RP 9. April 2010

## Opfer Seniorinnen sind zunehmend

aus dem Jahr 2007 „Häusliche Ge-
walt gegen Frauen konsequent wei-
Aktualität verloren. Noll stellte fest: suchen und Antworten finden. Die Frauen und die Frauenhäuser dür-
fen wir nicht allein lassen " fen wir nicht allein lassen."
www.rp-online.de/mettmann

## Kampf der Gewalt

 Um seinen Haushalt zu sanie-die Zuschüsse an Frauenhäuser gekürzt. Die Nachfrage nach den Plätzen aber spricht eine andere Sprawendig diese Hilfe für die betroffe-nen Frauen und vor allem auch ihre nen Frauen und vor allem auch ihre
Kinder ist. Dabei beschreiben die
Zahlen den Umfang des Problems Zahlen den Umfang des Problems
nur zum Teil. Denn die Fälle häuslicher Gewalt betragen Jahr für Jahr ein Vielfaches der Aufnahmen von Opfern im Frauenhaus. Und ange-

 $\begin{array}{ll}\text { Noll. Sie wolle sich dafür einsetzen, } & \text { fahrungen von Frauen steigen und } \\ \text { dass den Opfern geholfen wird und } & \text { damit auch die Anfragen nach ei- } \\ \text { dass die Zufluchtseinrichtungen } & \text { nem Frauenhausplatz."Es gebe zu- } \\ \text { ihre wichtige Arbeit auch künftig } & \text { nehmend Meldungen über häusli- } \\ \text { leisten können. } & \text { che Gewalt bei Senioren ab 60 Jah- } \\ \text { Die Frauenhäuser werden mit } & \text { ren. Aufgrund der Lebensumstän- } \\ \text { neuen Herausforderungen kon- } & \text { de dieser Menschen würden bishe- } \\ \text { frontiert. Rüttger berichtet: „Die } & \text { rigen Konzepte nicht greifen. Noll } \\ \text { Zahlen im Kreis über die Gewalter- } & \text { verwies auf einen Antrag der CDU }\end{array}$
 Sorgen sich um die Zukunft der Frauenhäuser (v.I.n.r.): Alexandra Hebertz (SozialRüttger (Leiterin des Frauenhauses in Mettmann) und Lillo Lö̈ffler (GeschäftsfühMETTMANN (fis) Über zunehmende
Gewalt gegenüber Frauen im Kreis Gewalt gegenuber Frauen im Kreis terin des Mettmanner Frauenhauses, Rita Rüttger, und ihre Kolleginnnen der Bundestagsabgeordsuch in der Mettmanner Einrichtung. Die CDU-Familienpolitikerin Frauenhäusern Planungssicherheit Frauenhausern Planungssicherheit
für ihre Arbeit gegeben werden
müsse. Für viele Frauen und deren Kinder, die Opfer von Gewalt werden, ist das Frauenhaus der letzte Ausweg. Die meisten scheuen sich da-
vor, sich überhaupt jemandem anzuvertrauen. Wagen sie dann doch
 nach dem Besuch, „finden sie hier sohnerinnen mit 40 minderjährigen Kindern Zuflucht. Gewalt gegen Frauen hat viele
Gesichter, so Rüttger und Noll. Häusliche Gewalt ist die häufigste Form. Vier von zehn Frauen in 6. Lebensiah geber ant ab eder sexuelle Gewalt erlebt zu haben. "Das

