

108!sqo7 1sns
 ungünstige Wetter im ko Y pun So wie Andrew letztes Jahr, weilt diesen Winter Kelly, eine junge Amerikanerin, bei uns. Sie hat Ces während eines 3-Wochen Camps kennengelernt, ähnliche Woche durchgeführt werden und Musizierwoche. Zum Abschluss gestalteten die 28 Kinder und Erwachsenen eine Abendmusik in der kleinen Dorfkirche. Diesen Herbst soll eine

 pun шәри!̣ Jahr nicht so mit gutem Wetter gesegnet war wie auch schon, war wieder voll besetzt. Die Teilnehmer kehrten beglückt in den Alltag zurück. Während
 Mitte Juni fand ein weiteres Mal die Feldarbeitswoche der Biologie-Studenten statt. Auf verschiedenen Exkursionen erwanderten sie die nahe und ferne
Kinderlager aus Zürich, in dem fast die Hälfte Ausländerkinder integriert waren und die mit ihren Betreuern abwechslungsreiche Tage verbrachten,

 Den Reigen der Lager eröffneten Schulklassen aus Aadorf, Buchs, Emmenbrücke und Gymer Winterthur. Sie waren uns alle eine gute Hilfe beim


4

18

-

## YoIIqYoñy





 os pun səว
 -0661 dure) səəə!




 gemeinsame Arbeit als Gegenreaktion auf die gemeinsame Zerstörung gründete Pierre Cérésole eine Friedensorganisation mit dem Ziel, dass

















 sep uәuо!ssnys!̣ иәиәృо pun uәГ!


 stattfindenden Kreistänzen. genutzt für Spaziergänge, Diskussionen in kleineren Gruppen oder mit der Teilnahme an den 2-3 mal pro Woche Arbeitsende und Zeit, sich mit der Nachtessensvorbereitung zu beschăftigen. Die Abende wurden oft individuell



-uәpureness





 Ursula aus Deutschland, Kurt aus der Schweiz und Andrew als Campleiter aus England. die Gruppe vollzählig. Heidi aus Belgien, Ian aus Kanada, Nacho aus Spanien, Heike aus Ost-Berlin,


## dueD-IDS SEa






Workshop über Konflikt-Losung Wochenende organisierten zwei TeilnehmerInnen des MTP einen Langzeitprojektpartner in Ces, Volontärarbeit als Lebensweg. Am weniger gegeben: mögliche Entwicklungen für den SCI, SCI als Studien und Diskussionen gedacht. Die Themen waren mehr oder vom Bach herauf. Der zweite Teil der Woche war mehrheitlich für Dann arbeiteten wir an der Kanalisation weiter und trugen Holz dem Ausgraben eines kleinen zugewachsenen Teiches begonnen. SCI-Camp gehört, steht Arbeit an erster Stelle und so wurde mit Oesterreich, Holland, Spanien und Amerika. Wie es sich für ein

Es erschienen 15 TeilnehmerInnen aus Belgien, England, auszutauschen und sich so wieder auf dem. Weg, den jeder und jede Einzelne geht zu stärken. ursprüngliche Idee war, SCI erfahrenen Leuten die Möglichkeit zu bieten, sich an einem Ort zu treffen um sich kennenzulernen und Erfahrungen hatten und es an Kraft fehlte, sich auf weitere Leute einzulassen. Doch wie beschlossen machte wir uns daran, ein Programm zusammenzustellen. Die Dieser Woche wurde leider mit gemischten Gefühlen entgegengeschaut, da wir in der vorhergegangenen Zeit sehr viele neue Menschen kennengelernt sollte und endlich auch die Vorbereitung für die Festival-Woche. gemeinsame Malen eines Bildes in der Natur, die Aufnahmen für das Video, welches in Verdun bei der 70 Jahrfeier des SCI das Projekt in Ces vorstellen Nach einer gewissen Zeit begann sich das Rad dann trotzdem zu drehen und so wurden verschiedene Ideen in Tat umgesetzt, wie zum Beispiel das

uwI
 Leben in dieser Richtung verändern könnte, indem ich in ein Bergdorf kam, Einfáches Leben im Einklang mit der Natur. Ich hatte gehofft, dass ich mein
 gibt. Ein Leben, das Verantwortung trägt für meine Bedürfnisse und die Ich kam nach Ces in der Hoffnung, einen Lebensweg zu finden, der mir Sinn Camp.


 und somit Konzentration auf Wesentliches.
 Fur eine gewisse Zeit Energie zu holen aus der Gemeinschaft. Eine Hilfe auf dem Weg, aktiv zu werden. Aufbauendem arbeiten, sich als Teil einer Gruppe empfinden.
 hier in Ces zu erfahren. Für viele war die Leistung eines sinnvollen Beitrags in einem ökologischen Projekt

 an eine bessere Zukunft. Weil ich viele Leute kenne, die nicht mit der

 wirklichen Leben die Strukturen zu beeinflussen. Das Leben in den
 Brief aus Madrid


 Konflikte zu lösen begannen schon sehr früh. Klar, dass auch Monaten kamen wir ziemlich weit auf dem Weg des gegenseitigen Vertrauens. die Versuche, offen zu sprechen und Festival-Woche war eine gute Erfahrung und bestärkte mich, ähnliches auch in Zukunft auszuprobieren. In den drei

 und sorgendere Welt empfinde und dass das Zusammenleben und -arbeiten mit Leuten, die sich auch für
 1

## ,

 einzusetzen, anstatt einfach Rädchen in einer destruktiven sozial-ökonomischen Maschine zu sein.
 dieser Richtung vorwärtszukommen. Ich hoffte, Antworten zu finden bei den Diskussionen

 reif ist. Das war zwar nicht alles neu für mich, aber zum Beispiel die Vorbereitungen für den Winter,
 spalten und das Feuer im Ofen nicht ausgehen zu lassen. Ich dachte oft, ob ich wirklich unbedingt
 gegenüber dem Energieverbrauch. Weil wir Holz zum Kochen, Waschen und zum Duschen
 für eine Tageswanderung.



$U D I$ yoou sduid -
$\vdots$
$0-0$ R


D
+


## rum

 ; 0
Mehreitrag
Verschiedene Einnahmen
Übernachtungen
Spenden Darlehenszinse Baumaterial, Werkzeuge, Reperaturen

 Versicherungen Transporte, Seilbahn



Bilanz per 31. Dezember 1990



| $08.6 \varepsilon 8$ カEL | 08.6を8 $\downarrow$ ¢ |
| :---: | :---: |
| $\cdots$ - $202 \angle t$ |  |
| 08*LE9 L8 |  |

$-7019.02 \mathrm{I}$

08 $\angle$ \&9 $\angle 8$


[^0]


[^0]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

