand findet der Supcrmarktbetreiber.

## 70 Băume fällen

Welch ein Glück, dass sich direkt neben der Einfallstraße eine Obstbaumwiese mit 70 Bäumen befindet, die man fallen und wo man den Boden zuteeren und zubetonieren kann! In diesem Früh jahr noch können diese Bäume blühen, in diesem Sommer wachsen dort noch Früchte, $\mathrm{CO}_{2}$ wird gebunden, Vögel können nisten, Kinder spielen und die Anwohner können sich auf dem Spazierweg, der mitten durch die Wiese geht, erholen. Aber diese blühende Natur soll geopfert werden, damit ein Supermarkt 200 Meter weiterziehen kann. Wann wird eigentlich dieser Wahnsinn gestoppt?

Vellberg

## „Alle Bäume leiden unter der Dürre"

Natur Käferbefall, Sturm und Trockenheit haben 2020 für ein massives Defizit im Vellberger Stadtwald gesorgt.

Vellberg. Wegen des niedrigen Preises für Nadelholz hat Revierförster Wolfgang Maýr 2020 im Vellberger Stadtwald nur Schadholz einschlagen wollen. Kalkuliert hat er mit etwa 70 Festmeter, es wurden dann aber über 400, wie Patrick Haas aus dem Haller Forstamt in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete. Schuld daran waren der Sturm Sabine im Februar und der starke Käferbefall der durch Trockenheit geschwächten Bäume. „Alle Baumarten leiden unter der Dürre der letzten Jahre", stellte Haas fest.

Nur rund 23 Euro pro Festmeter hat das Nadelholz eingebracht, weil der Markt mit Fichte überschwemmt ist. „Die Kosten für die Ernte belaufen sich aber auf über 30 Euro", stellte Mayr klar. Zusammen mit den Einnahmen für 226 Festmeter Laubholz, überwiegend Brennholz, hat das zu dem ungewöhnlich hohen Verlust von 21473 Euro geführt.

Dankbar ist Mayr, dass die Stadt dem Verkauf von einigen abgelegenen, kleinen Flächen zugestimmt hat. „Der Stadtwald verteilt sich mit vielen verstreuten Flächen über ein großes Areal. Diese Standorte waren besonders aufwändig zu bewirtschaften", er klärte er den Räten.

Zur Planung 2021: „Hier sind wir schon ungewöhnlich weit fortgeschritten. Der Einschlag ist schon fast komplett", so Mayr. Die 285 Festmeter, fast ausschließlich Laubholz, das nur als Brennholz verwertbar ist, stammen von ach verschiedenen Standorten. Mayr rechnet mit Einnahmen von 10395 Euro.

## Viele junge Bäume gepflanzt

An Ausgaben plant er 6325 Euro für Pflanzungen. Sie sind bereits weitgehend abgeschlossen. 1710 junge Laubbäume hat Mayr seten lassen, unter anderen Hain buche, Stieleiche und Douglasie Eine Fläche von 0,4 Hektar wird für den Anbau junger Bäume vorbereitet. Auf 1,55 Hektar müssen Kulturen gesichert werden bedeutet, dass man die jungen Bäume beispielsweise vor dem Überwuchern mit Brombeer schützt", so Mayr. Eine Jungbestandspflege ist für 3,4 Hektar vorgesehen. Ziel ist, die Baumartenzusammensetzung so zu steu ern, dass sie für das veränderte Klima passt und sich hochwertige Bestände entwickeln

Mit den Zuschüssen für Pflanzungen kommt Mayr 2021 rechnerisch auf Einnahmen von 13185 Euro, dem stehen Ausgaben von fast 26000 Euro gegenïber ist der Plan, die Wirklichkeit kann aber stark davon abweichen, je nachdem wie viel ungeplanter Einschlag von Käfer oder Sturmholz dazukommt", warnt er. Er hofft mit der angekündigten Nachhaltigkeitsprämie des Bundes 2021 auf ein ausgeglichenes Ergebnis.

Sigrid Bauer



### 21.4.21

EIs ist das Ende einer Ära: 18 Jahre lang stand Volker Stellmach der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Hall vor. Eine lange Zeit der Kon tinuität. Während dieser Zeit spanne hatte der VfB Stuttgart 21 Trainer, wie Stellmachs Nachfolger Lars Krimmer in seiner Dan kesrede mit einem Schmunzeln erwähnte. Die Schiedsrichter gruppe wollte ihrem scheidenden Obmann besonders ehren. Da eine Präsenzveranstaltung wegen der Pandemie nicht möglich war, war beim Online-Meeting Kreativitãt gefragt.
Denn der alte und der neue $O b$ mann loggten sich zwar auf Abstand, aber dennoch nah beieinander für die Hauptversammlung ein. „Ein einzelner Besuch ist ja erlaubt. Wir haben uns beide vorher testen lassen", berichtete Lars Krimmer. Bevor dieser von den mehr als 60 online anwesenden Schiedsrichtern und unter Beisein von 15 Gästen ins Amt ge wählt wurde, blickte Volker Stellmach auf seine letzte Amtsperiode zurück, die satzungsgemäß drei Jahre dauert.
141 Schiedsrichter hatte die SRG Hall zum Stichtag 31. Dezem ber 2020. Davon waren 118 einteil bar, 25 weniger als drei Jahre zu vor. Nicht nur deshalb ist das Thema Neulingsgewinnung ein zentrales. „Pandemiebedingt hat es fast zwei Jahre keinen Neulingskurs geben können. So fehlt der Nachwuchs, den wir sonst dadurch gewonnen hätten", erklärt Lars Krimmer.

Neben der Nachwuchsgewinnung gibt es noch vier weitere Themen, die Lars Krimmer besonders in den Mittelpunkt seiner ersten Amtszeit stellen wird. „Die Schiedsrichtergruppe war vor der Pandemie sehr vital. Nun gab es 14 Monate fast gar nichts, gerade mal eine einzige Präsenzveranstaltung. Oberstes Ziel ist es, das Leben in der Schiedsrichtergruppe wieder zum Laufen zu bringen."

## "Das bleibt hoffentlich so"

Wichtig sei auch, die Schiedsrich ter zu halten. Zwar habe er nich gehört, dass Unparteiische wegen der Pandemie nun mit dem Gedanken spielen komplett aufzuhö-


## "Missstimmungen intern regeln"

Zum Gymnaslum bel St. Michael
Der Artikel "Tränen des Neids in den Augen" des Haller Tagblatt vom 10. April scheint in meinen Augen "hemdsärmelig". Dass sich das Lehrerkollegium von St. Michael anscheinend weitestgehend noch mehrheitlich gegen eine Di gitalisierung ausgesprochen haben soll kann ich aktuell nich nachvollziehen. In der aktuellen „Homeschooling-Zeit" stelle ich als Mutter von drei Kindern und Elternbeirätin in St. Michael fest, dass unsere Lehrerschaft täglich sehr engagiert und zum Wohle der Kinder einen fast vollumfänglichen Unterrichtsplan via digitaler Medien anbietet. Zudem kann ich mir nicht vorstellen, dass dies die anderen Lehrerkollegen nach bestem Wissen und Gewissen nicht auch tun.
Und ja - die Anfänge des Fernunterrichts brachten zu Beginn der Pandemie sicherlich auch Schwierigkeiten und Zweifel mit sich, vielleicht aber auch deswegen, weil auch hier nicht ein klares „Ja" auf die Fragen von Herrn Sakellariou: , ,Sind die Eltern, Lehrer und Schüler ausreichend und umfassend informiert gewesen und haben sie diesem.Konzept zugestimmt?" erfolgen konnte.
Einzelne Gruppen an den „Pranger" zu stellen, halte ich für sehr kritisch, denn es wäre in meinen Augen besser, zukünftig interne Missstimmungen vorher intern zu regeln und nicht über die Presse „auszuteilen". Auch lässt sich eine „Kluft" aus dem Artikel zwischen Lehrerschaft und

Rektor/Stadtrat erahnen, was mir in meinen Augen nicht sehr diplomatisch erscheint.

Eine gute Kommunikation, Teambildung, Abfrage von Meinungen sowie respektvolles Miteinander und das Lernen aus Erfahrungen könnten hier helfen, insbesondere bezüglich des Umbauthemas. Schließlich sollte es doch das Ziel sein, Entscheidungen im Sinne der Schulgemeinschaft und somit vor allem für die Entwicklung der Kinder zu treffen und keine Fronten zu bilden Lasst uns gemeinsam im Sinne der Schulgemeinschaft handeln, lasst uns sehen, was schon geschaffen wurde und welche positive Entwicklung das Meiste nach sich zog. Aus Fehlern können auch wir Erwachsene lernen! Veränderung heißt auch, loslassen und Platz für Neues zu schaffen. Und so freuen wir uns als Eltern mit den Kindern auf eine stabil funktionierende Digitalisierung in St. Michael. Und wenn es tat sächlich doch notwendig wäre dann kann auch immer noch ein Ausweichmöglichkeit in Betrach gezogen werden, die bei Ausfal der modernen Technik ein Rück greifen auf „Altbewährtes" mög lich macht. Und sollte dann ein Lehrer das Unterrichtsmaterial mit dem „Fahrrädle" ausfahren wollen, so lasst uns doch übe diese Möglichkeit im "Ländle freuen, es gestatten und mit Re spekt anerkennen, denn Luft und Bewegung haben bislang noch niemandem geschadet.

Nadine Stellmach

"Das Vellberger Schloss wurde durch die Sonne eindrucksvoll beleuchtet und "der Aussichtspunkt Richtung Dürrsching erschien fast wie ein beleuchteter Bilderrahmen", schreibt Leserin Ursula Krauthzu ihrem Bild. Foto: privat

## Verwaltung Rathaus geschlossen

Vellberg. Das Vellberger Rathaus bleibt weiterhin geschlossen. Bei dringenden Anliegen sollen sich die Bürgerinnen und Bürger per Telefon unter der Nummer 07907 / 877-0 oder per E-Mail an stadt@vellberg.de an die Verwaltung wenden. „Um die Beschäftigten und die Besucher zu schützen, halten wir bis auf Weiteres an dieser Regelung fest und bitten alle Bürgerinnen und Bürger, auf unnötige Behördengänge zu verzichten", heißt es vonseiten der Stadtverwaltung.

## Skulpturenweg auch in Coronazeit geöffnet 16.4.21

Vellberg. Kunst und Kulisse, das bietet die Stadt Vellberg auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Nebenstehende Bronzefigur von Wilhelm Hausmann steht vor dem Eingang zum Amtshaus, also dem Rathausgebäude im Vellberger Städtle, in dem die Hauptverwaltung untergebracht ist. Die Bronzefigur soll zum Nachdenken anregen. Und vielleicht fröhlich stimmen - wer das Schöne der Welt wahrnimmt, geht schließlich heiterer durchs Leben. Der Skulpturenweg in Vellberg führt durchs Städtle und den Burggraben. Und er bietet Kurzweil für die Dauer einer Stunde. sel


Die Sinnende sonnt sich.


IKarl-Heinz Berenz steht am Eingang des Testzenam Eingang des Testzen-
trums in der Mensa des trums in der Mensa des
Haller Schulzentrums West. An ihm kommt an jenem Vormittag keiner ungesehen und ungemessen vorbei. Der Rentner aus Gailenkirchen misst bei den Testwilligen am Ohr die Körpertemperatur. Zum Passieren gehört uch die Frage nach Sym ptomen, die Bitte, sich die Hände zu desinfizieren und weil die Maske die Mimik großtenteils verdeckt, schaut Berenz den Menschen genau in die Augen. Was er darin sieht? "Vor allem Dankbarkeit - dafür, dass es dieses Zentrum hier gibt", dass man sich testen lassen und so vorübergehend mehr Sicherheit gewinnen kann.

Berenz ist im Testzentrum der erste im weißen Schutzanzug mit Handschuhen, Maske und Schutz brille, den die Menschen dort sehen. Dann geht's weiter zur Anmeldung. An dieser Position macht sich an jenem Mittag gerade Ursula Schneider-Szutta bereit für ihre Sechs-Stunden-Schicht. Wie alle Helfer wird sie erst einmal getestet. Bis das Ergebnis da ist, das auf jeden Fall negativ anzeigen muss, hat sie einige Minuten Zeit fürs Gespräch.

## Lotsin inder Teststraße

Zweimal die Woche ist die 67-Jährige im Einsatz, ihr Mann Michael Szutta dreimal. „Er macht die Abstriche mit den Wattestäbchen", sagt die Vellbergerin, , aber das ist nicht meine Sache, ich bin bei der Anmeldung." Ursula Schneider-Szutta gibt die Testformulare aus, erklärt das Ausfüllen, hilft auch mal dabei, und kontrolliert die Personalausweise. Dann dirigiert sie die Menschen einzeln in eine der drei Teststraßen - „Familien lassen wir zusammen".

Mit ihrer ruhigen und zugewandten Art versteht es die ehemalige Lehrerin gut, den Menschen die eventuell vorhandene Nervosität zu nehmen. „Wegen der Maske geht natürlich vieles über die Augen", sagt sie. Oftmals ergebe sich ein kurzes Gespräch, und schon ist die Anspannung
weg. „Neulich hatte ich jeman den, der wie ich aus Heidelberg stammt, das war richtig nett."

Mit Kommunikation kennt sich die frühere Konrektorin des Schulzentrums in Bühlertann aus. Sie hat sich in Sachen Supervision, Coaching und Beratung professionell weitergebildet und darin jahrelang Erfahrung. Über haupt seien alle im Team auf eine freundliche und positive Atmosphäre bedacht, betont Schnei-der-Szutta dankbar. Und wie die junge Schichtleiterin Lucia Wawretzka das bunt gemischte, siebenköpfige Team managt und den Überblick behält, da müsse man sich einfach wohlfühlen
„Im Grunde sind wir privilegiert: Uns geht es gut und unser Ruhestand ist normalerweise geprägt von Reisen", berichtet die Mutter zweier erwachsener Töchter. Reisen ist momentan aber schlecht möglich, deshalb war es für die Vellbergerin und ihren Mann selbstverständlich, sich zusätzlich zu engagieren - ,rein ehrenamtlich, das ist uns wichtig". Und beim kommunalen Testzen trum in Hall hat es geklappt.
Zudem hat sich Ursula Schnei-der-Szutta vorgenommen, jeden Tag jemanden anzurufen, von dem sie weiß, dass es ihm oder ihr nicht so gut geht. Denn Kontakt halten ist auch in Pande-mie-Zeiten wichtig. Manchmal werde sie gefragt, wie man es chafft, auch im Ruhestand noch ktiv zu sein, sich gebraucht zu ühlen. „Dann sage ich: Mach ein Ehrenamt."

## Schnelltestzentren im Überblick

Zu folgenden Zeiten kann man sich in Hall kostenlos per Antigen-Schnelltest auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen
Kommunales Testzentrum in der Mensa im Schulzentrum Ost sowie kommunales Testzentrum in der Mensa im Schulzentrum West (Montag bis Freitag, 7.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 9 Uhr bis 15 Uhr) Testantgebot im Alten Schlachthaus (Samstag 8 Uhr bis 13 Uhr).
22.4 .31


