EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE

Nombre de membres
<table>
<thead>
<tr>
<th>Effectif légal</th>
<th>Présents ou représentés</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>38</td>
<td>37 dont 2 pouvoirs</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Date de convocation : 12 septembre 2018
Date d’affichage : 12 septembre 2018

SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 2018

L’an deux mille dix-huit, le dix-huit du mois de septembre, à dix-huit heures trente, le conseil de la Communauté de communes Plaine Limagne s’est réuni en séance publique à la salle d’honneur de Marlingues.

Présents avec voix délibérante :
Stéphane BARDIN, Gisèle BOISSIER, Gilles BOURDIER, Josette BREYSSE, Roland BUFFET, Yolande BURETTE, Marc CARRIAS, Stéphane CHABANON, Luc CHAPUT, Didier CHASSAIN, Sandrine COUTURAT, André DEMAY, Claude DENIER (suppléant de Jean-Claude PAPUT), Christian DESSAPTLAROSE, Bernard FERRIERE, Fabienne GASTON, Daniel GORCE (suppléant d’Éric GOLD), Jean-Marie GRENET, Bertrand HANOTEAU, Robert IMBAUD, Colette JOURDAN, Pascal LABBE, Roland LALPLACE, Philippe LE PONT, Pierre LYAN, Michel MACHEBOEUF, Gilles MAS, Jean-Jacques MATHILLON, Robert MOILLARD (suppléant de François-Xavier PERRAUD), David MOURNET, Jacques PEROL (suppléant de Jean-Claude MOLINIER), Yves RAILLERE, Claude RAYNAUD, Pascal ROUGIER, Guy TIXIER.

Absents ayant donné un pouvoir :
Christelle CHAMPOMIER a donné pouvoir à Luc CHAPUT
Jeanne DEBITON a donné pouvoir à André DEMAY

Absents représentés :
Éric GOLD, Jean-Claude MOLINIER, Jean-Claude PAPUT, François-Xavier PERRAUD

Absents :
Roland GENESTIER

Secrétaire de séance : David MOURNET

Le quorum étant atteint, le conseil communautaire peut délibérer.

Délégation n°2018-114 : MOTION POUR CONTRIBUTION CLIMAT TERRITORIALE

Rapporteur : Stéphane BARDIN

Alors que la France cherche à se positionner comme un leader mondial de la lutte contre le réchauffement climatique, celles-ci peinent à se réaliser sur le terrain : la France continue en effet de prendre du retard sur ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre.

La mise en œuvre des actions qui permettront de concrétiser ces ambitions nationales et internationales passera inévitablement par les actions des territoires. Ces derniers se sont en effet vu transférer les compétences clés en matière de politique énergie climat. Ce sont notamment les intercommunalités et les régions qui devront décliner à leur échelle l’ensemble des objectifs et politiques de transition énergétique via les plans climats air énergie territoriaux (PCAET) et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SDRADDDET).
Toutefois, ces nouvelles compétences ont été transférées aux collectivités sans nouveaux moyens, ce qui limite leurs possibilités pour mettre en œuvre de manière ambitieuse ces plans et schémas. En effet, si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 € par habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 € par habitant, afin d’accompagner les populations et les acteurs économiques dans la rénovation énergétique, la lutte contre la précarité énergétique ou encore le développement des énergies renouvelables électriques et thermiques.

Dans le même temps, la France a mis en place une fiscalité sur le carbone, la contribution climat énergie, qui est amenée à augmenter continuellement et rapidement dans les prochaines années. En effet, alors que le taux était en 2016 de 22 euros par tonne de carbone, il est aujourd’hui de 44,60 € et sera porté à plus de 86 € d’ici 2022. Cette taxe, qui représente aujourd’hui 8 milliards d’euros, en représentera plus de 15 milliards en 2022. Les Français sont donc de plus en plus taxés sur leur consommation d’énergie. Cette hausse des prélèvements est déjà visible dans leur budget et commence à susciter des réactions, d’autant plus que les recettes ne sont que très marginalement utilisées pour financer des solutions permettant de réduire le recours aux énergies fossiles. Si les Français voient la fiscalité environnementale monter sans constater d’accélération de la transition énergétique, et sans recevoir les bénéfices de cette dernière (emplois locaux, baisse des consommations d’énergie...), ils risquent de considérer cette dernière comme un simple moyen d’augmenter les impôts sous couvert d’écologie.

Dans ce cadre, l’ensemble des réseaux de collectivités et d’élus (la plateforme des associations d’élus et de collectivités pour la Transition énergétique est constituée de : Régions de France, AdCF, France urbaine, ANPP, FLAME, AMORCE, APVF, Villes de France, AFCCRE, FNAU, RARE, Energy Cities) défendent depuis plusieurs années l’affectation d’une partie des recettes de la fiscalité sur le carbone aux politiques énergie climat des collectivités, notamment afin de financer la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET. Cette contribution climat territoriale permettrait notamment de financer le déploiement d’un service public de la performance énergétique de l’habitat permettant d’atteindre les objectifs de rénovation énergétique de la France, les actions de lutte contre la précarité énergétique, ou encore le déploiement de projets d’énergies renouvelables.


En conséquence, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil communautaire demande l’attribution d’une partie des recettes de la Contribution Climat Énergie aux politiques énergie climat des territoires : 10 € pour les EPCI et 5 € pour les régions. Cette contribution climat territoriale permettra ainsi de concrétiser les ambitions de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de permettre à l’ensemble des Français de bénéficier des retombées de la transition énergétique, en contrepartie de la hausse de la fiscalité écologique.

Délégué les an, mois et jour ci-dessus.
Au Registre sont les signatures
Pour extraire certifié conforme

Le Président,

Claude RAYNAUD

Certificat exécutoire,
A Aigueperse, le 20/04/2018
Le Président,