Hackl: „Wasserstoff ist viel zu schade zum Verbrennen“

Auftakt zum Reallabor mit erstem Arbeitstreffen

29.04.2023 | Stand 28.04.2023, 21:45 Uhr


Der Gesamtprojektleiter Dr. Christian Hackl konnte sich bei der Auftaktveranstaltung vorstellen und dankte insbesondere seinem Vorgänger, Anton Steinberger. Zudem erläuterte er noch einmal die besondere Bedeutung dieses Projekts, das im Gegensatz zu den meisten anderen Projekten zum Thema Wasserstoff nicht die energetische Nutzung des Wasserstoffs im Fokus hat – sondern die Nutzung von Wasserstoff als Plattformchemikalie für die stoffliche Nutzung in der chemischen Industrie: „Wasserstoff ist viel zu schade zum Verbrennen, er muss als Rohstoff für den Aufbau komplexerer Verbindungen genutzt werden, welche die chemische Industrie und damit letztendlich wir alle als Verbraucher benötigen.“

Konkret soll das innerhalb von acht Arbeitspakten, in die das Gesamtprojekt aufgeteilt ist, passieren. Diese stellten beim Arbeitstreffen die jeweiligen Leiter vor. Hierbei wurde die besondere technische Herausforderung in den einzelnen Teilbereichen deutlich, aber auch aufgezeigt, wie die verschiedenen Projektpartner mit ihren spezifischen Kompetenzen zur Erreichung dieser Ziele beitragen werden. Dabei machte Dr. Hackl durchaus Tempo: Er betonte noch einmal die Wichtigkeit eines schnellen Projektstartes für alle Beteiligten und erläuterte die anstehenden Aktivitäten für die einzelnen Projektpartner in den nächsten Tagen und Wochen.

– hw

URL: https://www.pnp.de/print/ueberregional/heimatwirtschaft-oberbayern/hackl-wasserstoff-ist-viel-zu-schade-zum-verbrennen-11063615

© 2023 PNP.de