## PRIXPRINTEMPS-EHRUNGEN 2022 IM BERNER-KURSA-ATL

## Frühlingsgefühle im Herbst

Die Stiftung PrixPrintemps zeichnet Projekte aus, die Kinder und Jugen dliche, aber auch Erwachsene mit Behinderungen unterstützen So schafft sie nur Sieger.

Glūckliche Gesichter prāgen am Montag auch die diesiährige Prix-Printemps-Ehrung im Kursaal. Auch wenn alle Beteiligten das verstorbene ury-Mitglied Bettina Bernold und den verstorbenen Stiftungsrat Roland jeanneret schmerzlich vermissen und mit einer Schweigeminute ehren.

Ausgezei chnet werden drei Projek te: Mit 25000 Franken das Wohnprojekt «Zāme wohne" von insieme Kanon Bern, das eine WG anstrebt, in der auch Menschen mit Beeintrāchtigungen leben können. Die Stiftung Profil mit 25000 Franken fur die Förderung für Nischen- oder Inklusionsarbeitsplātzen für Menschen mit $3 / \mathrm{s}$, bis voller Rente. Die Stiftung Aarhus mit 5000 Franken für ihre Bemūhungen, einer Gruppe von Bewohnenden mit einer funkgesteuerten Tūrōffnungslōsung den jederzeitigen Zugang zu einer mit einer Sicherheitstüre versehenem Gebāude zu ermōglichen.
Die Stiftung PrixPrintemps steht fur Aufbruch, Hoffnung und Zuversicht. lis vor der Pandemie fanden die Ehrungen im Frühjahr statt - seit 2021 gibts den Extraschub an Freude und Sonnenschein und damit eine grosse Portion Frühlingsgefuhle für sâmtliche Beteiligten im Herbst.

Fotos: Lucas Julí-Waldow, Text:dr
Dieser Beitrag entstand mit
kommerzieller Unterstützung.

"Wichtig ist uns das Plus an Lebensqualität" Wie lange gibt es den PrixPrintemps bereits?
Seit elf Jahren. Bisher hat die Stiftung PrixPrintemps 30 Projekte mit über 550000 Franken ausgezeichnet. Über neue Spender:innen freuen wir uns immer.

Wie breit ist das Spektrum der geförderten Projekte?
Sehr breit. Wir haben bisher unter anderem Wohngemeinschaften, Erleichterungen bei der Berufsintegration, Hilfe bei speziellen Therapien, Forderung von Spiel- und Freizeitaktivitāten, Behindertensport-Projekte oder
Gediruckicvoin Cala Plus an Lebensqualitat fur die Behinderten.
(vL) Jörg Kaufmann, Iréne und Peter Rub-Suter


Thomas Hanke und Sabine Dahinden

(v.) Cornelia Nater, I rène M Muller und Simone Hostettler

(vl.) Mark Werr en, Claudia Redm ann, Gabriele Siegenthaler Muinde und Hansu eli Glarner


Serain a und Sascha Balmer



Hasim Sancar und Katharina Annen

(vL) Stef anie Wuwer, Kathi Rubin und Kathrin Häberli

(vil.) Therese Steck, Herbert Bichsel und Beat Zobrist


Marcello Schumacher (links) und Robert Mäder


Jonas Müller (links) und Heinz Gurtner


Hans Jürg Steiner und Beatrice Hanke

