**Fragebogen**

zur Vernehmlassung über
**den Gesetzesvorentwurf zur Änderung der Gesetzgebung im Bereich politische Rechte[[1]](#footnote-1)**

Vernehmlassungsteilnehmer: ……………………………………………………..

Die Vernehmlassungsteilnehmer sind eingeladen, insbesondere die folgenden Fragen zu beantworten (wenn nicht anders vermerkt, beziehen sich die Verweise auf den Vorentwurf des Gesetzes zur Änderung der Gesetzgebung im Bereich politische Rechte, Entwurf A, B oder B1):

*A) Formelle Präsentation des Entwurfs*

1. **Sind Sie mit der Unterteilung in zwei verschiedene Gesetzesentwürfe (Vorentwurf A und Vorentwürfe B) einverstanden?**

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1. **Sind der erläuternde Bericht und sein Anhang Ihrer Meinung nach ausreichend detailliert, um die Problematik des natürlichen Quorums und seine Auswirkungen darzulegen?**

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

*B) Gesetzesvorentwurf A (verschiedene Anpassungen)*

1. **Die Teilrevision des Gesetzes über die finanzielle Beteiligung des Staates an Wahlkampfkosten formuliert die mit der Teilrevision vom Herbst 2011 angestrebten Ziele neu, ohne sie jedoch zu ändern (Umsetzung der Motion M 1100.10). Es handelt sich um eine kosmetische Anpassung des Gesetzes an die gängige Praxis in diesem Bereich:**

Pflichten Sie diesen Zielen bei?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1. **Teilrevision des Gesetzes über die Gemeinden:**

Sind Sie mit der Regelung zur Wahl der Kommissionen durch die Gemeindeversammlung und den Generalrat (Art. 19 und 46 des Gesetzes über die Gemeinden, vorgesehen in Artikel 2 des Gesetzesvorentwurfs A) einverstanden?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

*C) Gesetzesvorentwürfe B (Proporzwahlsystem und Wahlkreise)*

1. **Wahlsystem und territoriale Organisation:**

bevorzugen Sie:

1. **den Gesetzesvorentwurf B** (Änderung des Proporzwahlsystems unter Beibehaltung der Wahlkreise durch Einführung der doppelt proportionalen Methode) oder
2. **den Gesetzesvorentwurf B1** (Zusammenlegung der Wahlkreise Glane und Vivisbach ohne Änderung des Proporzsystems)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1. **Falls das doppelt proportionale System umgesetzt würde, bevorzugen Sie (vgl. 73a Gesetzesvorentwurf B):**
2. eine Lösung ohne Quorum («Schaffhausen»);
3. eine Lösung mit einem Quorum von 5 %, das in mindestens einem Wahlkreis erreicht werden muss («Zürich»);
4. eine Lösung mit einem Quorum von 5 %, das in mindestens einem Wahlkreis erreicht werden muss, oder einem Quorum von 3 %, das auf kantonaler Ebene erreicht werden muss («Aargau»);
5. eine Lösung mit einem Quorum von 3,5 %, das auf kantonaler Ebene erreicht werden muss?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1. **Wären Sie im Falle einer Zusammenlegung der Wahlkreise Glane und Vivisbach (Gesetzesvorentwurf B1) für oder gegen eine Variante, nach der den ehemaligen Wahlkreisen Glane und Vivisbach feste Grossratssitze zugewiesen würden?**

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1. **Von wem müsste im Falle einer Zusammenlegung der Wahlkreise Glane und Vivisbach (Gesetzesvorentwurf B1) die Überwachung der Wahlen in diesem Kreis wahrgenommen werden:**

a) Vom Oberamtmann des Glanebezirks? …………………………………………

b) Vom Oberamtmann des Vivisbachbezirks? ……………………………………

c) Von beiden Oberamtmännern gemeinsam?……………………………………...

d) Andere(r) Vorschlag/Vorschläge?……………………………………………………………..

*D) Allgemeine Frage*

Haben Sie weitere Bemerkungen, Vorschläge oder Kommentare zu diesem Projekt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Ort und Datum: ……………………………………………

Bitte senden Sie Ihre Antworten bis **26. April 2013** an folgende Adresse:

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

Generalsekretariat

Liebfrauengasse 2

1700 Freiburg

christophe.maillard@fr.ch

1. Das vollständige Vernehmlassungsdossier kann auf der Website des Generalsekretariats der Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft heruntergeladen werden; Sie finden dort auch diesen Fragebogen als Worddokument [↑](#footnote-ref-1)