BREITENSPORTENTWICKLUNGSSTUDIE

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT BELGIENS

Erstellt durch
Institut für Sportstättenentwicklung (ISE)
Europäische Akademie des rheinland-pfälzischen Sports
Herzogenbuscherstraße 56, D-54292 Trier
info@ise-rlp.de · www.ise-rlp.de

www.ostbelgienlive.be
Inhalt

Abbildungsverzeichnis .......................................................................................................... IV
Tabellenverzeichnis ............................................................................................................... V

1. Einführung – Ostbelgien ............................................................................................. 1

2 Good Governance in der Sportentwicklungsplanung .................................................. 6
   2.1 Good Governance – eine Definition ......................................................................... 6
   2.2 Good Governance in der Breitensportentwicklungsstudie ........................................ 7

3 Sport und Bewegung in Ostbelgien ............................................................................. 9
   3.1 Sportvereine in Ostbelgien ...................................................................................... 9
   3.2 Sportstätten in den Gemeinden Ostbelgiens .......................................................... 11
   3.3 Investitionsstrukturen im Sport Ostbelgiens ............................................................ 13

4 Aufbau und Methodik der Breitensportentwicklungsstudie ......................................... 16
   4.1 Sportvereinsbefragung ........................................................................................... 17
   4.2 Bevölkerungsbefragung ......................................................................................... 17
   4.3 Experteninterviews ................................................................................................ .18
   4.4 Sportgespräche ...................................................................................................... 19

5 Bevölkerungsbefragung ............................................................................................. 20
   5.1 Soziodemografische Daten .................................................................................... 20
   5.2 Sportverhalten der Bevölkerung ............................................................................. 21
   5.3 Motivation für sportliche Aktivität ........................................................................ 22
   5.4 Organisationsformen .............................................................................................. 25
   5.5 Ehrenamt und Vereine ........................................................................................... 26
   5.6 Sportstätten............................................................................................................ 28
   5.7 Angebote zu Sport und Bewegung ......................................................................... 31
   5.8 Allgemeine Kritik .................................................................................................... 34

6 Geschlechter- und alterssensible Auswertung ........................................................... 35
   6.1 Geschlechtersensible Auswertung ......................................................................... 35
      6.1.1 Motivation zu Sport und Bewegung ................................................................ .35
      6.1.2 Orte für Sport und Bewegung ......................................................................... 36
   6.2 Alterssensible Auswertung ..................................................................................... 37
      6.2.1 Orte für Sport und Bewegung ......................................................................... 39
      6.2.2 Ehrenamt im Sportverein ................................................................................. 40
      6.2.3 Nutzung der Sportstätten ................................................................................ 41

7 Vereinsbefragung ...................................................................................................... 43
   7.1 Vereins- und Mitgliederstruktur ............................................................................. 43
   7.2 Angebotsentwicklung ............................................................................................. 45
   7.3 Konkurrenz und Kooperation ................................................................................ 49
### Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung Ostbelgiens .............................................................. 1  
Abbildung 2: Prognose der Bevölkerungsstruktur ............................................................... 3  
Abbildung 3: Entwicklung der Schülerzahlen ..................................................................... 5  
Abbildung 4: Häufigkeit der körperlichen Aktivität .......................................................... 21  
Abbildung 5: Häufigkeit des Sporttreibens nach Haushaltseinkommen ......................... 22  
Abbildung 6: Motivation für körperliche Aktivität ............................................................ 23  
Abbildung 7: ausgeübte Sportarten .................................................................................. 26  
Abbildung 8: Hinderungsgrund für Mitgliedschaft in einem Sportverein ......................... 27  
Abbildung 9: Beurteilung der Sportstättensituation .......................................................... 29  
Abbildung 10: Präferenz Neubau/Sanierung nach Sportanlage ........................................ 31  
Abbildung 11: Bewertung von Angeboten und Leistungen im Sport .................................. 32  
Abbildung 12: Häufigkeit von Sport und Bewegung nach Geschlecht ............................ 35  
Abbildung 13: Motivation für Sport nach Geschlecht ...................................................... 36  
Abbildung 14: Sportplätze als Ausübungsort nach Geschlecht ......................................... 37  
Abbildung 15: Häufigkeit des Sporttreibens nach Altersgruppen .................................... 38  
Abbildung 16: Motive zu Sport und Bewegung nach Altersgruppen ............................. 39  
Abbildung 17: Ausübungsorte für Sport nach Altersgruppen .......................................... 40  
Abbildung 18: Mitgliedschaft & ehrenamtliche Tätigkeit nach Altersgruppen .................. 41  
Abbildung 19: Veränderungen in der Mitgliederstruktur ................................................ 44  
Abbildung 20: Angebotsentwicklung der Sportvereine .................................................... 46  
Abbildung 21: Gründe für die Entwicklung neuer Sportangebote .................................. 47  
Abbildung 22: alternative Bewegungsprogramme der Sportvereine .............................. 48  
Abbildung 23: gesellige Angebote der Sportvereine ....................................................... 48  
Abbildung 24: zielgruppenspezifische Angebote .............................................................. 49  
Abbildung 25: Kooperationen und Angebotsüberschneidungen ..................................... 50  
Abbildung 26: professionelle Dienst- und Beratungsleistungen ....................................... 51  
Abbildung 27: zukünftige Aufgaben der Vereine ............................................................. 55  
Abbildung 28: Auswirkungen von mangelndem ehrenamtlichem Engagement ................ 56  
Abbildung 29: Kriterien bei der Besetzung von Ämtern .................................................. 57  
Abbildung 30: genutzte Leistungen des Ministeriums ...................................................... 59  
Abbildung 31: Bewertung der Leistungen des Ministeriums ............................................ 60  
Abbildung 32: Bewertung der verfügbaren Sportstättenkapazitäten .................................. 61  
Abbildung 33: Veränderungen der Sportstättenkapazitäten .............................................. 62  
Abbildung 34: Bewertung der finanziellen Situation ....................................................... 63
Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Einwohner nach Gemeinden................................................................. 2
Tabelle 2: Schülerzahlen nach Schulebenen...................................................... 4
Tabelle 3: Sportvereine nach Gemeinden.......................................................... 9
Tabelle 4: Sportarten mit höchster Anzahl an Vereinsmitgliedern....................10
Tabelle 5: Sportarten mit höchstem Anteil an jugendlichen Vereinsmitgliedern ....10
Tabelle 6: Sportanlagentypen nach Gemeinden...............................................11
Tabelle 7: Sportstätten pro 1.000 Einwohner....................................................12
Tabelle 8: Sportstätten pro 1.000 (jugendliche) Vereinsmitglieder....................12
Tabelle 9: Infrastrukturmaßnahmen nach Sportanlagen.................................14
Tabelle 10: Infrastrukturmaßnahmen nach Gemeinden.................................15
Tabelle 11: Aussagen zu Sport und Bewegung...............................................25
Tabelle 12: Nutzung Sportstätten nach Altersgruppen.....................................41
Tabelle 13: Vergleich der Erwartungen an den Verein...................................53
1. **Einführung – Ostbelgien**

In Ostbelgien leben im Jahr 2016 rund 80.000 Menschen. Das Förderale Planungsbüro „FÖD Wirtschaft, Generaldirektion Statistik und Wirtschaftsinformation“ berechnet bis 2060 ein Bevölkerungswachstum voraus. Die nachfolgende Grafik zeigt die Vorausberechnungen:

**Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung Ostbelgiens**

Demnach wird für Ostbelgien ein stetiges Bevölkerungswachstum bis ins Jahr 2060 prognostiziert. Seit 2010 ist die Bevölkerung von 75.222 um 4.668 auf 79.890 angewachsen. Im Jahr 2060 werden gemäß dieser Berechnung in Ostbelgien rund 84.000 Menschen leben.


---

Tabelle 1: Einwohner nach Gemeinden²

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gemeinde</th>
<th>Einwohner 2015</th>
<th>Einwohnerentwicklung 2035</th>
<th>Zunahme/Abnahme</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Amel</td>
<td>5.511</td>
<td>5.327</td>
<td>- 184</td>
</tr>
<tr>
<td>Büllingen</td>
<td>5.503</td>
<td>5.113</td>
<td>- 390</td>
</tr>
<tr>
<td>Burg-Reuland</td>
<td>3.955</td>
<td>3.825</td>
<td>- 130</td>
</tr>
<tr>
<td>Büttgenbach</td>
<td>5.609</td>
<td>5.120</td>
<td>- 489</td>
</tr>
<tr>
<td>St. Vith</td>
<td>9.553</td>
<td>9.657</td>
<td>+ 104</td>
</tr>
<tr>
<td>Süden Ostbelgiens</td>
<td>30.131</td>
<td>29.042</td>
<td>- 1.089</td>
</tr>
<tr>
<td>Eupen</td>
<td>19.122</td>
<td>20.998</td>
<td>+ 1.876</td>
</tr>
<tr>
<td>Kelmis</td>
<td>10.897</td>
<td>12.609</td>
<td>+ 1.712</td>
</tr>
<tr>
<td>Lontzen</td>
<td>5.627</td>
<td>6.364</td>
<td>+ 737</td>
</tr>
<tr>
<td>Raeren</td>
<td>10.551</td>
<td>12.455</td>
<td>+ 1.904</td>
</tr>
<tr>
<td>Norden Ostbelgiens</td>
<td>46.197</td>
<td>52.426</td>
<td>+ 6.229</td>
</tr>
<tr>
<td>Ostbelgien</td>
<td>76.328</td>
<td>81.468</td>
<td>+ 5.140</td>
</tr>
</tbody>
</table>


angesichts der einerseits schrumpfenden (Süden) und andererseits wachsenden (Norden) Bevölkerung vorzuhalten sind.

Ebenfalls wird sich die Bevölkerungsstruktur in Ostbelgien über die Zeit verändern. Die Zusammensetzung der Bevölkerung hinsichtlich der Altersgruppen bleibt von demografischen Entwicklungen nicht unberührt.

**Abbildung 2: Prognose der Bevölkerungsstruktur**

![Diagramm der Bevölkerungsstruktur](image)


Wesentliche Merkmale altersgerechter bzw. generationenübergreifender Sportstätten sind Erreichbarkeit, Barrierefreiheit, Niedrigschwelligkeit (z.B. Gesundheitsparcours in
öffentlichen Parks), (möglichst) gedeckte Anlagen (z.B. Gymnastik-/Kursräume) sowie Aufenthaltsqualität (z.B. Sitz-/Ruhemöglichkeiten).


Der Schulsport spielt in Ostbelgien ebenfalls eine wichtige Rolle. Das Schulsystem Ostbelgiens setzt sich aus sechs verschiedenen Ebenen zusammen. Im Schuljahr 2013/2014 besuchten 12.894 Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Schulen Ostbelgiens. Diese verteilen sich wie folgt auf die folgenden Schulebenen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Schulebene</th>
<th>Anzahl Schülerinnen und Schüler</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kindergarten</td>
<td>2.405</td>
</tr>
<tr>
<td>Primarschule</td>
<td>4.799</td>
</tr>
<tr>
<td>Sekundarschule</td>
<td>5.203</td>
</tr>
<tr>
<td>Teilzeitunterricht</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>Hochschule</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>Förderschule</td>
<td>263</td>
</tr>
<tr>
<td>gesamt</td>
<td>12.894</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Bei Betrachtung der letzten fünf Schuljahre ist ein stetiger Rückgang der Schülerzahlen in Ostbelgien zu konstatieren. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler seit dem Schuljahr 2000/2001 stellt sich wie folgt dar:

**Abbildung 3: Entwicklung der Schülerzahlen**

2 Good Governance in der Sportentwicklungsplanung


2.1 Good Governance – eine Definition

Die Definitions- und Operationalisierungsformen von Good Governance und die daraus resultierenden Formen und Konzepte sind vielfältig. Im weiteren Verlauf soll der Begriff aufgrund allgemeiner Grundannahmen zu „gutem Regieren“ für das Politikfeld Sportentwicklungsplanung bestimmt und eingeordnet werden.


Demnach wird sich unser Verständnis von Governance an die Defintion von Arthur Benz anlehnen, welcher Governance als eine „(…) Steuerungs- und Regelungsstruktur, die staatliche wie gesellschaftliche Akteure zusammenführt (…), formelle wie informelle Elemente beinhaltet und durch hierarchische, kompetitive und kooperative Akteursbeziehungen geprägt wird“ versteh (Benz 2001).

Ergänzt wird dieses Steuerungsverständnis um eine qualitative Komponente. Diese bezieht sich auf die Art und Weise wie politische Entscheidungen getroffen, Politik formuliert und implementiert werden soll sowie auf eine bestimmte Qualität von politisch-
administrativen Rahmenbedingungen. Gemeinhin werden hierunter nachfolgende Eigenschaften politischen Handelns verstanden:

- Partizipation
- Geltung des Rechts
- Transparenz
- Ansprechbarkeit
- Konsens-Orientierung
- Gleichheit und Einbeziehung der Bürger
- Effektivität und Effizienz
- Verantwortlichkeit

*Ansatz der UN-Kommission für den asiatisch-pazifischen Raum (UNESCAP)*

Ausgehend von diesem Begriffsverständnis sollen die Elemente von Good Governance in der Breitensportentwicklungsstudie identifiziert und beschrieben werden. Dies ermöglicht eine Einordnung in die politischen Leitlinien von Good Governance innerhalb Ostbelgiens.

### 2.2 Good Governance in der Breitensportentwicklungsstudie


Flankiert wurde die Studie durch die sog. „Sportgespräche“. Hierbei handelte es sich um regelmäßige, öffentliche Veranstaltungen zum aktuellen Stand der Studie und den ersten Erkenntnissen. Damit war der gesamte Prozess transparent und die Öffentlich-
keit konnte sich in die Sportgespräche mit Kritik, Anregungen und Rückfragen einbrin-
gen. Bei den Sportgesprächen waren dabei stets die Leiter der Studie sowie die Ver-
treter der Fachabteilung des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG) anwesend. Die Materialien zu den Sportgesprächen sowie die Ergebnisse der Ge-
samtpräsentation der Befragungsergebnisse wurden dabei seitens des Ministeriums der DG Interessierten zur Verfügung gestellt. Der gesamte Prozess wurde (z.B. zum Start der Befragungen oder zu den jeweiligen Sportgesprächen) durch die Öffentlich-
keitsabteilung des Ministeriums der DG und der lokalen und regionalen Presse beglei-
tet.
3 Sport und Bewegung in Ostbelgien

Die Säulen von Sport und Bewegung sind zum einen die Sport- und Bewegungsräume sowie die Angebote der Sportvereine und weiteren Sportanbieter in den Gemeinden Ostbelgiens vor Ort.

3.1 Sportvereine in Ostbelgien

Ostbelgien verfügt über eine vielfältige Sportvereinslandschaft. Insgesamt bieten 240 Sportvereine vielfältigste Sport- und Bewegungsformen für unterschiedlichste Zielgruppen an. Die nachfolgende Tabelle gibt eine aktuelle Übersicht zur Mitgliederstruktur der Sportvereine in Ostbelgien:

**Tabelle 3: Sportvereine nach Gemeinden**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gemeinde</th>
<th>Sportvereine</th>
<th>Mitglieder</th>
<th>Jugendliche</th>
<th>Jugendanteil</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Amel</td>
<td>17</td>
<td>1.760</td>
<td>729</td>
<td>41%</td>
</tr>
<tr>
<td>Büllingen</td>
<td>20 (21)</td>
<td>2.004</td>
<td>711</td>
<td>35%</td>
</tr>
<tr>
<td>Bütgenbach</td>
<td>24 (25)</td>
<td>2.692</td>
<td>913</td>
<td>34%</td>
</tr>
<tr>
<td>Burg-Reuland</td>
<td>7</td>
<td>505</td>
<td>234</td>
<td>46%</td>
</tr>
<tr>
<td>St. Vith</td>
<td>36</td>
<td>2.916</td>
<td>1.327</td>
<td>46%</td>
</tr>
<tr>
<td>Süden Ostbelgiens</td>
<td>104 (106)</td>
<td>9.877</td>
<td>3.914</td>
<td>40%</td>
</tr>
<tr>
<td>Eupen</td>
<td>44</td>
<td>5.578</td>
<td>2.333</td>
<td>42%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kelmis</td>
<td>43 (48)</td>
<td>2.025</td>
<td>941</td>
<td>46%</td>
</tr>
<tr>
<td>Lontzen</td>
<td>18</td>
<td>1.087</td>
<td>385</td>
<td>35%</td>
</tr>
<tr>
<td>Raeren</td>
<td>14 (24)</td>
<td>2.095</td>
<td>956</td>
<td>46%</td>
</tr>
<tr>
<td>Norden Ostbelgiens</td>
<td>119 (134)</td>
<td>10.785</td>
<td>4.615</td>
<td>43%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ostbelgien gesamt</td>
<td>223 (240)</td>
<td>20.662</td>
<td>8.529</td>
<td>41%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anhand der vorliegenden Vereinsstrukturdaten soll nachfolgend ein Abgleich der verschiedenen Sportarten vorgenommen werden. Zielsetzung ist es, die mitgliederstärksten Vereine bzw. Sportarten zu identifizieren. Ebenfalls soll geprüft werden, welche Vereine prozentual den höchsten Anteil Jugendlicher haben. Die nachfolgende Tabelle zeigt zunächst die 10 Sportarten mit der höchsten Anzahl an Vereinsmitgliedern:

---

3 Die Werte in Klammern beziehen sich auf Sportvereine, zu denen keine Mitgliederdaten vorlagen.
### Tabelle 4: Sportarten mit höchster Anzahl an Vereinsmitgliedern

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sportverein/Sportart</th>
<th>Mitgliederzahl (2016)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fußball</td>
<td>4.907</td>
</tr>
<tr>
<td>Turnen</td>
<td>2.931</td>
</tr>
<tr>
<td>Tennis</td>
<td>1.688</td>
</tr>
<tr>
<td>Kampfsport</td>
<td>1.108</td>
</tr>
<tr>
<td>Schießsport</td>
<td>1.098</td>
</tr>
<tr>
<td>Wandern</td>
<td>853</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanzsport</td>
<td>729</td>
</tr>
<tr>
<td>Reiten</td>
<td>682</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwimmen</td>
<td>593</td>
</tr>
<tr>
<td>Leichtathletik</td>
<td>507</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Demnach stellen der Fußball, Turnvereine und Tennisclubs die meisten Mitglieder. Dies hat Auswirkungen auf den Bedarf an Sportstätten, die den Anforderungen der jeweiligen Sportart und der Mitgliederzahl Rechnung tragen. Hervorzuheben ist, dass die Kampf- und Schießsportvereine in Ostbelgien jeweils über 1.000 Mitglieder zählen.

Weiterhin wurde der Anteil Jugendlicher in den jeweiligen Sportarten überprüft. Nachfolgende Tabelle gibt dazu eine Übersicht:

### Tabelle 5: Sportarten mit höchstem Anteil an jugendlichen Vereinsmitgliedern

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sportverein/Sportart</th>
<th>Anteil Jugendlicher</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Schwimmen</td>
<td>75,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>Tanzsport</td>
<td>71,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kampfsport</td>
<td>63,6%</td>
</tr>
<tr>
<td>Turnen</td>
<td>58,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Handball</td>
<td>55,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Basketball</td>
<td>48,8%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Mitgliedern. In den weiteren Kapiteln wird die Mitgliederstruktur der Sportvereine mit den anderen Daten aus der Breitensportentwicklungsstudie in Bezug gesetzt.

3.2 Sportstätten in den Gemeinden Ostbelgiens


Tabelle 6: Sportanlagentypen nach Gemeinden

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gemeinde</th>
<th>Gedeckte Sportanlagen</th>
<th>Sportplätze/Stadien</th>
<th>Schießanlagen</th>
<th>Kegelanlagen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kelmis</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Raeren</td>
<td>7</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Eupen</td>
<td>15</td>
<td>12</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Lontzen</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Norden Ostbelgiens</td>
<td>36</td>
<td>19</td>
<td>16</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Bütgenbach</td>
<td>13</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Büllingen</td>
<td>8</td>
<td>11</td>
<td>4</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Burg-Reuland</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Sankt Vith</td>
<td>11</td>
<td>9</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Amel</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Süden Ostbelgiens</td>
<td>37</td>
<td>32</td>
<td>16</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Ostbelgien Gesamt</td>
<td>73</td>
<td>51</td>
<td>31</td>
<td>25</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zusätzlich verfügt Ostbelgien über vier Hallenbäder (Kelmis, Eupen, Bütgenbach, Sankt Vith), von denen zum Berichtszeitpunkt das Bad in Eupen umgebaut wird. Hier sollen das Hallen- und Freibad an einem Standort zusammengeführt werden. In der Gemeinde Sankt Vith befindet sich ebenfalls ein Freibad. Ergänzt wird das Wassersportangebot durch den See am Sport- und Freizeitzentrum Worriken (Gemeinde Bütgenbach).

Im Bereich der gedeckten Sportanlagen sowie der Schießanlagen verfügen bNorden und Süden etwa über die gleiche Anzahl an Sportstätten. Im südlichen Teil Ostbelgiens
finden sich dagegen mehr Sportplätze und Kegelsportanlagen als dies im Norden um Eupen der Fall ist. Nachfolgend wurde das Verhältnis der Sportanlagentypen zur Einwohnerzahl (pro 1.000) sowie den Mitgliedern in Sportvereinen (pro 1.000) bestimmt:

Tabelle 7: Sportstätten pro 1.000 Einwohner

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Gedeckte Sportanlagen</th>
<th>Sportplätze/Stadien</th>
<th>Schießanlagen</th>
<th>Kegelanlagen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Norden Ostbelgiens</td>
<td>0,8</td>
<td>0,4</td>
<td>0,3</td>
<td>0,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Süden Ostbelgiens</td>
<td>1,2</td>
<td>1,1</td>
<td>0,5</td>
<td>0,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Tabelle 8: Sportstätten pro 1.000 (jugendliche) Vereinsmitglieder

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Gedeckte Sportanlagen alle</th>
<th>Sportplätze/Stadien alle</th>
<th>Schießanlagen alle</th>
<th>Kegelanlagen alle</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Jugend</td>
<td>alle</td>
<td>Jugend</td>
<td>alle</td>
</tr>
<tr>
<td>Norden Ostbelgiens</td>
<td>3,4</td>
<td>1,7</td>
<td>4,1</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Süden Ostbelgiens</td>
<td>3,7</td>
<td>3,2</td>
<td>8,2</td>
<td>1,6</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Auffällig ist die hohe Anzahl der Schießsportanlagen in Ostbelgien. Im Norden finden sich ca. 16 dieser Anlagen. Im Vergleich dazu finden sich im gleichen Gebiet ca. 19 Sportplätze. Im Süden stehen etwa 15 Schießsportanlagen zur Verfügung. Die Vielzahl dieser Anlagen auf dem relativ kleinen Gebiet Ostbelgiens bieten Ansatzpunkte zur verstärken Kooperation der Gemeinden sowie der Schützenvereine zur Schaffung von Synergieeffekten bei der Sportstättennutzung.

**Leistungszentren in Ostbelgien**

Neben Schul- und Breitensportangeboten im Trainings- und Wettkampfbetrieb wird in Ostbelgien auch Leistungs- und Spitzensport betrieben. Daher befinden sich in Ostbelgien auch mehrere Leistungszentren verschiedener Sportarten.

Im Süden sind das B.S.C. – Leistungszentrum Ostbelgiens Sport für geistig behinderte Menschen und der Verband ostbelgischer Turnvereine VDT (Gemeinde Amel und Büllingen) angesiedelt. In Eupen finden sich der Regionale Tennisverband Ostbelgiens mit dem Tennisleistungszentrum sowie das Leistungszentrum des Schachverbandes für Ostbelgien (SVDB).

**3.3 Investitionsstrukturen im Sport Ostbelgiens**

Investitionen und die damit verbundene finanzielle Förderung von Sport und Bewegung in Ostbelgien sind die Grundlage sowohl der Sportstätteninfrastruktur als auch der auf diesen Anlagen durchgeführten Sport- und Bewegungsangebote der Sportvereine und weiterer Sportanbieter sowie der Individual- und Breitensportler. Im Rahmen

---

4 Die Angaben umfassen alle Typen von Schießsportanlagen; sowohl die Anlagen des Flachbahn- schießens als auch die des Stangenschießens.
der Breitensportentwicklungsstudie wurden daher die Investitionspläne im Organisationsbereich 70 Infrastruktur für „Ankauf, Bau, Umbau und Einrichtung von Sportinfrastrukturen“ analysiert. Dieser Bereich gliedert sich in Subventionen für privatrechtliche Sportinfrastrukturen und Subventionen für kommunale Sportinfrastrukturen.


Die geplanten Infrastrukturmaßnahmen im Sport und die damit verbundenen Fördermaßnahmen verteilen sich wie folgt auf die unterschiedlichen Sportarten bzw. Anlagentypen:

**Tabelle 9: Infrastrukturmaßnahmen nach Sportanlagen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Typ</th>
<th>Privatwirtschaftliche Träger</th>
<th>Gemeinden</th>
<th>Gesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gedeckte Sportanlagen/Hallen</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Schießsportanlagen</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Spiel-/Bolzplätze</td>
<td>2</td>
<td>5</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Tennissportanlagen</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Reitsportanlagen</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Um einen Überblick über die geografische Verteilung der Projekte zu erhalten, wurden diese nachfolgend den Gemeinden zugeordnet:
<table>
<thead>
<tr>
<th>Gemeinde</th>
<th>Privatwirtschaftliche Träger</th>
<th>Gemeinden</th>
<th>Gesamt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kelmis</td>
<td>0</td>
<td>4</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Lontzen</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Raeren</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Eupen</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Norden Ostbelgiens</strong></td>
<td><strong>6</strong></td>
<td><strong>11</strong></td>
<td><strong>17</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Büttgenbach</td>
<td>7</td>
<td>1</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Büllingen</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Burg-Reuland</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>St. Vith</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Amel</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Süden Ostbelgiens</strong></td>
<td><strong>18</strong></td>
<td><strong>5</strong></td>
<td><strong>23</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

4 Aufbau und Methodik der Breitensportentwicklungsstudie

Ziel der Breitensportentwicklungsstudie ist die Schaffung einer aktuellen Datengrundlage zu den Bedarfen, Entwicklungszielen und Herausforderungen der Bevölkerung und der Sportvereine in Ostbelgien. Diese soll Grundlage für eine nachhaltige und be- 
darfsorientierte Sport(stätten)entwicklungsplanung innerhalb Ostbelgiens sein.

Die Studie ist in drei Säulen unterteilt. Dazu zählen die Sportvereinsbefragung, die 
Bevölkerungsbefragung und ausgewählte Experten-/Tiefeninterviews zur qualitativen 
Ergänzung der quantitativen Daten aus den beiden Befragungen. Zur fachlichen Be-
gleitung und zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie des organisierten Sports werden 
während des gesamten Analyseprozesses öffentliche Veranstaltungen in Form der 
sog. „Sportgespräche“ durchgeführt.

Die Erhebungsinstrumente wurden auf dem gesamten Gebiet Ostbelgiens eingesetzt. 
Das Untersuchungsgebiet weist folgende Kennzahlen auf:

- 76.328 Bürgerinnen und Bürger
- 9 Gemeinden
- Über 256 Sportvereine
- 15 Sportfachverbände
- Über 25.000 Ehrenamtliche
- Über 360 Sport- und Bewegungsräume

Den Auftakt zur Breitensportentwicklungsstudie bildete die Veranstaltung zur europä-
schen Woche des Sports am 04. September 2015 gemeinsam mit der Ministerin Isa-
belle Weykmans. Hier wurde das Konzept der Studie vorgestellt. Ebenfalls erhielt die 
Öffentlichkeit erste Einblicke in den Fragebogen zur Sportvereinsbefragung.
4.1 Sportvereinsbefragung


4.2 Bevölkerungsbefragung

Um einen Einblick in das Sport- und Bewegungsverhalten der Bevölkerung Ostbelgiens zu erhalten und dieses an die Sportstätteninfrastruktur sowie das Angebotsportfolio der Sportvereine und weitere Sportanbieter rückzubinden, wurde eine Bevölkerungsbefragung (Zufallsstichprobe) durchgeführt.

Befragt wurden insgesamt 4.000 Bürgerinnen und Bürger (G=4.000). Nach Ablauf der Abgabefrist (inkl. der Nachzügler) lagen 487 ausgefüllte Bögen vor. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 12,18 Prozent.

Dennoch wurde eine repräsentative Zusammensetzung des Rücklaufs erreicht. Wesentliche Merkmale sind eine relativ ausgewogene Geschlechterverteilung (53,5 Prozent weiblich | 46,5 Prozent männlich), eine relativ gleichmäßige Repräsentation verschiedener Bildungsabschlüsse, eine relativ gleichmäßige Verteilung der Haushalts einkommen sowie eine relativ gleichmäßige Verteilung der unterschiedlichen Berufsfelder innerhalb des Rücklaufs.

Inhaltlich gliederte sich der Fragebogen in folgende Schwerpunktbereiche: das Sport- und Bewegungsverhalten (z.B. Häufigkeit, Motivation), die Sportstätten nutzung und -bewertung (z.B. Nutzung, Bewertung, Bedarfe/Anforderungen), die Organisationsformen der Bevölkerung zu Sport und Bewegung (z.B. Vereinsbindung, Individualsport), das Themenfeld Ehrenamt im Sport (z.B. Trainertätigkeit, Vorstand, zeitliche Aufwand) sowie die gewünschte Schwerpunktsetzung (sportfachliche und finanzielle Schwerpunkte)

4.3 Experteninterviews

4.4 Sportgespräche

Zur Begleitung der Breitensportentwicklungsstudie sowie zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit wurden und werden über den gesamten Projektzeitraum thematische Veranstaltungen an verschiedenen Standorten durchgeführt. Diese befassten sich mit wechselnden Themen im Bereich Sport- und Sportstättenentwicklung und gaben dabei stets einen Einblick in die aktuellen Erkenntnisse der Studie. Zielsetzung war eine kontinuierliche Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der Good Governance-Strategie des Ministeriums sowie die Erschließung externer Expertise aus Bürgerschaft, organisiertem Sport und weiteren Querschnittsbereichen. Folgende Sportgespräche wurden im Rahmen der Breitensportentwicklungsstudie durchgeführt:

**Alternative Sport- und Bewegungsangebote in Ostbelgien**
11. Dezember 2015, 18:00 Uhr
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, B-4700 Eupen

**Sportstätten im demografischen Wandel: Fakten – Trends – Herausforderungen**
22. April 2016, 19.00 Uhr
Feuerwehrhalle Büllingen, B-4760 Büllingen

**Ergebnisse von Sportentwicklungsplanung nutzbar machen – Möglichkeiten zur Umsetzung vor Ort**
09. Dezember 2016, 19:00 Uhr
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, B-4700 Eupen

**In Planung:**
4. Sportgespräch im Frühjahr 2017

Insgesamt konnte über das Instrument der Sportgespräche eine transparente Begleitung des gesamten Untersuchungsprozesses erreicht werden. Die Gespräche zeichneten sich dabei durch eine angeregte, jedoch sachliche Diskussionskultur aus und eröffneten den Studienleitern die Möglichkeit, einzelne Elemente der Erhebungsinstrumenten an die rückgemeldeten Bedarfe und Anforderungen aus Bevölkerung, Kommunen und organisiertem Sport anzupassen.
5 Bevölkerungsbefragung

5.1 Soziodemografische Daten


5.2 Sportverhalten der Bevölkerung

Insgesamt ist das Sportverhalten in Ostbelgien sehr ausgeprägt. Für 90 Prozent der Befragten gehört die körperliche Bewegung zum Alltag dazu, wobei „körperliche Aktivität“ nicht gleichzusetzen ist mit sportlicher Aktivität. Zur „körperlichen Aktivität“ werden auch alltägliche Tätigkeiten wie Gartenarbeit oder spazieren mit dem Hund gezählt. Trotzdem treiben über knapp 80 Prozent der Befragten mehr als einmal im Monat Sport, ca. 30 Prozent geben an, dass sie 3-5 Mal die Woche sportlich aktiv sind.

Abbildung 4: Häufigkeit der körperlichen Aktivität


Ein sehr homogenes Bild über die verschiedenen Orte in Ostbelgien zeigt sich bei der Frage nach der körperlichen Betätigung. Über 50 Prozent der Bürger sind in allen Gemeinden 3 bis 4 Mal in der Woche körperlich aktiv. Einzig in Eupen sind es ca. acht Prozent der Befragten, die sich „weniger oft“ oder „nie“ körperlich betätigen.

Abbildung 5: Häufigkeit des Sporttreibens nach Haushaltseinkommen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einkommenbereich</th>
<th>5 mal pro Woche</th>
<th>3-4 Mal pro Woche</th>
<th>1-2 Mal pro Woche</th>
<th>1-3 Mal im Monat</th>
<th>weniger oft</th>
<th>nie</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>mehr als 4000 €</td>
<td>24%</td>
<td>26%</td>
<td>28%</td>
<td>16%</td>
<td>6%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3000 bis unter 4000 €</td>
<td>18,8%</td>
<td>39,1%</td>
<td>32,8%</td>
<td>6,3%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2500 bis unter 3000 €</td>
<td>19,5%</td>
<td>41,6%</td>
<td>27,3%</td>
<td>7,8%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2000 bis unter 2500 €</td>
<td>25%</td>
<td>28,1%</td>
<td>37,5%</td>
<td>6,3%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1500 bis unter 2000 €</td>
<td>23,6%</td>
<td>41,8%</td>
<td>30,9%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1000 bis unter 15000 €</td>
<td>39,6%</td>
<td>20,8%</td>
<td>22,6%</td>
<td>7,5%</td>
<td>9,4%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>unter 1000 €</td>
<td>20,8%</td>
<td>33,3%</td>
<td>41,7%</td>
<td>4,2%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.3 Motivation für sportliche Aktivität

Etwa drei Viertel der Befragten geben an, dass ihre Motivation für die körperliche Aktivität die Aufrechterhaltung ihrer Gesundheit ist. Für ca. 50 Prozent ist der Hauptgrund die Entspannung. Damit liegen die Bewohner Ostbelgiens nahezu wie der Durchschnitt der Bundesbürger. Weitere wichtige Kriterien sind z. B. „Spaß“, „Gewichtskontrolle“ oder das Steigern der allgemeinen „Fitness“.


Am häufigsten üben die Bewohner Ostbelgiens ihren Sport in der freien Natur oder einem Park aus. Über alle Gemeinden hinweg bewegen sich über 60 Prozent unter freiem Himmel. Befragte aus St. Vith und Eupen nutzen öfter als andere die Chance, den Sport auf dem Weg zwischen der Wohnung und der Arbeit auszuüben.

In einem Fitnessclub oder Sportzentrum gehen 10 bzw. 13 Prozent Bewohner ihrem Sport nach. Hier sind in den einzelnen Gemeinden nur marginale Unterschiede festzustellen.

Im weiteren Verlauf der Befragung sollten die Teilnehmer ihre Zustimmung oder Ablehnung zu fünf Aussagen treffen. Dabei ergab sich folgendes Bild:
Tabelle 11: Aussagen zu Sport und Bewegung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aussage</th>
<th>Zustimmung (1 = hohe Zustimmung; 4 = keine Zustimmung)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Die Gegend, in der ich lebe, bietet mir viele Möglichkeiten, mich körperlich zu betätigen.</td>
<td>1,74 (0,763)</td>
</tr>
<tr>
<td>Ortliche Sportclubs und andere örtliche Anbieter bieten viele Möglichkeiten zur körperlichen Betätigung.</td>
<td>1,85 (0,721)</td>
</tr>
<tr>
<td>In meiner Gegend gibt es Möglichkeiten mich körperlich zu betätigen, aber ich habe keine Zeit sie zu nutzen.</td>
<td>2,51 (1,021)</td>
</tr>
<tr>
<td>Körperlich aktiv zu sein, interessiert mich nicht wirklich - ich mache lieber andere Dinge in meiner Freizeit.</td>
<td>3,32 (0,857)</td>
</tr>
<tr>
<td>Die Gemeinde tut nicht genug, damit sich die Bürger körperlich betätigen können.</td>
<td>2,70 (0,859)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Wie in der Tabelle zu sehen ist, sind die Bürger Ostbelgiens durchaus nicht unzufrieden mit der aktuellen Situation. Sowohl die Region als auch die Vereine in Ostbelgien werden sehr positiv bewertet. Einzig die Befragten aus Kelmis (2,21/2,09) und Burg-Reuland (2,31/2,46) liegen unter dem Durchschnitt und sind Vereinen und der Region gegenüber kritischer eingestellt. Entsprechend sind die Befragten aus Burg-Reuland auch etwas kritischer gegenüber der eigenen Gemeinde (2,00). Für die Befragten aus St. Vith ist der Zeitfaktor etwas stärker im Fokus (1,88) als für die Befragten anderer Gemeinden. In allen Gemeinden ist das Interesse an der körperlichen Aktivität durchaus gegeben. Andere Dinge sind wichtig, aber halten die Befragten nicht von der sportlichen Betätigung ab.

5.4 Organisationsformen


Bei einem privaten Anbieter nutzen am ehesten die Bewohner aus Eupen das Fitnessangebot. Insgesamt fällt hier auf, dass über alle Gemeinden hinweg sehr viele unterschiedliche Sportarten über private Anbieter ausgeübt werden, wenn auch zum Teil nur mit wenigen Nennungen.

5.5 Ehrenamt und Vereine


Abbildung 8: Hinderungsgrund für Mitgliedschaft in einem Sportverein

<table>
<thead>
<tr>
<th>Grund</th>
<th>Prozent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>zu wenig Zeit</td>
<td>33%</td>
</tr>
<tr>
<td>kein Interesse</td>
<td>28,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>18%</td>
</tr>
<tr>
<td>nicht notwendig</td>
<td>15,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>zu teuer</td>
<td>11,8%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5.6 Sportstätten


Wie in der folgenden Abbildung zu erkennen, beziehen sich die Hauptkritikpunkte vor allem auf die Versorgung mit Schwimmbädern (Hallenbäder: 3,27; Freibäder: 3,85).

Amel wiederum werden Fitnessstudios deutlich weniger nachgefragt. Sonstige Sportanlagen werden am ehesten in Amel oder Burg-Reuland genutzt. Dabei sind unterschiedliche Begrifflichkeiten zu finden wie z. B. die „Ravel“, womit ein Radwegenetz in Ostbelgien gemeint ist.


Eine noch größere Rolle spielt die Sauberkeit in Bädern. Ca. 40 Prozent der Befragten nannten dabei die Sauberkeit als erstes und somit als wichtigstes Kriterium. Wie auch bei Sportplätzen und Sporthallen werden die Öffnungszeiten wieder als zweiter wichtiger Punkt aufgeführt.


### 5.7 Angebote zu Sport und Bewegung


Abbildung 11: Bewertung von Angeboten und Leistungen im Sport

<table>
<thead>
<tr>
<th>Angebot/Leistung</th>
<th>sehr gut</th>
<th>gut</th>
<th>befriedigend</th>
<th>ausreichend</th>
<th>mangelhaft</th>
<th>ungenügend</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Erhalt/Sanierung Sportanlagen (2,53)</td>
<td>29,5%</td>
<td>27,6%</td>
<td>18,6%</td>
<td>12,3%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheitssportangebote (2,48)</td>
<td>23%</td>
<td>32,1%</td>
<td>26,8%</td>
<td>12,3%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung Breitensport (2,36)</td>
<td>19%</td>
<td>42,7%</td>
<td>27,8%</td>
<td>7,3%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Integration Menschen mit Behinderung (2,71)</td>
<td>17,4%</td>
<td>33,5%</td>
<td>23,2%</td>
<td>16,5%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Unterstützung Sportveranstaltungen (2,58)</td>
<td>17,2%</td>
<td>34,2%</td>
<td>29,2%</td>
<td>12%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (2,86)</td>
<td>10,8%</td>
<td>30,8%</td>
<td>32,3%</td>
<td>16,3%</td>
<td>6,2%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ehrungen im Sport (3,01)</td>
<td>9,2%</td>
<td>30,4%</td>
<td>31,3%</td>
<td>15,2%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung Leistungssport (2,77)</td>
<td>9,1%</td>
<td>34,7%</td>
<td>38,3%</td>
<td>10,6%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung Ehrenamt (2,95)</td>
<td>14,60%</td>
<td>28,00%</td>
<td>25,50%</td>
<td>17,40%</td>
<td>9,30%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Integration von Migranten (3,32)</td>
<td>7,00%</td>
<td>24,40%</td>
<td>28,80%</td>
<td>18,70%</td>
<td>11,70%</td>
<td>9,40%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Legende: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, mangelhaft, ungenügend


Leichte Unterschiede sind festzustellen, wenn man sich die beiden Geschlechter anschaut. Für die weiblichen Befragten sind der Gesundheitssport, der Seniorenansport und auch der Sport für Migranten wichtigere Ziele als für männliche Befragte. Dagegen gibt es keine Bereiche, die für männliche Befragte signifikant wichtiger sind.
5.8 Allgemeine Kritik

6 Geschlechter- und alterssensible Auswertung

Im Rahmen der Datenauswertung wurde auf eine geschlechtersensible Betrachtung der Befragungsergebnisse geachtet. Nachfolgend werden die Ergebnisse der geschlechtersensiblen Datenanalyse vorgestellt.

6.1 Geschlechtersensible Auswertung

Im ersten Schritt wurde geprüft, ob es grundsätzliche Unterschiede in der Sportaktivität von Frauen und Männern gibt. Vergleicht man die beiden Geschlechter, so wird erkennbar, dass im Bereich einer hohen Trainingsintensität kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu erkennen sind. Auffällig ist, dass Frauen etwas häufiger angeben, nie Sport zu treiben bzw. körperlich aktiv zu sein.

Abbildung 12: Häufigkeit von Sport und Bewegung nach Geschlecht

6.1.1 Motivation zu Sport und Bewegung

Männern sind in folgenden Bereichen festzustellen: So messen Männern Wettbewerben und dem sich messen mit anderen eine höhere Bedeutung zu als Frauen.

**Abbildung 13: Motivation für Sport nach Geschlecht**


**6.1.2 Orte für Sport und Bewegung**

Überprüft wurde ebenfalls, ob Frauen und Männer an unterschiedlichen Orten Sport treiben bzw. körperlich aktiv sind. Es ist festzustellen, dass für naturbezogene Sport- und Bewegungsräume (z.B. Rad-, Lauf-, Wald- und Wanderwege) kaum signifikante Unterschiede in der Nutzungsverteilung festzustellen sind.

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass Frauen deutlich häufiger den Weg zwischen dem Wohnort und der Arbeitsstätte für Sport und Bewegung nutzen. Ebenfalls
sind Frauen stärker zu Hause aktiv. Den Sportverein nutzen dagegen vermehrt Männer für sportliche Aktivitäten.

Abbildung 14: Sportplätze als Ausübungsort nach Geschlecht

6.2 Alterssensible Auswertung


Für Ostbelgien konnte festgestellt werden, dass 61,3 Prozent der über 65-Jährigen wöchentlich aktiv sind. Die höchsten Aktivitätsraten wurden für die Gruppen der 0 bis 19-Jährigen sowie die der 20 bis 64-Jährigen festgestellt. Letztere sind im Durchschnitt zu ca. 67 Prozent 5 Mal bzw. mindestens 3 bis 4 Mal pro Woche aktiv.
Weiterführend wurden die Motivstrukturen der Altersgruppen zu Sport und Bewegung überprüft. Neben den Anforderungen an die Sportstätten können hier vor allem Leitlinien und Schwerpunkte im Bereich der Angebotsentwicklung von Sportanbietern (z.B. Sportvereine) abgeleitet werden.

Abbildung 16: Motive zu Sport und Bewegung nach Altersgruppen

6.2.1 Orte für Sport und Bewegung

Um Rückschlüsse auf eine altersgruppenbedingte Sportstättennutzung zu ermöglichen, wurden die Befragungsergebnisse zu den Orten für Sport und Bewegung unter Berücksichtigung der verschiedenen Alterskategorien ausgewertet. Der in der gesamten Befragung ermittelte Bezug zu naturnahen Freiluftangeboten und Sporträumen zeigt sich auch in den einzelnen Altersklassen. Auch ältere Menschen in Ostbelgien nutzen derartige Sport und Bewegungsräume. So geben etwa 40 Prozent der Befragten über 65 Jahre an, Sport und Bewegung in der freien Natur bzw. in Parks auszuüben.
Abbildung 17: Ausübungsorte für Sport nach Altersgruppen


6.2.2 Ehrenamt im Sportverein

Viele Menschen sind in den Sportvereinen Ostbelgiens aktiv. Entsprechend sind auch die unterschiedlichen Altersgruppen vertreten. Im Rahmen der Befragung wurde geprüft, welche Funktionen Personen unterschiedlichen Alters innerhalb von Sportvereinen wahrnehmen. Es konnte gezeigt werden, dass vor allem Jugendliche und junge

Abbildung 18: Mitgliedschaft & ehrenamtliche Tätigkeit nach Altersgruppen

Abbildungen der Überordnung der Mitgideal & ehrenamtliche Tätigkeit nach Altersgruppen

Abbildungen der Überordnung der Mitgideal & ehrenamtliche Tätigkeit nach Altersgruppen

6.2.3 Nutzung der Sportstätten

Ergänzend wurden die Daten nach Altersgruppen hinsichtlich der konkret genutzten Sportstätten ausgewertet. Dabei war es den Befragten möglich, freie Antworten zu geben. In der nachfolgenden Übersicht werden jeweils die „Top 3“ der am häufigsten genannten Sportstätten angegeben.

Tabelle 12: Nutzung Sportstätten nach Altersgruppen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Platzierung</th>
<th>0-19 Jahre</th>
<th>20-64 Jahre</th>
<th>über 65 Jahre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Wegenetze</td>
<td>Wegenetze</td>
<td>Wegenetze</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Sporthallen</td>
<td>Sporthallen</td>
<td>Ravelradweg</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Ravelradweg</td>
<td>Schwimmbäder</td>
<td>Schwimmbäder</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Auffällend ist, dass sich unter den Top 3 der meistgenutzten Sportstätten der drei Altersgruppen i.d.R. die gleichen Sportstättentypen finden. Dies zeigt, dass es kaum Unterschiede in den präferierten Sportstättentypen unter den Altersgruppen gibt und/oder das Sportstättenangebot in Ostbelgien für verschiedene Altersgruppen attraktiv zu sein.
7 Vereinsbefragung

Die Vereinsbefragung in Ostbelgien lief über einen Befragungszeitraum von vier Wochen. Insgesamt wurden 257 Vereine angeschrieben. Es haben sich 71 Vereine an der Befragung beteiligt, was einer Rücklaufquote von 27,63 Prozent entspricht. Dies repräsentiert ca. 10.800 Vereinsmitglieder und damit 43 Prozent aller Vereinsmitglieder in Ostbelgien.

Die Vereine kommen aus unterschiedlichen räumlichen Strukturen. Dazu zählen Gebiete zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern. Etwas unterrepräsentiert sind die Vereine aus kleinen Gemeinden zwischen 1.000 und 2.000 Einwohnern. Insgesamt kann man aber von den vorliegenden Daten ein breites Bild der Vereinsstruktur in Ostbelgien ableiten.

7.1 Vereins- und Mitgliederstruktur

Von den 71 Vereinen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, sind 30 Prozent Mehrspartenvereine und 70 Prozent Einspartenvereine. Dabei schwankt die Anzahl der Abteilungen von zwei bis hin zu 14 Abteilungen. Im Durchschnitt haben die Vereine vier Abteilungen, dabei haben nicht alle Abteilungen eine eigene Abteilungsleitung.


Auffallend ist weiterhin, dass es starke Zuwächse von Migranten gibt.\textsuperscript{5} In den letzten Jahren ist es sowohl bei weiblichen wie auch männlichen Migranten zu einer starken Zunahme in den Vereinen Ostbelgiens gekommen. Dies kann in Teilen auf die Zunahme von Flüchtlingen/Migranten durch internationale Krisen bedingt sein.

**Abbildung 19: Veränderungen in der Mitgliederstruktur**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kategorie</th>
<th>deutliche Zunahme</th>
<th>kaum Veränderung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>weibliche Behinderte</td>
<td>4,8%</td>
<td>95,2%</td>
</tr>
<tr>
<td>männliche Behinderte</td>
<td>2,5%</td>
<td>97,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>weibliche Migranten</td>
<td>18,6%</td>
<td>81,4%</td>
</tr>
<tr>
<td>männliche Migranten</td>
<td>12,5%</td>
<td>87,5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>


\textsuperscript{5} Unter Migranten wurden hier nicht Personen aus dem benachbarten Ausland Ostbelgiens (z.B. Frankreich, Luxemburg, Deutschland) verstanden, sondern Menschen aus entfernteren Regionen der Welt.

Nur sechs Vereine geben an, dass es Abteilungen gibt, die einen zusätzlichen Abteilungsbeitrag erheben. Zudem werden die Mitglieder in einem Viertel der Vereine verpflichtet, sich ehrenamtlich einzubringen und verschiedene Arbeiten wie z. B. die Beteiligung an der Platzpflege für den Verein zu leisten.

7.2 Angebotsentwicklung

Die Mitgliedergewinnung ist der Hauptgrund, weshalb sich die Vereine mit neuen Angeboten beschäftigen. Vor dem Hintergrund, dass die Haupteinnahmequelle der Vereine die Mitgliedsbeiträge sind, müssen die Vereine alternative Wege gehen, um neue Mitglieder zu begeistern. Entsprechend hoch ist auch der Konkurrenzkampf unter den Vereinen. Allerdings wird dieser bei den Vereinen in Ostbelgien nicht so stark wahrgenommen. Die Vereine führen neue Angebote nicht unbedingt ein, um „konkurrenzfähig zu bleiben“. Auch die kommerziellen Sportanbieter werden nur sehr oberflächlich als Konkurrenz gesehen. Da es kommerziellen Sportanbietern oftmals etwas leichter fällt, Trends aufzuspüren oder Angebote zu entwickeln, sollten die Vereine für die Zukunft durchaus etwas genauer auf die private Konkurrenz schauen.
Abbildung 21: Gründe für die Entwicklung neuer Sportangebote

Neben der Mitgliedergewinnung ist auch die Mitgliederbindung ein wichtiger Baustein für die Vereinsführung. Demnach versuchen die Vereine auf Wünsche der Mitglieder zu reagieren und Ideen für Angebote aufzunehmen. Auch die Trainer und Übungsleiter versuchen neue Möglichkeiten aufzuzeigen und Angebote zu kreieren.

Es wird deutlich, dass die Sportsituation für die Vereine Ostbelgiens nicht entspannt ist. Zumindest werden keine neuen Angebote generiert, um hier Kapazitätslücken zu nutzen. Es fehlen Gründe, warum dies nicht umgesetzt wurde.

Das gesellige Angebot der Vereine ist ebenfalls vielfältig und somit bewahren sich die Vereine auch ihre traditionellen Werte wie Familienfreundlichkeit oder Heimatnähe. Auch Reisen oder Urlaube werden von verschiedenen Vereinen angeboten. Der Verein ist zwar Dienstleister, aber auch nah an seinen Mitgliedern und oftmals eine „zweite Heimat“.

**Abbildung 22: alternative Bewegungsprogramme der Sportvereine**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aktivität</th>
<th>regelmäßig</th>
<th>selten</th>
<th>nie</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Wandern / Radwandern</td>
<td>50%</td>
<td>16,7%</td>
<td>33,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Spiel- und Sportfeste, Spieltreffs</td>
<td>36%</td>
<td>54,5%</td>
<td>9,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>Erwerb des Sportabzeichens</td>
<td>30%</td>
<td>20%</td>
<td>50%</td>
</tr>
<tr>
<td>Lauftriffs, Volksläufe</td>
<td>20%</td>
<td>60%</td>
<td>20%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Abbildung 23: gesellige Angebote der Sportvereine**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aktivität</th>
<th>regelmäßig</th>
<th>selten</th>
<th>nie</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gesellige Angebote</td>
<td>52,6%</td>
<td>31,6%</td>
<td>15,8%</td>
</tr>
<tr>
<td>Feiern zu besonderen Anlässen</td>
<td>41%</td>
<td>54,5%</td>
<td>4,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausflüge</td>
<td>29,3%</td>
<td>51,2%</td>
<td>19,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Reisen, Urlaube</td>
<td>22,6%</td>
<td>61,3%</td>
<td>16,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>außersportliche Hobbyangebote</td>
<td>13,8%</td>
<td>20,7%</td>
<td>65,5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Abbildung 24: zielgruppenspezifische Angebote

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zielgruppe</th>
<th>Dauerangebot</th>
<th>vereinzelt</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kinder im Vorschulalter</td>
<td>87,5%</td>
<td>12,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Senioren</td>
<td>86,7%</td>
<td>13,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Migranten</td>
<td>83,3%</td>
<td>16,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>chronisch Kranke</td>
<td>83,3%</td>
<td>16,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Hausfrauen</td>
<td>75%</td>
<td>25%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausländer</td>
<td>66,7%</td>
<td>33,3%</td>
</tr>
<tr>
<td>Müttern mit Kind</td>
<td>62,5%</td>
<td>37,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Behinderte</td>
<td>53,3%</td>
<td>46,8%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 7.3 Konkurrenz und Kooperation

dienen die Vereine Kooperationen eingehen. Die Polizei und die kirchlichen Einrichtungen werden dagegen nur sehr selten als Kooperationspartner angesprochen.

Abbildung 25: Kooperationen und Angebotsüberschneidungen


7.4 Arbeits- und Funktionsweisen der Vereine


Etwa ein Fünftel der Vereine nutzt professionelle Dienst- und Beratungsleistungen gegen Entgelt. Vor allem Leistungen von Steuerberatern werden häufig in Anspruch genommen.
Abbildung 26: professionelle Dienst- und Beratungsleistungen

Zudem verfügt etwa die Hälfte der Vereine über ehrenamtliche Mitarbeiter mit besonderen Qualifikationen. Die Vereine scheinen an dieser Stelle für die Zukunft gut aufgestellt zu sein und eine sinnvolle Aufteilung der komplexen Aufgaben gefunden zu haben.


Die neuen Medien sind in den meisten Vereinen angekommen. Auch die Arbeit im Vorstand verläuft in der heutigen Zeit zu einem Großteil über E-Mail. Ihren Stellenwert haben die mündliche Verabredung und auch die postalische Terminierung sicher eingebüßt, aber einige Vereine arbeiten nach wie vor noch mit diesen Methoden. Oftmals
sind die Vereine aber nicht „schwarz“ oder „weiß“, sondern haben ihre eigenen Informationsstrukturen über die Jahre angepasst und daher mehrere Wege, diese zu verbreiten.


7.5 Ausrichtungen der Sportvereine und Zukunftsaussichten

In den letzten Jahren wird viel über die Zukunft der Sportvereine diskutiert. Der Sport wandelt sich und es ist die Frage, wie die Sportvereine auf diese Entwicklungen reagieren. Ein Hauptaugenmerk ist dabei immer die Frage, ob der Sportverein als „Ort und Hort der Geselligkeit“ gegen kommerzielle Sportdienstleister angehen kann. Zudem bietet auch das Internet mittlerweile so viele Möglichkeiten, dass es schlicht nicht notwendig ist, sich einem Sportverein anschließen zu müssen.

Tabelle 13: Vergleich der Erwartungen an den Verein

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aus sage</th>
<th>Mittelwert Erwartung Mitglieder</th>
<th>Mittelwert Erwartung Vereinsführung</th>
<th>Differenz</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Verein als Hort der Geselligkeit</td>
<td>4,20</td>
<td>4,42</td>
<td>0,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitglieder</td>
<td>4,36</td>
<td>4,54</td>
<td>0,18</td>
</tr>
<tr>
<td>Verein legt Wert auf Geselligkeit</td>
<td>4,57</td>
<td>4,42</td>
<td>0,15</td>
</tr>
<tr>
<td>Verein soll dem Missbrauch von Drogen vorbeugen</td>
<td>2,78</td>
<td>4,02</td>
<td>1,24</td>
</tr>
<tr>
<td>Verein soll Kinder/Jugendliche vor kriminellen/radikalen Einflüssen schützen</td>
<td>3,02</td>
<td>4,11</td>
<td>1,09</td>
</tr>
<tr>
<td>Verein soll sich zu einem Dienstleister im Sport entwickeln</td>
<td>2,23</td>
<td>2,72</td>
<td>0,49</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Wie in der Tabelle zu sehen, sind die Aussagen der Vereinsvertreter bezüglich ihrer eigenen Meinung und der bei den Mitgliedern erwarteten Meinung zum Teil sehr differenziert. Andererseits ist es eine komplexe Aufgabe, die Erwartungen von anderen Menschen einzuschätzen. Die zum Teil hohen Abweichungen zeigen aber, dass die
Vereine ggf. noch intensiver auf ihre Mitglieder zugehen müssen um deren tatsächli-
ches Empfinden besser herauszufiltern. Dies stellt sich als wichtige Aufgabe für die
Zukunft dar.

Viele der Vereine wollen sich nicht zu Dienstleistungsbetrieben für den Sport entwi-
ckeln. Dies sollte den kommerziellen Anbietern vorbehalten sein. Dagegen steht diese
Entwicklung für ein Viertel der Vereine zu beachten und man muss lernen damit um-
zugehen. Der wirtschaftliche Aufschwung einer Region hängt nicht an den Vereinen.
Da sich die Vereine eher dem Breitensport verschrieben haben, war dies auch nicht zu erwarten.

Fragt man die Vereine nach Aufgaben für die Zukunft, ergibt sich ein interessantes
Bild. Insbesondere ist sich ein Drittel der Vereine nicht sicher, wie man mit den Sport-
anlagen umzugehen hat. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass dies in Ab-
sprache mit den Gemeinden zu erfolgen hat, es aber noch ungewiss ist, wie viel Ei-
geninitiative der Vereine in Zukunft von Nöten ist.
Abbildung 27: zukünftige Aufgaben der Vereine

Die wichtigsten Themen für die Vereine sind den Bestand an Mitgliedern zu halten bzw. neue Mitglieder zu gewinnen. Auch das ehrenamtliche Engagement soll für die Zukunft verbessert werden. Die Vereine erhoffen sich damit mehr Möglichkeiten für die Weiterentwicklung. Dies kann im weiteren Verlauf mehr Angebote und somit neue Mitglieder bedeuten.

7.6 Ehrenamt im Sportverein

Das Ehrenamt ist für die Sportvereine der wichtigste Pfeiler für eine erfolgreiche Zukunft, insbesondere wenn der Schritt in die Hauptamtlichkeit noch aussteht. Die Bevölkerungsbefragung hat dabei gezeigt, dass das ehrenamtliche Engagement in Ostbelgien ausbaufähig ist, da die Hauptlast auf wenigen sehr engagierten liegt. Viele Bewohner sind, wenn überhaupt, nur gelegentlich ehrenamtlich engagiert.

Auch aus Sicht der Vereine bestätigt sich dieses Bild. Deutlich über ein Drittel (38 Prozent) der Vereine sieht eine mangelnde Bereitschaft der Mitglieder für ehrenamtliche Mitarbeit. Wiederum ein Drittel der Vereine musste aus diesem Grund verschiedene Änderungen durchführen, damit das sportliche Angebot gesichert ist. Zu diesen Maß-
nahmen gehören beispielsweise Satzungsänderungen oder die Bündelung von ehrenamtlich besetzten Vorstandsämtern. Auch mit unbesetzten Positionen im Vorstand müssen verschiedene Vereine die anfallende Arbeit leisten. Insgesamt treten dabei laut Aussage der Vereine negative Auswirkungen auf das sportliche Angebot auf.

**Abbildung 28: Auswirkungen von mangelndem ehrenamtlichem Engagement**


Das wichtigste Kriterium für die Besetzung eines Amtes sind die zeitlichen Ressourcen des Bewerbers. Der Kandidat sollte die nötige Zeit mitbringen, um das Amt ausführen zu können. Weitere wichtige Aspekte sind die Erfahrung und die Kontakte, die man für die Ausführung des Amtes einsetzen kann. Nicht ganz so wichtig erscheint die berufliche Position des Amtsinhabers. Die befragten Vereinsvertreter sehen das persönliche Ansehen einer Person innerhalb des Vereins bzw. bei den Mitgliedern als weiteren wichtigen Baustein.

Abbildung 29: Kriterien bei der Besetzung von Ämtern

Eine Vergütung für ehrenamtliche Mitarbeiter ist in den meisten Vereinen nicht vorgesehen. Wenn Arbeit vergütet wird, dann meist über aufwandsabhängige oder pauschale Entschädigungen. Diese werden häufiger an die Hauptvorstandsämter oder die Sport- und Pressewarte ausgezahlt.
7.7 Kontakt mit dem Ministerium der DG

Ein wichtiger Punkt im Laufe der Befragung war der Kontakt der Vereine zum Ministerium. Die Vereine hatten die Möglichkeit die bisherigen Erfahrungen einzubringen. Das Ministerium möchte als Partner und Förderer des Sports und der Vereine wahrgenommen werden.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Leistung</th>
<th>haben wir genutzt</th>
<th>haben wir nicht genutzt</th>
<th>gab es nicht</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ehrung verdienter Mitarbeiter</td>
<td>54,9%</td>
<td>29,4%</td>
<td>15,7%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung von Organisationsleitern</td>
<td>31,9%</td>
<td>31,9%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Förderung Internationaler Begegnungen</td>
<td>27,9%</td>
<td>34,9%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versicherungsschutz</td>
<td>26,1%</td>
<td>30,4%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Öffentlichkeitsarbeit</td>
<td>26,1%</td>
<td>30,4%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bezuschussung hauptamtlicher Übungsleiter/Trainer</td>
<td>18,6%</td>
<td>32,6%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Talentförderung</td>
<td>16,3%</td>
<td>41,9%</td>
<td>41,9%</td>
</tr>
<tr>
<td>Organisation von Sportabzeichen</td>
<td>14,6%</td>
<td>39,0%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kaderförderung</td>
<td>12,5%</td>
<td>37,5%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vermittlung von EU-Fördermitteln</td>
<td>12,2%</td>
<td>39%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vereinssprechstunde</td>
<td>2,6%</td>
<td>44,7%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erstellung von Vereinsanalysen</td>
<td>47,5%</td>
<td>52,5%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Abbildung 30: genutzte Leistungen des Ministeriums
Abbildung 31: Bewertung der Leistungen des Ministeriums

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aktivität</th>
<th>sehr gut</th>
<th>gut</th>
<th>weder gut noch schlecht</th>
<th>schlecht</th>
<th>sehr schlecht</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Förderung Internationaler Begegnungen</td>
<td>61,5%</td>
<td>15,4%</td>
<td>15,4%</td>
<td>7,7%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bezuschussung hauptamtlicher Übungsleiter/Trainer</td>
<td>55,6%</td>
<td>11,1%</td>
<td>33,3%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Versicherungsschutz</td>
<td>54,5%</td>
<td>9,1%</td>
<td>18,2%</td>
<td>9,1%</td>
<td>9,1%</td>
</tr>
<tr>
<td>Vereinssprechstunde</td>
<td>53,6%</td>
<td>32,1%</td>
<td>10,7%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Talentförderung</td>
<td>50%</td>
<td>16,7%</td>
<td>16,7%</td>
<td>16,7%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ausbildung von Organisationsleitern</td>
<td>47,1%</td>
<td>23,5%</td>
<td>23,5%</td>
<td>5,9%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kaderförderung</td>
<td>28,6%</td>
<td>42,9%</td>
<td>28,6%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vermittlung von EU-Fördermitteln</td>
<td>25%</td>
<td>37,5%</td>
<td>25%</td>
<td>12,5%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Organisation von Sportabzeichen</td>
<td>20%</td>
<td>10%</td>
<td>70%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Öffentlichkeitsarbeit</td>
<td>20%</td>
<td>40%</td>
<td>35%</td>
<td>5%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erstellung von Vereinsanalysen</td>
<td>16,7%</td>
<td>16,7%</td>
<td>66,7%</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

7.8 Sportstättensituation


Abbildung 33: Veränderungen der Sportstättenkapazitäten


7.9 Finanzen

Ein ebenfalls wichtiger Aspekt bei der Führung eines Vereins sind die Vereinsfinanzen. Häufig wird dieser Punkt von Vereinsvertretern als sehr problematisch angesehen und viele Vereine müssen um die Zukunft „kämpfen“.

Die finanzielle Situation ihres Vereins in Ostbelgien sehen 45 Prozent der Befragten als „sehr gut“ bzw. „gut“. Als „befriedigend“ schätzen immer noch ca. 43 Prozent der Vereinsverantwortlichen die Situation ein. Nur ca. 10 Prozent der Befragten gehen mit dieser Einschätzung nicht mit und sehen den Verein auf einem weniger guten oder schlechten Niveau.

Abbildung 34: Bewertung der finanziellen Situation

8 Zusammenfassung der Experteninterviews


Nachfolgend werden die durch die Experten identifizierten Schwerpunkte in den einzelnen Themenbereichen skizziert und mit den Erkenntnissen aus den quantitativen Befragungen in Bezug gesetzt.

8.1 Sport und Gesundheit

Die Experten stellten übereinstimmend heraus, dass die Grundvoraussetzungen zu Sport und Bewegung in Ostbelgien gut sind. Dabei bezogen sie sich auf das Sportstättenangebot. In Einzelfällen wurden punktuelle Mehrbedarfe geäußert (z.B. Leichtathletikhalle als Multifunktionssportstätte für Leistungs- und Breitensport; gerade in den Wintermonaten und in den Abendstunden für Berufstätige).


In einer Gesamtschau plädieren die Gesundheitsvertreter für eine globale Sicht auf Sport, Bewegung und Gesundheit. Es gelte langfristige und nachhaltige Konzepte zu entwickeln anstatt kurzfristige Projekte zu initiieren.
Dabei könnte dem Ministerium der DG die Aufgabe zukommen, Plattformen zu Austausch und Vernetzung zu schaffen und die Angebotsformen einheitlich zu kommunizieren. Bei der Entwicklung (politischer) Konzepte könnte die Nutzung externer Expertise eine Bereicherung sein.

Mit Blick auf die Sportstätten halten die Experten Multifunktionalität und Vielfalt für die entscheidenden Faktoren. Vor allem im Schulbereich plädieren sie für entsprechend gestaltete Schulhöfe und besonders für Sportunterricht, der von professionell ausgebildeten Sportlehrern durchgeführt wird.


8.2 Sport und Soziales


Hinsichtlich der praktischen Einsatzmöglichkeiten von Sport- und Bewegungsformen in der Jugendarbeit weisen die Experten darauf hin, dass die Sport- und Bewegungsangebote in diesen Kontexten in ihrer sportfachlichen Qualität nicht mit der Arbeit in Sportvereinen verglichen werden können. Eine große Herausforderung für die Jugendarbeiter ist aus Sicht der Experten, dass die Mitarbeiter in den Jugendtreffs selbst die


Grundsätzlich bewerten die Experten die Sportstättenversorgung für den Bereich der Jugendarbeit als gut. Viele Maßnahmen werden in Kooperation mit Vereinen und Gemeinden durchgeführt, sodass das Vorhalten eigener Anlagen nur selten notwendig wird. Im Bereich der Sporthallenkapazitäten besteht punktuell der Wunsch nach erleichtertem Zugang für Angebote der Jugendarbeit.

8.3 Sport und Bildung


Hervorgehoben wird auch im Bereich Bildung (ähnlich Sport & Gesundheit), dass es aufgrund der geringen Größe Ostbelgiens häufig direkt Kontakte von Vereinen zum Ministerium gebe. Diese Kontakte führten teilweise zur Initiierung punktualer Projekte (als Beispiel wurde die Biathlonszene genannt), die nicht nachhaltig ausgerichtet sind, weil es z.B. keine wirkliche Verankerung der Sportart in den Gemeinden vor Ort gebe. Langfristige Konzepte erscheinen auch für die Experten aus dem Bildungsbereich zielführend.


8.4 Sport und Wirtschaft


Die vielen Lauf- und Radveranstaltungen in Ostbelgien belegen, so die Experten, dass auch der Breitensport von Sponsoringmaßnahmen profitieren kann und so „die Vereinskasse aufgebessert werden kann“. Dabei sei der Naturbezug für den Sport in Ostbelgien charakteristisch und bietet auch im Marketingbereich vielfältige Potentiale.


9 Handlungsempfehlungen für die Sportentwicklungsplanung in Ostbelgien

Zielsetzung der Breitensportentwicklungsstudie war es, das Sport- und Bewegungsverhalten sowie die Sportstättennutzung der Bevölkerung sowie die Strukturen und Vereinsentwicklungsziele der Sportvereine in Ostbelgien zu erfassen, um aus den gewonnen Daten die Grundlage für eine bedarfsorientierte Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung in Ostbelgien zu bilden. Aus diesem verhaltens- und bedarfsorientierten Vorgehen konnten Handlungsempfehlungen für die grundlegende Ausrichtung des Sports in Ostbelgien abgeleitet werden, die sowohl für die übergeordnete Steuerung als auch für die konkrete Sportstättenentwicklung in den Gemeinden vor Ort herangezogen werden können. Nachfolgend werden die einzelnen Handlungsempfehlungen dargestellt und vertiefend erörtert.

1.) Erweiterung des Informationsangebots rund um Sport und Bewegung


2.) Weitere Nutzung der Potentiale von Sport, Natur und Tourismus in Ostbelgien


In Kombination mit dem Wunsch der Bevölkerung nach naturnahen und niedrigschwelligen Sport- und Bewegungsräumen stellt dieser Bereich eine wichtige Aufgabe für die Zukunft von Sport und Bewegung in Ostbelgien dar. Hier gilt es dezentral und wohnortnähe Räume zu Sport und Bewegung zu schaffen, die nicht nur für die einheimische Bevölkerung, sondern besonders auch für Touristen von Nah und Fern ein Anziehungspunkt sein könnten. Das Sport- und Freizeitzentrum in Worriken und das Ravelnetz insgesamt sind hier beispielhaft zu nennen. Hier finden sich zielgerichtete Angebote z.B. für Schulklassen, Reisegruppen sowie Mannschafts- und Individualsportler verschiedener Leistungsklassen. Bei Planung solcher Anlagen ist die ländliche Struktur Ostbelgiens zu berücksichtigen, was eine dezentrale Verteilung von Anlagen unterschiedlicher Größe und Ausgestaltung bedingt.

3.) Stärkung des Ehrenamts und Vereinsentwicklung begleiten und unterstützen


Eine hohe Bedeutung kommt Sportvereinen, gemäß den Befragungsergebnissen, als Orte des Miteinanders und der Geselligkeit zu. Dies spiegelt sich nicht nur in einer starken Mitgliederorientierung der Vereine wider. In Ostbelgien ist Sport eng mit Wer-


4.) Weiterentwicklung des Miteinanders von Schul- und Vereinssport sowie von Breiten- und Leistungssport

5.) Kinder/Jugendliche, Senioren sowie Gesundheitssport als künftige Schwerpunkte


6.) Systematische Bestandserhebung als Grundlage zur Förderung von Breiten- und Leistungssport


7.) Den Ausbau von naturnahen und niedrigschwelligen Bewegungsräumen vorantreiben und eine Ausweitung der Schwimmbadkapazitäten vorsehen.


8.) Vernetzung und Kooperation im Sport optimieren


Grundlage einer sport- und bewegungsbezogenen Arbeit in den Querschnittsbereichen ist. Daher erscheinen ein strukturierter Wissenstransfer sowie qualitative und aktuelle Informationsportale als grundlegend für den Ausbau bestehender Netzwerke.

10 Umsetzung des Sportstättenkonzepts in Ostbelgien in Zusammenarbeit mit den Gemeinden


Bei der Durchführung der Breitensportentwicklungsstudie sowie besonders im Rahmen der Sportgespräche mit Bürgern, Vereinen und Gemeinden wurde deutlich, dass allein verhaltensbezogene Daten nicht ausreichen, um eine bedarfs- und zukunftsorientierte Sportstättenentwicklungsplanung zu begleiten. Daher wurden bereits im Rahmen des vorliegenden Berichts zu den durchgeführten Befragungen zusätzliche Bereiche ergänzt. Hierzu zählen z.B. die geografische Verortung der unterschiedlichen
Sportstättentypen sowie die Berücksichtigung des aktuellen Infrastrukturplans zur Abbildung bereits gesetzter Förderschwerpunkte.


Im Jahr 2017 sollen dann gemeindebezogene Sportstättendatenblätter erstellt werden, die sowohl das ermittelte Sport- und Bewegungsverhalten der Bürgerinnen und Bürger, die Bedarfe der Sportvereine als auch die aktuelle Entwicklung der Mitgliederzahlen und Abteilungen sowie die vorhandene (teilweise sportartspezifische) Versorgung mit Sportstätten in der jeweiligen Gemeinde erfasst.

Die Datenblätter verfolgen das Ziel, einen schnellen und praxistauglichen Überblick über die aktuelle Situation in der Bevölkerung, den Sportvereinen und der Sportstätteninfrastruktur der Gemeinden zu geben, um damit eingehende Förderanträge oder Vorhaben auf ihre Passgenauigkeit bewerten zu können.

Die Datenblätter sollen nach Eingang der benötigten Daten mit dem Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) erstellt werden und dann in den anstehenden Sportgesprächen vorgestellt werden.
Anhang
### Gemeinde Amel

#### Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einwohnerzahl (2015)</th>
<th>5.511</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prognose (2035)</td>
<td>5.327</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Sportanlagen in der Gemeinde

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gedeckte Sportanlagen</th>
<th>3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Schießanlagen</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Kegelsportanlagen</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Sportvereine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anzahl</th>
<th>17</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Größter Sportverein</th>
<th>Turnen (587 Mitglieder; Anteil Jugendlicher: 59,1%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vereine mit höchstem Jugendanteil</td>
<td>Kampfsport (64,4%), Reiten (63,9%), Turnen (59,1%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Investitionsprioritäten der Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sporthallen</th>
<th>48%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>43,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwimmbäder</td>
<td>50,74%</td>
</tr>
<tr>
<td>Frei zugängliche Sportanlagen</td>
<td>41,67%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Investitionsplan 2016

- Vereinsmaßnahmen: 4 (Kunstrasen, Sanitäreranlagen, Geräteraum, Bau Turnhalle)
- Gemeindemaßnahmen: 1 (Spielgeräte Schule)

### Bewertungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sport-/Bewegungsverhalten</th>
<th>++</th>
<th>+</th>
<th>O</th>
<th>-</th>
<th>--</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Häufigkeit Sport</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Häufigkeit körperliche Aktivität</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>präferierte Organisationsformen</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>O</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportverein</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zu Hause</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fitnessclub</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freies Sporttreiben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Motivation zu Sport &amp; Bewegung</th>
<th>++</th>
<th>+</th>
<th>O</th>
<th>-</th>
<th>--</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Entspannung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sportanlagen</th>
<th>++</th>
<th>+</th>
<th>O</th>
<th>-</th>
<th>--</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sporthallen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freibad (DG)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hallenbad (DG)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Legende: ++ = überdurchschnittlich, + = leicht überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = Leicht unterdurchschnittlich, - - = stark unterdurchschnittlich
Zusammenfassung:


Die Sportanlagensituation im Bereich der Sportplätze sowie die Schwimmbadversorgung werden als positiv bewertet. Die Versorgung mit Sporthallen dagegen negativ. Die Bevölkerung setzt die Schwerpunkte für künftige Investitionen in die Sportstätteninfrastruktur in den Bereichen (1) Schwimmbäder und (2) Sporthallen.

Gefördert wurden im aktuellen Investitionsplan 4 Vereinsmaßnahmen (u.a. Sporthallenbau) sowie eine Gemeindemaßnahme (Spielgeräte Schule).

Empfehlung:

Nach Auswertung der vorliegenden Daten wird für die Gemeinde Amel nachfolgend empfohlen:

- Förderung des Sporttreibens in normierten bzw. organisierten Formen (z.B. Trainings- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen) als Ergänzung zur (meist nicht organisiert ausgeübter) körperlicher Aktivität.
- Förderung von gesundheitssportlichen Sport- und Bewegungsangeboten sowie entsprechend ausgestatteten Sportstätten.
- Optimierung der vorhandenen gedeckten Sportanlagen ggf. Ausweitung von Sporthallenkapazitäten.
### Gemeinde Büllingen

#### Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einwohnerzahl (2015)</th>
<th>5.503</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prognose (2035)</td>
<td>5.113</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Sportanlagen in der Gemeinde

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anlage</th>
<th>Anzahl</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gedeckte Sportanlagen</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Schießanlagen</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Kegelsportanlagen</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Sportvereine

- **Anzahl**: 20
- **Größter Sportverein**: Fußball (805 Mitglieder; Anteil Jugendlicher: 29,8%)
- **Vereine mit höchstem Jugendanteil**: Tanzsport (72%), Reiten (61,1%), Turnen (56,3%)

#### Investitionsprioritäten der Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anlage</th>
<th>Priorität</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sporthallen</td>
<td>36,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>27,82%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwimmbäder</td>
<td>33,03%</td>
</tr>
<tr>
<td>Frei zugängliche Sportanlagen</td>
<td>36,29%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Investitionsplan 2016

- **Vereinsmaßnahmen**: 2 (Schutzvorrichtung, Schießstand)
- **Gemeindemaßnahmen**: 2 (Kinderspielplatz, Boden Sporthalle)

#### Bewertungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aspekt</th>
<th>Bewertung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sport- / Bewegungsverhalten</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Häufigkeit Sport</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Häufigkeit körperliche Aktivität</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>präferierte Organisationsformen</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>zu Hause</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>auf der Arbeit</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Freies Sporttreiben</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Motivation zu Sport &amp; Bewegung</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Spaß</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheit</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportanlagen</td>
<td>++</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Legende

++ = überdurchschnittlich, + = leicht überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = Leicht unterdurchschnittlich, - - = stark unterdurchschnittlich
Zusammenfassung:


Die Sportanlagensituation wird für alle Anlagentypen positiv bewertet. Die Bevölkerung legt die Investitionsschwerpunkte im Bereich der freizügigen Sportanlagen und Sporthallen.

Gefördert wurden im aktuellen Investitionsplan 2 Vereinsmaßnahmen sowie 2 kommunale Projekte.

Empfehlung:

Nach Auswertung der vorliegenden Daten wird für die Gemeinde Büllingen nachfolgend empfohlen:

Es ist anzumerken, dass in der Gemeinde Büllingen im Vergleich zu den anderen Gemeinden Ostbelgiens keine unterdurchschnittlichen Bewertungen abgegeben wurden. Daher wird empfohlen die vorhandene Sportstätteninfrastruktur sowie die Sport- und Bewegungsangebote aufrecht zu erhalten.
### Gemeinde Burg-Reuland

#### Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Parameter</th>
<th>Wert</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einwohnerzahl (2015)</td>
<td>3.955</td>
</tr>
<tr>
<td>Prognose (2035)</td>
<td>3.825</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Sportanlagen in der Gemeinde

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anlagentyp</th>
<th>Anzahl</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gedeckte Sportanlagen</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Schießanlagen</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kegelsportanlagen</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Sportvereine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anlagentyp</th>
<th>Anzahl</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Größter Sportverein</td>
<td>Fußball (333 Mitglieder; Anteil Jugendlicher: 45%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Vereine mit höchstem Jugandanteil</td>
<td>Mehrsparten (66,1%), Fußball (45%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Investitionsprioritäten der Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anlagentyp</th>
<th>Priorität</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sporthallen</td>
<td>34%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>36,18%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwimmbäder</td>
<td>40,27%</td>
</tr>
<tr>
<td>Frei zugängliche Sportanlagen</td>
<td>47,33%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Investitionsplan 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>Maßnahme</th>
<th>Anzahl</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vereinsmaßnahmen</td>
<td>2 (Verkabelung, Fußballplätze)</td>
</tr>
<tr>
<td>Gemeindemaßnahmen</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Bewertung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kategorie</th>
<th>Bewertung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Häufigkeit Sport</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Häufigkeit körperliche Aktivität</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td>préferierte Organisationsformen</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportzentrum</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>zu Hause</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td>Fitnessclub</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Freies Sporttreiben</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Motivation zu Sport &amp; Bewegung</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Entspannung</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheit</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportanlagen</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Sporthallen</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>O</td>
</tr>
<tr>
<td>Freibad (DG)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Hallenbad (DG)</td>
<td>--</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Legende: ++ = überdurchschnittlich, + = leicht überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = Leicht unterdurchschnittlich, -- = stark unterdurchschnittlich
Zusammenfassung:


Die Sportanlagensituation (Sporthallen, Sportplätze) wird als negativ bewertet. Die Bevölkerung setzt die Schwerpunkte für künftige Investitionen in die Sportstätteninfrastruktur in den Bereichen (1) frei zugängliche Sportanlagen und (2) Schwimmbäder.

Gefördert wurden im aktuellen Investitionsplan ausschließlich Vereinsmaßnahmen im Bereich der Fußballplätze.

Empfehlung:

Nach Auswertung der vorliegenden Daten wird für die Gemeinde Burg-Reuland nachfolgend empfohlen:

**Gemeinde Bütgenbach**

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Bevölkerung</strong></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Einwohnerzahl (2015)</td>
<td>5.609</td>
</tr>
<tr>
<td>Prognose (2035)</td>
<td>5.120</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Sportanlagen in der Gemeinde</strong></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gedeckte Sportanlagen</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Schießanlagen</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kegelsportanlagen</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Sportvereine</strong></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Anzahl</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Größter Sportverein</td>
<td>Fußball (644 Mitglieder; Anteil Jugendlicher: 25,8%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Vereine mit höchstem Jugendanteil</td>
<td>Tanzsport (70,4%), Turnen (55,4%), Kampfsport (54,7%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Investitionsprioritäten der Bevölkerung</strong></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sporthallen</td>
<td>37,61%</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>32,83%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwimmbäder</td>
<td>41,30%</td>
</tr>
<tr>
<td>Frei zugängliche Sportanlagen</td>
<td>31,65%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Investitionsplan 2016</strong></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vereinsmaßnahmen</td>
<td>7 (Gasleitung, Gesamtsanierung, Spielgeräte, Kantine, Deckenerneuerung, Spielplatz, Außenplatzanlage)</td>
</tr>
<tr>
<td>Gemeindemaßnahmen</td>
<td>1 (Dach Reithalle)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Bewertungen</strong></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sport-/Bewegungsverhalten</td>
<td>++ + o - --</td>
</tr>
<tr>
<td>Häufigkeit Sport</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Häufigkeit körperliche Aktivität</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>präferierte Organisationsformen</td>
<td>++ + o - --</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportverein</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>zu Hause</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportzentrum</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>Freies Sporttreiben</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Motivation zu Sport &amp; Bewegung</td>
<td>++ + o - --</td>
</tr>
<tr>
<td>Spaß</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheit</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportanlagen</td>
<td>++ + o - --</td>
</tr>
<tr>
<td>Sporthallen</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Freibad (DG)</td>
<td>++</td>
</tr>
<tr>
<td>Hallenbad (DG)</td>
<td>++</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Legende: ++ = überdurchschnittlich, + = leicht überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = Leicht unterdurchschnittlich, - - = stark unterdurchschnittlich
Zusammenfassung:


Die Sportanlagensituation (Sporthallen, Sportplätze) sowie die Schwimmbadversorgung werden als positiv bewertet. Die Bevölkerung setzt die Schwerpunkte für künftige Investitionen in die Sportstätteninfrastruktur in den Bereichen (1) Schwimmbäder und (2) Sporthallen.

Gefördert wurden im aktuellen Investitionsplan 7 Vereinsmaßnahmen und 1 Gemeindemaßnahme.

Empfehlung:

Nach Auswertung der vorliegenden Daten wird für die Gemeinde Bütgenbach nachfolgend empfohlen:

Es ist anzumerken, dass in der Gemeinde Bütgenbach im Vergleich zu den anderen Gemeinden Ostbelgiens keine unterdurchschnittlichen Bewertungen abgegeben wurden. Daher wird empfohlen die vorhandene Sportstätteninfrastruktur sowie die Sport- und Bewegungsangebote aufrecht zu erhalten.
Gemeinde Eupen

**Bevölkerung**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einwohnerzahl (2015)</th>
<th>19.122</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prognose (2035)</td>
<td>20.998</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sportanlagen in der Gemeinde**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gedeckte Sportanlagen</th>
<th>15</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>Schießanlagen</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Kegelsportanlagen</td>
<td>3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sportvereine**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anzahl</th>
<th>44</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Größter Sportverein</td>
<td>Fußball (1605 Mitglieder; Anteil Jugendlicher: 40,9%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Vereine mit höchstem Jugendanteil</td>
<td>Kampfsport (63,4%), Basketball (51,8%), Handball (51,7%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Investitionsprioritäten der Bevölkerung**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sporthallen</th>
<th>38,83%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>36%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwimmbäder</td>
<td>48,74%</td>
</tr>
<tr>
<td>Frei zugängliche Sportanlagen</td>
<td>39,68%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Investitionsplan 2016**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vereinsmaßnahmen</th>
<th>3 (Ballfangzaun, Sanierung Tennisplätze, Be­rieselungsanlage)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gemeindemaßnahmen</td>
<td>4 (Spielplatz, Prallschutz, Sanierung Leim­bin­der &amp; Dachhaut)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Bewertungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sport-/Bewegungsverhalten</th>
<th>++</th>
<th>+</th>
<th>o</th>
<th>-</th>
<th>--</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Häufigkeit Sport</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Häufigkeit körperliche Aktivität</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>präferierte Organisationsformen</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>o</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportverein</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zu Hause</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fitnessclub</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freies Sporttreiben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Motivation zu Sport &amp; Bewegung</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>o</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Gewichtskontrolle</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sportanlagen</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>o</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Sporthallen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freibad (DG)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hallenbad (DG)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Legende: ++ = überdurchschnittlich, + = leicht überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = Leicht unterdurchschnittlich, - - = stark unterdurchschnittlich
Zusammenfassung:

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Eupen wird gemäß den Prognosen in den nächsten Jahren weiter wachsen. Der Umfang sportlicher Aktivität ist durchschnittlich, wobei die Bevölkerung im Vergleich weniger körperlich aktiv ist, als der Durchschnitt in Ostbelgien. Die Kontrolle des eigenen Körpergewichtes ist ein wichtiges Motiv, sportlich aktiv zu sein. Ebenfalls spielen gesundheitssportliche Angebote für die Bevölkerung eine bedeutende Rolle. Eupen verfügt gemäß seiner Größe und Funktion über ein Vielfältiges Sportstättenangebot (vor allem im Bereich Sporthallen und Sportplätze). Der Fußball verzeichnet mit 1.605 Personen die meisten Mitglieder im Vergleich der Vereine. Der Anteil Jugendlicher liegt hier bei 41 Prozent. Dagegen sind im Kampfsport (63%), Basketball (52%) sowie im Handball (52%) vermehrt Jugendliche aktiv.

Die Sportanlagensituation (Sporthallen, Sportplätze) sowie die Schwimmbadversorgung werden befriedigend beurteilt. Die Bevölkerung setzt die Schwerpunkte für künftige Investitionen in die Sportstätteninfrastruktur in den Bereichen (1) Schwimmbäder und (2) Sporthallen.

Gefördert wurden im aktuellen Investitionsplan 3 Vereinsmaßnahmen und 4 Gemeindemaßnahmen.

Empfehlung:

Nach Auswertung der vorliegenden Daten wird für die Gemeinde Eupen nachfolgend empfohlen:

- Förderung (meist nicht-organisiert ausgeübter) körperlicher Aktivität als Ergänzung des Sporttreibens in normierten bzw. organisierten Formen (z.B. Trainings- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen)
- Förderung von Organisationsformen zu Hause sowie in Sportvereinen
### Gemeinde Kelmis

#### Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einwohnerzahl (2015)</th>
<th>10.897</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prognose (2035)</td>
<td>12.609</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Sportanlagen in der Gemeinde

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gedeckte Sportanlagen</th>
<th>8</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Schießanlagen</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Kegelsportanlagen</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Sportvereine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anzahl</th>
<th>43</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Größter Sportverein**: Fußball (603 Mitglieder; Anteil Jugendlicher: 35,5%)

**Vereine mit höchstem Jugendanteil**: Turnen (85,4%), Schwimmen (82,2%), Behindertensport (61,5%)

#### Investitionsprioritäten der Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sporthallen</th>
<th>41%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>34%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwimmbäder</td>
<td>53,63%</td>
</tr>
<tr>
<td>Frei zugängliche Sportanlagen</td>
<td>43,06%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Investitionsplan 2016

**Vereinsmaßnahmen**: -


#### Bewertungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sport-/Bewegungsverhalten</th>
<th>++</th>
<th>+</th>
<th>o</th>
<th>-</th>
<th>--</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Häufigkeit Sport</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Häufigkeit körperliche Aktivität</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>präferierte Organisationsformen</strong></td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>o</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportcentrum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zu Hause</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fitnessclub</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freies Sporttreiben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Motivation zu Sport &amp; Bewegung</strong></td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>o</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Entspannung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sportanlagen</strong></td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>o</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Sporthallen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freibad (DG)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hallenbad (DG)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Legende: ++ = überdurchschnittlich, + = leicht überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = Leicht unterdurchschnittlich, - - = stark unterdurchschnittlich
Zusammenfassung:


Die Sporthallensituation wird von der Bevölkerung positiv bewertet. Allerdings zeigt sich im Bereich Sportplätze ein Mehrbedarf. Die Bevölkerung setzt die Schwerpunkte für künftige Investitionen in die Sportstätteninfrastruktur in den Bereichen (1) Schwimmbäder und (2) freizugängliche Sportanlagen.

Gefördert wurden im aktuellen Investitionsplan insgesamt 4 Gemeindemaßnahmen (u.a. Sanierung ehemaliges Schwimmbad).

Empfehlung:

Nach Auswertung der vorliegenden Daten wird für die Gemeinde Kelmis nachfolgend empfohlen:

- Förderung von Organisationsformen in der freien Natur
- Förderung von gesundheitssportlichen und entspannenden Sport- und Bewegungsangeboten sowie entsprechend ausgestatteten Sportstätten.
- Optimierung der vorhandenen offenen Sportanlagen ggf. Ausweitung von Sportplatzkapazitäten
**Gemeinde Lontzen**

### Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einwohnerzahl (2015)</th>
<th>5.627</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prognose (2035)</td>
<td>6.364</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sportanlagen in der Gemeinde

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gedeckte Sportanlagen</th>
<th>4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Schießanlagen</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kegelsportanlagen</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sportvereine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anzahl</th>
<th>18</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Größter Sportverein</td>
<td>Schießsport (285 Mitglieder; Anteil Jugendlicher: 9,1%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Vereine mit höchstem Jugendanteil</td>
<td>Tanzsport (71%), Kampfsport (62%), Turnen (58%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Investitionsprioritäten der Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sporthallen</th>
<th>29%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>17%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwimmbäder</td>
<td>24%</td>
</tr>
<tr>
<td>Frei zugängliche Sportanlagen</td>
<td>30%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Investitionsplan 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vereinsmaßnahmen</th>
<th>2 (Kugelfänge, Kugelfänge)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gemeindemaßnahmen</td>
<td>1 (Schützenheim)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Bewertungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sport-/Bewegungsverhalten</th>
<th>++</th>
<th>+</th>
<th>o</th>
<th>-</th>
<th>--</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Häufigkeit Sport</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Häufigkeit körperliche Aktivität</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>präferierte Organisationsformen</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>o</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportverein</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zu Hause</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>auf der Arbeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freies Sporttreiben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Motivation zu Sport &amp; Bewegung</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>o</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Wettkampf</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sportanlagen</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>o</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Sporthallen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freibad (DG)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hallenbad (DG)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Legende: ++ = überdurchschnittlich, + = leicht überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = Leicht unterdurchschnittlich, -- = stark unterdurchschnittlich
Zusammenfassung:

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Lontzen wird gemäß den Prognosen in den nächs-
ten Jahren weiter wachsen. Sportliche Aktivität überwiegt in Lontzen vor körperlicher
Aktivität. Wettkampforientierung ist ein wichtiges Motiv, sportlich aktiv zu sein. Eben-
falls spielen gesundheitssportliche Angebote für die Bevölkerung eine wichtige Rolle.
Lontzen verfügt über auffallend viele Schießsportanlagen (5). Der Schießsport ver-
zeichnet mit 285 Mitgliedern die meisten Mitglieder im Vergleich der Vereine. Aller-
ddings sind hier nur 9,1 Prozent 18 Jahre oder jünger. Dagegen sind im Tanzsportbe-
reich (71%), Kampfsport (62%) sowie im Turnen (58%) vermehrt Jugendliche aktiv.

Die Sportanlagensituation (Sporthallen, Sportplätze) sowie die Schwimmbadversor-
gung werden als negativ bewertet. Die Bevölkerung setzt die Schwerpunkte für künf-
tige Investitionen in die Sportstätteninfrastruktur in den Bereichen (1) frei zugängliche
Sportanlagen und (2) Sporthallen.

Gefördert wurden im aktuellen Investitionsplan ausschließlich Schießsportanlagen.

Empfehlung:

Nach Auswertung der vorliegenden Daten wird für die Gemeinde Lontzen nachfolgend
empfohlen:

- Förderung von Organisationsformen in Sportvereinen und in der freien Natur
- Optimierung der vorhandenen offenen und gedeckten Sportanlagen ggf. Ausweि-
tung von Sporthallen- und Sportplatzkapazitäten.
- Optimierung der vorhandenen Frei- und Hallenbadsituation ggf. Ausweitung von
  Frei- und Hallenbadkapazitäten
### Gemeinde Raeren

#### Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einwohnerzahl (2015)</th>
<th>10.551</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prognose (2035)</td>
<td>12.455</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Sportanlagen in der Gemeinde

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gedeckte Sportanlagen</th>
<th>7</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Schießanlagen</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Kegelsportanlagen</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Sportvereine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anzahl</th>
<th>14</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Größter Sportverein</th>
<th>Fußball (710 Mitglieder; Anteil Jugendlicher: 49,6%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vereine mit höchstem Jugendanteil</td>
<td>Tanzsport (71,1%), Kampfsport (68,1%), Badminton (60%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Investitionsprioritäten der Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sporthallen</th>
<th>36,21%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>30,43%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwimmbäder</td>
<td>40,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>Frei zugängliche Sportanlagen</td>
<td>41,91%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Investitionsplan 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vereinsmaßnahmen</th>
<th>1 (Beleuchtung Kunstrasen)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gemeindemaßnahmen</td>
<td>2 (Sporthalle Gasheizung + LED Beleuchtung)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Bewertungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sport-/Bewegungsverhalten</th>
<th>++</th>
<th>+</th>
<th>O</th>
<th>-</th>
<th>--</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Häufigkeit Sport</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Häufigkeit körperliche Aktivität</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>präferierte Organisationsformen</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>O</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportverein</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zu Hause</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fitnessclub</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freies Sporttreiben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Motivation zu Sport &amp; Bewegung</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>O</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Spaß</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sportanlagen</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>O</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Sporthallen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freibad (DG)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hallenbad (DG)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Legende: ++ = überdurchschnittlich, + = leicht überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = Leicht unterdurchschnittlich, -- = stark unterdurchschnittlich
Zusammenfassung:


Die Sportanlagensituation wird im Bereich der Sportplätze sowie die Schwimmbadversorgung als negativ bewertet. Die Bevölkerung setzt die Schwerpunkte für künftige Investitionen in die Sportstätteninfrastruktur in den Bereichen (1) frei zugängliche Sportanlagen und (2) Schwimmbädern.

Gefördert wurden im aktuellen Investitionsplan eine Vereinsmaßnahme im Fußballbereich sowie 2 Gemeindemaßnahmen im Sporthallensegment.

Empfehlung:

Nach Auswertung der vorliegenden Daten wird für die Gemeinde Raeren nachfolgend empfohlen:

- Förderung von Organisationsformen, die zu Hause ausgeübt werden
- Optimierung der vorhandenen Frei- und Hallenbadsituation ggf. Ausweitung von Frei- und Hallenbadkapazitäten
## Gemeinde St. Vith

### Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Einwohnerzahl (2015)</th>
<th>9.553</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prognose (2035)</td>
<td>9.657</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sportanlagen in der Gemeinde

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gedeckte Sportanlagen</th>
<th>11</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Schießanlagen</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Kegelsportanlagen</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sportvereine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anzahl</th>
<th>17</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Größter Sportverein</td>
<td>Fußball (677 Mitglieder; Anteil Jugendlicher: 39,9%)</td>
</tr>
<tr>
<td>Vereine mit höchstem Jugendanteil</td>
<td>Behindertensport (95,9%), Schwimmen (89%), Kampfsport (76,2%)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Investitionsprioritäten der Bevölkerung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sporthallen</th>
<th>42,74%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sportplätze</td>
<td>38,13%</td>
</tr>
<tr>
<td>Schwimmbäder</td>
<td>38,87%</td>
</tr>
<tr>
<td>Frei zugängliche Sportanlagen</td>
<td>42,33%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Investitionsplan 2016

<table>
<thead>
<tr>
<th>Vereinsmaßnahmen</th>
<th>3 (Flutlicht, Fenster Halle, Boden Halle)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gemeindemaßnahmen</td>
<td>1 (Spielgeräte)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Bewertungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sport-/Bewegungsverhalten</th>
<th>++</th>
<th>+</th>
<th>o</th>
<th>-</th>
<th>--</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Häufigkeit Sport</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Häufigkeit körperliche Aktivität</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>präferierte Organisationsformen</td>
<td>++</td>
<td>+</td>
<td>o</td>
<td>-</td>
<td>--</td>
</tr>
<tr>
<td>Sportcentrum</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>zu Hause</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>auf der Arbeit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freies Sporttreiben</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Motivation zu Sport &amp; Bewegung</th>
<th>++</th>
<th>+</th>
<th>o</th>
<th>-</th>
<th>--</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Entspannung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gesundheit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sportanlagen

<table>
<thead>
<tr>
<th>++</th>
<th>+</th>
<th>o</th>
<th>-</th>
<th>--</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sporthallen</td>
<td>Sportplätze</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Freibad (DG)</td>
<td>Hallenbad (DG)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Legende:** ++ = überdurchschnittlich, + = leicht überdurchschnittlich, O = durchschnittlich, - = Leicht unterdurchschnittlich, - - = stark unterdurchschnittlich
Zusammenfassung:


St. Vith verfügt über vielfältige Sportstätten. Dazu zählen u.a. 11 Sporthallen und 9 Sportplätze. Fußball bindet mit 677 Personen die meisten Vereinsmitglieder. Der Anteil Jugendlicher liegt bei 40 Prozent. Dagegen sind im Behindertensport (96%), im Schwimm- (89%) sowie im Kampfsport (76%) verstärkt Personen unter 18 Jahren aktiv.


Empfehlung:

Nach Auswertung der vorliegenden Daten, wird für die Gemeinde St. Vith nachfolgend empfohlen:

- Förderung des Sporttreibens in normierten bzw. organisierten Formen (z.B. Trainings- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen) sowie der (meist nicht-organisiert ausgeübten) körperlichen Aktivität.