## Zukunft Stein im Wellness-Bad

ROBERT STADLER

Wasser und Stein: Ein neues Beispiel dieser uralten Symbiose findet sich im Bad Schinznach im Kanton Aargau. Nach einem aufwändigen Um- und Neubau ist dort kürzlich das «Thermi spa» eröffnet worden, ein Wellnessbad der Extraklasse. Solche Bäderoasen dürfen sich in den nächsten Jahren als Zukunftsmarkt für Naturstein erweisen.


Gewissermassen das Markenze


 Ruheräumen im Innern.
(Footos: Bad Schinznach AG und (Fotoss: Bad Shinzza
Emilio Arioli; Chur)

B
ad Schinznach ist ein Ort ưr Wellness, aber auch Das Thermalbad zählt zu den bekanntesten in der Schweiz, sein Thermalwasser als das schwefelstärkste. Das vollständig erneuerte und erweiterte «Thermi spa» versteht sich als Erganzung zur «Aquare-
na fun», einer in den 1990-er Jahren entstandenen und vom breiten Publikum sehr geschätzten Bäderanlage. Das alte "Thermi spa» befand sich im rund 200 Jahre alten historischen Hofratsgebäude. Dieses wurde komplett entkernt, sorgfältig wiederaufgebaut und um mehrere Weliness- und KosmetikangeRäume sind unterirdisch mit der "Aquarena fun" verbunden. Deren zweigeschossige Eingangshalle dient als neue Drehscheibe für die gesamte Anlage; von hier aus sind alle Angebote einfach zu erreichen. Eine Rampe verbindet die Eingangshalle mit dem Hofratsgebäude, wo in den oberen Geschossen Behandlungssuiten eingerichtet wurden. Spekta-
kulär ist das Dachgeschoss, das neben einem Ruheraum mit

Galerie eine finnische und eine Dach-Biosauna bietet. Das Kellergewölbe aus Naturstein ist leitet den Gach zuganglich und Hamam, dessen Zentrum ei verglastes Atrium mit Kneipp becken und das Cocon-förmige Dampfbad bilden.
Zwischen Hofratsgebäude ein "Aquarena fun» entstand ein neuer Garderoben- und erreicht man einen archaisch anmutenden Ruheraum und on diesem aus durch eine Art «Steinfilter» aus geschicheten Gneisblöcken das Aus enbecken. Die beleuchteten Nischen dieser Wand tauchen den Raum abends in mystische
Farbwelten. Ein Warmraum aus Stampflehm mit Cheminée rundet das einmalige Ambien runde
te ab.
Im Freien verbindet der us Tessiner Gneis gefertig e Whirlpool das Warm- und das Kaltwasserbecken; diesen ngegliedert sind eine gross zugige Aussenliegefläche in Naturstein und ein langes Son nendeck. Auch das Angebot far die Aquarena-Gäste wurde Wasserfall erweitert. In der
bestehenden Geländemulde der Liegewiese, angrenzend an den bestehenden Pool, entstand ein neuer $25 \times 8 \mathrm{Me}$ Schliesslich wurde das Restaurant renoviert und um einen Wintergarten mit Cheminée ergänzt.
Geöffnete Blocksteinmauer Die Natursteinarbeiten zählten zu den anspruchsvollsten
Arbeiten am «Thermi spa». Ein Auftrag, der über 270 Tonnen Naturstein erfordert, hat hierzulande allein schon aufgrund der Liefermenge Seltenheitswert. Dazu stellten sich auch steinmetzhandwerklich überdurchschnittlich anspruchsvolle Aufgaben.
Das spektakulärste Einzel-
objekt ist eine in Massivbau objekt ist eine in Massivbaudie als Sichtschutz zwischen den Badenden im Freien und den Ruhenden im Ruheraum dient und gleichzeitig einen gestalterischen Höhepunkt der gesamten Anlage bildet. Sie ist 28 Meter lang, fünf Meter hoch und setzt sich aus zehn Lagen massiver Steinblocke Längen zwischen 60 und 120

Zentimetern und einheitlichen Höhen von 50 Zentimetern zusammen. Die Mauer verjüng sich von unten nach oben: Die unterste Lage ist 65 Zentime ter tief, die oberste nur noch 20 Zentimeter. Die inneren und äusseren Sichtflächen der Blöcke sind gespalten, im Gegen lager sind sie gefräst. Zu etwa 30 Prozent ist die durchbrochen, was ihr einer durchbrochen, was inr einerrerseits ihre Dimension und die massive Bauweise erst recht augenfällig machen. Die Blöcke ind ohne mechanische Befes tigung als Trockenmauerwerk geschichtet und mit einem Epo xidharz fixiert. Versetzt wurden sie mit einem LKW-Kran ab der naheliegenden Strasse 38 Meter betrug. 8 Meter betrug.
Eine Besond
Eine Besonderheit sind de Nische ist beleuchtet. Bis Augenhöhe richtet sich der Lichtstrahl nach unten, darber wechselt er nach oben In jedem Steinblock sind zwei nicht auslaufende Schlitze eingearbeitet: der eine dient der LED-Leuchte. Eine eingepasste

Steinleiste deckt die Kabel ab. Beim Versetzen war höchste Präzision angesagt, da auf der Innenseite eine exakt vertikale stalten war; auf der Aussenseite verjüngt sich dagegen jede Lage um fünf Zentimeter.
Whirlpool aus Onsernone Eine weitere Natursteinarbeit stellte Whirlpool. Dieser weist einen Durchmesser von 4,25 Meter auf und besteht aus zwölf je 140 Zentimeter hohen Segmenten mit einem Sehnenmass von 120 und einer Dicke von 40 Zentimetern. Die auf der Sichtfläche feingeschliffenen Elemente wiegen je rund 1,8 Tonnen und wurden ebenfalls per Autokran versetzt. Die
Fugen der Ablaufrinnen wurden mit «Akepox 5010», einem gelartigen, lösungsmittelfreien gelartigen, losungsmittelfreien Epoxidharzbasis, verklebt. Mit dem gleichen Produkt wurden

Whirpool aus massivem Onsernone Gneis,
Durchmesser 4,25 Meter.
die Whirlpool-Elemente auch am Boden verklebt. Der Whirlpool hat eine Aussenhöhe von 135 Zentimetern m Innern wurde ein 35 Zenmeter hoher Zwischenboden eingegossen. Darin ist die ge samte Technik eingebaut: der

Zu- und Ablauf, die Sprudeldüsen, die Beleuchtung. Treppe und Boden wurden mit zwei Zentimeter dicken OnsernonePlatten ausgekleidet. Aus Gründen genügender Rutschsicherstrahlt.
«Beim Versetzen dieser Ele mente mussten wir sowoh in der Horizontalen als auch der Vertikalen auf den Millimeter genau arbeiten", Idert Emilo Arioli vom be auftragten gleichnamigen Na


24. Oktober 2011: Hier wird 24. Oktober 2017: Hier wir
nach über neun Wochen Arbeitszeit auf der Baustelle
Bad Schinzach der Schlusstein Bad Schinznach der Schlussste gesetzt.

Versetzen der zwölf je 1,8 Tonnen schweren Onsernone-Segmente
für den Whirpool

Die Massivmauer im Entstehen Auf der untersten Lage sind di Blöcke 65 Zentimeter tiof, aur
der obersten sind es noch der obersten sin
20 zentimeter.

gegenüber «Kunst+Stein» die besondere Schwierigkeit be dieser Arbeit (siehe auch Kurz interview auf Seite 8). «Einerseits musste der obere Wasandererseits musste der Radius ebenfalls genau aufgehen, da die einzelnen Elemente aufgrund ihres hohen Gewichts später nicht mehr verschoben werden konnten. Dank neuester Lasertechnik war dies abe ein voller Erfolg."
erhalb der zeindet sich innerhalb der zwei 190 Quadratmeter grossen Aussenpools.
Für deren Wand- und Bodenverkleidungen waren 350 Qua-
dratmeter je zwei Zentimeter dicke sandgestrahlte Platten verlegen und zu versetzen Ganz speziell sind hier die Überlaufrinnen. Diese mussten ebenfalls in Stein ausgeführt sein und zu mindestens 60 Prozent ihrer Flache mit Offnungen fur den Uberlau versehen werden. Je Laufme ter Rinne waren nicht weni ger als 120 Kernbohrungen mit einem Durchmesser von den Wand- und Bodenbelägen waren ausserdem 180 speziell Ausschnitte für Düsen und Be leuchtungskörper erforderlich.


Mit Stein verkleidete Rutsche Eine der Hauptattraktionen der Thermalbad-Anlagtiones der nach ist die 65 Meter lange, aus Kunststoff gefertigte Rutsche Für deren Befestigung mussten zehn Meter hohe Betonwandungen erstellt werden, wovon die Hälfte unter Terrain liegt. Diese Wandungen in Form einfacher Kuben wurden mit einer fliessend gerundeten Natursteinmauer aus San Bernardino Gneis verkleidet. Gestalterisch wird da-
mit die zuvor geschilderte Massivmauer des Ruheraumes fort gesetzt, und funktionell schützt die Mauer vor übermässigem Lärm der Rutschenbenützer

Blick in den stilvoll gestalteten Ruheraum des Thermi spa. Bodenbelag aus San Berrardino in drei
Breiten und in freien Längen veregt; Oberfläche aus Gründen der
Rutschsicherheit sandgestrahlt.



Verkleidung des Betonkubus der Grottenrutsche mit gespaltenen Platten aus San Bernardino Gneis.

Alles aus dem gleichen Naturstein: Mauerverkleidungen, Bodenbeläge und Treppenaufgang.


## «Thermi spa», Bad Schinznach

## Bauherrschaft: Bad Schinznach AG

Projektierung: Fontana \& Partner, Architekturbüro, Flims GR Bauleitung: U.D.O. Architekten AG, Brugg AG
Planung und Ausführung Natursteinarbeiten: Arioli Natursteine AG, Chur*
Versetzen mit Kran: Logbau AG, Maienfeld GR Produktion und Lieferung Naturstein: Toscano AG, Andeer GR* Natursteine: Gneis San Bernardino Silver und Onsernone Herstellung Whirlpool-Segmente: Köppel AG, Widnau SG* *Mitglieder des VSBS
aufgang zur Rutsche. Die In-nen- und Aussentreppen zur Erschliessung der Rutsche sind mit zwei Zentimeter dicken sandgestrahlten Platten ebenfalls in San Bernardino Gneis ausgeführt. Grössere Arbeiten von
total 1000 Quadratmetern im gleichen Bündner Material waren schliesslich noch für den Kaltpool, als Bodenbeläge im Innern des Ruheraumes sowie auf den Liegeflächen im Freien auszuführen.


