## Güterverkehr in Österreich



## Güterverkehr auf der Straße wächst bis $\mathbf{2 0 2 0}$ weiter stark

Prognose - Mehr als 22 Milliarden Euro wollen die OBB bis 2020 in den Ausbau ihrer Infrastruktur stecken und nehmen dafur hohe Schulden in Kauf. Doch nun lassst eine neue Studje des Schweizer Instituts ProgTrans aufhorchen: Trotz aller Anstrengungen soll sich der Anteil der auf der Schiene transportierten Guter weiter verringern.
Ein alarmierendes Zeichen, erwarten die Verkehrsexperten doch beim Gaterverkehr die größten Zu wachsraten.
Wahrend
der Personenverkehr in Europa aufgrund der fast stagnierenden Bevolkerungszahlen nur um zehn Prozent wachsen wird, soll der europalische Guterverkehr bis 2020 um ein Drittel zunehmen.
„Wegen Osterrelchs bedeutendem Außenhandel wird die Zunahme des Guterverkehrs mit drel Prozent pro Jahr sogar deutlich aber dem europalischen Durchschnitt liegen", Ist Stefan Rommerskirchen, Geschäftsfuhrer der Prog Trans, tuberzeugt. Und dieses Wachstum geht auf Kosten der Bahn, deren

Gaterverkehrs-Antell sich von heute 32,5 Prozent auf 30,5 Prozent im Jahr 2020 verringern wird.

Noch mehr Transit Starkzunehmen werde auch der Transitverkehr:Schon heute stehen fast ein Drittel aller Tonnenkilometer in keinem Zusammenhang mit der ōsterreichischen Nächfrage -der vierthöchste Wert innerhalb Europas. Dieser Durchgangsverkehr wird bis 2020 nochmals um 50 Prozent zulegen, glauben die ProgTrans-Experten.
Damit drohen noch staldkere Belastungen folr den Brenner: "Durch die zunehmende Bedeutung Chinas erwarten wir, dass der Verkehr von Italiens Hafen nach Norden kilnftig um mehr als vier Prozent pro Jahr wachsen wird", sagt Rommerskirchen. Knapp zwei Drittel davon werden auch kunftig mit dem Lkw transportiert werden. Daran wörden auch die hohen Spritpreise nichts andern: ${ }_{\text {„Bei langen Wegen liegt der }}$ Transportanteil an den Produktkosten auch weiterhin nur bei etwa fulnf Prozent." - Paul Trummer

