Frösteln auch in den Bergen

## noch!

 kranke Menschen sowie Kleinkinder sind in erster Linie davon betroffen, wobei Rheumatiker, Herz-Kreislauf-Patienten und Menschen mit entzündlichen Erkrankungen besonders unter Luftdruckschwankungen und leichten Änderungen im luftelektrischen Feld leiden. „Schon minimale Veränderungen führen oft zu Phantom- oder Narbenschmerzen", berichtet BiowetterExperte Thomas Krennert. Damit einhergehen können oft Verstimmungen, Mattheit oder Müdigkeit. Der Tipp des BiowetterExperten: „Abhärten kann man sich, wenn man ins Freie geht. Sportliche Aktivitäten regen dabei Kreislauf und Stoffwechsel besonders gut an."
## Netz-Service

Prognosen für Ihre Gemeinde und das Bio-Wetter gibt's auf www.kleinezeitung.at/wetter.


## Kurzurlaulbe fielenins Wasser

Leuten recht getan is ne Kunst, die niemand er sich wohl auch Petrus als Wetermacher und die heimischen Tourismusbetriebe unterordnen müssen. Dass sich der Hochsommer schon seit Tagen verabschiedet hat, , spüren wir vor allem bei den Spontanurlauben, das tut den in der Steiermark am meisten weh", sagt Steiermark-TourismusChef Georg Bliem. Auf der anderen Seite spielt das aktuell wech-

Thermen in die Hände, die dieser Tage oft schon am Vormittag wegen Uberfullung die Kassen Auch jene Hotels mit großen ei"Auchen Wellness-Angeboten profitieren jetzt", so Bliem.
Doch eines ist zwischen Bad Aussee und Bad Radkersburg klar: Auf eine möglichst baldige Rückkehr des Sommers freuen sich alle Gastwirte und Hoteliers im Land. "Wir brauchen jetzt bis in den September hinein schönes Wetter. Nur dann können wir am Ende die
Nase vorne haben", so Bliem. Die Nase vorne haben", so Bliem. Die
Monate Juli und August sind und Monate Juli und August sind und
bleiben die mit Abstand wichtigsten für den Sommertourismus.
Rekorde im Juni
Bei allen Witterungswidrigkeiten die bisherige Sommerstatistik sonnig aus. So dürfte es auch im Juli keinen so durfte es auch im Ber nach unten geben, zumal der Hochsommer-Urlaub laut Bliem bucht werde und heuer auch die

Flugshow Airpower in Zeltweg Nächtigungen als im Kulturgen das Ergebnis beflügeln dürfte $\begin{aligned} & \text { Nauptstadt-Iahr 2003, dem bishe } \\ & \text { rigen absoluten Rekordjahr, an, }\end{aligned}$ Auch folgte aus beflugeln dürte. feiertagsfreien Mai (minchen, Prozent Nächtigungen) der beste Prozent Nachtigungen) der beste Nächtigungsplus von 11,4 Prozent. Und das liegt nicht zuletzt an der Treue des großen Nachbarlandes: Während bundesweit die Zahl der Nächtigungen deutscher Gäste zurückging, stieg sie in der Steier-
mark. Weil die zweiwöchigen mark. Weil die zweiwöchigen
deutschen Pfingstferien heuer deutschen Pfingstferien heuer
vollständig in den Juni fielen vollständig in den Juni fielen,
bescherten die deutschen Gäste der grünen Mark ein Nächtigungsplus von 22,9 Prozent in diesem Monat.
Sehr gut, vor al-
lem in der Lan
deshauptstadt Graz, laufe heuer auch das Ta-gungs- und
Gruppenreisen Gruppenre
geschäft. geschatt. So
peilt Graz Tourismus heuer


1) Wir brauchen jetzt bis in den September hinein schönes Wetter. Dann könnten wir am Ende wieder die Nase vorne
haben. 66
Georg Bliem,
Tourismus
Ertragslage angespannt
Bleibt noch eine Baustelle. Die Rückmeldungen der Tourismusbetriebe aus allen Regionen lassen den Schluss zu: Die Umsatzzahlen hinken den Nächtigungszahlen hinterher. „Bei den Ertragen ist die Situation sogar noch angespannter als beim Umsatz",

Auf dem Müllwagen wird es rutschig
Keine Freude mit dem Regen hat Wolfgang TemmelausMunidorf bei macher): „Wir haben zwar Regenkleidung, aber hinten am Müllwagen ist es rutschiger und man muss besser aufpassen, um nicht abzurutschen."


## Heißgetränke sind wieder beliebt

„EsgibtSchlimmeres als dieses Wetter. Die Leut ommen trotzdem, konsumieren aber eher orten und heiße Sch Wir machen eben das Beste daraus", schildert Hannes Lebenbauer om Stadtcafé Hartrom Stad

## „Es ist fürchterlich!"

Als Betreiber der Wetterstation in Fisch Wach weiß „Wettermann" Josef Baumgartnerzuberichten:,ES ist fürchterlich. Wir haben 8,7 Grad, das ist ein Rekordtiefund sogar für uns eine Ausnahme. Der Wind bläst dazu mit
$60 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$."


Nur ein Gast auf der Herzer-Hütte „Heute ist überhaupt nur ein Gast da, am Sonntag waren es ganze sechs", berichtet Irmi
Herzer von der Fölzalm im Hochschwab. Der ganze Juli sei hinter den Erwartungen, aber noch hofft sie mit Sohnemann Martin auf einen schönen Herbst.

