

**Verein zur Förderung**

**der politischen Mündigkeit**

*Fechtergasse 16/1*

*A-1090 Wien, Austria*

*Telefon & Fax: (+431) 315 19 10*

*bohmer@utanet.at*

*http://peacecamp.net*

*ZVR-Zahl: 100973346*

*Konto-Nr. 51455 011 078*

*Bank Austria (BLZ 12000)*

*IBAN: AT38 1200 0514 5501 1078*

*BIC: BKAUATWW*

**peacecamp 2012 – Assessment of feedback4peace**

*by Andrea Prinz*

*peacecamp documentation and assessment*

29 youngsters of four groups took part in peacecamp 2012 and answered a feedback questionnaire a few weeks later. The assessment of peacecamp participants is thus based on 29 feedback questionnaires. In general it can be said that feedback was quite positive and that the young people were very pleased with the peacecamp. Many of their answers had already been brought up or discussed during the peacecamp and do not come as a surprise**.**

Am peacecamp 2012 nahmen insgesamt 29 Jugendliche teil, die folgende Auswertung bezieht sich also auf 29 Fragebögen. Allgemein kann festgehalten werden, dass das Feedback durchwegs positiv ausfällt und die Leute mit dem peacecamp sehr zufrieden sind. Viele Punkte konnten bereits am peacecamp selbst angesprochen bzw. diskutiert werden, die meisten Antworten sind daher nicht überraschend.

**1. Please rate the peacecamp-related elements/activities on a scale**

The following items are activities and elements of the peacecamp. Participants were asked to rate them on a scale from 1 (very good) to 5 (very bad). We calculated the mean average of each item and each group and for the total group of all participants:

Die folgenden Items stellen Aktivitäten und Elemente des peacecamps dar, die auf einer Skala von 1 (=beste Note) bis 5 (=schlechteste Note) bewertet werden konnten. Es wurde für jede Gruppe sowie für die Gesamtheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer das arithmetische Mittel berechnet und tabellarisch dargestellt:

|  | Group |
| --- | --- |
| Austrian | Hungarian | Jewish Israeli | Arab Israeli | Total |
| Mean | Mean | Mean | Mean | Mean |
| The place Reibers | 2.20 | 1.13 | 1.50 | 1.25 | 1.45 |
| The youth Hostel | 3.00 | 1.75 | 1.63 | 2.00 | 2.00 |
| The Restaurant, the Food | 4.40 | 2.63 | 4.14 | 4.13 | 3.75 |
| Silvio's large group | 2.60 | 2.38 | 2.75 | 3.63 | 2.86 |
| Workshops Sun Sun | 2.20 | 1.38 | 1.63 | 1.00 | 1.48 |
| Workshops Angelika | 1.40 | 1.00 | 1.38 | 1.00 | 1.17 |
| Workshops Walter | 1.40 | 1.13 | 1.75 | 1.00 | 1.31 |
| Workshops David | 2.00 | 1.50 | 2.25 | 1.13 | 1.69 |
| Workshops history4peace | 2.40 | 2.38 | 2.63 | 1.86 | 2.32 |
| Culture Evenings | 1.20 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | 1.10 |
| Crossing the Border | 1.60 | 1.25 | 1.38 | 1.63 | 1.45 |
| show4peace in Reibers | 1.60 | 1.63 | 1.63 | 1.38 | 1.55 |
| Visiting Vienna | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 1.31 |
| show4peace in Vienna | 2.60 | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 1.62 |
| Timetable/Structure | 3.00 | 2.38 | 1.88 | 1.63 | 2.14 |
| Free time | 3.60 | 2.75 | 1.25 | 2.25 | 2.34 |
| peacecamp experience | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |

The most satisfying rating came for “*the peacecamp experience*”: It was rated a straight “1” by all groups except the Austrian. As in the previous years, all participants very much enjoyed the “*Culture Evenings*” (average 1.10), the *workshops with the four artists* and art therapists (averages ranging from 1.17 to 1.69) and the *show4peace* in *Reibers* (1.55) and in *Vienna* (1.62).

Am erfreulichsten ist wohl die Bewertung der „peacecamp-Experience“: Alle Gruppen außer der Österreichischen bewerten diese mit einer glatten Eins. Wie bereits die Jahre zuvor, erfreuen sich die Culture Evenings sehr großer Beliebtheit. Auch die Workshops mit den Artists werden durchwegs positiv bewertet, sowie die mit ihnen gestalteten shows4peace in Reibers und Wien.

Participants were quite pleased with the *youth hostel* (2.00) and very much liked Reibers (1.45). The Austrians' ratings (mean 3.00 for the *youth hostel* and 2.20 for *Reibers*) were somewhat slightly higher than the ones of the other groups, probably because the setting was nothing “new” for them. Many considered the *day spent in Vienna* as one of the highlights of the peacecamp.

Mit der Jugendherberge waren die TeilnehmerInnen insgesamt zufrieden, der Ort Reibers hat ihnen allen sehr gut gefallen (die österreichische Gruppe gibt eine etwas schlechtere Bewertung ab, wahrscheinlich da es für sie „nichts Neues“ ist) und der Besuch Wiens stellte für einige ein Highlight des peacecamps dar.

„*History4peace*” (average 2.32) and Silvio’s “*large group*” (average 2.86) received comparably higher, but still better than average ratings . Participants criticized the length of these sessions, which were also more demanding, less pleasurable and playful, maybe more similar to lessons in school than the other activities. “*History4peace*” received the best score (1.86 ) from the Arab group, as compared to the average of the whole group (2.32), but the Arab group gave Silvio’s “*large group*” a higher score (3.63) than the average of the other groups (2.86). *Timetable/Structure* of the peacecamp was rated 2.14 by the total group of all participants, many participants complaining about not having had enough *free time* between sessions. The *restaurant* received higher scores than in the previous year (average 3.75), many of the participants wishing changes in this respect.

Eher mittemäßig fällt die Bewertung des Workshops „history4peace“ und Silvios Large Group aus. Wie sich aus den Fragebögen herauslesen lässt, liegt dies unter Anderem an der Länge der Sessions. Die arabische Gruppe bewertete den history4peace Workshop etwas positiver, dafür schnitt die Large Group schlechter ab als bei den anderen Gruppen. Ebenfalls mittelmäßig wird die Struktur und der Timetable des peacecamps bewertet, vor allem die Freizeit zwischen den Sessions komme zu kurz. Schlechter als das Jahr zuvor schnitt das Restaurant ab, hier würden sich einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Verbesserung wünschen.

**2. Which 3 things did you like best in the peacecamp?**

Participants were asked to list up to three things which they particularly liked in the peacecamp. Answers were phrased differently by participants and classified by us in a few categories. The following table shows how often each element was listed by the pupils:

Bei dieser offenen Frage konnten die TeilnehmerInnen bis zu drei Dinge nennen, die ihnen am peacecamp besonders gut gefallen hatten. Da die Wortwahl in den Fragebögen natürlich nicht immer gleich ist, wurden ähnliche Antworten zusammengefasst. Wie oft welcher Bereich des peacecamps genannt wurde, zeigt sich in folgender Tabelle:

| What did you like most? | Group |  |
| --- | --- | --- |
| Austrian | Hungarian | Jewish Israeli | Arab Israeli | Total |
| Number | Number | Number | Number | Number |
| Making new friends | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 |
| Meditation | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Culture Evenings | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Free Time | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| Trip to Vienna | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Work with the Artists | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Learn about other cultures | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Reibers | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Atmosphere | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Large Group | 1 | 1 | 0 | 0 |  2 |
| Others | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Total | 13 | 20 | 21 | 24 | 78 |

Peacecampers liked best *making new friends* with youngsters of different cultures. They also very much appreciated the daily *feelgood4peace* morning workshops, especially the *meditation.* Other favorite activities were the „*culture evenings*“, the “*free time*”, followed by the *trip to Vienna* and the *work with the artists*. Three participants of the Arab group mentioned the *village Reibers* as one of their favorites.

Am besten gefiel es den Peacecampern, dass sie so viele neue Freunde aus unterschiedlichen Kulturen kennen lernen konnten. Sehr beliebt waren auch die morgendlichen feelgood4peace-Aktivitäten, besonders das Meditieren. Auch hier zeigt sich wieder, dass die Culture Evenings sehr gut angekommen sind. Ebenso häufig wurde die gemeinsame Freizeit genannt, gefolgt vom Besuch Wiens und den Aktivitäten mit den Artists. Interessanterweise hat drei Leuten aus der arabischen Gruppe der Ort Reibers besonders gut gefallen.

**3. Which 3 things did you dislike?**

Here again, participants could name up to three things which they did not like in the peacecamp.

Bei dieser Frage konnten wieder bis zu drei Dinge genannt werden. Hier geht es um jene Bereiche des peacecamps, die den Jugendlichen am wenigsten gefallen haben:

| What did you dislike? | Group |  |
| --- | --- | --- |
| Austrian | Hungarian | Jewish Israeli | Arab Israeli | Total |
| Number | Number | Number | Number | Number |
| Food | 4 | 2 | 8 | 8 | 22 |
| Sleeping Rules | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Lack of Free Time | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| Large Group | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Sessions too long | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Didn’t see a lot of Austria | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Others | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Total | 8 | 13 | 19 | 22 | 62 |

Here the *restaurant* was named most often by participants of all groups: All eight Jewish, all eight Arab participants and four Austrian, but only two Hungarians did not like the *food*. Participants also criticized the “*sleeping rules*” and the *lack of free time* – the latter being mentioned most often by the Hungarians. The Arab group did not like the *large group* and found its sessions too long; two of the Jewish Israeli delegation would have wanted to see more of Austria.

Hier schnitt das Restaurant mit Abstand am schlechtesten ab. Beachtlich ist, dass das Essen von jedem Einzelnen der jüdischen und arabischen Gruppe genannt wurde, sowie von vier der fünf ÖsterreicherInnen. Ebenfalls kritisiert wurden die „sleeping rules“ und die fehlende Freizeit, welche vor allem von der ungarischen Gruppe genannt wurde. Vor allem der arabischen Gruppe hat die Large Group nicht besonders zugesagt und die Sessions werden als zu lange empfunden. Zwei der jüdischen Gruppe hätten gerne mehr von Österreich gesehen.

**4. Please list what you have learned / taken home from the peacecamp**

Many different answers were given to the question what participants learnt or took home from the peacecamp. Here again, answers were put into a number of categories. Here the count:

Auf die Frage, was die TeilnehmerInnen am peacecamp gelernt bzw. was sie mit nachhause genommen haben, gaben diese viele verschiedene Antworten. Ähnliche Nennungen wurden wieder zusammengefasst und so zeigt sich folgendes Ergebnis:

| What have you learned, taken home from the peacecamp? | Group |  |
| --- | --- | --- |
| Austrian | Hungarian | Jewish Israeli | Arab Israeli | Total |
| Number | Number | Number | Number | Number |
| Different cultures | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 |
| New Friends | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Accept other opinions | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| Avoid stereotypes | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Listening | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Israeli-Palestinian conflict | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| English | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Problems in other places | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Hope for Peace | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Others | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| Total | 16 | 17 | 23 | 21 | 77 |

Peacecampers mostly learnt about *different cultures* – this answer was given most often by the Arab and the Jewish participants from Israel. Many appreciated having *made new friends*. Many of them learnt to *accept other opinions* and want to try to *avoid stereotypes* in the future. They also learnt about the *Israeli-Arab conflict*, as well as about *Problems in other places/Europe.* Some could practice and improve their *English*. Some went home with the *hope for peace*.

Am meisten haben die Peacecamper über die unterschiedlichen Kulturen gelernt, diese Antwort wurde vor allem von der jüdischen und arabischen Gruppe genannt. Viele freuen sich auch darüber, neue Freunde kennen gelernt zu haben. Die TeilnehmerInnen haben gelernt, zuzuhören, andere Meinungen zu akzeptieren und wollen versuche, Vorurteile abzulegen. Sie haben einiges über den Nahost Konflikt und die Probleme in Europa gelernt und nutzten die Möglichkeit, ihre Englisch-Kenntnisse zu verbessern. Einige nahmen die Hoffnung auf Frieden mit nach Hause.

**5. What would you improve in the next peacecamps?**

The answers to the question of “*what could be improved in the next peacecamp”*, show that participants were rather pleased with the experience. The mentioned the following wishes for change or improvement:

Bei der Auswertung der Frage, was man am peacecamp verbessern könne, zeigt sich, dass die TeilnehmerInnen im Großen und Ganzen sehr zufrieden waren. Nur für folgende Bereiche wünschten sie sich Verbesserungen:

| What to improve? | Group |  |
| --- | --- | --- |
| Austrian | Hungarian | Jewish Israeli | Arab Israeli | Total |
| Number | Number | Number | Number | Number |
| Food | 3 | 0 | 5 | 6 | 14 |
| Free time/shorter sessions | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| Nothing | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| See more of Austria | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| More arab adults/guides | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| More Aut./Hung. history | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 8 | 10 | 13 | 38 |

Most of them said, that peacecamp was perfect in their eyes, and that they would change only a few minor things: the *food* and the *highly structured timetable*, and expressed the wish for *shorter sessions* and more *free time*. Five persons did not answer at all to this question or wrote “nothing” – meaning that they would leave the peacecamp exactly as it is. Three participants would have wanted *to see more of Austria*; one would have wanted to *learn more about Hungarian and Austrian history*. Two Arab participants would have preferred *a more balanced team of Arab and Jewish Workshop leaders*.

Die meisten antworteten nach dem Muster, dass das peacecamp eigentlich perfekt sei, und sie nur eine Kleinigkeit ändern würden. Hier wurde wieder vor allem das Essen und der strikte Zeitplan genannt – zu lange Sessions und zu wenig Freizeit. Fünf Mal wurde entweder nicht geantwortet oder explizit „nothing“ hingeschrieben, sie würden also das peacecamp genau so belassen, wie es ist. Drei Leute würden gerne mehr von Österreich sehen, eine Person würde sich mehr Bezug auf österreichische und ungarische Geschichte wünschen. Zwei TeilnehmerInnen der arabischen Gruppe hätten gerne ein Gleichgewicht an jüdischen und arabischen Workshop-Leitern.

At the end of the feedback questionnaire participants were to make a “*final statement*”. Here it became obvious how thrilled they were about the peacecamp. Many of them thanked for the possibility of having participated in a unique and intensive experience and for opportunity to meet as many new friends and cultures. They point out that they consider peacecamp as a great personal enrichment and would certainly recommend it to others.

Am Ende des Fragebogens wurde nach einem „Final Statement“ gefragt. Hier wird klar, wie begeistert die TeilnehmerInnen vom peacecamp sind. Sie bedanken sich für die Möglichkeit, diese intensive und einzigartige Erfahrung gemacht haben zu dürfen und für die vielen neuen Freunde und Kulturen, die sie kennen lernen konnten. Sie nehmen die Zeit am peacecamp als große persönliche Bereicherung wahr und würden es auf jedem Fall weiterempfehlen.