## Erich Fried

## Kinder und Linke

Wer Kindern sagt lhr habt rechts zu denken
der ist ein Rechter
Wer Kindern sagt Ihr habt links zu denken der ist ein Rechter

Wer Kindern sagt Ihr habt gar nichts zu denken
der ist ein Rechter
Wer Kindern sagt Es ist gleich was ihr denkt
der ist ein Rechter
Wer Kindern sagt was er selbst denkt und Ihnen auch sagt was dran falsch sein kann
der ist vielleicht ein Linker

Uwe Bolius„Deutsche Jugend freudig gehet
in eine große Zeit hinein"81
Buchhinweise ..... 88
schule und unterricht
Peter Malina
Aufrichten statt Unterrichten ..... 92
Andreas Maislinger
Mit Zeitzeugen in der Schule ..... 104
Elke Renner
Tradition wider BewuBtsein ..... 107
Univ.-Pror. Horst Seidler
Gedanken zur Rassenkunde ..... 111
usendung rechtsradikalen Werbematerials
Kurzmeldungen ..... 119 ..... 120
Zeitschriftenkolumne ..... 122
Schulheft-extra fir lehrer: mate-
rialien, adressen und eim projekt
Zeitzeugen in der Schule ..... 1
Lehrerfortbildung, Seminare, Medienkoffer ..... II
Peter Malina
Rechtsextren ..... VIII
OGB-Medienzentrum ..... XV
Filmladen ..... XVII
Aktion der gute Film ..... XXI
Walter Binder
Widerstandsbewegung im Ausseerland
Lokalgeschichtliches Projekt ..... XXII

## Zu dieser Nummer

Mit dem nun vorliegenden "schulheft" haben wir versucht, die Thematik ${ }_{n}$ Jugendliche und Rechtsextremismus" von mehreren Seiten her zu beleuchten

Einmal haben wir es mit einer mehr oder weniger kontinuierlichen Entwicklung des Rechtsextremismus seit 1945 zu tun, der nicht zu vernachlässigen und wahr scheinlich auch gefährlicher ist, als ein paar Neonazis Weil etablierter

Auf der-anderen Seite ubben rechtsextreme Gruppen bzw. die einfachen Erklarungsmuster des Rechtsextremismus Faszination auf eine - heute noch - Minderheit von Jugendlichen aus. Nur zu einem außerst geringen Teil sind diese Jugendlichen deklassiert. Vielmehr tun sich emotionale Defizite auf, die rechtsextreme Gruppen scheinbar leicht und vorschnell befriedigen können: Abentevertum, Romantik, Gemeinschaftsgefühl, Ernst-genommen-Werden usw

Kombiniert mit dem schon etablierten Rechtsextremismus, vor allem aber mit einer heute (schon wieder, oder gar: noch immer - ?) gesellschattsfähigen Ausländerfeindlichkeit, können sich hier gefährliche Entwicklungen anbahnen. Mögliche ökonomische Veränderungen können einen solchen Prozeß noch beschleunigen

Den starksten Akzent haben wir versucht, auf die pädagogische Rechtsextremismus-Diskussion zu legen (Larcher, Malina, Spann) In Deutschland wird sie bereits seit mehreren Jahren gefühit, beginnt aber erst jetzt langsam nach Österreich einzusickern.

Besonders fur den Unterrichtsgebrauch gibt es in diesem schulheft eine Anzahl von Materialien und Filmen zu Faschismus/ Fechtsextremismus und eine ausführliche Literaturliste.

Ubrig geblieben ist uns noch eine Auflistung von Institutionen in Österreich, die über Materialien, Dokumente usw, verfügen. Gegen einen Unkostenbeitrag schicken wir sie jedem Interessenten gerne zu.

## Brigitte Galanda

Die Entwicklung des Rechtsextremismus in Österreich

Eine Analyse rechtsextremer Ideologie versuchte Willibald I. Holzer im Werk .Rechtsextremismus in Österreich nach 1945" (hrsgg vom Dokumentationsarchiv des osterreichischen Widerstandes. 5., überarbeitete Auflage, Wien 1981, S. 13 Hf ), auf der auch die folgenden Ausführungen weitgehend beruhen. Darin wird Rechtsextremismus nicht mit Neofaschismus, Neonazismus oder gar Nationalsozialismus gleichgesetzt, es soll mit dem anschließenden Artikel auch gegen niemand der Vorwurf einer strafbaren Handlung oder ., verächtlichen Gesinnung " im Sinne des § 111 StGB erhoben werden
Rechtsextremismus wird dabei als Spielart des Konservativismus begriffen, was beispielsweise bei der Stellung Rechtsextremer zur Gleichberechtigung der Frau sehr deutlich zum Ausdruck kommt. An und für sich ist rechtsextreme ldeologie kein logisches, erklärbares Gedankengebäude, sondern eine Aneinanderreihung unbegründbarer Behauptungen, meist auch von extremer Schwarz-Weiß-Malerei gekennzeichnet. Nur zwei Elemente sind in dem Bundel dieser Einzelaussagen durchgängig: das Konzept der Voiksgemeinschaft und jenes der Natür lichkeit". Volksgemeinschaft wird ebenfalls biologistisch begründet. Volk ist eine organische Gegebenheit, vom Menschen unveränderbar, in ein Volk wird man eben hineingeboren wie in die Familie. Und so, wie in der Familie das Gemeinsame uber dem Trennenden zu stehen hat, sollte es nach Vorstellungen Rechtsextremer auch innerhalb der Volksgemeinschaft sein Aus diesem Konzept ergibt sich die Ablehnung der pluralistischen Gesellschaft ebenso wie die Frontstellung gegen Klassenauseinandersetzungen und gegen den Sozialismus sowie den Liberalismus. Sie alle zerstören vorgeblich die notwendige Einheit des Volkes. splittern es in interessensgruppen aut. Zur Verhinderung dieser Aufsplitterung wird ein starker Staat gewünscht, der in der Lage ist, diese divergierenden Interessen zu einen (sprich: zu unterdrucken). Demokratie im derzeitigen Sinn wird aus demselben Grund verworten, wie das Parlament mit seinem Mehrparteiensystem.

Für Österreichs Rechisextreme ist dieses Volk, das außenpolitisch wehrhaft gewunscht wird, deutsch. Nach ihren Auffas-
sungen ist Österreich ein deutscher Staat es gibt keine öster reichische Nation, keinen österreichischen Menschen im eigentlichen Sinn Dieses deutsche Volk muß reingehalten wer den von „fremdvölkischen" Einflussen. Zur Begrundung wird gerne die Natur herangezogen (siehe das oben erwähnte Konzept der..Natürlichkeit") - so wie sich verschiedene Tierarten nicht paaren, müssen Menschenrassen getrennt bleiben, um nicht dem Verfall preisgegeben zu sein. Demgemä $ß$ wollen Rechtsextreme die Integration von Auslandern verhindern, werden immer wieder Studien bemuht. die die angebliche Uberlegenheit der weißen Rasse zu beweisen versuchen, treten Rechtsextreme für das Apartheid-Regime in Südafrika ein. Mit biologischen Argumenten versuchen sie, Frauen auf die Mutterolle zu reduzieren
Wenn das deutsche Volk als sozusagen oberster Richtwert angesehen wird, hat dies auch aus Gründen der Überwindung sychischer Dissonanzen Konsequenzen fur das Geschichtsbild des Rechtsextremismus. Die Verbrechen des Dritten Reiches werden bagatellisiert bzw. geleugnet, die Schuld am 2 Weltkrieg wird den Alliierten bzw. dem .Weltjudentum" zugeschoben Antisemitismus scheint in erster Linie verschleiert in Form der Leugnung der Morde an den Juden auf
Um Verwässerung des Begriffes nrechtsextrem" entgegenzutreten, muß jedoch in diesem Zusammenhang darauf verwiesen werden, daß nicht allein Deutschnationalismus z. B. ausreicht, um Personen oder Schriften als rechtsextrem zu qualifizieren. Wichtig ist das gemeinsame Auftreten der oben genannten Elemente, wobei nicht immer alle gleich stark im Vordergrund stehen müssen.

## 1. Die Nachkriegsjahre

Unmittelbar nach der Befreiung O sterreichs vom Nationalsozialismus gingen die drei demokratischen Parteien daran, nach 11 1ähriger Unterbrechung wieder ein demokratisches, antifaschistisches Österreich aufzubauen. Der vielzitierte "Geist der Lagerstraße" erfülle die Politiker und die Regierung der wiedererstandenen Republik. Am 6. Mai 1945 wurde das Nationalsozialistengesetz (1), das national sozialistische Wiederbetätigung unter Androhung der Todesstrafe verbot, beschlossen. Die 700.000 ehemaligen .Parteigenossen" unterlagen der Registrierungspflicht und waren bei den ersten freien Wahlen im November 1945 vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen. Ehemalige Nationalsozialisten im öfentlichen Dienst wurden suspendiert bzw. pensioniert.
Doch die geistige Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus blieb aus, dessen miliärischer Niederlage folgte keine ideologische. Die Ahndung der „Kriegsverbrechen" (NS-Ver-
brechen) in Osterreich durch die Volksgerichtsbarkeit wurde immer nachlässiger betrieben, bis die Ermittlungen gegen Kriegsverbrecher Anfang der siebziger Jahre gänzlich zum Er iegen kamen. Bis 1957 wurden 130.000 Verfahren eingeleitet 23.000 endeten mit einem Urteil, doch nur 13.000 mit einer Verurtellung (43 zum Tode, vollstreckt 30) (2)

Schon kurz nach 1945 entstanden wieder neofaschistische Gruppen im Untergrund. Beispielsweise wurde 1947 der Grazer Kaufmann Theodor Soucek als Organisator einer Werwolfbewegung verhaftet und 1949 zum Tode verurteilt. Nach einer Begnadigung zu lebenslänglicher Haft wurde er drei Jahre später bereits wieder entlassen. Ende der fünizıger Jahre trat Soucek neuerlich mit einer neofaschistischen Gruppe, der, So zialorganischen Ordnungsbewegung Europas " (Sorbe) in Verbindung auch mit dem „Bund Heimattrever Jugend"Konrad Windischs (3) in Erscheinung.
Auch der antifaschistische Geist der Parteien trat zugunsten des ab 1948 eskalierenden „Kiten Krieges" zunehmend in den Hintergrund. SPO und OVP begannen um die Stimmen der .Ehemaligen"zu werben. Unter Förderung Innenminister Helmers entstand 1949 der VdU (Verband der Unabhängigen), ein Sammelbecken tür viele ehemalige Nationalsozialisten. 1956 ging aus dem VdU als Folge parteiinterner ideologischer Auseinandersetzungen die heutige FPO hervor, deren erster Parteiobmann der Minister der nationalsozialistischen Seyß-InquartAegierung Anton Retinthaller war (4)

## 2. Neugründung und Aufbau des Rechtsextrenismus

Bie Neugründung bzw Wiedergrünoung der Großorganisation des Rechtsextremismus in Österreich fallt in den Anfang der fünfziger Jahre und findet nach dem Staatsvertrag ihren vorlaufigen Abschluß. Vor allem jene deutschnationalen Verbande, die bereits in der 1. Republik und vorher bestanden hatten und 1938 entweder aufgelost oder in irgendeiner Form in der NS-Bewegung aufgegangen waren, begannen in jenem Zeitraum ihren Kampf um Wiederzulassung und Rückstellung des beschlagnahmten Vereinsvermogens. So wurde 1952 gegen massive antifaschistische Proteste der "Osterreichische Turnerbund" (ÖTB) wieder gegründet, der an die Traditionen der Deutschen Turnvereine der Zwischenkriegszeit anknupft, die nach 1934 sowohl personell als auch organisatorisch die illegale NSDAP unterstützt hatten (5). Ebenso wurden zu dieser Zeit diverse Kameradschafts- und Soldatenverbande weder ins Leben gerufen. Erst nach dem Abschluß des Staatsvertrages erfolgte die Grundung des "Kärntner Heimatdienstes" (KHD), dessen leitende Funktionäre aus der Vorkriegszeit im NS-Staat maßgeblich
an der Unterdrückung und Aussiedlung der Kärntner Slowenen beteiligt gewesen waren (6)
Dieses Wiedererstehen der Großorganisationen ging Hand in Hand mit einer allgemeinen Konsolidrerung des rechtsextremen Lagers, das nun mehr und mehr die ideologische Gestalt des heutigen Rechtsextremismus annahm.
Ein Spezifikum des sich wieder formierenden Rechtsextremismus war die ausschließliche Anknupfung an die Traditionen des deutschnationalen Rechtsextremismus (Nationalsozialismus). wahrend der .Austrofaschismus" keine politischen Nacholger nach 1945 fand. Dieses deutschnationale Lager reicht bis heute in Osterreich vom offenen Neofaschismus über gemäßig rechtsextreme Gruppen bis hinein in die FPO, die das Bekennthis zur deutschen Nation nach wie vor in ihrem Programm beibehält. Die breite Öffentlichkeit wurde erstmals 1959 mit dem organisierten Rechtsextremismus in seinem vollen Umfang anäßlich der „Schillerfeiern" in Wien konfrontiert.

Antang der sechziger Jahre erreichte der Rechtsextremismus in Osterreich den Höhepunkt der Nachkriegsgeschichte. Die Hochschulen wurden politisch stark vom deutschnationalen ${ }_{\text {,Ring Freiheitlicher Studenten" (RFS) dominiert, der ein Drittel }}$ aller Stimmen zu Hoch schülerschaftswahlen auf sich vereinigte. Die Studenten Norbert Burger, Herwig Nachtmann und andere schlossen sich im, ,Befreiungsausschuß Südtirol"(BAS) zusammen und begingen angesichts der - zugegebenermaßen unbefriedigenden Lösung des Sudtirolproblems zahlreiche Terroranschläge, die nicht wenige Verletzte und Tote sowie beträchtlichen Sachschaden forderten (7). In Wien selbst unterstützte der RFS entschieden den antisemitischen Professor der Hochschule für Welthandel Borodajkewycz. dessen pronazistisches Auftreten im Fernsehen Ende März 1965 eine Protestdemonstration auslöste, bei der der Antifaschist Ernst Kirchweger vom Studenten Kümel erschlagen wurde (8).
Zur selben Zeit erlebte die NDP in der BRD vor dem Hintergrund des ersten Einbruchs des .Wirtschaftswunders ${ }^{\text {a }}$ einen starken Aufschwung. was Norbert Burger und andere bewog, der innen zu wenig radikal erscheinenden FPO den Rucken zu kehren und 1966/67 die "Nationaldemokratische Partei" (NDP) zu grunden. die jedoch niemals an die Erfolge ihrer deutschen Schwesterpartei anschließen konnte (9). Die NDP signalisierte eire neue Qualităt des rechtsextremen Lagers Österreichs. Zahlenmäßig gering ist sie doch eine der úr die Öffentlichkeit bedeutendsten Organisationen Nach diesem Höhepunkt lieferte der Rechtsextremismus - unter weiterer Aufsplitterung in mili tante Kleingruppen (1974 Grundung der ..Aktion Neue Rechte" (ANR) und 1979 des .Nationalıstischer Bund Nordland" (NBN)* (10) - lange Zeit nur mehr Ruckzugsgeiechte, bis die
zunehmenden wirtschaftichen Krisenerscheinungen inm neue Moglichkeiten zur Entfaltung bieten konnten In diesem Licht ist auch der Wahlerfolg Norbert Burgers bei der Bundespräsidentenwahl 1980 (140.000 Stimmen, das sind $3,2 \%$ und beinahe 30000 Stimmen mehr als 1930 für die NSDAP) zu sehen.
Die Situation in Kärnten nahm eine gesonderte Entwicklung. Dem KHD gelang es in breitestem Rahmen, die Slowenisierungsängsie der deutschsprachigen Bevolkerung in starke Ag gressivitat gegen die slowenische Volksgruppe umzufunktio nieren und fur seine Zwecke zu nutzen. In unerwartete Deutlichkeit drang dies 1972 an die Öffentlichkeit, als nach langer Hetze seitens des KHD die deutsch-slowenischen Ortstafeln im gemischsprachigen Gebiet Südkärntens unter tellweiser Duldung der maßgeblichen Behorden gewaltsam entfern wurden. Bis heute verfugt der KHD über betrachtlichen Einfluß auch auf die im Kärntner Landtag vertretenen Parteien (11).

## 3. Querverbindungen - wahllaktische Koalitionen

 Die einzelnen rechtsextremen Gruppen Österreichs unter scheiden sich zwar hinsichtlich Militanz, taktischen Vorgehens und inhaltlicher Arbeitsschwerpunkte, das behindert jedoch weder Koalitionsbildungen noch starke personelle Verflechtungen zwischen den Gruppen Zu unterscheiden sind ständige organisatorische Querverbindungen und gemeinsames Auftreten rechtsextremer Gruppen anläßlich konkreter Aktionen.Eine der organisatorischen Drehscheiben des rechtsextremen Lagers ist der Aula-Verlag. dessen Eigentümer anteilig die in einzelne Regionalverbände gegliederte..Arbeitsgemeinschaft Freiheitlicher Akademikerverbände Österreichs" ist. Der Geschäftsführer des Verlages. Herwig Nachtmann, ist gleichzeitig NDP-Mitglied und guter Freund Norbert Burgers, stellvertretender Dietwart des ÖTB gewesen. Angehoriger der "Kameradschaft Südtiroler Freiheitskämpfer "und referiert bei den Tagungen der "Aktionsgemeinschaft fur Politik". Viele heute zu zweifelhafter Berühmitheit gelangte Rechtsextreme wie Norbert Burger waren bzw sind (als sogenannte .Alte Herren") Angehörige sogenannter waffentragender Studentenverbindungen (den Freiheitlichen Akademikerverbänden angegliederte

* Aus der Bezirksgruppe der ANR in Wien 9 ging 1979 der von Martin Nedthart gemeinsam mit Hermanin Plessl. Egon Baumgartner und Attila Baisy gegrundete .Nationalist/sche Bund Nordland"hervor. Diese AktiVisten wunschten einen radikaleren Kurs. den die ANA jedoch nichtzu gehen berett war. Am 18.61979 wollte der NBN die Gruppe beim ebenso wie die Anmeldung als Verein wurdenelden De Parteigrundung untersagt
deutsch-nationale Burschenschaften, die heute noch „Mensuren" fechten). Die Autoren der Zeitschrift..Aula" kommen dementsprechend aus den verschiedensten Gruppen des rechisextremen Lagers aus dem Osterreichischen Turnerbund, der NDP, der Österreichischen Landsmannschaft. dem Deutschen Kulturwerk Europäischen Geistes, dem Kärntner Heimatdienst, der Gesellschaft der Volkerfreunde (Obmann: NDP-Funktionär Herbert Fritz) und andere. Daneben erscheinen auch Artikel von FPO-Funktionären wie Otto Scrinzi, Jörg Haider, Hermann Eigruber. Scrinzi, der 1982 durch den .Andreas-Hofer-Preis* des neofaschistischen BRD-Organs „Deutscher Anzeiger" geehrt wurde, steht gerüchteweise im Verdacht, gleichzeitig auch der NDP anzugehören. Ebenso publiziert der in Belgien wegen Kriegsverbrechen in Abwesenheit zum Tode verurteilte SSMann Robert Jan Verbelen in der ..Aula". Kontakte zu den 194547 in Glasenbach interniert gewesenen Nationalsozialisten (nWohlfahrtsvereinigung der Glasenbacher') bestehen über den ehemaligen Obmann und jetziges Ehrenmitglied des Freiheitlichen Akademikerverbandes Steiermark, Karl Hanß.
Auch in den Kreisen der ÖTB-Funktionare finden wir vielfältige personelle Beziehungen zu anderen Organisationen. Vermutlich um diesen Vorwüren zu entgehen, fand beim letzten außerordentichen Bundesturntag (Mai 1983) eine personelle Umgestaltung des ÖTB-Vorstandes statt, der jetzt von eher unbekannten Personen getragen wird, während die durch einschlägige Kontakte belasteten ehemaligen Vorstandsmitglieder nun einen, ,Verein zur Forderung des Jahnschen Turnen in Osterreich"gegründet haben. Dort finden sich bekannte Namen wie Herwig Nachtmann, Sepp Holzinger (NDP-Funktionär), Helmut Golowitsch (Schulungsreferent des Österreichischen Pennälerringes, ehemaliger NDP-Funktionä und Südtirolterrorist), Rudolf Watschinger (ebenfalls NDP-Aktivist und Südtirolterrorist). Alle Genannten sind nach wie vor Mitglieder des OTB (12) Der OTB verfügt auch über beste Kontakte zur Kameradschaft $I V$ (Kameradschaft ehemaliger SS-Angehöriger), bei deren Veranstaltungen der ÖTB-Spielmannszug auftritt.

Auch rund um den KHD gibt es zahlreiche Verflechtungen. Einige KHD-Funktionäre wechselten in den letzten Jahren zur NDP. Bei einem vom RFS veranstalteten Vortrag des KHD-Obmanns Feldner an der Hochschule für Bodenkultur übernahm der Nationalistische Bund Nordiand" mit seinen Schlägergruppen den Saalschutz. (13) Die erste große, aus wahltaktischen Überlegungen geborene Koalition verschiedenster rechtsextremer Gruppen und Personen konstitulerte sich anläßlich der Kandidatur Norbert Burgers bei der Bundespräsidentenwahi 1980. Es wurden verschiedene Komitees zur Unterstutzung Burgers gegründet, wie .Waffenstudenten für Dr. Burger" oder
das ${ }_{\text {"Komitee zur }}$ Zuhl eines nationalen Deutsch-ÖsterreiChers". dem folgende führende Personlichkeiten des rechts extremen Lagers angehörten:

Hotrat Dr Otto Roßkop
Aus dem Österreichischen Kameradschaftsbund wegen Extremis mus ausgeschlossen: Grun dungsmitglied des Verbandes ten Fichischer Kameradschaf Prinz Eugen 1077 Kameradschaf der Deutschen Kuatsmitglied schaft 1978 , Kulturgemein ANR Organisator nar mit der gen-Wanderung in Perinz-Eu-gen-Wanderung in Perchtolds dorf.

Univ- -Prof. Dr. Ing. Otmar Michae Friedrich
Obmann der Körperschaft der Kir chenfreien Österreichs; 1977 Kulturgemeinschaft 1978 Seutschen cher des Aktionskomitees zur Ret lung der antisemitischen rechtextremen Zeitschrift Sien AktsJugendpressedienst ${ }^{\text {m }}$ (Walter Och senberger); 1979 Mitunterzeichner des Aufrufs für eine Generalamnestie fur NS Verbre chen in der Deutschen Nationa Zeitung".

Lisbeth Grolitsch
Präsident des Deutschen Kulturwerkes Europäischen Geistes in Österreich; 1976 Organisation de verbotenen Ostarrichi-Treffens (Steirischer Frühling) 100 Jahre deutsche Ostmark: 1979 Mitun terzeichnerin des Aufrufes fürein Generalamnestie fur NS-VerbreChen in der "Deutschen Nationa Zeitung".

## 4. Wirtschafskrise und Ausländerhetze

Mit dem Anwachsen der Arbeitslosenziffern im Verlaut der ungsten weltweiten Wirtschaftskrise finden Rassismus und Fremdenfeindichkeit zunehmend fruchtbaren Boden in der Be völkerung, was jungst in Österreich und der BRD durchgefuhrte Studien deutlicin nachweisen (15). Die rechtsextrernen Gruppen

Or Bruno Haas
1970 Grunder der Arbeitsvereini gung fur Mittelschuler; nach dem Verbot dieser Organisation Grür. dung der Aktion Neue Rechte (ANR), nimmt 1978 wieder seine aktive Tatigkett in der NDP auf und wird Mitglied des Beirates der Bundesparteileitung der NDP

ORR i. A. Dr. Karl HanB In der NS-Zeit SS-Obersturmführer: von 1965 bis zu seinem Rück tritt aus Altersgrunden 1967 Ob mann des Freiheititchen Akademikerverbandes Steiermark; Verant wortlicher des Welser Kreises 975 Vorsitzender der Volkstreu U Verbande der Steiermark; 1977 Berratsmitglied der Deutschen Kulturgemeinschaft

## Fritz Pfeiffer

Mitglied der Gesellschaft für Freie ublizistik, Herausgeber der GGlasenbacher Nachrichten" und der Abwehrpolitischen Biätter".

## Hans Heinz Dum

unktionär des ,Vereins Dichtertein Offenhausen", einer kulturolitischen Keingruppe innerhalb des rechtsextremen Lagers. (14)
der BRD nutzen diese traurige Situation schon seit geraumer Zeit und tragen fremdenfeindliche Parolen in die Offentlichkeit, selbst vor Gewalttaten gegen Auslänicor wird nicht zurückge schreckt.
NDP und andere rechtsextreme Gruppen hatten sich schon seit mehreren Jahren mit der Frage der Ausländerintegration in ihrer Weise be schäftigt, wobei vor allem die angebliche "Zerstöung unserer Volkssubstanz durch Unterwanderung mit Aus andern" (16) im Vordergrund stand
Doch erst dieser BRD-Trend brachte eine deutliche Verlagerung der Argumentation auf dieses Thema. NDP und ANR kündigten Anfang 1982 ein Volksbegehren für den .Schutz Österreichs vor Uberfremdung und Unterwanderung" (17) an, eine dee - die vermutlich auch aus wahltaktischen Uberlegungen m Hinblick auf die Nationalratswahl 1983 entstand.
Auch die schon seit Anfang 1981 aktive Gruppe um die Zeitschrift .Halt! Wandzeitung des osterreichischen Abwehrkampfes", hervorgegangen aus der 1980 behördlich aufgelösten Kameradschaft Babenberg", erhohte ihre Aktivitäten im Frühahr 1982 deutlich. Das Blatt ..Halt" gelangte als Postwurfsendung an alle Haushalte einzelner Wiener Bezirke. In diesem Pamphlet versuchten NDP-Aktivisten wie Gerd Honsik und Wal traud Schönangerer gemeinsam mit den ehemaligen "Babenbergern" Gottfried Küssel und Johann Sauerteig, die angespannte Arbeitsmarktsituation für Ausländerhetze zu benützen. Diese geschlossene Kampagne von ganz rechts wurde abrupt von den Bombenschlägen im Sommer 1982 und der Ausliefeung des Attentäters Weil durch Burger und die NDP unterbrochen. Die militanten NDP-Freunde verübelten Burger den Ver-

## Querverbindungen im rechisextremen Lager Osterreichs:


rat, es kam zu NDP-internen Auseinandersetzungen, die mi dem Rucktritt des NDP-Bundesgeschaftsführers Walter Nepras und des Wiener Organisationsleiters Frank-Dieter Stanzl ihr vorlaufiges Ende fanden. Nepras und Stanzl gründeten ihrerseits eine neue Partei. die "Österreichische Bürger-Partei" (18) Andererseits waren NDP und ANR durch das Bekanntwerden ihrer Kontakte zu Weil in der Offentlichkeit starker denn je in Mißkredit geraten. Die NDP gab in der Folge ihre Absichten bezüglich der Nationalratswahl 1983 auf und begrundete dies mit der Konzentration auf das geplante Volksbegehren gegen Uberfremdung (19)
Die .Halt"-Gruppe hingegen verbreiterte inre Basis und ver suchte noch im Dezember 1982 die .Aus/änder-Halt-Bewegung"(AUS) ais Partei anzumelden, was jedoch vom Bundesministerium für Inneres untersagt wurde Als Unterstützer der AUS traten Funktionäre vor allem der ANR und NDP in Erscheinung (beispielsweise Bruno Haas, Herbert Fritz, Ferdinand Kamenitzky und andere). Nichtsdestoweniger gelang es der AUS, die formalen Voraussetzungen für die Zulassung als wahlwerbende Gruppe zu den Nationairatswahlen in Wien zu erreichen, da die entsprechenden Gesctze dafur nur formale Gegebenheiten jedoch nicht die Inhalte dieser Gruppen prüfen. Das provokante und militante Auftreten der AUS-Aktivisten tand jedoch kaum Echo bei der Wahl. Offensichtlich war selbst für die ehemaligen Burger-Wähler die AUS nicht akzeptabel.

Mit 0,4 \% im Gesamtwiener Durchschnitt lag die AUS jedoch ein wenig besser als die NDP bei der Landtagswahl 1978 mit $0,016 \%$ in Wien. Seit diesem Wahitag ist die AUS offentlich nicht mehr in Erscheinung getreten.

Aktiv wurde hingegen die Österreichische Bürgerpartei der ehemaligen NDP-Funktionäre Nepras und Stanzl. Diese hielt am 12. Mai 1983 ihren 1. Bundesparteitag unter dem Zeichen einer "nationalen Sammiung" ab (21). Vertreter verschiedener rechtsextremer Gruppen erkläten dort die Bereitschaft ihrer Vereinigung zur Zusammenarbeit mit der ÖBP: die ÖsterreichischEuropäische Union und die Bewegung für sittliche und soziale Erneuerung. die Volkssozialistische Arbeiterpartei, die Volkssozialistische Freiheitsbewegung. die Aktionsgemeinschaft fur Politik und die NDP. Auch der FPÖ-Gemeinderat Dr. Hans Haider bekundete dort seine Kooperationsbereitschaft Falis dieser Zusammenschluß von Dauer sein solite, zeichnet sich damit die nachste breitere Koalition des rechtsextremen Lagers ab, wenn auch einige der NDP-Freunde fehten, we beispielsweise die ANR, das Deutsche Kulturwerk und die Waffenstudenten. Die Vermutung liegt nahe, daß im rechtsextremen Lager die Ten-
denz zu Sammelbewegungen vor allem aus wahltaktischen Überlegungen im Steigen begriffen ist, Uberlegungen, die, wie die 140.000 Stimmen tür Burger 1980 zeigten, durchaus zielführend sein könnten, was der Gefahr von rechts eine neue Qualität verleihen würde

## Anmerkungen

Verfassungsgesetz vom 8. Mai 1945 über das Verbot der NSDAP. StGBI Nr. 13,
2 Karl Marschall, Die Volksgerichtsbarkeit und Verfolgung von nationalsozialistischen Gewaltverbrechen in Osterreich 1945-1972. Wien 1973; vgl. auch Dieter Stiefel. Entnazifizierung in Österreich. Wien 1981.
3 Der Bund Heimattreuer Jugend wurde 1959 wegen Neonazismus behördlich aufgelöst.
4 Vgl. Wolfgang Neugebauer. Die FPO - vom Rechtsextremismus zum Liberalismus? In Rechtsextremismus in Österreich nach 1945 5. Überarbeitete und erganzte Auflage, Wien 1981. S. 308-328.

5 Vgl Roland Schmid, Der Deutsche Turnerbund (1919) und seine politische Relevanz in der Ersten Republik Ósterreich, phil. Diss., Wien 1978. Auch über den OTB selbst ist eine Reihe von Publikationen erschienen, z. B. Kurt Horak, Die Ersten oder die Letzten. Wien 1965: Dokumentation zum Bundesturnfest des ÖTB in Innsbruck 1966, hrsgg von der Österreichischen Widerstandsbewegung. Wien 1966; Aktuelle Nachlese zum 5. Bundesturnfest des Osterreichischen Turnerbundes in Salzburg 1976. Sondernummer der ..Mitteilungen. Dokumentationsarchiv des östereichischen Widerstandes", Juli 1976 .
6 Vgl. Dietmar Dotter, Willibald Holzer, Jakob Huber u. a., Kein einig Volk von Brüdern, Wien 1982.
7 Claus Gatterer, Südtirol und der Rechtsextremismus. In: Rechtsextremismus in Ósterreich nach 1945, a a O. S 250-269
8 Heinz Fischer (Hrsg.), Einer im Vordergrund Eine Dokumentation Wien 1966. Fischer dokumentiert darin ausführlich die Afäre Boro dajkewycz bis zu dessen Pensionierung
9 Fur weitere Informationen uber die NDP siehe: Von Hitler zu Burger? Zur Geschichte, Ideologie und Rechtssituation der NDP, hrsgg. von der Jungen Generation in der SPÖ Wien, Wien 1981
10 Vgl dazu Am Beispiel der ANR. Neonazismus in Österreich, hrsgg vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Wien 1979
11 Zu den Ereignissen in Karnten vgl. Karnten, ein Alarmzeichen, hrsgg von der Osterreichischen Widerstandsbewegung. Wien 1974.
12 Von der Osterreichischen Widerstandsbewegung. Wien 1974.
13 Neonazi an der Uni Dokumentation einer Veranstaltung an der Hochschule fur Bodenkultur, hrsgg von der Hachschülerschaft an der Universitat fur Bodenkuitur Wien 1979
14 Zusammensteliung entnommen: Neofaschismus. Ein Braunbericht der Sozialistischen Jugend hrsgg von der Sozialistischen Jugend Wien Wien 1983, S. 17 f .
15 Dazu erstellte die Sozialwissenschaftiche Studiengesellschaft eine

Umfrage. die auch Vergleiche mitahnlichen Studien der BRD ermög lichte. Journal für Sozialforschung $4 / 1982$
16 Punkt 1 des NDP-Programms. Zur Schreibweise anderer rechtsex tremer Zeitungen siehe Brigitte Galanda Ideologie In Rechtsextre mismus in Osterreich nach 1945 a.a O.S 971
17 Erstmals wurde das Volksbegehren im NDP-Organ Klartext. Zeitung fur nationale Politik, 12/1981, angekundigt.
\& Neue Osterreichische Burgerpresse Organ der Österreichischen Burgerpartei, Folge 1/1983
19 Klartext Folge 1/1983
20 entfäll.
21 Neue Österreichische Bürgerpresse. Folge 5/1983.


## Willi Lasek

## Inserate in rechtsextremen Publikationen

Wenn heute von der Finanzierung rechtsextremer Organisationen gesprochen wird, herrscht im allgemeinen Ratlosigkeit. Dieses Problem bildet zumindest in Österreich einen weißen Fleck in den bisher aufgearbeiteten Informationen uber die rechtsextreme Szene. Wird über dieses Thema diskutiert. so gehen die Gespräche uber die Ebene von Vermutungen nicht hinaus Was aber nicht verwundern dart. Sind doch vorhanden, so daß man über diese Frage nur spekulieren kann
handen, so daß man uber diese Frage nur spekulieren kann
Daß die Organisationen ihre Geldspender aus der Anonymitat hervorwie der Umstand, daß die Financiers ihre Zahlungen offenlegen
Trotz dieser Probleme soll hier versucht werden, konkrete Anhaltspunkte uber ihre Finanzierung zu finden Und zwar uber jene Form der sich auch viele andere Gruppen. Parteien und Institutionen bedienen, wenn sie eine Zeitschritt herausgeben nämlich uber Inserate Denn ein Teil der Zeitschriften und Broschuren die von den verschiedenenOrganisatonen herausgegeben werden, beschrankt sich nicht nur darauf uber pseudopolitische und pseudokulturelle Artikel deutschnationale Phrasen zu verbreiten, sondern sie sind auch darum bemüht durch nserate die Leser auf diverse Firmen und ihre Produkte aufmerksam zu machen.
Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich nun um ene Publikation hande!t. die von einer Grupplerung herausgegeben wird die nicht direkt als rechtsextrem bezeichnet werden kann wie zum Beispiel die. Aula" das Organ der ..Arbeitsgemeinschaft Freinetlicher Akademikerverbande" emer Vereinigung. die laut . Rechtsextremismus in Osterreich nach $1945^{\circ}$ (5. uberarbeitete und erganzte Auflage Wien 1981) als Rekrutieungsfeid und Vorfeldorganisation des osterreichischen Rechtsextre-
mismus dient, um deren Grazer Aula-Verlag sich aber ein rechtsextremes Zentrum gebildet hat oder um eine Zeitschrift. die von einer offen rechtsextremen Organisation herausgegeben wird, wie zum Beispiel Die Kameradschaft" dem Vereinsblatt der Kameradschaft IV, einem Traditionsverband der Waften-SS
In der Regel handelt es sich bei den Inserenten um Firmen klein- und mittelbetrieblicher Art vereinzelt sind auch solche zu finden, die in die Kategorie Großbetriebe passen
Was die Finanzierung bzw die Kosten der Inserate angeht, so gibt es nur wenige Anhaitspunkte und konkrete Daten Bis jetzt ist von der Österreichischen Bügerpartei" (OBP), einer Abspaltung von der NDP, bekannt. was sie für die Veröffentlichung von Inseraten in ihrem Organ, der "Neuen Osterreichischen Burgerpresse" verlangt (Siehe Seite ??) Daraus konnen aber kerne konkreten Schlusse über die Kosten der Inserate in anderen Zeitschriften gezogen werden
Was die Anzahl der Inserate in den diversen Publikationen betrift, hängt es natürlich davon $a b, o b$ es sich um eine bekannte Zeitung einer größeren Organisation handelt, die fur Werbung besser geeignet ist, oder um ein Pamphlet einer kleinen Gruppe, das nur ein kleiner Kreis von Lesern in die Hand bekommt
Im Zusammenhang mit der Frage, Wer/Wo/Wieoft inseriert, wurden mehrere Publikationen von verschiedenen Gruppierungen durchgesehen. Letztich wurden sechs Zeitschriften ausgewahlt und auf diese Frage hin untersucht: Dabei handelt es sich um folgende Zeitschriften:

1. Aula - Herausgegeben von der Aula-Verlags-GmbH (deren Schreibweise zeigt nach dem Buch ${ }_{n}$ Rechtsextremismus ...", 5. Aufl., starke rechtsextreme Tendenzen).
2. Mitteilungen - herausgegeben von der Wohlfahrtsvereinigung der Glasenbacher, Traditionsverband der ehemaligen Insassen des USInternierungslagers "Camp Marcus W. Orr".
3. Die Kameraoschatt - Herausgegeben von der Kameradschaft IV, dem Traditionsverband der Waffen-SS.
4 Bundesturnzeitung - Herausgegeben vom Österreichischen Tura nerbund.
4. Eckartbote - Herausgegeben von der Österreichischen Landsmannschaft
5. Neue Österreichische Burgerpresse - Herausgegeben von der Österreichischen Bürgerpartei (Abspaltung von der NDP).
Die Ergebnisse wurden in Tabellen zusammengefaßt. Nähere Charakteristik der Organisationen, die hinter diesen Publikationen stehen; Namen der Firmen, die inserieren; Größe und Anzah! der Inserate; Namen jener Firmen, die in mehreren Zeitschriften inserieren.
Aus Platzgründen wurden bei einer Zeitschrift (Aula) nur jene Firmen genannt, die funfmal und ofter inseriert haben, bei einer anderen (Mitteilungen) mußte auf die Tabelle leider völlig verzichtet werden.
Zuletzt wird noch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die hier genannten Firmen nicht ais rechtsextrem bezeichnet bzw. eingestuft werden, Die Frage, ob sie nur aus kommerziellen Uberlegungen handeln und den Charakter dieser Zeitungen nicht kennen bzw. nicht wissen daß sie mit der Vergabe von Inseraten dahinterstehenden Gruppen Geld zukommen lassen, kann nicht beantwortet werden. Vermutungen und Spekulationen in diesem Zusammenhang bleiben der Phantasie des Lesers überlassen.

## Charakteristik der Organisationen

## AULA-VERLAG GES.M.B.H

Charakteristik: Der Aula-Verlag wird getragen von der Arbeitsge. meinschatt Freiheitlicher Akademikerverbande Österreichs" (It "nationalpolitische Studien". $1 / 2$ Folge, 26 Februar 1980). das "Sonderblatt" wird von den .Deutschen Burschenschaften Osterreichs" mittinanzien (-natonal-politische Studien".7. Folge. 31. Jull 1979)
Der Aula-Verlag insbesondere die Schreibweise in der. Aula" und im -Sonderblatt", zeigt starke rechtsextreme Tendenzen ohne daß jedoch alle Autoren oder Geldgeber des Verlages als Rechtsextreme einzustufen wären (zur Schreibweise der ,Aula" vergleiche auch die in Kapitel II angefuhten Zitate. Das Hauptaugenmerk des Aula-Verages nchel sich auf ideologisch-kulturelle Arbeit. Er erfult damit eine wichtige integrative Funktion im rechtsextremen Lager
Querverbindungen: .Die Aula" veroffentlicht Veren snachrichten so wie Mittellungen folgender Organisationen: „Neuer Klub", Karntner Heimatdienst". "Rat Volkstreuer Verbande", "Deutsche Burschenschaften ${ }^{-}$. Verein Dichterstein Offenhauser,", "O sterreichische Landsmannschaft ${ }^{-}$. Ö́sterreichischer Turnerbund". „Arbeitsgemeinschat der Freiheitlichen Akademikerverbande Osterreichs", . Freiheitliche Fachstudentenkorporationen Osterreichs ${ }^{\text {". FF F }}$ rihe tliche Pernalkorporationen Österreichs". Ring Freihetticher Studente: " .Verband alter Pennäler" Im Jahrgang 1980 der. Aula. sind folgende Autoren u a zu finden. Dr, Norbert Burger (NDP). Dr Herbert Fritz (NDP._Kaneradschaft Baben-berg.- Osterreichische Gese!!schall der Volkentreunde). Dr Josel Feldner (_Karntner Heimatdienst"). OSR Kar! Stubovnik. Rolf Kosiek (Reterentbeiveran staltugen der. Deutschen Kuturgemeinschat). Dr. Karl HanB , ,Deutsches Kulturwerk Europarschen Geistes"...FreiheitliO Akana "Osterre:chische Landsmannschalt). Dr Otto Habsburg. Dr Jorg HaiVerbelen

## ÖSTERREICHISCHER TURNERBUND (ÖTB)

Charakteristik: Der ÖTE ist mit 75000 Mitgliedern davon 30.000 Jugendliche eine der Massenorganisationen des osterreichischen Rechisextremismus Er bemuhte sich bisher - zumindest nach außen -um ein osterreichisches und demokratisches Image nicht zuletzt um finanzielle und moralische Unterstutzung von offiziellen Stellen zu erhalten Diese Bestrebungen haben einen schweren Ruckschlag erlitten In einem Presseprozeß vor dem Wiener Landesgericht am $6 \quad 10 \quad 1980$ getang der geklagten Zeitung Volksstimme" der Wahrhetsbeweis dafur. daß die -Bundesturizertung des OTB eine neofaschistische Schrebweise hat wahireicren Stellen des inzwischin rechtskraftig gewordenen Untels vom 2341981 ist ausdrucklich von .nationalsozaIs: scher- Tendenz ind ideologie die Rede
Die osteremchische Bundessportorganisation hat nichl zuetzt wegen der poitischen Ausrichtung die Aifnahme des ÖTB in diese Dachorganisation abge'ehnt. und auch der Sportsprecher der SPÖ. Abg Tonn. hat sich vom OTB distanziert
Querverbindungen: Neues institut fur Zeitgeschehen" (NIZ). NDP (Sepp Holznger. Linz). Deutsches Kulturwerk Europaischen Geistes".

Aktionsgemeinschaft für Politik" (AFP). OOsterreicher Kameradschafts bund" (Karl Leipert. Tirol), ,Kärntner Heimatdienst", . Verein Dichterstein Offenhausen" (die "Bundesturnzeitung" veroffenticht regelmaßig di Vereinsnachrichten), Ring Voustreue Sonnwendfeiern auf) Kamerad reten als Redner be den chatl kein Wohn mung der „Glase bä Volkstumsgruppe des OTB die Teilnehmer)

## (SCHUTZVEREIN) OSTERREICHISCHE LANDSMANNSCHAFT

Charakteristik: Wichtige und einflußreiche ideologisch-kulturelle Dachorganisation des deutschnationalen und rechtsextremen Lagers. Vor allem die Zeitschrift .Eckartbote" ist als wichtige Drehscheibe und Informationsträger anzusehen (zur Schreibweise des "Eckartsboten" iehe auch die Zitate in Kapitel II)
Entsprechend dem zweigliedrigen Aufgabenkreis der ÖL - einerseits Volkstumsarbeit, andererseits Schutzarbeit im engeren Sinn vollzog sich die Tätigkeit der ̈̈l auch im Jahr 1978 UnterVolkstumsar beit verstehen wir die Erhaltung und Starkung der geistigen Krätte die insere Kultur getragen haben, und deren Vernichtung zu unserer politichen und militarischen Ohnmacht sich notwendigerweise die kultu elle esellen würde / sicl/ wie der Altmeister der Schutzarbeit Prof Or Straka wir dürfen Prof Straka weiter zitieren - wärend des ganzen Verlautes hrer Geschichte ein Teil der deutschen Sprach- und Kulturgemein schatt und keineswegs inr schiechtester gewesen sind." (Jahresbericht 978 anlä Helmut Kowarik, Beilage/Eckartbote, Folge 9/1979)
Querverbindungen: In den Organisations- und Veranstaltungsanküdigungen der Zeitschrift „Eckartbote deutscher Kultur- und Schutzarbeit werden zahlreiche rechtsextreme Organisationen Österreich meinschaft für : Allgemeiner Deutscher Kulturverband, "A Abeltsge Himald ${ }^{4}$ Surner , tür Kultur Ke Verbände", "Wiener Volksbildungskreis"

## KAM

K IV)
Charakteristik: Traditionsverband der Waffen-5S, di3 vom Nürnber ger Gerichtshof zu einer verbrecherischen Organisation erklät wurdr Militant rechtsexiremer Geist. Schwergewicht auf Pflege von Tradition den Kerntner Otto Skorzenys Leiche wurde von Angehorigen der Kameradschativ - Saizher" Hof" Salzburg (nhaber: Franz Fuchs) fir eine Gedenkfeier aufgebahr and dann uber Steyr nach Wien weitertransportert Im Namen der Watfen-SS ubergeb Anton
 Verfasser von mehr ais 30 Buchern und Kamptschritten zur Verherrli chung des NS Regmes, anlabich dessen 70 Geburtstag tas siberne Ehrenzeichon

Stellerischen Bemühungen zur Rehabilitierung der Waffen-SS Zur Schreibweise der Zeitung ..Die Kameradschaft" siehe auch die Zitate in Kapitel II.
Querverbindungen: ANA. NDP und bundesdeutsche NDP band Osterreichischer Kameradschatten" Ulichtsbergemeinschailu. "Osterreichischer Turnerbund" (gemeinsame Kranzniederlegungen OTB-Spielmann szug bei Kameradschaftsbällen Österreichischer Ka, meradschaftsbund" (besonders in Karnten und in der Steiermark).

## WOHLFAHRTSVEREINIGUNG DER GLASENBACHER

Charakteristik: Traditionsverband der ehemaligen Insassen des US. Internierungslagers für Nationalsozialisten, "Camp Marcus W Orr". Die "Wohlfahrtsvereinigung der Glasenbacher" tritt kaum in der Öffentlichnisationemalige Glasenbacher sind in einigen rechisexiren OrgaAndenken an die NS-Zeit gepflegt So werden Autoren emptohlen as Henriette von Schirach (. Andekdoten um Hitler") und Walter Ludde Neurath (nRegierung Dönitz"). In den Mitteilungen" September 1980 würdigte Dr. Karl Hanß die Tatigkeit des Burger Wahlkomitees" sow Burger selbst und attackierte den logenliberalen a im Grund deutschfeindlichen Kurs der FPO". Stellungnahme gegen Gastarber und Kärntner Slowenen.
Querverbindungen: „Österreichischer Turnerbund" (Fanfarengruppe und Voikstumsgruppe des ÖTB bei Bundestreffen der "Wohlfahitsver einigung der Glasenbacher- 1980, Inserate der Firmen der ÖTBFunktionare Slupetzky und Tautermann in den "Mitteilungen"), "Verein Dichterstein Offenhausen"

## ÖSTERREICHISCHE BÜRGERPARTEI

Charakteristik: Die ÖBP gibt es seit ca. einem dreivertel Jahr. Au Grund interner Auseinandersetzungen in der NDP spaltete sich von it eine Gruppe unter der Fuhrung von Walter Nepras und Frank-Diete hinter Norbert Burger $Z$ in der Partei lange Zeit als die Nummer zwe die Österreichische Bürgerpartei manderen Nationalen gründete er Ie Osterreichisthendiger
Eine „bodenstandige und burgernahe Politik" zu verfolgen sowie sten Ziele der OBP Eine ionalen Kräfte" zu erreichen, sind die wichtigSchutz des deutschen Viner politischen Hauplforderungen ist $z$ B de Schutz des deutschen Volkstums vor artfremden Elementen"

## BUNDESTURNZE!TUNE

Eigentumer und Herausgober. OTB
Bis jetzt gibt es 29 Jahrgange
Sie erscheint monatlich und ist ca. 24 Seiten stark
A4-Format
Fur die Auflistung der Firmen, de in dieser Zeitschriftinserieren, wurden die Nummern 1-9 (9 Nummern) cies Jahrgangs 1983 durchgesehen Wegen Platzmangels entalt die Tabelle in den durchgesehenen Nummern - -9 bei 9 Ausgaben des Jahiganges 1983 inseriertenins. ente sich mastrans zwischen '/ in und $\%$ a Seite

AULA - Freie Monatszeitschrift tur Kultur, Wirtschaft und Poltik, Eigentümer Herausgeber und Verleger: Aula-Verlag Ges mbH.
Bis jetzt gibt es 33 Jahrgänge
Sie erscheint monatich und ist ca 36 Seiten stark
4-Format (Aussehen eines Magazins)
dieser Zeitschritt inserieren wurden die In der nachi, 4, 5, 6,7/8 (7 Nummern) des Jahirganges 1983 durchgesehen. In der nachfolgenden Tabelle werden nur jene angefuhrt die 5mal bzw ofters
inseriert haben. Insgesamt sind in den Nummern $1 \rightarrow 7 / 8$ die Inserate von ca 82 Firmen zu finden, die mehr oder weniger rege!mäßig in der AULA fur sich Werbung machen.


DIE KAMERADSCHAFT. UNPOUTTISCHES MITTEILUNGSBLATT FÜR EHEMA LIGE KRIEGSTEILAEHMER
Eigentumer. Herausyeber und Verieger: Kamtner Zeitungsgesellschatt m.b.H Eis jetrs gibt es 30 Jahrgange
Sie erscheint monatich und tst ca 6-10 Seiten stark
Format einer Tageszentung (whe z E Kurier)
$1 / 2,3,4,5,7 / 8$ finsgesamt 5 Nin in eser Zeitung inserieren, wurden die Numme 1/2, 3, 4,5,7/8 (insgesamt 5 Nummern) des Jahrganges 1983 durchgesehen.

Anzahl und
(Grobe) der
Anzenberger Chemie

- Wasch- u. Reini-
gungsmittel, Bed
Ischi, Freilassing
Ernst Liebe - Bau-
meister, Wien
Grassmayr - Denknalrenovierung u.
bruck
Haus Katrin -
Hotel, Pension, Bad

Inserate
$5 x(1 / 32)$
$5 \times(1 / 3)$
$5 \times(1 / 2 x)$
$\cdots$

Anzahl und
Große) der
Inserate

Ing Alois WeinzettI

- Baumeister, Wien Ing Egon Hastinger--
Hoch-, Massiv-U. Fertigteilbau. Wien
Karl Hausensteiner Holzbau Wien Kurtort Afienz - bei Kamerad Konrad Sauseg, .Schwarzer

ITTEIL UNGEN. WOHLFAHRTSVEREINIGUNG DEA GLASENBACHER igentümer. Herausgeber und Verleger: Wohltahrisvereinigung der Zlasenbacher
is jetzt gibt es 27 Jahrgange
ie erscheinen vierteljahrlich und sind ca $56-60$ Seiten stark
Fur die Auflistung der Firmen, die in diesel Zeitschrift inserieren wurden die Folgen 104/1982. 105/1983 und 106/1983 (insgesamt 3 Nummern) durchgesehen
Wegen Platzmangels muß die Tabelle entlallen
Zusammentassend ist zu sagen daß in deser Zeitschrift 35 Firmen nserieren, wobei 29 in allen 3 durchgeseheren Folgen mit ihren Inse aten vertreten sind

## Rechtsextremismus in Österreich

## Kartonier

ISBN 3215045796
S $250,-$ DM 35,80
Das vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes herausgegebene Buch versteht sich als Versuch der wissenschaftlichen Aufarbeitung einer in Oisterreich lange Zeit vernachlässigten Thematik, ohne den Anspruch auf deren vollständige Ausschöpfung zu erheben. Gleichzeitig wollen die Herausgeber und Autoren aber auch einen Beitrag zur politischen und zeitgeschichtlichen Aufklärung auf der Grundlage eines demokratischen Osterreichbewußtseins leisten.
Die hier veröffentlichten und analysierten Materialien sollten all jenen zu denken geben. die fü Demokratie und Freiheit, Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit die Grundwerte unserer Gesellschaft sind. für die Österreich kein leeres Won ist und für die Unabhangigkeit und Neutrahat Vorausetzung iner friedli chen Zukunft unseres Landes sind


Autoreifen-Marken-ware-es steht
nur die Telelonnummer dabei, Wien

Elektro-Herzog
Linz
Fliesenstudio 2000 - horst Kroib, Traun

Karl Schneider -
Automobile, Serivce und Abschleppdienst
onsikremstal Leither bei Sefeet Tirol bei Seeteid

Schmiedeeisen fur Gartenzäune, Stiegen getänder, OBP Wien:Unterhaltungsmusik Pebbles", 3-MannKapelle, Wien
Vollwärmeschutz
Nepras, Wien
Wiener Städtische Versicherung. Beratung für OO - Ob - Insp. desdirektion Linz

## Manfred Bodenhofer

## Firmen, die in mehreren Zeitungen inserieren:

## „Kameradenhilfe"

## Neue Internationale faschistische Verflechtungen

 Ostererel-chische
Firmen:
eine Sparkass elne Bombe und sprengt einen ganzen Trakt: 85 tote Menschen Die eigentlichen Hintergründe des Attentats sind heute noch völlig unklar. Sie konnten sich auch nur aus einem undurchsichtigen Geflecht von Beziehungen erschließen. Sicher, gezundet haben Rechtsradikale. Doch schon Recherchen über die Kom mandoangehörigen führen zu einem Amalgam von Vermutungen und erwiesenen Tatsachen. Soldner südamerikanischer Regimes sollen dabei gewesen sein, die in Zusammenarbeit mit Altnazis, wie dem im Jänner dieses Jahres von Bolivien nach Frankreich ausgelieferten ..Schlächter von Lyon", Klaus Alt mann/Barbie, im Hintergrund ihre Fäden ziehen und an verschiedenen Umstürzen, an der Organisation von „Sicherheitskräften" nach dem Vorbild der Gestapo und von Privatarmeen bolivianischer Kokainpflanzer sowie am Waffen- und Drogenhandel beteiligt waren. Aber auch ein Mitglied der französischen rechtsradikalen Terrororganisation FANE soll genauso beteiligt gewesen seln wie Karl-Heinz Hoffmann, Gründer der . Wehrsportgruppe Hoffmann" in Bayern. Doch noch vielfältiger sind die Hintergründe des Attentats. Auftraggeber soll die Freimau-rer-Geheimloge P2 gewesen sein. Ihr Chef und Grunder is Lucio Gelli, 64jähriger Matratzenfabrikant (Marke .Permaflex"), einst Faschist, nach dem Krieg Christdemokrat. Er wollte. von Verschwörerehrgeiz besessen. mit einer verschworenen Cli que führender Politiker, hoher Militärs und einflußreicher Vertreter von Kapital und Medien in Italien das „Steuer herumwerfen" und „mit allen Mittel ein starkes Präsidialsystem" schaffen
Verschiedene aufgedeckte Skandale setzten Gerüchte über die Verschwörung in Umlauf; eine Ablenkungsaktion bot sich als Ausweg an. Die ,Aktion" soll der Bologneser Anschlag gewesen sein. Die Loge P2 kam jedoch im vergangenen Jahr erneut ins mediale Gerede Denn einer der wichtigsten Männer der Verschworergruppe war Roberto Calvi, der Leiter von Italiens ehemals großter Privatbank, der banco ambrosiano. Die Bank galt als Geidinstitut der Mafia und als Gesprächsparnerin des Vatikans und war unter Mithilie des Erzbischofs Marcinkus und der Vatikanbank IOR wiederum in südamerikanische Waffengeschäfte und in Kapitalverschiebungen nach Sudamerika verwickeit. 1982 aber brach die Bank zusammen. Calvi wurde im Juni 1982 getunden: er hing an einer Londoner Themsebrucke

# Lucio Gelli hatte zu den ganzen Zusammenhängen sicher viel 

sagen. Freilich, es handelt sich genau um vor nur wenigen Wochen unter rätse einem Schweizer Gefangnis aus auch sein Weg, wie der Weg der ODESSA-Flüchtlinge, nach September 1982 ein weil erversushtochen ist. Dort saß er se Südamerika führen
auf denen einst Calvi 120 Millionen Dollar für Nummernkonter Die Hilfe für die Flüchtlinge durch ODESSA war mit der Ankunft heranzukommen. Geruchte besagen, er sei etzt in Südamerik in Südamerika noch lange nicht beendet Nun galt es, den

Existiert eine Internationale faschistischer und extremreak Flüchtlingen eine Starthilfe zu geben und ihnen eine neue Exitionärer Kräfte? Oder wird hior nur den Medien oft beliebten Verschworungseue Variation der be Ohne Vorbehalt chende interntian sich nur eines behaupten: Sehr weitre sind tatsächlich existent

Endphase des zweiten Weltkriegs bzw in inen Wurzeln in det Nachkriegszeit. Mit dem Zusammenbruch der unmittelbarer Regimes in Deutschland und Oimenbruch des faschistischen ganisationen die hohe Nund Osterreich bildeten sich Fluchtor Ärzte etc. aus Eue hohe Nazifunktionäre, SS-Angehörige, KZ seit 1943 „Leitender Arzt" in Auschwitz. Dr. Joseph Mengele Versuche für die planmaßige Züchtung da semen Opfern rasse" betrieb und Adolf Eichmann, Leiter des, Judenreferates* der Gestapo, sind nur zwei der b, Leiter des ,.Judenreferates Schergen die mit Hilfe vwei der bekanntesten faschistischen and on Organisatio gen". Sie war fähig. Organisation der ehemaligen SS-Angehör Naziverbrechen aufgefunden wurden und imehr Akten uber aschistischer Gewalttaten auftauchten, verstärkt mehr Zeugen Fluchtbewegung planmäßig zu organ, verstärkt einsetzende organisieren. Der Fluchtweg Klosterroute", auf der Kiond Osterreich über die sogenannte für die Übernachtung zur Verfugung standechern als Herberge oder Genua und von zur Velugung standen, nach Bari, Rom anterhill ten arher - Geimen Kanäle verschiedene Export-Import-Firmen. An schaft hit ganisationen tarnten sich häufig als „HilfsgemeinNationalsozialisten und inre Familion die vorgab, internierte "Soziales Friedenswerk" war anterstützen. tion in Österreich AuBer war Name einer solchen Organisanen gab es noh. Außer den verschiedenen FluchtorganisatioUS Rep J-Regierung. Die USA haben sich vor kurzer Zeit bel FrankLyon" Kizell dafur entschuldigt daß sie dem "Schlächter von lichten da
 Barbie kein Einzelfall. Der KZ-Arzt Walter Schreiber z. B. wurde
er, echter südamerikanischer Personaldokumente, die eine Verfolgung erschweren oder verhindern halfen und, sollten Verfolger erkannt werden, ihre Abwehr. Bei den ganz großen Nazi-Verbrechern, deren Gesichter zu bekannt waren und hiner deren Verfolgung allzuviel Druck gesetzt wurde, war das of nichteinfach. Im Fall des Leiters des Gestapo-.JJudenreferates" Adolf Eichmann, mißlang es Er wurde im Mai 1960 vom israelischen Geheimdienst in Buenos Aires gekidnappt, nach Israe transportiert und zwei Jahre später hingerichtet. Die Flucht von Joseph Mengele, dem Arzt von Auschwitz, war erfolgreicher. Seine verschiedenen Aufenthaltsorte wurden wohl immer wieer aufgedeckt, doch regeimäßig konnte Mengele wieder unterauchen. Zuletzt hieß es im Februar dieses Jahres, der mittlerweile 71 -jährige lebe in einer Gruppe pazifistischer Mennoniten n Paraguay nahe der bolivianischen Grenze. Bei den unbekannten Verbrechern der Nazizeit war für ODESSA die Legalisierung in Südamerika allerdings kein Problem. Die Kontakte zu den südamerikanischen Benorden waren gut genug, die Möglichkeiten, finanzielle Mittel, Arbeitsplätze, Wohnungen etc. bereitzustellen, waren groß genug. um den geflohenen Faschisten das Untertauchen zu ermöglichen . . . Vor allem zwei Umstände ermöglichten die Etablierung der Faschisten in Südamerika. Der erste: Es fehite nicht an finanziellen Mitteln, denn bereits ab etwa 1944, als der Untergang des Dritten Reiches offensichtlich war, ergossen sich Ströme von Nazikapital nach Argentinien, wo die Nazis in General Peron einen Verbündeten hatten, der wahrscheinlich auch nur durch inre Hilfe an die Macht gekommen war. 10 Jahre später zeigten sich die Früchte dieses Kapitals. Als in Deutschland sich das sogenannte "Wirtschaftswunder" erstlangsam anzudeuten begann, wurden in Südamerika schon Filialen deutscher Firmen gegründet, so von Mannesmann, den Klöckner-Werken, Daimler (diese Firma gehörte dem Nazi-Finanzier Flick) und VW. Der zweite Umstand: Die Nazifunktionäre wurden in Südamerika von verschiedenen Regimes immer wieder gebraucht. Sie hatten vor 1945 Tätigkeiten ausgeübt, die für die südamerikanischen Diktaturen wertvoll sind. Nazis foltern fur Pinochet, der ehemalige Goebbelsadjutant ist Berater der Chilenischen Junta in Propagandafragen. Exemplarisch ist die Karriere Klaus Altmann/Barbie. Er war Drogen- und Waffen-
händler: als aber am 17. Juli 1980 in Bolivien ein Putsch statt agerte, indem Pakete an die inhattirten Kriegsverbrecher in fand. wurde er als "Sicherheitsberater" standiger Gast im Poli. Deutschland oder deren Fammilien geschickt wurden, als auch in zeihauptquartier von La Paz. nachdem er noch rechtzeitig vo Deutschland selbst aktiv wurde. Autyabe des .Kameradendem Puisch den Generalen 100 Steyr-Kürassierpanzer, der werks" warlaut Rudel, jenen zu hellen, die in den Gefangnissen Exportschlager der osterreichischen Waffenindustrie, beschaft der Alliierten .unschuldig" hinter Gittern sitzen. Dieses "Kamehatte. radenwerk" diente Rudel hauptsachicn als Vorwand für seine
Die geflohenen Nazis konnten sich in Sudamerika also be vielen Reisen sowie zur Kontaktplleoe innerhalb der faschististens etablieren. Und es konnte nicht ausbleiben, daß sich in schen Kreise Doch wift es auch en weiteres Licht auf die tensive Kontakte zwischen ihnen und in Deutschland zuruckge. Verflechtungen der "Kameradenhile" zwischen den Faschisten. bliebenen Faschisten bzw. Neofaschisten herstellten. Die In der BRD existiert heute noch eine sooenannte ..Stille Hille". Kontakte mußten von den geflohenen Nazis sogar gesucht wer. Sie hat die Aufgabe, den in Deutschiand inhaftierten Nazis auf den, denn sie gaben sich nicht geschlagen, Langfristige Plane jede erdenkliche Weise zu helfen se bei Prozessen zu unterzur Rückeroberung der Macht wurden ausgeheckt, sogar sc stüzen, zu versuchen, Hafterletchterungen und vorzeitige Entetwas wie eine Schattenregierung wurde gebildet. Der in den lassungen zu erreichen usw. Die. Stile Hilfe" verfügt uber beKontakten zwischen der faschistischen Szene in Deutschland achtliche Geldquellen und erfreut sich im ubrigen auch und in Sudamerika nach außen hin wichtigste Mann war Hans. ausgezeichneter Kontakte zu den bundesdeutschenBehörden. Ulrich Rudel, ehemals ..Stuka-Oberst" und als "Adler der Ost- Sie ist heute integrativer Bestandtel der faschistischen Szene front" einziger Träger des hochsten Tapferkeitsordens des Dritten Reiches. Er war fur die Zwecke der geflohenen Nazis ideal denn ihn mußte man nicht erst aus einem SS-Mörder in einen Soldaten umstilisieren. er war zweifellos Soldat gewesen - ein scheinbar tapferer dazu. So konnte er in die Rolle des "unpolitischen" Soldaten schiupfen. der einst nur seine Pflicht getan hat und dabei für die Ziele der Faschisten arbeiten. Rudel sollte denn auch eine der bekantesten Figuren der neofaschistischen Szene in Deutschland werden. Die faschistische. Nationalzeitung" und ihr Herausgeber Frey wurden nicht müde, ihren Hel den zu preisen. Rudet war Redner auf ungezahlten faschist. schen Veranstaltungen, mit der Deutschen Reichspartei wurde er sogar wieder direkt politisch aktiv und erreichte bel den Landtagswahten in Rheinland-Pfalz 1959 bis zu $16 \%$ der Stimmen. Immer hielt Rudel die Kontakte zu den südamerikanischer faschistischen Kreisen aufrecht und agierte in ihrem Sinne Schon 1952 wird es offensichtlich. Es gelingt 3ufzudecken daf Rudel Chef einer im Untergrund gebildeten, Exilregierung" ist. die ihre Ruckkehr in die Bundesrepublik vorbereitet. 7 Leute wurden damals verhaftet. Rudel selbst blieb unbehelligt. Zu den Verbindungen zwischen südamerikanischen und deutschen Faschisten meinte ein abgesprungener Mitarbeiter Rudels einmal: „Die Welle, die uns vor einigen Jahren nach Argentinien geholt hat. ist jetzt zuruckgeschlagen und spult in zunehmendem Maße die Rudel-Leute nach Westdeutschland zurück." So verflochten sich die Szene der geflohenen Altnazis, die Szene der in Deutschland zurückgebliebenen Nazis und schließlich die Szene der Neofaschisten.
Rudel baute als Tarnung in den fünfziger Jahren ein sogenanntes..Kameradenwerk" auf, das sowohl von Südamerika aus

Poppern. Letztere sind bald gefunden, und es geht wieder los. mit einer neuen Taktik gegen "Rowdytum" vor. Sie zog sich aus Ahnliche Szenen ereignen sich alle paar Wochen nact dem Westsektor eher zurück, in der Uberlegung, damit Aggres rapid-oder Austriaspielen. Mal eherharmlos, wie diesen Sams. sionen nicht noch weiter zu fördern. Für "Ordnung" solite ein tag. dann wieder (besonders wenn die beiden Klubs aufeinan von den Fanklubs aufgestellter Ordnerdienst verantwortlich dertreften) brutaler und mit nicht unmerklichen Verletzunger sein; eine Art „Selbstverwaltung" also oder Sachschäden. Für die Boulevardpresse allemal Grunc

Eine für Außenstehende vordergründig durchwegs positive genug. sich auf solche Ereignisse zu stürzen und sensationsgei Vorgangsweise der Polizei Unter den gegebenen Bedingungen zu vermarkten. Wurzeln und sozialer Hintergrund der, Exzesse konnte dies jedoch nur ein gewaltiger Schuß nach hinten werbeiben dabei naturlich ausgespart So sehr, "Rowdytum" die den. Obwohl durch faschistische Symbole. Stiefeln und stramSchlagzeilen von Zeit zu Zeit fült, so wenig wird die breite mer Frisur starke Indizien für faschistische Betätigung erkenn. Offentichkeit von einer weitaus gefährlicheren (eigentlich schon abgeschlossenen) Entwicklung informiert: die der rechts
extremen Unterwanderung der Anhängerklubs.
bar waren, bekamen einige braune Jungs die Ordnerschleife. Bald dominierten unter den Ordnern Nazi-Aktivsten. Ein fürwahr klubs Rapid und Austria betroffen Da Fanszened und strukturell Rapid besser kenne und sie auch quantitativ Situationk starker ausgeprägt ist, gehe ich hier auf die ation bei Rapid näher ein
Rechtsextreme Gruppen, wie die "Aktion Neue Rechte" ses P ont junges Publikum, das seinen Arbeits egend junges bis sehr junges Publikum, das seinen Arbeits-oder Schulfrust am ochen Alkohol betaubt, Aggression und Gruppen
ken bildeten das ideale Betätigungsfeld für Neofaschisten
Nach auslandischem Vorbild (Großbritannien, Italien, abe Küssid) gingen bekannte ANR-Funktionare, wie Plessl und Kussel ganz gezielt in die Rapid-Anhangerklubs. Binnen relativ kurzer Zeit gelang es ihnen, Fanklubs zu unterwandern und zu dominieren. Mit welchem Erfolg, das zeigt sich auf dem Fußball platz des SC Rapid im Hanappistadion
Besonders in den Spielen gegen die Wiener Austria (die Aus tria wird als ,Judenverein" angesehen), aber auch sonst komm Spreche wieder zu wusten antisemitischen Ausschreitungen Sprechchore und -gesänge, wie „Wir wollen keine Judenschweine" oder „Schlagt den Juden die Schädeldecke ein gehören zum traurigen „Repertoire" vieler junger Rapidfans Vielleicht noch eindeutiger in ihrer Aussage sind Sprechchöre ungeren Datums: „Es lebe Adolf Hitler, es lebe Rapid Wien! oder „Sieg Heil!" und „NSDAP, NSDAP!"
Naziaktivisten verteiten vor allem während der NR-Wahl naturlich grüne - Flugblätter, in denen die Rivalität zur Austria geschickt ausgenützt und gegen Ausländer und ${ }_{n}$ Rote ${ }^{\text {G }}$ gehetz wurde. Des ötteren lassen sich auch Faschisten in voller Uniform auf dem Fußballplatz blicken, wo sie sowohl von Zuschauern wie der Polizei bestaunt werden

Letzte Saison ging die Polizei im Westsektor des Hanappistadions (dort befindet sich der fanatischere Teil des Anhangs)
verschaflen.
Der Rapidplatz also Treffpunkt hunderter junger Faschisten? Eine genauere Betrachtung ergibt ein differenziertes Bild. Die Faschisten der „ersten Stunden" haben sich schon wieder zurückgezogen aus der Szene, langst rekrutiert sich der braune Nachwuchs schon selbst aus dem Anhang.
Der "harte Kern" umfaßt heute vielleicht nicht mehr als 10, 15 Aktivisten. Obwohl ein relativ kleiner Kreis, verfügt er aber über ein hohes Sozialprestige und über einen nicht geringen Einfluß in der Fanjugendszene. Die Zahl der "Mitläufer" ist beträchtlich höher.
Es ist durchaus nicht übertrieben, zu behaupten, daß der Rapidanhang heute zu einem der Hauptrekrutierungsfelder für Faschisten geworden ist. Der Ruf "Wehret den Anfängen" kann hier nicht als anachronistisch bezeichnet werden
Auch wenn die Zahl der Organisierten relativ gering ist, hat die Propaganda der Braunen verheerende Auswirküngen auf die Geisteshaltung der jungen Menschen in der Fanszene. Antisemitismus, Rassenhaß und Intoleranz pragen sich in die Gehirne hunderter ein, werden verinnerlicht.
Darüber hinaus sind es oft faschistische Provokateure, die für Ausschreitungen nach Spielende verantwortich sind und die viele junge Fans in den Teufelskreis von Kriminalität, Alkohol und braune Propaganda ziehen.
Will man den "harten Kern" von den Mitläufern isolieren bedarf es neuer antifaschistischer Strategien, vor allem der kon kreten Auseinandersetzung mit den betroffenen Jugendlichen Anfange im kleinen existieren, so die Arbeit der Streetworker, vereinzelte Aktionen der Alternativen Liste, Sozialistische Jugen und anderer antifaschistischer Gruppen. Hoffnungsvolle Aktivitäten entfaltet ein antifaschistischer Fanklub bei Rapid.
Wer sich näher informieren will. Kontakte sucht oder selbst mitarbeiten möchte, ruft mich am besten an. (Siehe Autorenverzeichnis am Ende des Heites.

## ,jugendlicher" rechisextremismus

## Andreas Maislinger

## ,". . eigentlich hatte ich schon alles bewältigt."

Gespräch mit Jaro Dvorak, 62 Jahre, 5 Jahre politischer Häftling im KZ Dachau, lebt als Künstler in St. Georgen be Salzburg
..... jetzt bin ich ja wieder so weit, daß ich mich wieder in allem beruhigt habe Aber, speziell vor drei Jahren, wie ich es erfahren habe, daß der junge Wagner Willi so ein fanatischer Nazi ist Ich hatte es ja lange nicht gewußt. Dann war das Erlebnis es war beim Sporrer (einem Gasthaus in St Georgen. A. M.). er war tota rauschig und in seinem Rausch hat er natürlich Außerungen gemacht, er hat sich bekannt, über den Herrgott geschimpft weißt eh, den Pfarrern gehoren die Hande abgehackt und so
Darauf sind alle bos geworden auf ihn, und er hat gehen mus sen. Anschließend ist er in seinem Rausch zu mir gekommen und hat mir das erzähit. Wahrscheinlich hat er vermutet, daß ic wegen meines Alters auch ein Nazi war. Ich weiß nicht, er hatte edenfalls keine Ahnung gehabt. daB ich in Dachau war und da ha er sich geaußert Da bin ich naturlich so richtig wild geworden Da hab ich ihn hinausgehaut. er ist aber nächsten Tag gekom men und hat sich entschuldigt Er ist sogar beim Pfarrer gewe sen. So schlau war er nämlich. das hat ihm wahrscheinlich sein Vater eingeredet Er hat dem Pfarrer geschildert - er hat nämich schon damals um sein Geschaft gefurchtet, weil er ist Leichenbestatter. Wellich namlich gesagt habe.. Da hast du schon das richtige Geschaft Das paßt zu dir, da kannst du die gleich alle wegräumen!" Jetzt ist er also beim Plarrer gewesen hat sich entschuldigt - also von da weg habe ich gewußt, was mit dem Burschen los ist. Sein Vater hat mir damals zügegeben, daß er ei der Waffen-SS war, semem Reden entsprechend hat er edoch die Sache bewalfigt und ist nicht mehr daran interessient was ich ihm allerdings nicht ganz glaube! Erist halt schlauer er bekennt sich aufkenen Fall dazu. Wovon kann sein Sohn, er is fa noch keine 30 Jahre ait. von irgendwoher muß er das doch
haben? Was mir bekannt ist, war ja die ganze Familie fanatische Nazi. Es ist ja nich: nur er dabei, sondern von seinen Brüdern in Burmoos. die sind ja auch dabei In Burmoos. da ist ja uberhaup so eine kleine Clique von Rech+sradikalen

Wer ist denn da aller dabei?
Ich weiß es nicht genau Aber ich habe da einmal ein Wand gemälde gemacht und daneben das Haus ist es Aber das: erfahren ich leicht. Schau. er hat doch nur Militarwagen! Jetzt hat er sich sogar einen Dogenwagen (Mannschaftswagen A M.) gekauft, so einen großen. Und einen Jeep hat er, er fähr viel nach München.

Was hat er da für Kontakte in München?
Das weiß ich eben nicht Er wird es mir auch nicht mehr sagen, denn wir haben einen furchtbaren Streit gehabt. und zwar bezüglich der Gaskammern und so weiter Da behauptete er, es ist alies Luge, es hat keine Gaskammern gegeben Das ist alle lächerlich, wenn einer so etwas heute behauptet Aber auf jeden Fall ist das falsch, wenn er behauptet. er hat kein nteresse mehr dafür. Er ist nach wie vor ganz rechtsradikal eingestellt! Und ich hab mit dem Willi, dem Alten. dem Vater. gesprochen und gesagi „das kann er nur von dir haben. das kann doch nur von dir stammen Weil wenn du mit deinen Erfahrungen". er gibt ja zu was er gesehen hat. _da ware es doch deine Pflicht. daf du ihn aufklärst", habe ich ihm gesagt ..Das kann doch nicht sein, du schaust da zu und weißt genau, was los ist ${ }^{\prime \prime}$ Weißt, oft fahren sie auf einige Tage fort mit dem Militärwagen usw

Des ist ein Auto. des wird nach einigen Jahren vom Milita freigegeben. Wenn sie wenigstens des Auto umspritzen müßten nicht in der Militarfarb lassen wüden. Ich versteh nicht. daß man da nicht etwas unternimmt, gesetzmäßig.

Wie reagieren denn die Leute auf ihn?
Viele wissen es uberhaupt nicht. weil er wenig Kontakt mit Leut hat. sondern nur mit seinesgleichen Aber auf den Vorfal hin werden's sicher alle erfahren aber wer do alles dabei war in der Nacht, des weiB ich nicht. Fruher hab ich mir oft gedacht, a so a Spinner, aber seit diesem Vorfall. seit ich diese Auseinan dersetzung mit inm gehabt hab. der Fanatismus. bin ich ech angstlich worden lch hab die Jahr vorn KZ schon bewältigt gehabt, aber jetzt passiert's halt, daß ich wieder nachtelang richt schlafen kann. schlecht traum da habich mir halt wiede Gedanken gmacht. des ganize veriolgt. speziell in Deutschland ich denk mir oft, wenn sich des wiederholen sollte, aber ich glaub, die Jugendichen von heut, mit ihren Friedensbewegungen, die fassen sich des net so einfach gefallen

Was glautst du. kann der Wagner Will anstellen?

Anstellen können die genug! Das sind Sachen, die man nich beweisen kann, weil man kommt jo in die Kreise nicht hinein aber die Polizei sollt sich viel mehr engagieren und dami beschaftigen. Schau. er arbeitet zum Beispiel in der Pulverfabrik so einem Menschen in der Pulverfabrik arbeiten lassen, de versteh ich nicht. Da laßt sich sehr viel machen.

Haben die eigentlich auch Waffen?
Der hat jo sogar schon Maschinenpistolen gehabt, und alles men wird. Anscheinend geht ihm das mit anderen Leuten nicht mögliche. Davon muß die Staatspolizel auch wissen, die tun so. allerdings nichts dagegen. Manchmal glaube ich, es sind auch solche dabei

## Jugendliche Fußballfans „Radaubrüder" oder gar „Neonazis"?

Gespräche und Selbstdarstellungen
Wir bringen nun Ausschnitte aus Gespràchen mit Jugendli chen der "Hütteldorfer Terrorszene" und der "Tiger". Beide sin Rapid-Fanklubs, die sich im wesentlichen durch das Alter ihrer Mitglieder unterscheiden. Die „Hütteldorfer Terrorszene" umfaß die etwa Siebzehn- bis Neunzehnjährigen, die, Tiger" die Jün geren. Die Gespräche wurden im Frühjahr 1983 (April, Mai, Juni) von Gerhard Bisovsky und Wolfgang Schimmel geführt Namen werden hier nicht angeführt, sie tun auch nichts zur Sache Gesprochen wurde mit einer Gruppe von Jugendlichen. Sofern nicht aus den Fragestellungen Zusammenhänge mit einer Person ersichtlich sind, markiert jede neue Zeile einen anderen Jugendlichen.

Diese Gespräcte sind nicht repräsentativ. Bilder, einzelne Standpunkte Jugendicher, die sich rasch wieder ändern können, sollen wiedergegeben werden. Wir haben versucht sensationshaschende Aussagen z. B. wer wen wohin geschlagen hat. möglichst auszulassen Bedingt durch die Konfrontation mit einer Gruppe war es schwer, zu unterscheiden, wievie davon zur Bestätigung dient, welche Ereignisse sich durch sensationelle Berichte von Medien in den Phantasien einzelner Jugendlicher noch starker verdichtet haben. Damit sollen diese Aussagen aber nicht abqualifiziert werden, à la $R$ Radaubrüder die nichts anderes im Sinn haben; Halbstarke" und dergleichen

Ganz im Gegenteil: wir müssen wohl jede Aussage erns nehmen. In dem Sinn, daß auch 14-, 15-, 16jährige Jugendliche gleichberechtigte Gesprächspartner sind. wir uns mit ihren Weltbildern und Problemen wirklich erfisthaft auseinanderset zen Damit es nicht dazu kommt. daß. wie ein Jugendlicher uns schrieb, er, gerade als Vierzehnjähriger, von Gottfried Küsse (einer der „Führer" der Ausländer-Halt-Bewegung) ernst genom-
so. Auch möchten wir davor warnen, bestimmte Jugendliche (viel leicht weil sie Hakenkreuze oder sonstige Embleme aus der Nazi-Zeit tragen, vielleicht weil sie skinheads sind) vorschnell als $\mathrm{Nazi}^{4}$ zu ettikettieren. Der Effekt könnte nämlich leicht ein gegenteiliger sein: daß vermeintliche Nazi eher stärker zusammenrücken als sich erschrecken lassen

## Fußball und der Klub

Zum Beispiel man kommt ins Stadion, man merkt gar nicht, daB man immer weiter hineinkommt und wenn man dann drinnen ist merkt man, daß man drin ist Da kommt man eigentlich gar nicht mehr hinaus. tch könnte mir das nicht mehr vorstellen, nicht ins Stadion zu gehen.

Ohne Stadion konnte ich nicht mehr leben.
Ich bin noch nicht abhängig. Mir taugt es nur.
Habt ihr eigentlich einen BoB bei euch?
Eigentlich Boß gibt's bei uns keinen Bei uns gibt's Einefetzer. Bei uns allt immer einem ein, daß wir stürmen und einer ist immer der erste, der hinhaut Und wern der erste hinhaut, geht's los. Bei uns hilft halt jeder edem, zusammenhelfen, das heiBt Fanklub. EIN JEDER IST VERWUNDBAR.
Ich weiß nicht, ob's stimmt lch bin eigentlich selber schuld an dem ganzen. Ich bin so ein Schwein. Ich hab vor ihr andere Weiber anghaut Und ich hab ihr gsagt, tch hör auf mit Rapid und hab mich genau 3 Wochen dran gehalten Dann hat's mich auf einmal gepackt ich muB wieder aufs Match. Also Rapid über die Alte Dasselbe war mit innsbruck. lch hab auch gesagt ich mach nie wieder Randale oder hau wen in die Goschn.
Tut dir das nicht nachher leid?
Nein. Für das, daß ich im Hefn gesessen bin tuts mir nichtleid. Das war mir die Sache wert. Wenn die Verhandiung bei mir auf eine bedingte usce Sache wert. Wenn die Verhandurg kriegt haben daß die Kieberer die Terrorszene kennen, daß gewisse Leut vor uns eine Angst haben - auf das halt ich.

Das nachste Mal hast dann aber sicher unbedingt
Das ist für den Verein und die Szene Auf das mußt gefaßt sein. Ich glaub, das ist so zemlich jedem wurscht von uns Well sonst taten wir nicht wieder da sein. Die Hgoigans haben zum belspiel autgehor und irgendwie haben's recht
Was bringt euch eigentich dazu, das zu riskieren?

Für uns ist das geil, wennst du's so nimmst. Risiko, Abenteuer. Aber die Folgen denkt niemand im vorhinein Eigentlich geht's nicht so um
 machen wir Randale, gewinnen wir. ist es dasselbe Randle w drum und bin hingegangen - ich bin nicht vom Fußballplatz wie die Randale. Oder wenn die Bauern schimpten. Scheiß Wiener" da und da bin ich immer mehr hineingekommen. Da wird viel geredet und so alle heis - auch Parteipolitisches - es ist recht gut

Interessiert euch besonders an diesem Klub, daß es vielo Auseina dersetzungen gibt?
lch bin nicht dabei bei den Typen, ich bin mit die Leut da zusammen
$\qquad$ Na. nicht nur das, ch war zwar manchmal in solchen Lokalen. Also ich bin auch so indirek wir organisiert sind.

Wir gehen auch immer gemeinsam fort und so.

## Ausländer-Halt-Bewegung

Ihr habt da vorhin AUS-Plakate aufgehängt, warum habt ithr da gemacht?
ICh find sie leiwand in dem Sinn, daB sie sagt, die Ausländer raus un da Leute von unserem Land endlich einmala Hackn kriegen, das find ic halt leiwand und dann find ich auch die Leute super dort und wen irgend was war vor der Wahl und so, so eine Kundgebung oder was ann haun wir uns immer runter ins Klublokal was trinken und $s$ ameradschaftlich das ganze, oder zelteln fahrn
Ja, ich bin aktives Mitglied, geh auch plakatieren, werf Flugzettel uni Ausländer eben dafür bin, ja. Ich hab einen totalen Bock gegen di möcht in meinem, die kann ich nichtleiden. loh bin Osterreicher und ic auch wohnen lch bin nicht heiß schon Türkenmelodien und riech den Zwieb de Tur aufmach und hic Turkenmelodien und riech den Zwiebelgeruch

Ich bin auch gegen Austander, aber ich bin kein aktives Mitglied be der Ausländer-Halt-Bewegung. Ich geh zwar auch Flugzettel verteilen, Plakatieren bin ich noch nicht gegangen. Ich mein. ich lind's rech eiwand, a ber hatt ich mich da zurück haben, deswegen hatt ich mich da zurück
Also es ist meistens so, da hat man einen Freund. der schon unten wa oder so einen Zettel kriegt man in die Hand, oder sieht man eine Kundgebung und so, dann redet man mitihnen, ila, schau amal runter". Dann geht man runter oder so Es is echt super da unten. Und früher in der Siebensterngasse, wo ma unten warn und des mit Freibier is alles a
Blodsinn, Bier ham mir sich kaufen können, wie alles andere Bodsinn, Bier ham mir sich kaufen konnen, wie alles andere.
Was macht's ihr eigentlich so bei der AUS?
Zur Zeit wird hauptsachlich Propaganda gemacht von uns und da wird plakatiert, Flugzettel austeilt, Kleber aufkledt Die Leut davon überzeugen, daß doch wir die überzeugende Partei sind. Zum Beispiel letztes Jahr am 17. Dezember bel der Weihnachtsfeier von der NDP, da sind rgendwelcute zu einem Trupp abgestellt gewesen, also falls es zu haben wir dafür sorgen müssen, daß es ruhig bleibt
ussen hir auch dabei, bei den Kundgebungen. Da fahrn wir immer mi ussen hir. Dort wird halt geredet. Dort gibt's auch oft Auseinanderset ungen mit de
Wie seid ihr eigentlich mit der AUS in Kontakt gekommen?
Es wird immer geredet, die laden einen auf ein Bier ein, nachher is man dafür, nachher rauft man für die - das ist alles Blödsinn. ICh war d auch eine zu mir wesach so geredet - ist ja egal, wo ich war - da ha worden und dann bist dorthin gegangen" - das ist Bin elingelader ind schon durchs Match dazugekommen, aber ich mein die einem kein Bier oder was - Das kann man sich selber kaufen

## Wie bist du dann hingekommen?

lch bin durch einen anderen hingekommen. Ich bin schon über ein Jahr dabei, aber ich mein - wenn was gezahlt wird, zahlt nachstes ma krieg. daß ich für die rauf weil wenn ich rauten will ein Bier gezah. wenn ich nicht raufen will, dann rauf ich nicht wil, dann rauf ich und

Aber aus walchem Anl dist
Zu mir hen?
kameradschattichige gesagt .Die sind leiwand dort unten - auch gegen die Ausländer ist ${ }^{\text {. }}$.

Vor eineinhalb Jahren habich was von einer Partei gehort, daß es die
den die machen, das taugt mir nicht lch mein ich hau keinen auf d kummert, sondern nur um die eigenen Leut Und sowas find ich leiwand Goschen - wenn's sein muß und mich wer angeht, dann hau ic so eine Grundidee
zurück, aber ich hau nicht ohne Grund einen Auslander. Ich mein, oka. Do eine Grundidee. die eigenen Leute auch umgebraucht, die nicht mit ihm einer ich denk mir, wenn ich so ein Mensch wär, ...
Aber trotzdem bist du bei dem Rapid-Fan-Klub dabei.
Das find ich auch nicht grad okay, ich weiß, daß er's gemacht hat, aber
Ich mein, ich bin kein Mitglied, aber ich bin dabei Fruher hat's $m$ getaugt auf ein Match zu gehn. das war mein ein und alles that meir wenn ich heute auf ein Match geh, dann schrei ich mit. aber die Ideen, d
ich hab und die die haben, die sind grundverschieden
Es ist schon ofters passiert. daß ich, oder ein anderer das find ich auch nicht grad okay.

Was findest du denn ganz okay?
Was ich elgentlich okay find, daß er gesagt hat. scheibt's euch nicht Erien watsche was er ghabt hat, war super.
die kann , we gibt iypen, die glauben Madin san nichts, verstehs Was war das für eine Grundidee?
bei mir nicht. Ich mein, tch bin kein Typ, er sich unterdrucken laßt ic. Wenn ich das richtig versteh. und so glesn hab. daß ein Reich steht, mein ich bin the mein, tch bin kein Typ, er sich unterdrucken laßt, ic mein, ich bin keine Emanze, aber ich will das nicht
Bei den Wahlen hat ja die AUS sehr wenig Stimmen bekommen? Osterreich, Deutschland und so. daß das ein Reich steht und nur natiodie Urischuschen und so, sondern daß das nur ist, ein Land, ein Volk und Oas finde ich auch, da sind irrsinnig viele, die sagen, ja ich bin fit das ganze und da ist dann eine Ruh.
Ausländer raus Dann, insgeheim, wenn sie in die Wahlzelle hineinge Aber die Ruhe war bald ein Angriff, der Zweite Weltkrieg.
hen, wählen sie SPÖ oder was Das sind Arschkä
Wenn wir, die für Ausländer-Halt sind, in zehnJahren meinen Auger Angegriffen haben die Politiker, und die Soldaten haben ums Leben Meinung haben, für mich noch in drei Jahren mit 19 dart man weich; gekämptt und fur's Vaterland
noch die gleiche Meinung haben, ist die Ausländer-Halt-Bewar. Also, den Angiff, kann man sagen, habn's gmacht ab Polen, ich glaub sicher oben Es gibt viele so. Man glaubt es sind Ur-Viel
sind. dann denken sich sich nein

## Das Geschichtsbild

Was denkt's ihr über Hitler, was habt's von dem gehort?
Das war ein guter Rhetoriker, ich mein, daß die Juden vergast habe das war nicht dem Hitler seine Schuld. Weil der Hitter wollt ja die Jude eintauschen gegen 70.000 Lastwagen, ..... ja, des stimmt.

Auslander und Sandler
When. Das ist ja so, als wurde man dich gegen Lastwagen einzutau Habl ihr personlich Ertahrungen mit Ausländern gemacht, weil ihr so schen?

39 war das. Das habn's gmacht, weil die provoziert habn und so also das schon, aber nachher habn eigentich die anderen angegriffen. Da sind eigentich alle dran schuld, nicht der Hitler allein, sondern die anderen alle auch. Der Hitter hat wolln habn, daß das alles wieder vereinigt ist, also Danzig. Österreich. Deutschland. Teile halt von der CSSR und Polen und das ganze Und da sind hait auch Sachen gefallen, wie die Judenvergasung, was ich auch nicht rechtleiwand find, aber das ist einmal gschehn, das kann man nimmer ändern.

Das ist ein bibl blöd, net? Aber im Krieg - was ist inm viel andere
Ja, zum Beispiel in der U-Bahn bin ich einmal gegangen. Jedenfalls uberblieben. Der hat ja sicher den Druck gehabt von den viel anderes sind sie einen anderen angegangen wegen so "Ausländer rausich glaub, ganz allein hat ja der das auch nicht entscheiden können - sion aus, nichts Handgreifliches und hingegangen. war auf eine Diskusder hat sicher so auch an Druck gehabt weilerdentscheiden können - sion aus, nichts. Handgreifliches. und da ist er mich gleich angesprunund da hat er eben die Lastwagen gebraucht den Krieg gewinnen muf
Na ich find - viele sa
Na, ich find - viele sagen, das war en Trottel - aber der war eigent lich, kann man sagen, super. der Hitler, der hat das Volk irgendwie au ausgenutzt, des war schon genial was er da z'sammdrar Der hat das ausgenutz, des war schon genial was er da z'sammdraht hat.
Tätest du dich gern hintergehen lassen?
Ich tat mich nicht gern - ja hintergehen lassen, des weniger, aberich find irgendwie. die Grundidee was er gehabt hat... und wenn er die durchfuhrt, also so. wie er's sagt, is schon leiwand

Was fur Grundideen hat er gehabt?
Er war Vorkampfer tür. .. na hab ich schon vorher was gsagt, abe der was affout mat ihn nehmen, fur einen der nur national denkt der was aufbaut, was nationaj ist, der sich nicht um die Auslander gen, eben weil ich von der Partei bin, da hab ich mich halt verteidigt und gewehrt, ganz normal:

## Wie hast du dich verteidigt?

Mit Fäusten.
Oder genauso sind wir in den Stadtpark gekommen, jeder ein Bier in Ausländer und die , Black Tigers" gekommen, das sind auch lauter wir sollen über die Bruben uns auch gleich anglault und haben gesagt, so, na und da hat's auch Auseinandersetzungen gegeben mit ihnen. Na schlechte Erlahrungen in dem Sinn, ein paar haben mich halt stens nur in der Gruppe toh war trither ofters im Prater und da ist eigentlich eh gang und gabe dalis enen immer antautn meistens sind das Ausländer Also ich
Also ich wohn in Meiding und da ist auch so ein Verein, da sind nur

Auslānder drinnen, und da kann man, also am Sonntag ist im Par ist mir das wurscht lch mach im Sommer irgendwas, verdien mir so keine Ruh, die schreien wie am Spieß nebenbei durch Linke ein Geld Gift und so Dann werd ich mich wahrscheinlich freiwill:g meiden nach einem Jahr und bleib beim Heer. Ich
ich finde, vom Hitter finde ich das mit den Juden nicht recht Aber be Hitler hat es wenigstens nicht gegeben Ausländer
Klar hat er recht gehabt
Wie kommen wir dazu, mit denen raulen
Das mit den Juden war schon ein großer Blödsinn Ich finde Auslände gibt es Arschlöcher und vielleicht auch leiwande
Alle gehören hinaus.
Das ist unsere Heimat
Mein Vater weiß schon, daß ich ein Nazi bin. Mein Vater sagt zu mi
die Ausländer gehören hinaus und der begründet das so, er mochte, da ich ein Fußballer werde und zum Beispiel, in der ersten und zweite Division spielen 23 oder 24 Auslander, die verstellen natürlich den Plat Das ist beim Fußball so. das ist - ich bin der Meinung, wenn ich sag Auslander raus", dann gehoren alle hinaus. Ich kenne einen (eine Auslander). der ist leiwand, den kann ich echt gut leiden. Ich habe nicht gegen inn, ich sage auch nicht, sie gehoren hinaus, sie gehöre erschlagen, ich sage nur. sie gehoren in ihre Heimat.
ICh denke, was da oft herumkräult auf der Kärntnerstraße die größte Sandier. Wer weiß, wer er einmal war. Vielleicht war er einmal de Playboy der Nation. Was ist er jetzt, ein Sandler?
Die ganzen Sandler, die würde ich alle umbringen.
Der Hitler hat alle Sandler hinausgehaut
Oie Ausländer gehören in ihr eigenes Land geschickt
Ohne Brutalitatt, ohne gar nichts
Wenn der Hitler den Krieg nicht verloren hatte, hatte keiner gegen de Hitler geredet. Da waren die Nazi-Kreuze aufgehängt. Nur weil sie verlo en haben, ja. der Scheiß-Hitler. Der Hitler war okay Der gehört wieds her. Da gäbe es keine Sandler
Die Ausländer. Ich finde nur. die gehorten hinaus
Ich finde, die gehorten umgebracht.
Umgebracht gehören sie nicht.
Bitte, was war denn jetzt wieder der da in die Schule hineingerennt is Das war eir. Ausländer. Wenn sie den nicht hineingelassen hätten
Aber man kann nicht alle Auslander umbringen.
Sicher.
Das istein Echeiß
Was ist, wenn dein Kind einmal stirbt. Alter? Ich liobe alle Randale außer, wenn man auf kieine Kinder geht. auf so 11 jährige, 12 jährige. Du mußt einmal sehen. wieviele Österreicher haben schon kleinध Kinder vergewaltigt
Na und, ein Österreicher ist ein Österreicher.

## Über sich selbst. . .

Gegen Barcelona hat's angeiangen, ich bin in Hefn gegangen, dant war ich arbeitsios Seitdem haberns mich entlassen. Hackeln will ict jetzt eigentlich eh nimmer im Oktober komm icn zum Bundesheer. Jetz
glaub das ist die beste Zükunft fur mich, weil sonst hab ich eh keine Chance.

## Wo hast du vorher gearbeitet?

Na, ich war Kochlehrling, mich haben's bei zwei Lehrstellen rausge haut, eigentich nur. wellich mich so aufgefuhrt hab in der ersten Firma, wo ich zum Lernen angefangen hab, da haben s auf mich gehalten. ech, da warich der bravste Lehrling im ersten Lehrjahr Da habich ein Jahr mit dem Match ausge setzt. dann bin ich zwer Jahre dagewesen. Dann is es wieder rundgangen Dann habn s mich eingnaht halt und jetzt scheiß ich drauf. Wennst dir die Typen anschaust, da sind $30 \%$ arbeitsios $20 \%$
sind Schüler und der Rest sind Lehrlinge Im Rausch ist ihnen alles wurscht, tctal nasso (asozial). Wenn wir nüchtern sind, ist das gar nich so arg.
ach bin Siebdruckerlehrling im ersten Lehrjahr. bin 16. und es is eiwand - das ganze Zusammengehorigketsgefuhl ich wohn bei mei geschieden und ich wohn fast set meiner Geburt bei meiner Großmut ter. Die gehn mir alle $z w e i n i c h t ~ a b$. das kannst ruhig schreiben
ich mUB jetzt zum Heer und da werd tch sicher nicht mehr so oft kommen können. Wahrscheinlich bleib ich dann beim Herr und dann kann ich mir das auch nicht mehr leisten, was ich jetzt mach lch werd schon weitermachen, aber so daß sie mich nicht erwischen wei irgendwie muß ich an meine Zukunft auch denken es kann ja nicht immer so weitergehen, weil jetzt werden sich die Leute noch denken das sind Lausbubenstreiche Aber lang geht das nicht mehr so weiter Ein Jah gib ich uns noch, dann sind wir alle Meier wahrscheiniich Wir werden so lang keine Ruh geben, bis alle Meier sind.
lrgendwann denkt sich jeder, jetzt scheiß ich aufs Match. Oder es ha einer eine Alte, auf die er so haltet und sie sagt, geh nicht auf die Match und so ja und dann hort man halt auf lrgendwann wird da sicher jede einmal gescheiter, muß ich sagen

Ich stell mir auch vor, daß ich mit 20 Jahren nach dem Bundesheer aufhör
Entweder zieh ich jetzt mit einer Alten zusammen die kriegt im Jänner ein Kind, oder ich zieh nach Deutschland und geh auf Schalke-Match Wenn's mich dort einmal erwischen is Orsch aber da wern's mich nich erwischen. Wenn ich in den Knast muß, zieh ich nach Deutschiand
Ich such mir jetzt eine feste Freundin, mit der zieh ich auch so zusam men. Wenn sie einmal ein Kind kriegt dann heirate ich sie schon, weil ein Kind so hat wie mocht ich nicht haben lch mocht nicht. daB es das Kind so hat, wie ich es gehabt hab, ich hab's sehr schlecht gehabt Drum bin ich auch zu Rapid gekommen
lch bin Ofensetzer im zweiten Lehriahr
Wie geht's mit dir weifer. glaubst du?
lch hab jetzt noch eineinhalb Janre zum Lernen Dann werdich sicher einmal ein Jahr nichits hacketn Ich werd sicher noch zwei Jahre bei der Terrorszene dabei sein Denn werd ich ein normales Leben führen, wie nan so sagt Ich werd dann sicher weiter auf die Fubballpiätze gehen und so

Mir taugt das Aufführen schon ich führe mich auch gern auf, aber. Wenn ich so von einem Auslandsmatch heim komme, dann lege ich schaue, daß mich die Polizei nicht erwischt Und eine Hacken möch mich nieder. Dann liege ich so und denke nach, am nächsten Tag, da ich kriegen.
ziehe ich mir was Ordentliches an und so.
Jetzt bin ich ein Skin von mir aus. Wenn ich 30 bin. dann bin ich ke Skin mehr, dann weiß keiner mehr, was ich gemacht habe.

Nein eigentlich will ich gar nicht so sein
Dann habe ich keine Hackn und bin ein Sandler
Eine Hackn möcht ich bekommen.
Wenn du dabei bist, da kommt immer einer und sagt, geh, komm
Mein Vater hat gesagt, daB er mich ins Heim geben will, hab. Wenn man jetzt zum Beispiel, man geht wo hin, man zahit wo drauf, gesagt, wenn du willst, gib mich Ich braucheeuch eh nicht, habe ic ware ich dort hingegangen, dann hatte ich sicher nicht draufgezahlt. Und mein Vater und meine Muner streiten auch manchmal Meine Mutt Wenn wir jetzt einen Wickel haben, hilft uns die Hütteldorfer Terrorredet auch manchmal von Scheidung Irgendwie ware es schlectszene Dasist so leiwand. wenn ich weiß, ich habe ein paar Haberer, und Irgendwie wäre es nicht schlecht aber ich war jetztin der letzten zeit wenn ich einen Wickel hab. daß mir die helfen.
den Match drei Monate intensiv dabei, habe ich bekommen zwei Anze. Habt hr das Gefüh, wenn thr jetzt anders wäret, daß ihr die Haberer gen wegen Körperverletzung, in der Schule bin ich einmal angesoffen dann nicht häfter? die Schule gekommen. Da habe ich mir gedacht ich mieder
bißchen einschranken, weil ich möchte eine Arbeit bekomen
Ich scheiß auf eine Hackn
Dann hätte ich andere
Man muß sich im richtigen Kreis bewegen. Zum Beispiel, Doderer-
Wenn ich einmal ein Kasse. wenn du da einen kennst. das sind die Ur-Schläger, die helfen dir wird wie ich
Es ist irgendwie leiwand, aber mein Kind soll nicht so sein
Ich lasse mein Kind sicher nie ins Stadion gehen Sonst wird es so wi
ich.
Ich finde es einen Blödsinn Ich war schon als Kind im Stadion Ich wa
schon immer perfekt, wenn ich wo bin, dann binich wo Dann mache ic Ausländerfeindichkeit
alles mit. Nicht nur stehen und ${ }_{n}$ Rapid" schreien, sondern halt alles. Ic bin so ein Typ
Wenn du sagst, du willst nicht, daß dein Kind so wird...
Dann dürfert ich es nie ins Stadion gehen lassen
Wie siehst du dich dann selber?
Meine Eltern haben nie wollen, daß ich so werde Aber ich bin ai einmal so gewesen
Und wenn du einmal so bist dann gefallt es dir
Wenn ich logisch nachdenke, täte ich mein Kind nie auf ein Aus
landsmatch gehen lassen.
Meine Mutter hat mich nie hinausgelassen. Die hat mich bis 11 nit hinausgelassen.

Aus der Wohnung hat sie dich nicht hinausgelassen?
Oh ja, aber sie ist immer mitgegangen Aber sie hat mich nirgend hinausgelassen.

## in der Klasse

Die Kandidatur der _Ausländer raus"-Gruppe löste in meiner funften Klasse heftige Diskussionen aus. Ein Teil der Fußballlans war auf dem Fußballpatz mit „Ausländer raus"-Pickerln uberschwemmt worden. Wie weit sich Gespräche mit den Verleilern entwickelten, weiß ich nicht. Jedenfalls klebten einzelne Pickerln am Gang und in der Klasse. Meine Beunruhigung entging den Schülern natürlich nicht.
In kurzen Gesprachen in der Pause versuchten mich einzelne Schüler zu beruhigen, sie seien keine Nazi, aber sie hätten das Propagandamaterial eben bekommen.
Ich wußte noch nicht so recht, in welcher Weise ich dieses Problem aufgreifen sollte, als die Diskussion über die ausländiziemlich selbstandig mich immer alleine gelassen, ich war immer sc schen Arbeiter in Österreich in der Geschichtsstunde begann. mir lieber, wenn ich der großte Streber ware und daheim sitzentaite unt Die Fußballfans und einzeine andere Schüler beteiligten sich an mir lieber, wenn ich der großte Streber ware und daheim sitzen tate unt Streber haben noch nichts gemacht mit Madeln Madeln und so und die wenn die das Geld habents gemacht mit Madeln und so Aber dann Sandlerweiber Stimmt eigentich Die sind-Weiber und wir haben di und tun mit den anderen herum. Schüler kennen meine Einstellung zu Rassismus. In der vientavon hielte, wenn sie zu diesen Leuten gingen. Ich versuchte Klassen hatten wir Quellen zür Herrenmenschenideologie dsie davon abzuhalten, indem ich ihnen von den Verantwortienglischen, russischen und anderen Imperialisten des 19. Jahchen erzählte. Einer ging trotzdem hin. Ich gab ihnen Kopien der hunderts studiert, wir hatten uns mit dem Nationalsozialismizeitung, „Halt, und sah, wie sie diese Lektüre verschlangen. beschäftigt, waren in Mauthausen gewesen. Ich hatte am EncHatte ich sie jetzt auch noch unterstützt sich dieser Gruppe der vierten Klasse den Eindruck. daß die Schüler verstandeanzunähern? Ich hatte keine Sorge diese Gruppe nicht als Neohätten, worum es geht
laschisten entlarven zu konnen, aber ich liatte das Gefühl dem
Ich war umso enttäuschter, als gerade zwei Schüler, derelrrationalismus dieser Schüler nichts entgegensetzen zu könAußerungen in der vienten Klasse wesentlich mein positivenen.
Gefühl bestärkt hatte, jetzt am vehementesten gegen die Aus Leichter war die Auseinandersetzung mit einem Schüler, der länder waren. So kam einer nach der Führung durch Mauthal sehr selbstsicher ist und sehr gute Leistungen hat. Mit ihm und sen zu mir und meinte: Es ist so wichtig, daß wir uns nic einem anderen ging ich in die Arbeiterkammer, wo uns ein mit manipulieren lassen, so etwas dart nicht mehr passieren." Jet diesem Problem speziell vertrauter Juist über die Situation sagten sie: „Die Tschuschen nehmen uns die Arbeitsplätze we informierte. Mit Hilfe dieser Unterlagen verfaßte der Schüler ein Sie kommen her, kriegen eine Menge Kinder und für jede Referat, das wir gleich abzogen. Er berichtete unter anderem: Kinderbeihilfe. Sie arbeiten nichts und kriegen Arbeitsloser „Österreich hat eines der strengsten Ausländerbeschäftigeld. Sie sind Verbrecher, wir fürchten uns, sie sind schmutz gungsgesetze. Es ist für einen Ausländer sehr umständlich und die Grinderten... Jeder Mensch soll in seiner Heimat wot schwierig einen Arbeitsplatz und eine Aufenthaltsgenehmigung nen ..." (oder sagte er Heimatboden?) $\quad$ zu bekommen. In der letzten Zeit wurden viele Ausländer abge-
Ich war bald völlig in der Defensive. Mein Problem war, daßic baut, die Zahi der in Österreich lebenden Ausländer sinkt. betroffen reagierte. Schüler spüren so etwas etwas doch sofo. Obwohl sowohl Österreicher als auch Ausländer Sozialversies ist für sie nicht ohne Reiz, einmal die Lehrkraft in eirecherungsbeiträge zahlen, erhalten die Auslander nur das Arsolchen Situation zu erleben. Ich identifizierte mich mit df beitslosengeld (zeitlich begrenzt), nicht jedoch die NotstandsAusländern, die verschiedenen Ebenen meiner Argumentatic hilfe. Es ist praktisch unmöglich für jugendliche Ausländer eine kamen durcheinander, ich wurde in die Ecke gedrängt, gege Lehrstelle zu bekommen. Ein wetterer Abbau von ausländischen Ende der Stunde spürte ich ein riesiges Knödel im Hals, was or Arbeitern würde manchen Branchen Schaden zufügen ${ }^{\text {u }}$ usw. noch nie passiert war, ich war froh, als die Stunde zu Ende wa Die Geschichte, daß „der Tschusch" für seine „30 Kinder"
Am Nachmittag halfen mir Freunde, wieder auf den Boden de "unser" Geld bekommt, löste sich in Nichts auf.
Realität zurückzukommen, den ich in meiner Aufregung bere Nachdem er das Referat gehalten hatte, war es längere Zeit verlassen hatte. Die Gruppe.Ausländer raus" hat zwar eine ruhig in der Klasse
Einfluß auf Jugendliche, sie bereitel den Boden für faschistiscr. Zuerst war ich sehr zufrieden. Ein Schüler sagte, daß er Ideologie, aber der Faschismus steht nicht auf der Tagesor beeindruckt sei, er hatte ja nichts von diesen Fakten gewußt, nung, jene Jugendlichen, die die auslanderfeindliche Prope eigentlich haben es die Ausländer sehr schwer.
gands wiedergeben, sind deshalb noch lange nicht alle Fasch. Aber dann hatte ich das Gefühl, daB die Angelegenheit damit sten.

Es fiel mir auf, daß die Mehrzahi der Schüler, die besonder erschlagen worden war.
ausländerfeindlich waren, jene waren, mit denen ich mich a. lch erzählte, daß in der benachbarten Volksschule eine Kassenvorstand in den letzten Jahren besonders intensiv z Klasse großteils aus Auslandern und bloß fünf Österreichern beschäftigen hatte Sie hatten als Kinder schon einige Konflikt bestand, daß sich Eltern der österreichischen Kinder Sorgen um miterleben müssen, ohne diese verarbeiten zu können, ir das Leistungsniveau machten
Seibstvertrauen natte sehr gelitten, ihre schulischen Leistunge Dies löste eine emotionelle Explosion aus, alle riefen durchwaren schlecht. Es war, wie's im Buchl steht". Sie hatte enander. Die darauffolgende Diskusion verlief anders als die jemanden gefunden, auf den sie runterschauen konnten. einander. Die darauffolgende Diskusion verlief anders als die Ich war ziemlich ratlos. Der Anspruch, gerade den Schwät Partei ergriffen. Als einer vorschlug, alle auslandischen Kinder sten zu helfen, hing irgendwo in der Luff. Ich hatte Aggressione hait in extra Schulen zu geben, blieb dies nicht unwiderspro-
chen. Die ausländischen Kinder sollten eine realistische Mög Gefahr bestehender Tendenzen in der Bevölkerung - und nicht lichkeit bekommen, sich in unsere Gesellschaft zu integriere nur bel ihrem jüngeren Tell - übersehen). Vielmehr fand ich Plötzlich fiel ihnen ein, daß auch in ihrer Klasse Ausländ das was gemeinhin als, Vorfeld" oder ..Anfalligkeit für Faschiswaren, die integriert waren. Sie diskutierten sogar, ob ein Sch. mus" bezeichnet wird: Rechte Parolen eher unbedacht durch ler, dessen Vater aus Afrika stammt, der aber in Wien aufg: den Raum schreien: an Demokratie und Politik wenig Interesse, wachsen war und den lokalen Dialekt ebenso beherrschte wsie lieher ein paar .Spezialisten" zur Verwaltung überlassen; alle anderen, als Ausländer zu bezeichnen ist oder nich geschlechtsspezifische Rolienzuschreibungen, zur Polizei ein
Drei der exponiertesten ausländerfeindlichen Schüler zog: geschisch ambivalentes Verhältnis zwischen unterwürfiger Akzepsich im Laufe der Diskussion immer mehr zurück. Sie haben it typisc und fast naturlichem Feind: Und - worauf ich noch näher Meinung nicht geändert. Einer deutete mir seine weitere Er eingehen werde-kulturelle Ausdrucksformen, die von rechten wicklung gegen Schulschluß an, als er sagte, daß seiner Mt wie linken Positionen gleichermaßen eingenommen werden nung nach in Osterreich lebende Deutsche keine Auslandi können. seien

Aufklärung und Information nach dem eingangs beschriebe-


## Paul Donner

## Wer ist hier mokratisch?

## Jugend, Sprachlosigkeit, Neofaschismus - Einig Eríahrungen

"Jugend und Neo-Faschismus" - dazu gibt es in Bucher Unterrichtsbehelfen u. dgl. eine Reihe von Auflistungen rechte und rechtsradikaler Organisationen, es gibt Dokumentesamm ungen, Filme zum historischen Faschismus und vieles meh Sicher findet man mittlerwelle auch genügend Material, das voi einem gesellschaftskritischen Ansatz ausgeht nach den Brecht'schen Motto: „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem de kroch." Ich möchte hier einen anderen Zugang zu antifaschist scher Pädagogik versuchen
Ein halbes Jahr Sozialarbeit in einem Salzburger Jugendzen trum (JUZ) und mein Studieninteresse an der Jugend haben m meine alten Raster zerbrechen - oder zumindest gründlich überdenken lassen Die sogenannten „Durchschnitts-Jugendli chen". die also nicht sonderlich politisch artikuliert sind, habe mich, der mit politischem Aufklärungsanspruch an sie herange gangen ist, haufig mit Verhaliensmustern und Erscheinunger kontrontiert, die immer wieder die ganze Assoziationspalett von semi-. vor-, faschistoid bzw. faschistisch bei mir auslösten So sehr ich aber da.iach suchte, handfeste Faschismen wie manifesten Ausländerhaß oder Führermythos konnte ich kaum entrecken (wirklich! Dabei möchte ich keineswegs die real
nen Typ kamen wir immer weniger angebracht vor. Gerade, da meine Einschätzungen immer unsicherer wurden. Ist es vorfaschistisch oder realer Ausdruck bestehender gesellschaftlicher Gewaltverhältnisse? Und wie ist ihr Verhältnis zu dieser Gewalt? Leiden, Faszination, mit ihr umgehen, sich wiederfinden, flüchten in einen sicheren Raum? Oder spielt alles zusammen?
An einem Beispiel möchte ich das einmal konkretisieren: Zu den Top-Favoriten im JUZ gehört die Polit-Rock-Gruppe Drahdiwaberl". Sie betreibt Musik-Kabarett mit sarkastischem Einschlag, indem sie die verschiedenen Formen legaler bis halb-legaler, aber geduldeter Gewalt durch Übrtreibung karristild Dem entspricht auch ihre Theatralik und musikalische Stilrichtung: häßliche, teilweise lederbekleidete (Un-)Gestalten und „Power"-Rock Verblufff und entsetzt hat mich, als Jugendliche mit Parolen, die üblicherweise zum rechtsradikalen Agit Prop-Repertoire gehören, im JUZ ..hausieren" gegangen sind. Verblufft vor allem deshalb, weil sie diese Parolen, wie "Ausländer raus!" oder „Frauen an den Herd, Emanzen in den Herd!" von den Drahdiwaberin hätten, wie sie sagten. Eigentümlich daran war, daß die Ausländer-Clique im JUZ dagegen gar nicht angefeindet wurde, die sogenannten .Emanzen" (vor allem meine Kolleginnen) auch ihre Daseinsberechtigung hatten. Überhaup hatte ich den Eindruck, das Parolen-Schreien hatte etwas Spielerisches an sich. nicht so ernst zu Nehmendes; fast könnte man meinen, sie machen es aus Zeitvertreib, aus Lust am Schreien am Selbstdarstellen. Wie sie eben gerne tanzen oder manche gerne jonglieren. andere einen Sessel auf einem Bein balancieren usw. Genauso gehorte zu den Dauerbrennern die Parole und der gleichzeitige Drahidiwaberl-Refrain. Haut die Bullen platt wie Stullen ....', gesungen, gebrült von jedem, sogar von einem, der in einer Schüler-Burschenschaft die Säbel kreuzen lernt.
Mein politisches Zuordnungsschema völlig über den Haufen geworfen haben drei Jugendliche in einem In-Beisl dieses

Stadtteils, die ebenso auf die Drandiwaberl abfahrn". Wie sic wickelt sind und die alten offensichtlich viel an Attraktivität verloim Gespräch herausstelte, waren diese (zum Unterschied diren haben, weil sie die Lebenswirklichkeit nicht ganz so erfas-JUZ-Jugendlichen) deklarierte Faschisten, mit deutsch-natisen können, muß es Räume geben, wo die erlebten naler Ideologie, rechtsradikalen Krisenlosungen, rigider More Widersprüche aufgehoben sind, wo sie wiederzufinden sind.
Diese verunsichernden Eindrücke waren also Grund genu wenn z. B. Eltern, Bildungsnstitutionen, Politiker noch immer das nächste Drahdiwaberl-Konzert in Salzburg nicht zu ve lestungs- und damit verbundene Aufstiegsprinzipien vermitsäumen. teln. die Wirklicheitam (Jugend-)Arbeitsmarkt immer aussichts-
Und dort, vorerst eine Fortsetzung meiner Befüchtungen: de loser wird; wenn Ansätze zu autonomer, emanzipativer LebensPublikum - nicht die linke Szene, sondern Jugendliche, dieigestaltung - trotz verbalen Bekenntnissen - bürokratischLeder und Nieten gekleidet, anscheinend die in der Show kar administrativ oder mit Polizeigewalt abgewürgt werden, sobald kierten Figuren imitierten, statt sich abzugrenzen. Vom Saalran sie gesellschattlich und damit konkret werden; wenn das weltaus blickte ich betroffen und sprachlos auf die Menge, die sic weite Zerstörungspotential unvorstellbar geworden ist, obwohl von der Gruppe in einen ekstatischen Gewaltrausch verführe uns Politiker andauernd ihre "Friedensbemühungen" glaubhaft ließ. Wie sonst könnte ich mir erklaren, daß die verkleideten machen wollen; wenn die wissenschaftlich-technische EntOrdnungshüter von der Bühne mit ihren Requisiten-Knüppel wicklung aus den Händen der Menschen gleitet, trotzdem eine auf die Leute davor dreinhauen und diese - anstatt angewide...rationale" Weltauffassung die vorherrschende bleibt, ist es da - mit Zujubetn, Tanzen, Ausflippen reagieren. wirklich nur die Jugend, die da sprachlos davorsteht und sich
Betreiben hier die linken Drahdiwaberl die Vorarbeit für ein wenigstens irgendwelche Ventile und Nischen sucht. Wenn sie Entwicklung, die zwar die alten staatstreuen Autoritaten ablehr es auch ist, die - aus soziologischen Gründen - es am eheaber an diese Stelle die offene Brutalitat als neue Identifizie sten verspurt und vielleicht am heftigsten darauf reagiert. rungsmoglichkeit setzt? Fallt nicht gerade in einer Phase zu Jugendbewegung und -kultur als solche zu begreifen, ist mir nehmender Legitimationsprobleme der bürgerlich-kapitalist ein wichtiger Ausgangspunkt geworden: als teilweise sprachloschen Ordnung dies gerade bei Randgruppen auf eine ser - ja unbewußter, , irrationaler" Reflex auf erlebte Gewalt gefährich fruchtbaren Boden? (So problematisch es kling Daß dieser Protest sich sprachich-bewußtem Zugriff verweiauch nicht-angepaßte Jugendliche als Randgruppe zu be gert, ist aber nicht nur eine defizitäre Situation, der man mit der zeichnen; es ist Realität, daß diese Gesellschaft eine ganz richtigen" - oder auch „falschen" Ideologie, mit „richtigem" Generation auf ein Abstellgleis von Außenseitern zu schiebel oder „falschem" Bewußtsein gegenübertreten muß/kann. Diedroht: polizeilich - okonomisch - sozial.)

Sicher, die Gewalt-Faszination und das Nur-darstellen stat Analysieren der bestehenden Verhältnisse birgt Gefahr in sict Man kann sich leichter abfinden, und der Zorn in uns, de durch die Aggressionstabuisierung so schwer dort rauskom men darf, wo er solite, ist leicht zu instrumentalisieren. Eigeni Erfahrungen sowie die Existenz und der Zulauf zu rechtsradika Ien Gruppen belegen dies. Aber erklart es alles? Zeigt nicht da! Beispiel der Drahdiwaberl, wie unterschiedlich, diffus und unge richtet noch die alltäglich erlebten Iritationen rezipiert werden War und ist nicht die eigentliche Gefahr des Faschismus, daße die daraus resultierende Sprachlosigkeit, den ,Aufstand de Gefühls" (H.E. Richter) und die Sehnsucht nach Ursprünglchem in einer entfremdeten Welt besser auszufullen verstand Und ist nicht die eigene Sprach-und Hilflosigkeit. die so oft zur "hilflosen Anti-Faschismus" wird, ebenso mitzubedenken, went besorgt neue soziale Bewegungen analysiert werden? Zumindest einmal anders herum denken, dazu haben mich meine umgeworfenen Schemata gebracht:
Wenn Uiopien so wenig Raum geboten wird, neue kaum ent
sich. Es zeugt von historischem Bewußtsein, wenn (natürlich nicht nur) Jugendliche ihr Vertrauen auf Demokratie, Sprache, Verhandel-und Besprechbarkeit aller Interessen aufgeben. Es st doch die radikalere Antwort auf das bürgerliche DemokratieSpektakel, die radikalere Absage an Verhältnisse, die - der kapitalistischen Ausbeutungslogik folgend - ihren Zugriff auf mmer mehr Lebensbereiche (bis hinein in die intimsten) ausehnen. Ist es nicht gerade diese Radikalitat, die politisch Fortchrittlichen einer anderen Generation (die letztlich auf die Reormierbarkeit des bestehenden Systems hofft, nachdem die Revolutions-Phantasien zerbröseif sind) so viel Unverständnis, Angst oder auch schulmeisterliche Bevormundung (je nach Sensibilität) einjagt?
Ein weiteres Beispiel aus der Salzburger Jugendszene:
Die Salzburger Landesregiering schrieb letztes Jahr einen Rock-Musikpreis aus. Die Siegergruppe bekam 70.000,-S. Es sollte ein Zeichen der (längst tälligen) Anerkennung von nichtfestspielgerechter Musik sein, die la gerade hierzulande fast als aussätzig behandelt wird. Ausgenecki wurde das Ganze von
ortschrittlichen Kulturbeamten, die Jury entsprechend mit al ternativen" Kulturjournalisten, -managern u. ä. besetzt. Bei der Endausscheidung standen sich danin im wesentlichen zwei Bands gegenüber: die . $\cup 8^{\prime \prime}$, eine kommerzielle Rockband, völlig auf Sieg spielend. sie sind bekannt für ihre fußballähnliche Anhängerschar, die ihre .Zugehörigkeit mit Emblemen auf Leiberl. Lederjacken usw. demonstrieren. Diese war auch zu Hunderten anwesend. Dagegen die „punkte". eine intellektuelle Avantgardegruppe, der ihre Publikumswirkung eher egal zu sein scheint
 4. Platz reihte, kam es zu ordentlichen Tumulten. Das vorgesehene Siegerkonzert wurde von der $\cup 8$-Fan-Gemeinde verhindert. Die . punkte" versuchten zu argumentieren, nicht ihnen sondern der jury hätte der Protest zu gelten, sie hätten sich genauso den Wettbewerbsbedingungen gestellt, appellierten an die Toleranz - doch als Antwort wurden sie mit 48 -Flugblättern und anderen Gechossen beworfen
Die sich berufen fühlten, diese Ereignisse einzuschätzen und zu kommentieren, waren sehr schnell mit dem FaschismusVorwurf zur Hand: Massenhysterie; kritiklose Identifizierung mit zum Mytnos erhobenen Führerfiguren, die diese selbst noch schüren; ein Feindbild (die „punkte"), das unreflektiert bekämpft wird. anstatt sich die Verursacher (die Jury) vorzuknopfen. Eigentlich ganz plausibel - vorerst.

Doch wiederum anders herum gedacht: Wer ist hier eigentlich so undemokratisch - die Jugendlichen oder die Veranstalter? Später war z. B. zu erfahren. daß die Jury mit mehreren ${ }_{n}$ punkte" ${ }^{-}$ Fans besetzt war. Wer entsched über die Besetzung der Jury? Den Protest an die Jury richten' Schon und gut - aber von denen traute sich nach Bekanntgabe der Ergebnisse niemand mehr in den Saal. War nicht die ganze Organisation der intendierten Förderung jugendgerechter* Musik auf Konkurrenz zwischen verschiedenen Gruppen und Stie angelegt? Die Jugendlichen prasentierten doch nur wirklicnkeitsgerecht die Rechnung für dieses Wettbewerbsprinzip. Ais Jahre zuvor verschiedene Musikgruppen sich zu ener Kooperative zusammenschlossen, erhielten sie keinen Schiling an Forderung. Zum IdentifikationsVorwurf: Wenn in den USA vor Prasidentschaftswahlen die Anhänger einer Partei sich mat Masken und Symbolen ihres Kandidaten kostümieren. oder wenn man sich massenhaft zu einem „Dallas"- oder .Dynaste*-Stelldichein triff, natürlich in der entsprechenden Verkeioung, wer kame da auf die ldee, das hatte was mit Faschismus zu tun?

Aber wieder zuruck nach Sazzurg. Der oberste Verantwortiche des Rock-Muskoreses Dr Kron, hat den Vogel abgeschossen, als er abt die Eutne kletterte, um die bedrohlich
werdenden Wogen zu glätten mit dem Kommentar: „Welch erbärmliches Volk von Demokraten seid ihr!" - Fragt sich nur, wer ist hier erbärmlich?
Ich bringe diese Beispiele und diese Sichtweise auf die Gefahr hin, als Verharmloser eines latenten Faschismus zu erscheinen. Dabei weiß ich, daß der drohende ökonomische Einbruch breiter Schichten, verbunden mit einem Integrationsschwund des politischen Systems sehr wohl zu neuen autoritären, faschismus-ähnlichen Herrschaffsformen führen kann Deshalbist es aber so wichtig. gerade von den Verhältnissen, aus denen es diesmal kriecht. auszugehen, anstatt mit Aufklärungṡoptimismus und Abschreckungsbildern über den historischen Faschismus zu arbeiten. So wichtig Information über das NS-Regime in gewisser Hinsicht sein mag und auch war, zu wirklich demokratischer Grundhaltung, die einen neuen „Faschismus" verunmöglicht hat sie niçht geführt. Umso weniger bringt sie bel Jugendlichen, für den Faschismus heute derealisierte Wirklichkeit, manchmal auch mit Faszinations"macht" ist (wie Peter Dudek in päd-extra, Nr. 1/83 schreibt), die beabsichtigte Wirkung

Die Unzulänglichkeit selbst von gesellschaftskritischem Antifaschismus sollte aber auch nicht zum Strapazieren des "Gruselkabinetts Faschismus" verleiten; auch wenn es noch allemal wirkt". Das müssen wir geschäftstüchtigeren Hollywood-Produzenten überlassen. Warum fließen nicht die Erfahrungen der Friedensbewegung, jeglichen Abschreckungsstrategien zu mißtrauen, in die antifaschistische Arbeit ein? Ebenso müßte Anti-Faschismus seine eigenen, in manchen Parolen zum Ausdruck kommenden Vernichtungsphantasien reflektieren, wieweit nicht schon der zu bekämpiende Gegner im eigenen Bewußtsein verankert ist

Denn damit kann auf keinen Fall Sensibilitàt für heute notwendige Analysen und Utopien geschaffen werden. Dazu möch te ich noch einmal Peter Dudek zu Wort kommen lassen, der unter heutiger Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus primär versteht, Jugendlichen Deutungen und Einsichten zu vermitteln, die zur Bearbeitung und Interpretation aktueller gesellschafllicher Probleme fruchtbar gemacht werden können".

Häufiger aber ist das Gegente! der Fall:
Die einzige - im engeren Sinn - politische Geste (denn mehr war es nicht) des JUZ-Leiters im vergangenen Jahr war ein Aufruf zu einer Anti-Faschismus-Demonstration. Esist derseibe Leiter'der beharrlich die politischen Angeiegenheiten des JUZ (wie Finanzierung. Öffentichkeitsarbeit usw.) auf sich monopoisiert und aus dem JUZ einen reinen . Freizeit-Betrieb" macht, in dem politische Tätigkeit beispielsweise den Sozialarbeitern per Dienstvertrag untersagt ist. Wenn die politische Kultur alles an-
dere als partizipativ und demokratisch ist, was wirkt also ein derartiger Aufruf? Fast erwartungsgemäß war dann auch kein/e JUZler/in bei dieser Demo, sie gehen viel lieber zu den Drahdi-
waberl!

## erklärungsamsätze

## Gustav Spann

## Jugendliche und Rechtsextremismus

Literaturbericht zur Rechtsextremismusdiskussion in der BRD
"Rechtsextremismus in Österreich nach $1945^{\circ}$ ), präsentiert zusammenfassend den Stand der wissenschaftlichen Forschung zu dieser Problematik in Österreich. In Vergleich zur BRD erweist sich die Bear beitung der verschiedenen Forschungsfelder als durchaus gleichwertig und etwa gerade in den Bemuhungen um Schärfung des begrifflichen nstumentariums als richtungweisend. Dennech werden - was dem nzwerin Sie liegen ku, anch wesentiche Forschungsdelizite deuthch.
gischen Modernisierumgrähigkeit as heutigen Rechtsextremismus gewidmet wird der es neuerding versteht utigen Rechtsextremismus sationskritik etwa uber Fragen der Okol, Uber ang Zin Ernährung und ainer bedugis de liolischen tions- und (ntegrationspunkte²) zu schaften de nicht immer endeutig und sofort als rechts" einzustufen sind und ت̈ber die es ihm leichter fall seine politischen Interpretationen und altbekannten Lösungsang ebole seine poltris zu transportieren
Vor allem wird aber der massive Verjüngungsprozeß innerhalb der rechtsextremen Szene vernachlässigt, wobei es gerade hier nicht nur darum gehen dürfe, bloße Zustandsbilder zu erheben. Vielmehr müßten die tieferen sozialpsychologischen. okonomischen. gesellschaftlichen und politischen Ursachen und Motivationen der Zuwendung Jugendlicher zu rechtsextremen Denk - und Verhalten smustern aufgedeckt werden. Erst diese Informationen sowie Einblicke in den Integrationsproze $B$ Jugendicher in das rechtsextreme Organisationsspektrum wären geeignet, einer derzeit weithin ratlosen Padagogik die Grundlagen für die Entwurfe adäquater Gegenstrategien zu liefern. Ohne diese korrigierenschen Vorbild nachgetormtes, Feindbild" entworfen und bekamoft wird das aber der Realitat nur mehr partiell entspricht, wodurch die antifaschistische Erziehungsarbeit mehr und mehr ihr Ziel zu vertehlen droht
Der Bearbeitung dieses Forschungsfeldes stehen zweifellos nicht unbetrachtliche Schwierigkeiten vor allem methodischer, aber auch materieller Art entgegen etwa bet der Herstellung empirscher Befunde mit Methoden der Soziaiwissenschaften, die in metreren Problembereichen notwendig werden Dies. sovile der Jmstand daß das Probiem des jugendlichen Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschiand früher und massiver akut wirde, mag den Vorsprung in diesem Bereich
der Rechtsextremismusforschung in der BRD erklären, deren Ansätz jedoch für österreichische Forschungen wegweisend sein könnten. Zwar liegen erst in Telbereichen Ergebnisse vor, und verschieden Ansätze und Überlegungen befinden sich zur Zeit erst in einer keines wegs abzuschließenden Diskussionsphase Außerdem bestehen we sentliche Unterschiede in der allgemeren Situation der Jugendlichen in der BRD und in Österreich, sowohll in politischen als auch in ökonomi schen und geselischatlichen Bereichen besonders aber in der rechts extremen Jugendszene die in der Bundesrepublik Deutschland ein weitaus breiteres Organisationsspektrum vor allem aber eine höhere Militanz und Aktionsbereitschaft sowie enne größere Gewaltakzeptanz ${ }^{1}$ ) kennzeichnet. Diese hier nur grob umrissenen Unterschiede legen also Einschränkungen bei Analogieschlussen aus diesen Arbeiten auf die österreichische Szene nahe, ein einfaches Umlegen der Ergebnisse wäre sicherlich problematisch Die nicht zu ubersehende prinzipielle Gleichartigkeit des politischen Phänomens und seiner Erscheinungsformen sowie gleichgelagente pädagogische Probleme legen jedoch eine sorgfaltige Auseinandersetzung mit den bisher erarbeiteten theoretischen Ansatzen und Teilergebnissen nahe - zumindest bis zum Vorliegen österreichischer Spezialuntersuchungen, für deren Erarbeitung eine Reihe direkter Anknupfungspunkte oder in we sentlichen Probiembereichen richtungsweisende Impulse gewonnen werden können ${ }^{4}$ )
Von besonderem Interesse vor allem fur die Konzeption von Gegenstrategien, sind die Versuche, Ursachen für die Zuwendung Jugendicher zu rechtsextremen Denk- und Verhaltensweisen zu finden Mier sind aus den verschiedenen Analysen und Erklarungsansätzen im wesentlichen folgende Ursachenkomplexe zu orten

- charakterliche Prädispositionen, deren Prägung primar im Familien. bereich erfolgt
- jewells individuell erlebte, von den gesellschaftichen, sozialen urd vor allem okonomischen Bedingungen ausgehende situative Zwerge, welche Lebensverhaltnisse und Lebensgestaltung Jugendlichs beeinflussen, sowie
- spezifisch politische Bedingungen.


## Faschismusanfällige Charaktertypen?

Zentrale Annahme psychologischer Faschismusanalysen zur Erkerung der Massenanhängerschaft ist die Existenz eines besonders $z$ schismusanfälligen Charaktertyps. Wohl den großten Erklärungswe:bietet das klassische Theorem vom autoritaren Charakter", wie es st Umkreis des Frankfurter Instituts für Sozialforschung konzipient wuroz: Seine zentrale These schreibt der vom Vater beherrschten $K$ Kleintamilie die wichtigsten Erziehungs und Sozialisationsfunktionen bei der ミidung jugendicher (kindlicher) Charakterstrukturen und Ich-Identres zu. Die Binnenstruktur der Kleinfamilie ist der Ort für die Durchsezute gesellschafticher Anspruche auf Thebverzicht. Disziplin. Ordnung yme Unterordnung. die Zurichtung von Kindern fur den kapitalistischer FTrduktionsprozeß. Der Vater nimmt eine zentrale Funktion bei der Forterung der Personlichkeit des Kindes ein: .Er gilt als Repräsentant gese:schafticher Verhaltensvorstellungen und wacht mittels strenget Bestrafungssanktionen uber deren Einnaltung -s)

Aus der Kolision der kindlichen Triebspruche mit den - in der Feze vom Vater - starr vertratenen gesellschathichen Normen ${ }^{\text {7 }}$ ) entwicet: sich jenes Konlliktfeid, dessen Konstellationen im Identitatsfindurgeprozeß des Jugendichen einen Charaktertjp produzieren konnen. ate
gekennzeichnet ist durch seine Gleichzeitigkeit von Aggressivitat und Unterwurfigkeit durch seine Ambivalenz von herrschen wollen' und 'durch die verinnerlichung sollen, vom strafen' und .bestraft sein wollen': Zwängen. der autoritarg von Verboten und Befehlen, von Pffichten und durch außertiche Ein aktualisierter $p$ sych gesteuert ist" ${ }^{6}$ )
Rechtsextremismus wird in ascher Erklarungsansatz für den heutigen Ziehe ${ }^{9}$ ) von Gertard Pan die Arbetten von Thomas Ausgehend vond An verireten
bedingte Veranderungen in - Substanzverlust väterlicher Aumilienstruktur wie
duktionsprozesse, - duktionsprozesse,

- dadurch bedingte Bedeutungsaufwertung der Mutterrolle im Struk-- erhöhte Konfliktráamilie
psychische und nerviche innerhalb der Familie verursacht durch Familie nicht mehr verarbeitet werdg der Arbeitnehmer, die in der
- Einschränkung der traditionel werden konnen,
durch sekundäre Erziehungssituatioen,
- .Orientierung sdilemma der Eltenioen.
"Ong eines verbindlichen gesellschattlicher Kon durch die „Zerset hungsziele die gerad zu gensenser Erzer nen' führten"10)
schließt Paulauf einschneidende Veranderungen im kindlichen Sozialisationsprozeß und der psychischen Bedüfnisstruktur der Heran-
wachsenden"in wachsenden"11
Als Folge dieser gesellschaftsbedingten Veränderungen wird auf die dessen Ausbildung enarziBtisch-oralen" Charaktertyps geschlossen. dessen Ausbildung und Merkmale zusammenfassend folgendermaßen beschrieben werden können:
Posie,Abdankung des Vaters auf allen Ebenen, die Aufwertung der Position der Mutter bei gleichzeitig gesellschaftlich bedingter VerunsiCherung im Erziehungsverhalten führen dazu. daß das Kind in seiner eriebt Dichen Sozialisation die ödipalen Konfliktsituationen nicht mehr frühkindlich ausgebil es aber auch nicht zu einer Relativierung des derklaffen zwisgebildeten, ubermachitigen Ich-Ideais. Das Auseinaneinerseits undschen dem uner sättlichen Verlangen durch das Ich-Ideal fuhren und den tatsachlichen Handlung smoglichkeiten andererseits die angst narzißtische Typus zu schut ituationen zu versagen, versucht sich der Konfliktas pekten der schützen, indem er sich präventiv von möglichen tationen meidet lieber im Dunkel dert. Problemsituationen und KonfronGruppe und in der Grenz Dunke! der Nichtoffentlichkeit, im Schutz der nach Ersatzwerten Grenzenlosigkeit der Phantasle agiert Bei der Suche Unbesiegbarkeit und Vollk Personen oder Symbole, die Starke, Macht re Bedegbarkeit und Vollkommenheit darzusiellen scheinen, besonde zieren und g. wetl das narzißtische Individuum sich mit thnen identif stischen uflon Anspruchen des lch-ideais und der Angst zu versagen fehlenden kann. Die Autoritat des Führers wird so zum Eu versagen Grup Sozialisatian. Wiewohi nun
Wiewohl nun die Auseinandersetzung mit dieser Theorie langtristig
dazu beitragen kann, Motivationsstrukturen fur die Zuwendung Jugend licher zum Rechtsextremismus treizulegen, ist eine Reihe von schränkenden Einwänden bezüglich ihrer Erklärungskapazität zur Kenntnis zu nehmen. Dudek verweist auf die Tatsache daß der Theor rienbllungsproze $\beta$ zur These vom narzißtisch gepragten Sozialisationstyp nicht abgeschlossen und kaum von empirischen Untersuch in gen abgestutzt ist und warnt vor vorschnellen Identifizierungen Katalogisierungen und auch Stigmatisierungen jugendlicher Verhat. tensmuster. Außerdem bezweifelt er die angenommene Ablösung des autoritären durch den narzißtischen Charakter"13). Auch Deiter/Sander stellen die Frage, , ob nicht trotz der von Paul festgestellten strukturellen Veranderung der familialen Situation nach wie vor die autoritäre Fami. ienkonstellation in weiten Bereichen noch dominierend für die Personlichkeitsentwicklung von Kindern ist", und Wacker verweist auf Untersuchungen, die eine relative Kontinuität autoritärer Erziehungsformenannehmen lassen. Vor allem wendet Wacker gegen die, im Charakterbegriff mitgedachte Stabilitätsannahme" ein, ..daß die Kenntnis individueller Psychostrukturen und Persönlichkeitseigenschaften nur einen begrenzten Einblick in die Determination szusammenhänge menschlichen Handelns erlaubt", und wift den charakterologischen Erklärungsansatzen die "Vernachlässigung gruppenpsychologischer Mechanismen" "Ne Aufmerksang der konkreten Lebenspraxis" und die „nur sekundä*e Aufmerksamkeit die biographisch späteren Sozialisationsinstanzen Knd -erfahrungen geschenkt wird", vor. Wacker plädient angesichts der Kon dien oren in Krisenzeiten ausgehen, daß anstelle des starren Charaktermodells eher von einem ReAnsätze Ansatze der Psychoanalyse, wonach Konflikte nicht nur durch Verdränkönn un konnen, sondern auch durch Regression und identifizierende Anpassung an die situativen Bedingungen. ${ }^{14}$ )
immer überwiegend mäne. daß rechtsextreme Gruppierungen noch diesen Erkiegend mannerbundischen Charakter aufweisen, wird in Schmitt-Fgner gsansatzen weitgehend vernachlassigt und nur bei einbezieht, als Problem angerissen Arbeiten in seinen Erklärungsansatz einbezieht, als Problem angerissen. ${ }^{15}$ )


## Unbefriedigende Lebenssitualion - unlösbare Zukunftserwartungen

Die Zuwendung Jugendlicher zu rechtsextremen Verhaltensformen kann also nur partiell mit psychisch-charakterlichen Dispositionen erklät werden.
Ein weiterer verhaltensbestimmender Ursachenkomplex ist in der konkreten Lebenssituation Jugendlicher zu suchen, in den Bedingungen, welche ihre Lebensgestaitung beeinflussen und auch oft zwanghaft einengen, und in der Art und Weise, wie diese Umstande individuell erlebt und verarbeitet werden:
Es gibt viele Jugendliche in der Bundesrepublik, die das Gefuh oder die Gewißhelt - haben, nicht gehort zu werden, mit ihren Fragen. Vorwurfen, Ansprüchen. Es gibt fur sie in der Gesellschat, in der Politik keinen Dialogpartner, niemanden, der ihnen hilft, ihre individuelle ldentität zu finden, zu erhalten und ihre soziale Identitat zu verwirklichen. Sie sehen sich in der Familie, in der Schule, am Ausbildung splatz, im Betrieb
oder auf der Wartebank des Arbeitsa mtes ailein gelassen, in ihren Wünschen nicht ernstgenommen. herumgestoßen, mißbraucht, kleingemacht. Solche Kleingemachten' brauchen den Ersatz furaucht, kleingene ,Größe. Den finden sie zum einen in Gruppen anderer Kleingemachter die Gruppe macht sie größer ermöglicht as ihnen eigene Größe durch Herunterschauen aut andere Kleine relativ herzu stellen, erlaubtes ihnen stark'zu sein gegen andere besonders all das, was sie subjektiv ohnmachtig gemachthat Dazu gehörenfür subjektiv all die hohlen Wette, gesellschattlichen Symbole staatliche Einrichtungen die sie fur hre Onnmacht verantwortich mach
Solche Juendlichen sind othachr verantwortich machen.
Starke Inhalt verleiht, fur Ideologien, die ihr Verhalten rechtfertigen und ihm Sinn gibt. Starke Manner, Idole, ob aus Geschichte oder Gegenwartspolitik oder auch der Popszene, abstrakte Prinzipien der Stärke gegen alles Andersanige. Militanz als Sinngebung der Gruppe der Kleingemachten: Das kommt an, wird aufgesogen, damit kann man sich identifizieren." ${ }^{\text {"6 }}$ )
Diese ,Kleingemachten finden in rechtsextremen Gruppen augenscheinlich all das, was sie in ihren Allagserfahrungen und Lebenszusammenhängen nicht finden: ..Geborgenheit Zuwendung, Ernstgenommenwerden. Identifikation, Starke durch Uniformierung und gemeinsames Auftreten in derÖffentlichkeit ${ }^{-17}$ ). Gemeinschaftserlebnis, Kameradschaft, Abenteuer. Autorität, straffe Führung und Hierarchie kurz: ,Enfullung ihrer ungestillten Identifikations-, Orientierungs- und Sicherheitsbedürfinisse ${ }^{-18}$ )
Neben den emotionalen Defiziten ist vor allem aber die Verschlechterung der okonomischen Bedingungen und die damit verbundene Einengung jugendlicher Zukunttsperspektiven ein gravierender Faktor zur Ausiösung bedrückender Ohnmachtsgetuhie. Jahrelang von einer konsumsüchtigen Wirtschaftswundergesellschaft geweckte Hoffriungen, Wunsche und Erwartungen erweisen sich plötzlich als nicht einiösbar Die krisenhaften Wirtschaftserscheinungen wirken sich für Jugendliche als Verscharfung der Konkurrenz in Schule, Berufsausbildung und auf dem Arbeitsmarkt aus. Der so erfahrene pychische und soziale Druck wird verschieden verarbeitet, ,sel es in Form von Schuld- und Versagensgefühlen, Apathie. Abhängigkeiten oder in Form von nach innen und außen gerichteter Aggressivitat ${ }^{* 19}$ )
Besonders gravierend wirkt sich Arbeitslosigkeit aus. Sie trift gerade Jugendliche in einer fur thre Entwicklung entscheidenden Lebensphase. bedeutet doch das Ende der Schuizelt fur viele die allmähliche Ablosung vom Elternnaus, von der Geborgenheit der Familie und der Suche nach einer eigenen Perspektive Fehlt hierzu die notwendige okonomische Grundiage so sind Orientierungslosigkeit und Perspektivenlosigkeit oft die unausbleibliche Folge ${ }^{20}$. Umfragen unter arbeitslosen Jugendlichen in der BRD ergaben, daß . Erwerbslosigkeit eine Abkehr von Demokratie und Hinwendung zu autoritären Konfliktlösungsstraterinn provoziert"21).
Sticht ohne Grund bezeichnen Meyer/Rabe ${ }^{32}$ ) diese emotional im Slich gelassenen und in ihren Zukunttshoffrungen entlauschten Juisolientan als betrogene Generation und sehen mit Recht das oft tremismus als nur eineblem der Zuwendung sbereltschaft zu Rechtsextionen auf der Suche nach Aelen moglichen Formenjugendlicher Reaktionen:
.Die heutige Jugend kann - obne in unzulassige Pauschalisierungen
verfallen zu wollen - als eine betrogene Generation bezeichnet wer den. Sie fühlt sich ohnmächtig, hilflos ohne Orientierung perspektivlos eer, voiler Angste in einem Klima sozialer Kalte konfrontiert mit existen ellen Problemen wie Jugendarbeitslosigkeit. Lehrstellenverknappung Numerus clausus. Regelstudienzeiten oder Radikalenerlaß. Den Juendichen fehit die viel zitierte Sinngebung des Lebens; und dieser hat hare folgen. Diese folgen sind uberwiegend Flucht in ireal . Trit zu umschreiben. die Flucht in den Konsum.. luchol in Alkohol, in dse Kriminalitat, gar in den Selbstmord Oder ,nur" die Fluch ins Private - eine fur eine Demokratie kaum weniger gefahrliche Aus emandersetzung ... $\therefore$ Rechtsextremismus ... ist in diesem Zusam ine Situation reage von mehreren Haltungen, mit der Jugendliche au Wenn ation reagieren, mit der sie nicht fertig werden. "20)
Wen Ausdrugendicher Rechtsextremismus primar als eine von mehes zu differen faschistischzer -zwischen Jugendilichen, die organisiert sind und zwecken einstzon und wziale Stibitzen, und denen, fur die diese zunachst nur eine psycho Identitätsfindien tabuisierter nationalistisch haben ${ }^{2}$ ). So ist auch die verwendung als eindeutig neonazistisch Symbole und Parolen nicht immer sofort doch haufig eine gezisch sprachaug Pron Ausdruck eines rechtsradikalen Organisation rech aus ruck or ganisaion in dannit, ais ein Ausdruck real existierender Betroffenheit zu verstehen und aufzuar-

## Enttäuschungen mit dem demokratischen

## Rechtsstaa

Für eine Differenzierung sprechen auch die Arbeiten von Eike Hernig zum Problem neonazistischer Militanz und Terrorismus, in denen verSchiedene Stufen der Integration Jugendlicher in die rechtsextreme Szene und des uUbergangs von Meinung und Verhalten, von der ldee zur $\mathrm{al}^{{ }^{3}}$ ) herausgearbeitet wurden. Hennig schreibt gerade in dieser Energangsphase einer politischen Entfremdung und Deprivation - der grobenungen hinsichtlich nicht einlosbarer Zukunftserwartungen, große Bedeutung zu. Damit richtet sich der Blick auf einen weiteren autoritaren politischendung vor allem zu den antidemokratischen und sind dies die Erfahrungen, die Jugendliche mit Demokratie und Politik machen:
"Für viele Jugendliche wird der Widerspruch zwischen demokrati schen Lippenbekenninissen von Vertretern der Erwachisenenwelt und den nicht-demokratischen Strukturen, die sie in Schule Betrieb und anderen gesellschaftichen Bereichen antreffen. zu einem Schlusseler ebnis ihrer poltischen Sozialisation, das innen fruhzeitig die Lust an bewußter und aktiver Teilnahme an politisch-gesellschatlichen Lebens austreibt. Zunehmend mussen sie gerade in den letzten Jahren die Erfahrung machen. dals kritisches Engagement - stat gefördert oder auch nur toleriert - mit Sanktionen belegt wird. "zs
Das Idealbild der Demokratie, wie es in Schule, Medien und politischen Parteien präsentiert wird, kann der Gegenuberstellung mit einem
in weiten Bereichen undemokratischen Alltag nicht standhaiten, und wird Jügendlichen in vielfacher Weise verwehrt, Demokratie als , eigene wird Jugendlichen in vielfacher Weise verwehrt, Demokratie als „eigene Sache (Adorno) zu erleben. Im Schulbereich wird Demokratie weniger geubt, als deren Spielregeln auswendig gelernt ${ }^{29}$ ), Kritik an tatsächliTode kanalisiert Statt demokratischer Verhartensipation werden oft zu Tode kanalisiert. Statt demokratischer Verhaltensweisen wird den Jugung, Probleme autoritar zu lỏsen. tagtaglich ver Teile der Bevölkerung. Probleme autoritar zu losen,..tagtaglich vorgelebt ${ }^{43}$ )
dem etwas, was Demokratie fordert. zeigt sich in allen Institutionüber von der Familie über die Schule bis zum Staat: Zahlreiche autoritäre Mechanismen prägen permanent menschliches Bewu wird als Durchsetzungsmittel von fruhester Kindheit an serfahren Undurchschaubarkeit politischer Entscheidungen vermittelt Gefïh der Ohnmacht, der eigenen Unzulanglichkeit und Bedeutungslosigkeit die - uber die Personalisierung politischer Prozesse - zur identifik tion mit starken Fuhrern hinleitet Die Zentralisierung von Verwaltung (auch von Schulen) schafft Großapparaturen fern von den Betroffenen nicht kontrollierbar, aber immer starker umfassender und wirksamer kontrollierend. Diese Aufzahlung ließe sich fortsetzen doch auch jetz schon sollte deutlich geworden sein daß Strukturen selbst so faschi stogen sein können, daß man rein personiiche Übertragung von faschistoider Gesinnung und Haltung nicht immer unbedingt braucht *31) in diesem „nicht-demokratischen Altag in Familien Schulen, Betrieben und anderen Handlungszusammenhangen ${ }^{4}$ ist nach Dudek der eigentliche Nahrboden rechisextremer Subkultur zu sehen ${ }^{32}$ ).
Im Bereich des politischen Systems erweisen sich die etablierten politischen Parteien immer weniger imstande, den sinnhaften Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem Alltag der Subjekte und staaticher Machtpolitik einsichtig zu machen ${ }^{* 33}$. Folge dieser Trennung von Politik und Gesellschaft ist ein Verlust an Glaubwürdigkeit und ein Abweichen Jugendlicher in nicht-traditionelle Politikbereiche Die poliischen institutionen bieten wenig Möglichkeiten für ein setbstios-idea istisches Engagement, ihre Angebote sind wenig attraktiv für Jugendiche und werden tenweise heftig abgelehnt, da es die gerade sich bildende Identität nicht zuläßt, sich an derartiger Sachlichkeit zu be flecken, weil die dann nötigen Kompromisse die eigene Person und deren ganzheitichen Messianismus moralisch entwerten würden ${ }^{434}$ ).
In das Vakuum und die Defizite des Orientierungsangebots der tradi tionellen Parteien und Verbände stoßen zunehmend haufiger die Ideo ogie- und Organisation sangebote des rechtsextremen Lagers. Sie bie en in der Krise, attraktivere, schnellere und einfachere Lösungsvorschlage und Verhaltensweisen ${ }^{* 35}$ ). Demgegenuber versagt das traditionelle Muster bürgerlich-parlamentarischer Diskussion und verliert entsprechend an Attraktivität, greit doch gerade der Gewaltappell ein Anspruchsmoment auf, indem er jene kurzfristig zupackende und radikal tiefgreffende Losung verheißt, vor der die offizielle Verwal-tungs- und Beschwörungsphilosophie versagt ${ }^{\text {"35 }}$ )

## Geschichte durch die Hintertür

Ein nich: zu unterschätzender Stelienwert fifr die Ausbildung und Verfestigungrechtsextremer Einstellungen ist der Publizistik des rechts extremen Lagers einzuräumen, der es jahrzehntelang unter staaticher Suldung möglich war ithre apologetischen und den Nationalsozialismus rehabilitierenden und verkiärenden Geschichtsdarsteilungen ${ }^{3 r}$ ) zu pro-
duzieren und zu vertreiben. Diesen oft in großen Auflagen verbreiteten Produkten trivialliterarischer und pseudowissenschaftlicher Machar gelang in breiten Bevolkerungskreisen die Tradierung des nationalso zialistischen Geschichtsbildes gegen die wissenschattiche Historio graphie. Gerade Jugendliche Schuler und Lehrlinge stehen diesem Amoklaut gegen die Wirklichkeit" (Broszat) mit ihrem nur bruchstuck haften Wissen Über Nationalsozialismus und Faschismus und eine noch ungenugend ausgepragten Kritikfahigkeit und Urteilskratt praktisch wehrlos gegenuber. War die Produktion dieser Publikzistik frühe uberwiegend von der Kriegsgeneration getragen, so hat die rechtsex reme Szene inzwischen eine spezifische Jugendpresse hervorge bracht die rechtsextreme ideologie Orientierungs-und Handlungsangebote adressatengerecht zu transportieren weil $8^{38}$ ).

## Vom Meinen zum Verhalten -

## der Verlauf rechtsextremer "Karrieren"

Auf drr Suche nach auslösenden Momenten für die Herausbildung recutsextremer Handlungsmotivationen, dem „Ubergang vom Meinen zum Verhalten", hat Eike Hennig die Biographien jugendlicher Rechtsexextremer Karrierren" das Zusammentretfen von de Auslosung rechts - der Diskrepanz zwischen Werterwartungen und Werteprivation ungschancen** politischer Enttremdung und überdurchschnittich schweren. Adoleszenzkrisen (Konflikte mit uberdurchschnittlich Erziehungsschwierigkeiten, Schulprobleme, Arbeitsplatz-und Elternhaus, lenprobleme, soziale Isolation und Probleme im Umplatz-und Lehrstelren Geschle, sozialelsolation und Probleme im Umgang mitdem ande fiikte wesentlich verstärkend wirkt Es hesentlich verstarkend wirkt
Lagers mit einem hohen Anteil von Straternzone des rechtsextremen mannliche Jugendliche die dem unteren Bereich der Mittelschichten entstammen, mit einfachem bis mittierem Bildung der Mittelschichten überwiegend politisch ohne Engagement bzw in das etablient Pated enspektrum eingeordnet.

Der Integrationsproze 3 in das rechtsextreme Lager beginnt häufig mit einer Orientierungsphase die Berührungen mit diversen Jugendaktivi tâten und auch durchaus mit der linken Juendszene bringen kann Diese Phase mündet aber meist sehr rasch jber das Interesse an den Nationalsozialismus rehabilitierenden Geschichtsdarstellungen an Kriegsabenteuern und Waffen, aber auch über das Gemeinschattserlebnis in rechtsextremen Gruppen in ersten Kontakten und Bindungen an diese Szene. Darauf folgen häufigere Besuche rechtsextremer Treffpunkte und die Übernahme der äußeren Kennzeichen, der Sprache und der Ideologie, wobei in dieser Phase die Bindungen oft durch Diskussionsverweigerung und feindselige, stigmatisierende Reaktionen der Umwelt verstarkt werden. In der letzten Phase erfolgt die feste Verwurzelung in der Gruppe und damit verbunden ein Abbruch der restlichen sozalen Bindungen und ein weitgehender Verzicht auf die Perspektiven einer bürgerlichen Existenz. Das zur Militanz gesteigerte politische En. gagement nähert sich rasch der Schwelle zur politisch motivieten kit minalität, deren Uberschreitung oft erst Anlals fur Interventionen der Eltern wird, die den rechtsextremen Aktivitaten ihrer Kinder bis dahin gleichgültig gegenüberstanden.

Rechtsextremismus von Jugendlichen als Produkt der Gegenwart zu begreifen, stellt nach den bisher erbrachten Ergebnissen der Rechtsextremismusforschung eine unbedingt notwendige Voraussetzung für die Entwicklung adaquater Gegenstrategien dar. Nur die Kenntnisnahme und Einbeztenuzng der Eistungen und Handlungmotivationen in sachen rection die Konzeptionen antir tern als „hiffosen Antifaschismus" verhindern

## Anmerkungen

Rechtsextremismus in Ósterreich nach 1945 Hrsg. Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes. 5 Aufl, Wien 1981 (Osterr. Bundesverlag). 2) Dierk Joachim, Uwe Naumann, Neofaschismus in der BRD Ein Literaturbericht, in: das Argument 121.22 Jg., Mai/ Juni 1981. 399
, Siehe dazu: Hans-Gerd Jaschke. Gewalf von rechis vor und nach Hitter, in: Aus 12812 Zui 19828 H 3/28. 12 . Juni
Pomorin Jürgen, Reinhard Junge. Die Neonazis. Dortmund 1978 Weltkreis-Verlag.
Pomorin Jürgen, Reinhard Junge. Vorwärts, wir marschieren zuruck, Dortmund 1979. Weltkreis-Veriag
aschismus ift Autwind, Hrsg. Gewerkschaft. Erziehung und Wissenschaft Landesverband Berlin u a. Berlin 1979
5 Millionen Deutsche: Wir sollten wieder einen Führer haben... $\therefore$. Die Sinus Studien über rechtsextremistiscre Einstellungen bei den Deutschen, Reinbek bei Hamburg 1980 (rororo 4929)
Meyer Alwin, Karl-Klaus Rabe Unsere Stunde, die wird kommen. Rechtsexremismus unter Jugendlichen Eornheim-Merten 1979. Lamuv-Vg aull Gerhard. Bernhard Schobg Hrsg.). Jogend und Neslaschimus. Provo , Bek Peter, Hans-Gerd Jaschke Jugend rechtsaußen, Bensheim 1982 päd extra, buchverlag . Dra, b Peter (Hrss)
beit in der Schule, Bensheim 1980 pad extra buchveriag
Benz Wolfgang (Hrsg). Rechtsracikalismus: Randerscheinung oder Renaissance? Frankiurt a M. 1980 . Fischer Taschenbuch Verlag 4218.
Haller Michael (Hrsg). Ausstegen oder rebellieren. Jugendictie gegen Staat und Geselischatt, Reinber bei Hamburg 1981 Rowohit Taschenbuchverlag. Dudek Peter, Hans-Gerd Jaschke, Revolte von rechts. Anatomie einer neuen Jugendpresse, Frankfurt a $M 1981$
Gewalt von rechts Beitrăge aus Wissenschatt und Publizistik hrsg. vom Bundesministerium für tnneres. Bonn 1982
${ }^{5}$ ) Siehe dazu: Theodor W. Adorno. Studien zum autoritaren Charakter. Frankfurt a M. 1973.
Dudek Peter, Schule - Jugend - Unterricht Problemskizze antifaschistischer Jug
Paul Gernard Zur Soziaipsuchoiogie des fugendichen Recitsextremismes heute, in: Paul/SchoBig. Jugend und Necfaschismus, 142
9) Dudek Peter, Schule - Jugend - Unterricht 113
9) Ziehe Thomas. Pubertat und Narzı3mus, Frankfurt a. M. - Köln 1975
10) Paul Gerhard, Zur Sozialpsychologie des jugendlichen Rechtsextemismus heute, 138 H
11) Dudek Peter, Jugend - Schule - Unterricht 115 .
12) Deiters Dietmar, Andreas Sandst. Jugend auf dem Marsch nach rechts? Aus
maß und Ursachen von Rechtstendenzen unter Jugendlichen, in: Wider das Vergessen Antifaschistische Erziehung in der Schule, Hrsg GEW Berlin Frankfurt a M. 1981, 98
${ }^{13)}$ Dudek Peter, Schule - Jugend - Unterricht 116
${ }^{14)}$ Wacker Ali. Zur Aktualitat und Relevanz klassischer psychologischer Fa schismustheorien. Ein Diskussionsbeitrag. in: Paul/Schoßig, Jugend und Neofaschismus. 132
${ }^{19}$ ) Schmitt-Egner Peter, Wunscherfüllung im .Hier und jetzt'. in Gewalt von rechts. 133 H.
Siehe dazu: Klaus Theweleth Männerphantasien, 2 Bde., Reinbek bei Hamburg 1980.
${ }^{16)}$ Schulz Reinhard. Wieso gibt's wieder Nazis und Neonazis?, in: Rechtsradikale Jugendorganisationen, Hrsg. Pressedienst Demokratischer Initiative (PDI),
${ }^{7} 7$ Dudek Peter, Von Holocaust, Emanzipation und einem Mädchen, das fur Deutschland kämptt, in: Johannes Beck u a (Hrsg.), Terror und Hoffnung in Deutschland 1933-1945. Reinbek bei Hamburg 198
Paul Gerhard. Zur Sozialpsychologie des jugendlichen Rechtsextremismus
9) Thelosen
eine Antwort auf nationalsozialismus im historisch-politischen Unterncht in: Anneliese Manzazistische Stromungen? Beobachtungen im Schulalltag stein/Ts. 1979. 181.
${ }^{20}$ ) Deiters/Sander, Jugend auf dem Marsch nach rechts? 99
${ }^{\text {2) }}$ 22) Dudeh Peter. Schule - Jugend - Unterricht
${ }^{22}$ ) Mever/Rabe. Unsere Stunde, die wird kommen, 109 f
${ }^{23)}$ Karl-Klaus Aabe, Beispiele und Einschatzungsversuche neofaschistischer Tendenzen im Bereich organisierter und nichtorganisierter Jugendlicher, in:
29) Hafenèger Benno. Gerhard Peofaschismus. 601
mus als Aufgabe der mus als Autgabe der Jugendarbeit, in: Benno Hafeneger, Gerhard Paut, Bern190.
25) Meyer/Rabe, Unsere Stunde, die wird kommen, 109
28) Hennig Eike, Kontinuitäten zum historischen Faschismus und jugendliches Politikverhalten in der Bundesrepublik, in: Paul/SchoBig. Jugend und Neofaschismus. 104
${ }^{27}$ ) Hennig Eike, Neonazistische Militanz und Terrorismus, in: Gewalt von 111 ff 28) Dierk Joachim. Bernhard Keller, u. a.. Nazi-Schwärmerei und Rechtsextre-
mismus unter Jugendlichen in der Bundesrepublik, in: Blatter für deutsche und 29) Sochatzky Klaus Der Freiheit Jult 1980, 715 .

Sochatzky Kiaus. Der Freiheit fehlt die Tradition. Die Jugend und ihre Empfäng-
Dudek Peter, Von Hodikale Parolen, in: Gewalt von rechts, 251
) Dudek Peter, Von Holocaust, Emanzipation und einem Mädchen, das für Deutschiand kämptt 509 t
I) Sochatzky Klaus, Der Freiheit fehlt die Tradition, 250 f
${ }^{3}$ ) Dudek Peter, Schule - Jugend - Unterricht, 121
4) Huden/ Eike Neonazite von rechits, 140
115. Ike. Neonazistische Militanz und Terronismus, in: Gewalt von rechts
as) Hennig Eike. Kontinuitāten zum historischen Faschismus und jugendliches Politikverhalten in der Bundesrepublik, in: Faul/Schoßig, Jugend und Neofaschismus. 101
${ }^{36}$ ) Hennig Eike, Neofaschismus in der Eundesrepublik - uber die Zunahme ohenfaschistischer und rechtsradikaler Tensenzen unter Jugendichen, in: Oudek (Hrsg). Hakenkreuz und Judenwitz, 149
) Siehe dazu Hermann Graml. Alte und neue Apoiogeten Hitlers, in Benz (Hrsg.) Rechtsradikalismus: Fanderscheinungen oder Renaissance? Frankfurt a M
1980 - $^{-}$
${ }^{36}$ ) Siehe dazu: Dudek/Jaschke. Fevolte von rechts Antoni Ernst. Landser Hette Wegbereiter fur den Rechtsradikalismus Eine Dokumentation. Munchen $19: 9$, PD T Taschenbuch 3 senschattiche Literatur uber den Nationalsozialsmus und und popularwisWrieg in Aus Poltik und Zeitgeschichte Belage zur Wochenzetten WeltParlament" B 6/79. 10 Feb 1979
39) Hennig Eike Neonazistische Militanz und Rechisextremismus unter Jugendichen, in Aus Poltik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament". B 23/82. 12 Juni 1982, 23 ff

## Dietmar Larcher

## Jugend als Spiegel gesellschaftlichen Wandels

## Bemerkungen zur psycho-sozialen Lage Heran-

 wachsenderEure Kinder sind nicht euer Besitz.
Sie sind Töchter und Söhne der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst.
Sie kommen durch euch, aber nicht von euch Ihr könnt ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken.
Ihr könt ihren Körpern ein Zuhause geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen in dem Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Traumen.
Wenn ihr wolit, könnt ihr euch bemühen, zu werden wie sie, aber ihr düft sie nicht dahin bringen wollen, zu werden wie ihr.
Denn das Leben geht nicht rückwärts und hält sich nicht auf beim Gestern.
(Chalil Dschibran)

## 1. Jugend als Virus - Etikettieren statt Verstehen

"Die Planierraupen sind angerollt und haben das verwahrloste Haus des Wiener Kulturzentrums der Jugend in der Gassergasse eingeebnet. Die Anrainer atmen auf. Sie konnen wieder schlafen.

War dieses NiederreiBen ein symbolischer Akt?
Er war es, wenn man damit meint, daß hier ein Infektionsherd
saniert wurde. Medizinisch gesehen: eine Therapie, die nicht die Symptome. sondern sie Ursache beseiligt
Aber falsch wäre es, das Planieren als eine generelle Tat gegen die Jugendlichen aufzulassen. Von einer verschwindenden Minderheit ist eine Intektion ausgegangen (das Virus ist stets unendich klein im Verhä/tnis zum infizierten Körper), und ihr galt das symbolische Hausschleifen.

Der Kampf gegen die Viren soll auch weiterhin nicht nachlassen. Und auch nicht die Förderung der Jugend - vor ihrer ersten Infektion. (M.M. im Kurier vom Mittwoch, 29. Juni 1983, S. 1.)

Katharina RUTSCHKY hat in der Einleitung zu ihrem Buch ${ }_{\mathrm{H}}$ Schwarze Pädagogik" den begründeten Verdacht ausgesprochen, daß Erwachsene, vor allem Erzieher, eine starke Neigung entwickeln, ihre eigenen inneren Probleme nach außen zu projizieren und sie - vornehmlich an Jugendlichen - illusionär zu bewältigen: „Der Erzieher kann den Kampf zwischen Über-Ich und Ich nach außen, in die Beziehung zum Kind verlagern und hier jene z̈̈ngste erfahren, die an der Basis der individuellen Vergeselfschaftung entstehen und mit denen er selbst besonders schlecht fertig geworden ist. Die Wiederholung der historischen Situation findet aber jetzt unter günstigeren Bedingungen statt, weil der Erzieher, indem er sich den angsterregenden Phantasmen zuwendet, zugleich die Position des Über-Ich einnehmen darf, das sie endlich zu erledigen verspricht. Die eigentümliche Zeitlosigkeit dieser Hoffnung, daß sie weder bestätigt, noch widerlegt werden kann, macht ihre Überzeugungskraft aus. Die Zuversicht des Erziehers verdankt sich seiner Unfähigkeit, zurückzublicken. Unaufhörlich erneuert Erziehung den für alle so wohltätigen Wahn, man könnte immer wieder von vorn anfangen." (RUTSCHKY 1977, S. LXV.)

Die eingangs zitierte Glosse von M. M. im Kurier könnte als Beleg für den von Rutschky hier beschriebenen "wohltatigen Wahn" der Erwachsenen gelesen werden: denn hier triumphiert ein Erwachsener, eben jener Herr M. M., über sich selbst, hier bestätigt er sich selbst unter Beschwörung drohender Epidemien, daß es sich lohnt, ernsthaft und vernünftig zu sein, das Ungebärdige in sich zu unterdrücken, sich selbst zu besiegen, das drohende Moment von Auflehnung im eigenen Ich bis zur Unkenntlichkeit zu verstummeln. Die Planierraupenmetaphorik als Chiffre fur die Erlösung von der Krankheit des Aufbegehrens, die Niederwalzsymbolikals Rettung vor den letzten Ansprüchen undomestizierter Wunsche - der Plattgewalzte genießt in seiner Empörung sowohl die Erinnerung an seine Triebreste als auch die Gewalt der Vernichtung seiner Triebreste. Man könnte
mit Rutschky vermuten: Weil ihm das Drama der eigenen Verdrängung von jugendichen Wünschen und Ansprüchen an das Leben aus psycho-ökonomischen Gründen nicht bewußt werden darf, muß er es an anderen nachvollziehen und goutieren.

So könnte man M. M.s Glosse lesen. Freilich nicht nur so. Doch bleiben wir zunächst im Kielwasser solchen Textverständnisses. Es kann einiges an der gegenwärtig geführten Jugenddebatte erhellen, kann auch etwas zum Verständnis der Neofaschismusdebatte beitragen (frellich längst nicht alles). Wichtig scheint mir diese Art von Deutung, weil sie nicht nur biographische, sondern auch sozialgeschichtlich bedeutsame Verdrängungs- und Projektionsleistungen durchsichtig macht. Norbert ELIAS hat in seiner Interpretation des abendländischen Zivilisationsprozesses darauf verwiesen, daß der im Verlauf der Jahrhunderte sich entwickelnde „psychische Erwachsenenhabitus" ein Ergebnis von Angsteinflößung war, daß die Selbstkontrolle und Innensteuerung, kurz: die innere Vergesellschaftung der Erwachsenen eine Folge der jahrhundertelangen Bedrohung der Menschen durch äußere Gewalt war. Dieser psychische Erwachsenenhabitus sei nun keineswegs fester Besitz aller Volljährigen, sondern müsse immer wieder von neuem erworben und gegen Verlockungen der Regression verteidigt werden. Kinder und Jugendliche mit ihren weniger gezähmten Triebäußerungen seien für das labile psychische Gleichgewicht des affektgedämpften Erwachsenen eine Quelle von Verlockungen und Angst zugleich, deren er sich zu wehren habe: um nicht wieder zurückzufallen in einen lebensgeschichtlich und gattungsgeschichtlich überholten Zustand, um nicht eigene Trieb- und Lustverzichte und gesellschaftliche Verzichtforderungen als sinnlose Ungerechtigkeit einschätzen zu müssen. Indem er die Jugend domestiziert, schützt er sich selbst vor dem Rückfall in die Anarchie der Triebe. Indem er die Jugend erzieht und belehrt, erzieht und belehrt er sich selbst.
Eine solche Deutung des Umgangs der Erwachsenen mit den Heranwachsenden macht uns für die Etikettierungen hellhörig, die die altere Generation benützt, um die jüngere zu charakterisieren. Sie durften oft genausoviel uber diejenigen aussagen, die sie benützen, wie über diejenigen, die sie bezeichnen sollen. Dies gilt wohl nicht nur für die Etikettierungen der Journalisten, sondern für die Etikettierungen aller, dieüber Jugend sprechen, auch für Erziehungswissenschaftler. Speziell sie haben Heranwachsende, seit sie wissenschafiliche Aussagen uber sie treffen, immer wieder so rubriziert, daß dabel auch eigene soziale Ängste abgebildet wurden; in der neven Jugenddebatte efwa folgendermaßen: Jugend als Soziallall. Jugend als verführte Generation, Jugend als Symptomirager von Fehlentwicklungen, Jugend als Ausdruck einer Wertkrise, Jugend ais Narzißmus-
problem, Jugend als Siaatsfeind
Eine solche Deutung von Etikettierungen legt aber auch bestimmte Folgerungen nahe. die davon ausgehen, daß alle in den Elikettierungen sichtbar werdenden Projektionen einen Realgehalt haben. Die Jugenddebatte - auf welcher Diskussionsebene auch immer - ist eine Debatie aller jener Schwierigkeiten, die Gesellschaftsmitglieder in und mit der Gesellschaft haben. .Sie spiegelt die Schwierigkeit, mit Zukunft in der Gegenwart umzugehen. die Schwierigkeit, soziale Integration für alle herzustellen, die Schwierigkeit, uberhaupt noch zu erziehen, die Schwierigkeit. Gesellschaftsordnung und politische Ordnung gegenuber neuen Verunsicherungen der achtziger Jahre zu legitimieren. Diese Schwierigkeiten betreffen nun Jugendliche in besonderem Maße, sie werden verstarkt an Jugendlichen und ihren alltagspraktischen Problemen deutlich." (SCHEFOLD 1982. S. 81.) "Über Jugend zu reden, wird also zu einer Form, über auffälige, angsterregende und hoffnungserweckende Züge an der Gegenwart zu reden." (a.a.O., S. 84.) "Die unaussprechliche und deshalb verdrängte Unvernünftigkeit der gesellschaftlichen Wirklichkeit wird an den Anlassen der Jugendunruhen entladen (Unvernünftigkeit der Jugend) und damit spracffähig und ertraglich gemacht." (BÖHNISCH 1982, S. 118.)
Dies alles soll auch den Faschismuskritiker irritieren: selbst seine Wahrnehmung faschistoider oder offen faschistischer Tendenzen an Jugendlichen bzw. jugendlichen Subkulturen sind nicht frei von Projektionen und Gegenübertragungen. Wer selbst mit dem Phänomen faschistoider Weltdeutungen und Alltagskulturen konfrontiert ist (mehr noch: wer in sich selbst faschistoide Tendenzen blind verdrängt), neigt dazu, sie an anderen besonders deutlich zu sehen.

## 2. Jugend ist Kein Naturphänomen - Die gesellschattliche Bedingtheit von Alerskulturen

Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchllos. Die jungen Leute hören nicht mehr aufihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe.

Ägyptische Keilschrifttext in Ur/Chaldäa, 2000 v. Chr.
Ich habe keine Hoffnung mehr für die Zukunft unseres Volkes, wenn sie von der frivolen Jugend von heute abhängig sein sollte. Denn diese Jugendist ohne Zweifel unerhört rücksichtslos und fruhreif. Als ich noch jung war, lehrte man uns gutes Benehmen und Respekt vor unseren Ellern, aber die Jugend von heute will alles besser wissen und ist immer mit dem Munde vorweg.

Hesiod, 700 v. Chr.

Was mir den Aufenthall in Karthago verleidete, war die Zügellosigkeit der dortigen dugend. die es als ihr durch straflose Gewohnheil geheiligtes Rechit in Anspruch nahm, jederzeit bei den Lehrern einzudringen und durch allerhand gröblichen Urifung die Ordnung zu stören.

Augustinus, 383 n. Chr.
Aha, das hat es also immer schon gegeben, der Generationskonflikt ist offenbar die große Auseinandersetzung der Menschheit - diese interpretation scheint sich angesichts der hier zitierten Texte anzubieten, wenn man die Klage der Erwachsenen über die Jugend durch die Jahrtausende verfolgt und mit den heutigen Lamentationen vergleicht. Daran ist ohne Zweifel etwas Wahres. Nicht nur die Geschichte, sondern auch die Kulturanthropologie lehrt, daß das Heranwachsen und die Integration der Heranwachsenden in die Erwachsenengesellschaft Probleme aufwirft, die gelöst werden müssen, und zwar immer zugunsten der Erwachsenengesellschaft, deren _Seinsgewait" (HEINTEL) Überlegenheit und Durchsetzungskraft gegenüber den Heranwachsenden sicherstellt
den Heranwachsenden sicherstent von der Natur vorprogrammiente wichtigste Auseinandersetzung der gesellschaftlich organisierten Menschen zu begreifen, ist groß, weil man diesen Konflikt selbst mit tieferer Betroffenheit als jeden anderen erlebt, weil man ihn nur aus der reflektierenden Distanz, mit sozialwissenschaftlich geschultem Blick als etwas Vermitteltes erkennen kann.

Margaret MEAD hat in ihren berühmten Untersuchungen über das Jugendalter in primitiven Gesellshaften gezeigt, daß es Jugend als ein Stammes- und Gesellschaftsgrenzen überschreitendes biologisches Phänomen nicht gibt, sondern daß die konKrete Gestalt der Altersphasen, also auch der Jugend, eine Funktion der Gesellschaft ist. Aus dem Vergleich der Jugendphasen in den Vereinigten Staaten und auf den Südseeinseln zieht sie folgenden Schluß uber die gesellschaftich bedingte Pubertäts- und Adoleszenzkrise der amerikanischen Jugend: „Eine Gesellschaftsform, die aus vielen gegliederten Gruppen besteht, von denen jede ihre eigene Heilsform, ihre eigene Wirtschaftsphilosophie propagient, und die nach Entscheidungen schreit, verweigert solange jeder neuen Generation den Frieden, bis entweder alle ihre Entscheidungen getroffen haben oder untergegangen sind, weil sie unfähig waren, diese Entscheidungen zu treffen. Die Spannung liegt also in unserer . Gesellschaftsordnung, nicht in den physischen Veränderungen des einzelnen Menschen: sie ist darum aber nicht weniger real und im Amerika des zwanzigsten Jahrhunderts nicht weniger unvermeidlich." (MEAD 1970, S. 191-192.)
der schaut mich nur blod an, keine Antwort, tch frage noch einmal. Ich merke, dabich den Levten rundum auf den Wecker falle mit meiner Fragerei. Aber jetz sagt doch einer was: Die Gerda schleimt sich aus, sagt er. se schleimt sich aus, well sie angefressen ist, man sieht's ja. Ich merke, daB ich lieber nicht hatte fragen sollen. niemand will reden. das Reden ist tabu und das Fragen ist erst recht tabu. Bei den Arbeitern lautts anders, de reden. Aber die Schuler! Einmel. ais sie fünfzehnmal hintereinander den Willi vom Konstantin Wecker gespielt haben, habe ich gefragt, ob sie so einen kennen wie den Willi, ob die Platte irgend etwas mit ihrer Erfahrung zu tun habe. Die haben mich nicht einmal ignorient. $A b$ und $z u$ singen sie ein bibchen mit, Wortfetzen werfen sie sich zu: Das oringt's! . . Auf Pink Floyd fahr ich ab!... sonst nichts. Aber Heroin nehmen sie nicht, sagt der Sozialarbeiter, das ist vorbei. Jetzt ist die zweite Generation der Drogensüchtigen dran, die gehen raffinierter um mit den Drogen. Der Sozialarbeiter sieht eine Parallele zu gesellschaftlichen Entwicklungen. Es ist so wie in der Politszene, sagt er: zuerst die Studentenrevolte und nach ihrem Scheitern Terror und Heroin, jetzt die sanften Grünen und ihr absehbares Scheitern und das sanfte Grass.
Noen ein Gespräch, diesmal mit Studenten, die ein inzwischen geschlossenes Jugendzentrum in Westösterreich betreut haben. Auch sie erzähien von den Nazis, von den Giflern, von den Schlägern, von der Prostitution. Aber es läuft anders. Viel mehr Gewalt und harte Drogen. Wenn in Nazifilmen KZ-Szenen mit bestialischer Grausamkeit gezeigt werden, dann begeilen sie sich an der Brutalitat. Sie bringen Waffen mit ins Jugendzentrum, Fahrradketten, Klappmesser, Pistolen. Die Hauptamtlichen werden oft niedergeschlagen, aber an das gewöhnt man sich angeblich, zumindest behaupten sie das. Besonders komisch sei, erzählt eine aus dem Leiterteam, wie die Jugendlichen mit ihrem Körper umgehen. Viele sind süchtig und viele gehen auf den Strich. Wenn ein Madchen neu ins Haus komme, erzählt sie, dann müsse sie zuerst mit allen Burschen bumsen. Einer kriegt sie dann. Der verpabt ith so bald wie möglich Heroin, gerade soviel, daß sie zu fixen beginnt. Dann hat er sie endgültig. dann muß sie für ihn auf den Strich gehen. Am Wochenende fahren alle nach Zurich, dort genen dann die Mädchen und die Burschen auf den Strich. Die meisten sind arbeitslos, aber sie haben viel Geld, Geld genug. um sich Heroin anzuschaffen, sowiel sie brauchen. Ihre Körper haden sie nur, sagt die Studentin aus dem Jugendzentrum, um Schage auszulelten und Schlage zu empfangen, um Nadein himenzustechen und Gift hineinzuspritzen, um sie kapultzuschlagen und um sie zuverkaaten, diese uberllussigen Korper. Fur se selbst sind die Korper nur Hindernisse, sagr die Studentin. Sie konnen zwar kaum lesen, beim Lesen
stottern sie und fahren mit den Fingern auf der Zeile nach, aber sie schreiben selber, sie schreiben Gedichte. Vor ein paar Wochen haben wir im Jugendzentrum einen Film gezeigt, da waren die ganz gell drauf, sagt sie. das war die Effie-Briest-Verfilmung vom Fabbinder, davon schwarmen sie alle noch heute...
4. Vom analen ScheiBer zum oralen Flipper? Neuere theoretische Erklarungen und eigene Betroffenheit

Zunachst: Die hier wiedergegebenen Fallgeschichten sind kein Ersatz für breite empirische Fallstudien. Sie beanspruchen keinerlei Gültigkeit im Sinne des neopositivistischen Forschungsparadigmas. Es ist mir auch nicht klar, ob und inwiefern diese Erzählungen die Situation in deutschen oder österreichischen Jugendzentren auch nur annahernd spiegeln (wohl eher nicht). Aber sie beziehen sich auf Ereignisse, die stattgefunden haben und handeln von realen Personen. Worauf es mir ankommt, ist der Versuch, die gesellschaflliche Determiniertheit dieser Episoden in den Blick zu bekommen, denn mir scheint hinter bzw. unter der Erzählung des Sozialarbeiters und der Studenten ein Substrat gesellschafllicher Erfahrung zu stecken, das zu betrachten für unseren Fragenkomplex lohnend sein dürfe.

Um nicht in den unter 1. kritisierten Fehler zu verfallen, meine eigenen Probleme und Ängste naiv nach außen in die Jugendlichen zu projizieren, möchte ich mich methodisch absichern. Dazu möchte ich folgendermaßen vorgehen: Ich möchte zunächst meine eigene Gegenübertragung analysieren, also jene inneren Reaktionen und Affekte genauer anschauen, mit denen ich selbst auf diese Erzählungen reagiert habe. Beim Versuch, die eigenen Reaktionen zu verstehen und auf Sozialisationsmuster zurückzuführen, sollte deutlich werden, in welchen Bereichen psycho-sozialen Geschehens meine Sensibilität besonders groß ist Daraus will ich eine Basis gewinnen, um Rückschlüsse auf die psycho-soziale Lage der Jugendlichen zu ziehen, von denen in diesem Bericht die Rede ist. Diese sollen gerade nicht als Projekt meiner eigenen tiefsitzenden Angst erscheinen, sondern sich gegenuber meinen Welterfahrungsund Weltdeutungsgewohnheiten behaupten können. Schließlich möchte ich die solchermaßen gewonnenen Schlüsse in Zusammenhang mit neueren Theorien uber die Dialektik von Individuum und Gesellschaft bringen. Ziel des Uniernehmens ist es, das Verallgemeinerbare des hier geschilderten Einzelfalles sichtbar zu machen.
Meine ersten Reaktionen beim Zuhören waren Entsetzen, Abwehr, quälende Fragen, aber auch eine skurrile Faszination. Wieviel Verrücktheit und wie viele Normverletzungen dürfen denn toleriert werden, wenn sicheine Gesellschaft nicht total in

Frage stellen will? Ist dieser Sozialarbeiter, sind diese Studenten mit ihrer Geduld nicht viel zu weit gegangen? Was soll aus unserer Gesellschaft denn werden. wenn sich Jugendiche in größerer Zahl so verhalten, wie die hier geschilderten? Wer soll dann Impulse zur Veränderung der objektiven Verhältnisse einbringen, falls dies der Stil der Heranwachsenden wird: sich selbst zu verstümmeln statt im politisierenden Protest ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen? Mich schreckt diese Lethargie, diese ziellose Gewalt. Werden meine eigenen Kinder je in den Sog solcher jugendlichen Subkulturen geraten? Was kann ich tun, als Vater, Lehrer, Erziehungswissenschaftler, um die Ausbreitung solcher Verhaltensmuster bei Jugendlichen zu unterbinden? Und etliche andere Panikreaktionen. Später reagierte ich kühler und gelassener, kopfbestimmter.

Doch mir scheint meine erste Panikreaktion für Erkenntniszwecke fruchtbarer, weil die Panik meine tiefsitzenden Sozialisationserfahrungen sichtbar macht, die ich bei klarem Verstand eher verdränge. Zum Zweck des besseren Verständnisses der ${ }^{\text {n Fremdheit" }}$ dieser Jugendlichen versuche ich zunächst das sichtbar. werdende "Vertraute", also das eigene Kindheitsmuster, düngfest zu machen.

Wie beschaffen ist ein solches Kindheitsmuster, das entsetzt auf das Anderssein der gegenwärtigen Jugend reagieren läßt? Wer bin ich jetzt, wer war ich als Kind? Jetzt: Ein mklassisch" sozialisierter Mann um die Vierzig, mit siarkem Über-lch, mit vermittlungsfähigem Ich, mit Selbstkontrolle, mit Affektdämpfung, mit Planungs- und Handlungsimpulsen, die über den Augenblick hinausreichen und sich die Zukunft vertügbar machen wollen, mit Tendenzen zum Normalseinwollen, mit Angst vor großer körperlicher Nähe zu anderen Personen, aber auch mit Angst vor Verlust dieses Körpers, der ein Vehikel für die Programme meines Kopfes ist. mit Angst aber auch vor der Entgrenzung dieses Körpers, mit Lust zum Gespräch, vor allem zu jenem, das von der Wissenschaft .räscnierender Diskurs" genannt wird. Dieser Normalbürger verdankt sich einer Kindheit in der Gesellschaft, die nach dem Ende des Krieges den Trümmerhaufen zusammenräumte und wiederaufbaute. einer Gesellschaft also, in der alle mit aufgekrempelten Ärmeln zur Tat schritten, in der Hoffnungen für eine bessere Zukunft in der Luft lagen. Pläne für ein besseres (privates) Leben geschmiedet wurden, in der Wirtschaftswachstum Wohlstand für alle versprach. Leistungsprinzipund Konikurrenz als Stimulifur wertvolte Ziele galten, Schulerfolg berufliche Karriere verhieß, das Einhalten sozialer Normen und Tabus. das Anerkennen von Autoritäten sozial belohnt wurde, in der sich Identitalt durch Hineinwachsen in die unausgesprochenen Selbstverständlich-
keiten dieser Gesellschaft quast von selbst herstelle (keine individuelle Iderititat zwar aber ene kollektivel. Dieser Normalbürger wurde aber auch noch durch seinen Beruf geformt: als Lehrer hatte er sich mit dem kollektiven Über-Ich in besonders enger Weise tiiert und Partei gegen das Es ergriffen. Geformt wurde er jedoch auch von der studentischen Protestbewegung, die hinter der Fassade von Wirtschaftswachstum und Leistungsideologie die Strukturen jener Gesellschaftsordnung sichtbar machte die in ihrer Krise auf den Faschismus rekurrierte. Kurz: ein bürgerlich sozialisierter Mensch, der alle Momente, die das bürgerliche Individuum ausmachen, tief internalisert hat: das "deferred gratification pattern" vor allem, also jene berühmte Fähigkeit, Triebwunsche aufzuschieben und gesellschaftich akzeptabel zu gestalten, sie erst zu einem Zeitpunki und in einer Form zu realisieren, die für alle Beteiligten akzeptabel ist und den gesellschaftlichen Traditionen entspricht; jene Fähigkeit die für unsere kulturellen Leistungen, aber auch für unser Unbehagen in der Kultur verantwortlich ist.

Was an dem Verhalten der Jugend irritiert diesen Normalbürger besonders stark? Vor allem die scheinbar perspektivenlose Stummheit, sei's der Gewalt, sei's der Lethargie; vor allem der Umgang mit dem eigenen Körper, der Gesundheitsrisken in Kauf nimmt und alle nur denkbaren Peinlichkeitsschwellen überschreitet; vor allem die ungezügelten Gefühiseruptionen am meisten aber das offenbare Fehlen von Zukunftsorientiertheit und planvollem Handeln.

In welcher Weise haben sich die gesellschaftlichen Verhältnisse geändert, daß dem klassischen Normalbürger jugendliche Verhaltensmuster, die offenbar auf dem Hintergrund anderer sozialer Bedingungen entstanden sind. Angst und panische Sozialer Bedingungen

Der sozio-ökonomische und sozio-kulturelle Rahmen, innerhalb dessen heute .Jugend" sich konstituiert, hat sich vor allem so geändert, daß dieses zentrale "deferred gratification pattern", die bürgerliche Erztugend, nicht mehr so ohne weiteres entsteht und kaum mehr internalisiert wird Das hat mehrere Gründe. vor allem sozio-ökonomische: Wie erleben seit etwa 1974/75 die Zerstörung vieler Nachkriegshoffnungen. Die große ökonomische Krise hat sie wie Luftschlösser platzen lassen. Im Bereich der Europäischen Gemeinschaft stieg die Zahl der Arbeitslosen mit der ersten Rezession 1974/75 von 3 auf 5 Millionen an, 1982 wurden bereits 11 Milionen arbeitslose Menschen registriert, und 1983 werden es 13 Millonen sein Im Bereich der OECD waren 198230 Milionen Mensohen arbeitslos, 1983 werden es 35-37 Millionen sein In den westeuropaischen Industriestaaten gab es Ende 1982 mehr als 16 Milionen Arbeitsiose, das sind doppelt so viele wie im Jahre 1979 (alle Zahlenangaben




$\qquad$
$\square$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

ZIEHE hat in seinem bereits 1975 erschienenen Buch „Pubertät und Narzißmus". spater auch in anderen Publikationen, auf makro-soziale. Bedingungen hingewiesen, die er für Veränderung psychischer Strukturen von Heranwachsenden verantwortlich halt: Die Erfassung und Umstrukturierung immer weiterer Lebensbereiche nach den Erfordernissen der Kapitalverwertung. Nicht mehr blos die Arbeitskraft, sondern auch die Phantasien. Bedurfnisse und Verhaltensweisen würden nunmehr verwertet, um einerseits Arbetsdisziplin, andererseits Kon sumbereitschaft zu steigern. Das gesellschaftlich vorhandene Potential an tradierten Sinndeutungen und hilfreichen Lebensregeln würde davon zunehmend ergriffen, der Marktmechanismus weite sich sozio-kulturell aus. Erotik, Gestaltung unseres Aussehens und Lebensstil würden zunehmend von den Medien vorstrukturiert und marktgerecht stilisiert
Die neue technologische Revolution wird alle diese Tendenzen noch steigern, sowohl die Eliminierung der Menschen aus produktiven Arbeitsprozessen als auch die zunehmende Vergesellschaftung im Sinne der permanenten Uberwachung: In Geisterfabriken - und wohl auch bald in Geisterbüros - ohne Menschen, mit immer perfekter werdenden Kontroll- und Überwachungssystemen für die noch verbliebenen Menschen, spielt sich die Alltagsrealität der Arbeitswelt bereits heute ab. Der Optimismus, daß die neuen Technologien zu einer Humanisierung der Arbeitswelt führen würden, hat sich nicht bestätigt. Das herrschende okonomische System ist am produzierenden, in der Arbeit sich seibst verwirklichenden Menschen nicht interessiert: „In Japan werden trotz hoher Gehälter Waren kostengünstiger hergestellt. da der Rersonalaufwand durch den großzügigen und umfassenden Einsatz von Industrierobotern praktisch reduziert wurde. Letztere - also die Industrieroboter - kennen keinen blauen Montag und arbeiten genauer als vergleichbare biologische Einheilen." (Aus der Unternehmerbroschure .,Sparkasse 88", hrsg vom Hauptverband der österreichischen Sparkassen, Janner 1981, zitiert nach DALLINGER 1983. S. 2) Die arbeitenden Menschen werden zu biologischen Einheiten abqualifiziert und in ihrer Nutzbarkeit fur die Interessen des Kapitals produkivitats- und kostenmaßig mit "maschinellen Einheiten" verglichen. Die newen Technologien ermöglichen aber auch eine ganz neue Verhaltenstransparenz des Menschen und erlauben antizipatonsche Uberwachung, damit Verhindern von nicht-angepabtem verhalten. (Zum gesamten Absatz vgl. DALLINGER1983.)
Die Krise des Systems wird in der Famile psycho-sozial konkretisiert. Hier treffen die von psychisch zermurbender Arbeit
und Angst um den Arbeitsplatz ausgepowerten Vater auf die erneut an den Herd zurückverbannten Müter und auf Kinder ohne Hoffnung auf befriedigende Arbeitsmoglichkeiten und sozialen Aufstieg. Die psychische Wiederaufbauarbeit gelingt der Familie nur mehr schwer, düstere Zukunftsbilder entstehen in der Köpfen der Heranwachsenden.

Tabelle 1: Vorstellungen von der Zukuntt. in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit (Mehrfachnennungen; ohne Anteile unter 3 \%)

$$
n=256
$$

Angaben in \%

| zunehmende Zerstörung der Umwelt | 22 |
| :--- | ---: |
| allgemeine Zukuntsangst, Weltuntergang | 21 |
| es wird wieder Krieg geben | 20 |
| die Gesellschaft wird immer mehr enimenschlicht | 17 |
| alles wird moderner, technisierter, fortschrittlicher | 16 |
| eine Welt, in der Menschlichkeit Zählt. gleiche Rechte | 9 |
| Verlust der Individualität, stärkere Kontrolle | 7 |
| Vordringen der Menschen in den Kosmos | 7 |
| Betonwüste | 6 |
| Computer werden lebensbestimmend | 5 |
| utopische, alternative Lebensvorstellung, auts Land | 5 |
| Uberbevölkerung | 5 |
| Rohstoffknappheit | 5 |
| Wirtschaftskrise | 4 |
| Arbeitslosigkeit | 4 |
| eingeschränkte Freiheit | 4 |
| Diktatur | 4 |
| Polizeistaat | 3 |
| Terror, Bürgerkrieg | 3 |
| die Probleme Kernenergie/Umwelt werden gelöost | 3 |
| keine wesentlichen Veränderungen | 3 |

(Zitiert nach JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL. 1981, S. 378)
Im veränderten Klima der Familie ist nicht mehr jenes bürgerliche Verhaltensmuster der aufgeschobenen Bedürfnisbefriedigung funktional, sondern eher eine Stabilisierung der Familienmitglieder aneinander, zumindest was die Mittelschichtfamilie betrifft. Was die Arbeitswelt nicht mehr leisten kann - Sinnstiflung und Erfahrung von Selostwert - wird nun in der Privatheit der Familie versucht: die Familienmitglieder wollen ihren existentiellen Sinn aus der Beziehungserfahrung gewinnen. „Da die Menschen nach wie vor sozial sehr bedurtige Wesen sind. es aber in der kapitatistischen Markt- und Produktionssphäre
nichi sein können (auch in der des realen Sozialismus nicht, D.L). kommt es zu einer krampthaften Suche nach Unmittelbarkeit. Wäme und wirklicher Gemeinsamkeit in den Sozialbeziehungen und der Konsumtionssphare, das heißt vor allem in der Familie. Je weniger im Markt- und Produktionsbereich eine Übereinstimmung der menschlichen Handlungspartner vorausgesetzt und erfahren werden kann, desto zwanghafter werden diese im Privat- und Konsumtionsbereich herbeigeführt" (OTTOMEYER 1977. S. 128.)
ZIEHE hat gezeigt. daß unter solchen psycho-sozialen Bedingungen in Kleinbürgerfamilien väterliche Autorität und Mutter-Kind-Trennung dysfunktional werden, daß anstelle des Ödipuskonflikts mit seiner Errichtung von konstruierten lch- und Uber-Ich-Strukturen symbiotische entgrenzende Beziehungsmuster, narzißmusfordernde Mutter-Kind-Beziehungen einen neuen Charaktetyp zu formen beginnen, den in etwa folgende Eigenschaften auszeichnen: Entpolitisierung, politische Apathie, Zunahme des Verlangens nach Subjektivierung, Beziehungsorientiertheit, hohe Emplindlichkeit des eigenen Selbstwertgefühls, "eine gewachsene Fähigkeit. sich in den anderen einzufühlen, mit dem gleichzeitigen Problem, daß die Ängste, von angeren abgewertet zu werden, ebenfalls gewachsen sind" (ZIEHE 1983, S. 137): Vermeidung von Situationen, die in irgendeiner Form mit Unlust verbunden werden könnten; der Wunsch, betroffen zu sein. Insgesamt, könne man sagen - so ZIEHE1983 -. .Jugendliche leisten unter gegenwärigen sozio-kulturellen Bedingungen eine erhebliche Arbeit, heutzutage Identität zu gewinnen. Man könnte sagen, sie leisten eine Identitätsarbeit', eine unsichtbare Identitätsarbeit, weil meistens die Umgebung gar nicht merkt, was für eine Form der Arbeit das ist." (ZIEHE 1983, S. 137.)
Ziehe hat für diese neue Jugend der Mittelschicht den Begriff "Neuer Sozialisationstyp" geprägt Sein deutlichster Unterschied zum bürgerlichen Sozialisationstyp sei das Dominieren von Persönlichkeitsmustern, die auch die orale Phase der Kindheit auszeichnen, während der bürgerliche Sozialisationstyp eher eine Fortentwicklung der in der analen Phase der Kindheit hervortretenden Züge sel. Beide Typen, so Ziehe, seien keine empirisch vorfindlichen Menschen, sondern Tendenzen, die unter den gegenwärtigen Bedingungen stärker bzw. schwächer hervorträten.

## 5. Faschismus als Protestkultur

Was Ziehe nicht beschrieben hat, ist die Verarbetung des sozialen Wandels durch die Heranwachsenden anderer Gesellschatisschichten; vor allem hat er die Arbeiterjugend ausgespart Die Verarbeitungsmechanismen der Unterschicht, ob-
wohl von denselben gesellschaftichen Determinanten geformt, haben traditionellerweise anders ausoesehen als die der Mitelschicht Die traditionelle Arbeiterkultur hat ihr Fundament Mittelschandest-sachlichen Kooperationsprozeß gehabt Die Erfahrung des anderen und des eigenen Selbst - obwohl auch ihrerseits von Entfremdung und Konkurrenzproblemen überschattet - hat ihren Grund in den Kooperationsgegenständen gehabt. „Wenn man sich hier gegenseitig über die wirkliche Beschaffenheit der gemeinsamen Arbeitsgegenstände . . . etwas vormacht - sagen wir uber die Temperatur des Metalls im Falle des Gießereiarbeiters -, führt das im allgemeinen rasch zu zusätzlicher Arbeitsmüde oder zu Arbeitsunfallen und Lohneinbußen." (OTTOMEYER 1977. S. 110) Diese der Tendenz nach auf Solidarität zielende Erfahrung ist im Ansatz emanzipatorischer als die Erfanrung der auf ihren Vorteil bedachten Tauschpartner auf dem Markt. Selbst die Sprechweise der Arbeiter von der Sprachsoziologie eher abschatzig als nrestringierter Code" bezeichnet - unterstellt diese gemeinsame Erfahrungsbasis und das gemeinsame Interesse am Bewaltigen praktischer Situationen. Die körperlich-sinnliche Erfahrung des Arbeiters im Produktionsproze 3 , bel dem man einander sieht und aufeinander zuarbeiten muß, hat diese Alltagskultur geprägt (dies gilt nicht für die Fließbandarbeit; diese ist jedoch längst nicht so verbreitet, wie manche Soziologen meinen).

Die bereits geschilderten Veränderungen in der Arbeitswelt erodieren und unterhöhlen das Verarbeitungspotential der Arbeiterkultur.
DielG-Metall sieht voraus, daß bis 1990 rund 300.000 Metallarbeiter ihren Arbeitsplatz an etwa 40.000 Industrieroboter verlieen werden und das Bundesdeutsche Institut für Produktionsechnik und Automatisierung hat berechnet daß Computer und Industrieroboter bis 199080 bis $90 \%$ der Industriearbeit übernommen haben werden." (DALLINGER 1983.) Eine der größten Zeitschriften der Welt, das Time Magazin, hat 1982 nicht einen Menschen, sondern einen Computer zum ..Mann des Jahres gewählt. Der Microchip als Basis eines nahezu totalen Uberwachungssystems kann in Bruchteilen von Sekunden zehntausende Informationen verrarbeiten und blitzschnell weitergeben. Kommt es zum Beispiel in einem Teilbetrieb eines multinationaen Konzerns zu einem Streik. dann kann die Konzernzentrale im Handumdrehen anhand ihres elektronischen Netzwerks feststellen, in welchen konzerneigenen Werken die Produktionskapazitäten nicht voll ausgelastet sind. dorthin Konstruktionspläne und Konstruktion sprogramme uberspielen und dann in diesem anderen Werk weiterproduzieren lassen und relativ unbeeinträchtigt das Erlahmen der Kamplmaßnahmen abwarten. Rank Xerox in London unternimmt großangelegte Versuche, bei de-
nen man den Arbeitnehmern anbietet bei freier" persönliche Arbeitszeitgestaltung daheim an einem Personalcomputer zu arbeilen. Bezahit wird aber nur die Nettoarbeitszeit, die Ange stellten genießen an ihrem Heimarbeitsplatz keinerlei gewerk chaftichen Schutz. die gemein same Produktionsstätte als Zen rum der sozialen Begegnung und der Entwicklung rischer politischer Kraft und Durchsetzung geht verloren. (Zitien nach DALLLINGER 1983.)

## Halten wir fest:

- Die sinnliche Konkretheit der Arbeiterkultur geht mit dem Verschwinden sinnlich konkreter Arbeit verloren
- Damit schwindet die Basis der Kooperations- und Solidarisierungserfahrung
- Die perfektionierten Kontrollsysteme erzeugen Angst und Unsicherheit
- Die Befürchtung, durch den Verlust des Arbeitsplatzes zu einem sozialen Nichts reduziert zu werden, steigert die ExiStenzangst noch zusätzlich.
- Die Familie ist nicht mehr fähig, den daraus erwachsenden psyche-sozialen Druck abzufedern. Auch in der Arbeiterfamilie ist der Vater kein gesellschaftich wichtiges Vorbild mehr. dessen Verhaltensregein zu verinnerlichen sich lohnen würde, weil ihre Verlangerung ins Erwachsenenleben hinein nicht mehr sinnvoll ist. Dies macht auch für Arbeiterkinder die klassische Über-lch-Bildung schwierig, wenn nicht unmöglich, von der Ausbildung eines synthesefähigen Ich kann unter solchen Bedingungen nicht die Rede sein. Aus all dem läßt sich unter Zuhilfenahme einer psychoanalytischen Optik erschließen, daß die Verbindung individueller Bedüfnisse mit geselischaftlichen Rollenangeboten im Individu um nicht mehr geleistet werden können. Aspekte passiver Anpassung treten in den Vordergrund. Die Ohnmachtsgefühle die daraus entstehen, führen dazu, daß sich die Menschen folgerichtig verantwortungslos ihrem quasi "natürlichen" gesell schaftlichen Schicksal fügen. Die psychischen Kosten, die die ser Anpassungsprozeß an eine immer schneller sich wandelnde soziale Wirklichkeit mit sich bringt, sind hoch. Der Preis, der zu zahlen ist, ist nicht weniger als die Identität der ndividuen. HORN(1972, S. 201) weist darauf hin, daß damit auch die Angst verbunden ist, weder innerhalb einer zugewiesenen Rolle noch beim Rollenwandel fungibel genug zu sein. „Diese gesellschaftiche Zustand läßi sich als großes Experiment mit der sozialen Angst begreifen." Gesellschatiliches Dazugehören wird erkauft mit dem Aufgeben einer eigenen Identität zugunsten der Pseudoidentitat ständig wechselnder Pollen
In dieser psycho-sozialen Atmosphäre zwischen Apathie und

Angst, die Identität gar nicht erst entstehen läßt, wird Realität, weil sie nicht mehr erfahren werden kann, projizierend, tendenziell wahnhaft beurteilt ... Das Wahnbewußtsein versucht, alles in die Außenwelt hinein, die personalistisch vorgestellt wird, aufzulösen; politisch bedeutet das Aggression gegen eine Fremdgruppe . . . Kriegfuhren ist. wie das Pogrom . . ., die äußerste Konsequenz der Projektion der eigenen paranoiden Vorstellungswelt auf den Gegner. In einer wesentlich bürokratisch und technokratisch organisierten Welt haben diejenigen, die ihre Aggression am besten externalisieren können, die größte Überlebenschance." (HORN 1972, S. 224/225.)

Die heute unter Jugendichen vor allem aus der Arbeiterklasse zu beobachtenden Tendenzen lassen sich vor diesem theoretischen Hintergrund etwas differenzierter beurteilen. Sie sind nicht Folgen persönlicher Schwachen, sie sind nicht Auswüchse verschrobener Individualität. sie sind nicht Folgen mangelhaften Geschichtsunterrichts oder schlechter Erziehung; sie sind viel eher der wahnhafte, aber von richtigen und rea!en gesellschafilichen Grunden motivierte, von Politikern der Neuen Rechten ausgebeutete Protest gegen ökonomische und psy-cho-sozialen Enteignung: eine Politik aus dem Bauch für den Bauch, die sich die Gewaltbereitschaft von Enteigneten zunutze macht, eine Gewaltbereitschaft, die von der untergehenden Alltagskultur nicht mehr gedämpft werden kann.

Das Wiederaufleben des Faschismus als Massenbewegung wird durch bessere Erziehung dieser Jugend alleine nicht zu verhindern sein, Dazu wird es notwendig sein, die Arbeitswelt zu demokratisieren und zu humanisieren sowie die neuen Technologien zum Schutz der arbeitenden Menschen einzusetzen. Erst wenn sich Zukunftsperspektiven fur Arbeiterjugend und arbeitslose Jugend ergeben, kann das Gespenst des drohenden Faschismus wirkungsvoll gebannt werden

## Literatur

BÖHNISCH, L: Die jugendpoitische Srisanz: Die realen Lebensverhaltnisse der Jugend In: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Die neue Jugenddebatte. Munchen Juventa 1982. S. 118-140
DALLINGER, A.: Politische und geselischattspolitische Konsequenzen der neuen Technologien Relerat. gehalten beim BFI-Forum am 8. Juni 1983. Unverollentl Manuskrp!
ELIAS, N: Uber den ProzeB der Zivissation Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen 2 Earde Suhrkamp:Frankfurt/M., 4 Aufl 1977
HÄSING H./STUBENRAUCH. H IZIEME Th (Hisg) Narziß - Ein neuer Sozialisationstypus? Bensherm pid-extra-Buchverlag. 1979.
HORN, K.: Politische Psychologie - Ekrentminteresse. Themen, Materialien In: KAESS, G./SENGHAAC O (Hrsgi): Politikwissenschaft Eine Einfuhrung in ihre Probleme. Frankfurt/M.: Fischer, 1972, S.

JUGEND 81: Lebensentwurfe, Alltagskulturen, Zukunfisbilder; Studie im Auftrag des Jugendwerks der Deutschen Sheil durchgefuhit von Psydata, Institut fur Marktanalysen. Sozial- und Mediaforschung GmbH 2 Aufl Opladen: Leske und Budrich 1982
LIEBEL. M : Zum Problem der sozialen Schichtung in der neueren westdeutschen Jugendiorschung. In: LESSING. H LIEBEL M (Hrsg) Jugend in der Klassengesellschaft. Marxistische Jugendforschung und antikapitalistische Jugendarbeit Munchen: Juventa. 1974. S 60-74
MEAD.M.: Jugend und Sexualität in primitiven Gesellschaften. 3 Bande Nordingen: dtv. 4. Auflage 1976
OTTOMEYER, K.: Okonomische Zwänge und menschliche Beziehungen Soziates Verhalten im Kapitalismus. Reinbek: Rowohlt 1977
RUTSCHKY, K (Hrsg): Schwarze Pädagogik. Quellen zur Naturgeschichte der burgerlichen Erziehung. Frankfurt/M./Berlin/Wien: Ullstein. 1977
SCHEFOLD. W: Die gesellschaftspolitische Inszenierung: Fragen, die nicht nur die Jugend angehen In: Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Die neue Jugenddebatte. München: Juventa. 1982, S. 81-117.
ZIEHE. Th.: Pubertat und Narzißmus Sind Jugendliche entpolitisient? Frankfurt/M.: Europaische Verlagsanstalt, 2 Auflage 1978.
ZIEHE, Th / STUBENRAUCH. H: Plädoyer für ungewöhnlicnes Lernen. Ideen zur, لت̆gendsituation. Reinbek: Rowohit. 1982
ZIEHE. Th: Zur Situation der jungen Generation aus psychologischer Sicht. In: LIEDE. M./ZIEHE, Th.: Über Telefonitis die Liebe zu alten Klamotten und den Hunger nach Intensitat Gesprache über die junge Generation. Reinbek: Rowohlt. 1983. S. 131-138

##  <br> Zeitschrift für politische Bildung

Die AUFRISSE wenden sich vor allem an Lehrer und Studenten und bieten zusammenfassende Informationen zu Themen
der Politischen Bildung. Sic wollen dazu beitragen daB an Ósterdur Politischen Bildung. Sic wollen dazu beitragen, daB an Osterreichs Schulen mehr Wissen über Arbeits- und Lebensverhält nisse in unserer Gesellschaft vermittelt wird

Jg. 1982
1/1982 Friedenserziehung
$\begin{array}{ll}\text { 2/1982 } & \text { Friedenserziehung } \\ \text { O/1982 } \\ \text { Ofterreich } \text { Anifaschistische Literatur (1933-1945) }\end{array}$ 3/1982 Sozialpartnerschaft
4/1982 Sexualitat
Jg. 1983 Kart Marx 1818-1583 - Akrualitur seines Dentens
$2 / 1983$ Mitbestimmung in Schule und Arbetiswelt
3i/1983 Rassismus in Osterreich
41983 Nitbestimmung - Personolveriretungswohen
Der Presis fior das Abonnement Inland berräpt ös 140 .... Ausland os 180, -; fier Studenten ios $100, \cdots$, fu: das Enzehen 6540 ,-

Bestelladresse: Verlar Ger Gesellschaftskritik, A.flot Win Hernaber Gurte 41/1/12A: Ie 02224347

## besprechungen, hinvelise

## Erich Ledersberger

## Die Erben

## Ein angeblich kritischer Film in Sachen Neofaschismus

Die Absicht klang lobenswert: ein österreichischer Film setzt sich mit dem aufkeimenden Neofaschismus auseinander. Zentrale Figur der Geschichte ist Thomas, ein Gymnasiast neureicher Eltern der zufällig eine Gruppe Neofaschisten kennenlernt. Dort findet er all das, was er bisher gesucht hat:

- statt sinnlosen Leistungsdruck, Leistungsdruck für ein (sinnloses) Ziel;
- echte Männerfreundschaft als Ersatz für verdrängte Homosexualität und Elternliebe:
- ein ordentliches Sexualleben, weil die Frauen dort einfach genommen werden, wie es sich für einen echten Germanen schickt.
Unter Solidarität versteht man das gemeinsame Verprügeln von Schwächeren. Das Ziel ist Zerstörung. Liebe gibt es nur zum Vaterland und zum Führer. Die eigene Schwäche wird durch Indianerspiele verdeckt und abends sitzt man erschöpt, aber vereint, zusammen und lauscht den Erzählungen alter Kameraden.

Der Held der Geschichte blüht auf: während er bei seinem ersten Versuch. mit einem Mädchen zu schiafen, anfangs versagt - weil jenes Mädchen selbst aktiv ist, ihn zum Beischlaf auffordert und sich dann noch kühn auf ihn setzt. statt daß es gehorsam unter inm liegt -, geht es später schon besser. Mit Teilen einer SS-Uniform bekleidet, an den wichtigsten Stellen aber nackt, zwingt er das Hausmädchen seiner Eltern auf die Knie und steckt ihm das in den Mund, was endich zur harten Waffen geworden ist. Dem Mädchen scheins es zu gefallen.

## Chance vertan.

Walter Bannert, der Regisseur des Films, hat eine Chance vertan: statt auf die möglichen Gründe fur das Abgleiten seines Helden in die primitive Philosophie des Faschismus aufzuze!-
gen, zeigt er einen primitiven Actionfilm mit übertlussigen Sexszenen. Das alles ist handwerklich perfekt gemacht, was das Dilemma noch vergrößert. Am Endeerschießt Thomas den Vater seines Freundes Charly Diese Szene ist in wunderschater die eigene Tochter vergewaltigt hat Wo Sa liegen, ist vorauszusehen
Ich habe das bestimmte Gefuhl, da wurde ein Film von jemandem gemacht, dem es mehr ums Filmemachen und um den Erfolg ging. als um das Thema:

- Da werden die Schießübungen auf einem Lager weidlich ausgekostet. Da muß der Schwächste der Gruppe den Juden spielen, an dem der Todesstoß geübt wird. Warum wird das nur aus der Position der Jäger betrachtet?
- Da kleben Neonazi Plakate und stoßen dabei auf ein rausch giftsüchtiges Mädchen, das sie vergewaltigen. Warum ist dieses Mädchen dreckig und verkommen?
- Warum gibt es keinen Gegenspieler zu den Jungfaschisten obwohl am Anfang des Filmes alles darauf hindeutet? In de ersten Szene sieht man einen Jogger, der von den faschistiscben Schlägern verprügelt wird. Dieser Mann taucht zwar noch einmal auf, als er einen Plakatständer der Rechten umwirft, verschwindet dann aber spurios.
- Warum ist die Mutter von Thomas eine ewig keifende kilcheetigur?
Zas alles hätte man sich sparen können, well es keinen Zusammenhang mit der Geschichte hat. Alles ist schließlich so banal, daß die Wirkung fatal ist: Man versteht Thomas, sonst
miemanden. niemanden.
Seine Opfer - der erschössene Vergewaltiger, die niedergeschlagene ehemalige Widerstandskämpferin, das Hausmädchen - sind Randerscheinungen, Vehikel zur Fortühhrung der Filmgeschichte.
Ich war am Ende des Filmes zuerst so ratlos, nach einer zweistündigen Diskussion verärgert und schließlich wütend Ich weiß namlich nicht mehr, ob das ein Anti-oder ein ProFaschismusfilm ist. Etwas Schlimmeres kann ich uber einen Film zum Thema Neofaschismus kaum sagen.


## Uwe Bolius

## "Deutsche Jugend freudig gehet in eine große Zeit hinein."

## 2 Buchbesprechungen

Zwei Bücher zum gleichen Thema: wie wurde man damals ein Hitierjunge, ein deutsches Mädel? Wie war das, als eine ganze Jugend zuerst meist freiwillig, schließlich gezwungenermaßen, Jahrgang für Jahrgang, von der Hitlerjugend zuerst nur erfaßt" schließlich ,kriegsdienstverpflichtet" wurde. Gab es da überhaupt eine Alternative? Konnte da überhaupt ein Junge, ein Mädchen Nicht-Nazi werden? Kritisches Bewußtsein, Distanz zu den Nazis entwickeln? Sich dem deutschen Faschismus entziehen?

Nein.
Absolut unmöglich. Es gab kein Entrinnen (außer vielleicht, wenn die Eltern im Widerstand kämptten). Die Hitleriugend eerfaßte" bereits die Zehnjährigen mit einer Gründlichkéit beim Durchkämmen der Listen, die eine Vorübung für die Judenlisten war. Niemand aus einer Generation, außer er war krank, blieb in diesem organisatorischen Läusekamm nicht hängen. Dann drillte sie die Jungen und Mädchen, ideologisch und körperlich, „härtete" sie ,. $\mathrm{ab}^{\prime}$, begeisterte sie bis zur Erschöpfung, höhlte sie aus, staatlich verordneter Jubel. Wenn man/frau im deutschen Faschismus ein Kind, ein Jugendlicher war, wurde man/frau notwendigerweise zum ivazi. Es gab nur mehr Abstufungen an Intensitatt, vom lauen bis zum begeisterten Nazi, doch Widerstand war nicht denkbar.
Außerlich weisen die zwel Bucher große Ähnlichkeiten auf: beide sind autobiografisch; erzählen chronologisch; ihre Autoren stammen beide aus eher kleinbürgerlichen Familien; beider Eltern waren ebenfalls Nazis, der ersten Stunde; auch der Altersunterschied der zwei Autoren ist nicht groß, nur 5 Jahre.
Innerlich sind die Bücher wohl so verschieden wie ihre Verfasser. Renate Finckh, 1926 in Süddeutschland geboren, reißt einen mit, zieht den Leser in den Strudel ihrer Führer-Verfallen heit, ist analytisch genau und erzanlerisch packend. (Außer auf den ersten paar Seiten, die die früheste Kindheit schildern) Ihr Bericht ist konkret, anschaulich, etrlich. Ralf Roland Ringlers Berichterstattung bleibt merkwurdig blab. Nicht unehrlich, nur nicht ehrlich genug. Ihm fehlt die Schärfe der deutschen Autorin. Das liegt sicher nicht daran. dan er aus Osterreich und sie aus Süd-)Deutschland stammt Sondern eher daran, daß Renate Finckh ihre Jugend, hat der Leser den Eindruck, wirklich aktiv
durchforscht hat, während Rall Roland Ringler, 1921 geboren, seiner Vergangenheit gegenubet seltsami neutral bleibt. Die Frau will erkennen, was sie damals in den Faschismus getrieben hat. während der Mann kaum erkennen, eher erzählen will Sein Buch wird daher fastzur Rechttertigung des Geschehenen ihres zu dessen Analyse.

## *

Jetzt die zwel Bücher im einzeinen


## Renate Finckh

## Mit uns zieht die neue Zeit

Signal-Verlag. Baden/Baden, BRD 192 Seiten
Unter aem Decknamen "Cornelia Keller", aber in Ichform, er zählt die Autorin ihre Entwicklung. Vater Goldschmied und verhinderter Bildhauer in einem kleinen, süddeutschen Stadtchen Mutter halbgriechischer Abstammung, Hausfrau, führt das Geschäft des Vaters. Das Kind erlebt die Ehe ihrer Eltern als von Anfang an ziemlich kaputt, den Vater als bedrohliche Angstfigur, die Mutter als schützende, wärmende Hand. Beide Eltern sind schon früh Nazis. Als Hitler an die Macht kommt und die Faschisten ihre ersten großen Erfolge iefern (Uberwindung der Arbeitslosigkeit, wirtschaftlicher Aufschwung, ..alle berauschen sich am Glanz der Olympiade":..) bluht auch die Ehe ihrer Eltern auf wundersame Weise für ein paar Jahre auf, um dann, später im Krieg, endgültig wegzuknicken. Das die Eltern Verbindende ist die Katastrophe.

Cornelia, die als verzogenes, haufig schreiendes Kind gilt, das (auf Empfehlung des Hausarztes) mit einem Kübel Wasser über den Kopf ruhiggestellt wird. wachst wie von selbst in die Hitlerjugend hinein. In präzise geschilderten Szenen wird gezeigt, wie die Kälte des Elternhauses, die Versagungen und Demütigungen der Kindheit plötzlich durch das Hineinwachsen in die faschistische Jugendorganisation, so wie die Ehe der Eltern, eine wundersame" Heilung erfahren. Acolf Hitler wird für das Mädchen zum Symbol der konkref. snnlich erfahrenen Erfüllung. Sie die in der Familie immer a!s ofekleine". als das Anhängsel galt, nur von der Mutter beschutzt ungezogen" sagten die Leute - plotzich gilt sie etwas! lat "Fuhrerin" einer .Schar"! Ludwig Erhards Ausspruch aus den frutien sechziger Jahren. Wir sind wieder wer'" - zuetech die Kapiteluberschrift fur die Zeit um 1936-gil plotzlich auch ganz privat: Cornelia ist eine

Auserwähte"; sie hat sich so leidenschathich, blindglaubig als Deutsches Mädel" bewăhrt, daß sie gegen Ende des Krieges and nach Ablegung vieler Prufungen aut die „Fuhrerschule geschickt werden soll. in die nur die "Elite" Deutschtands aufgenommen wird.
Drei Szenen in diesem Buch sind mir ganz von selbst in Erinnerung geblieben:

- Wie diu vierjanrige Cornelia ein jungeres Kind, über das sie. die Kleine, endlich einmal herrschenkann, was ihr große Lust verschaft absichtlich die Treppe hinunterstößt. Sie wollte ausprobieren, ob de liebe Gott, der ja alles sieht, alles weiß, auch diese Missetat gesehen hat. Kindlicher Sadismus und seine Rationalisierung durch Religion. dies so ge
- Wie Cornelias Vater, knapp nach Kriegsausbruch 1939, mit der Fami-- lie Weihnachten feiert. Der antiklerikalen Stromung des Faschismus folgend, ist ihm der Text von nStille Nacht, heilige Nacht"zu dumm, er dichtet inn im Nu um:
${ }^{4}$ Stille Nacht, heilige Nach
alles schlaft, einer wacht,
der in den Sternen hoch über uns wohnt und über allen Welten thront.
Richter von Bose und Gut..
Nationalsozialismus ais Religionsersatz. Daß Hitter weder in den Sternen wohnt.". sondern in Berlin, noch uuber allen Welten zu thronen imstande war, hinderte Cornelias Vater nicht, inn zum „Aich er über Böse und Gut" zu machen. Also zu Gott.
Hier wird sichtbar, so deutlich, wie ich es bisher in noch keinem anderen Bericht gelesen habe, in welch schmerzhafte Bewußtseins kerbe der Nationalsozialismus von Anfang an schlug. Und traf Läßt man die ökonomischen Bedingungen je einmal weg, so war der deutsche Fachismus auf der Bewußtsei, ,ene tatsachich so elwas wie konkrete, irdische, mit Händen und hurper fühlbar gewordene Religion.
- Wie Cornelia das Judenproblem aus ihrer Sicht erlebte: zuerst. als Kind, eher den alltaglichen Antisemitismus der Zwischenkriegszeit dann, voll unter nationalsozialistischer Prägung, als Halbwuchsige, die das "internationale Judentum ganz abstrakt, inre judischen und halbjüdischen Mitschulerinnen freilich nur unter Schwierigkelten zu hassen Iernte; schließlich, als Zehnjahrige. der zum ersten Mat „ein Zug Juden ... abgehärmte. geduckte Gestalten" begegnet. Er wird an ihr brutal vorubergetrieben. sie endeck ene eie Freundin neben ihr rin darunter, grubl sie scheu wo ioh dient sagen durfte: Die sagt ihr schlieBlich. Was sie wein. ir abie umgebracht* So kommen jetzt nach polen. Da werdien habe ich fotan gevoit. der auch ur denleser spur
„Zum ersten Mal dache ich. Vieles, was geschieht, ourte nie ge schehen. Doch wolle Bose zu setzen hielt ich seine Seele geiroren"
Renate Finckh geht nicht mit dem Nationalsozialismus, sie geht mit sich selbst ins Gericht Das verleiht ihrem Buch die

Wucht. Das ist mehr als die meisten ihrer - aber auch unserer - Generation je geschafft haben. Den Faschismusim nachhinein, ganz abstrakt abzulehnen, ist leicht: der Tritt eines schon Gestürzten. Die faschistoiden Tendenzen, den Alltagsfaschismus in sich selbst aufzuspuren, ist schwer. Renate Finckh gelingt dieser Kampi mit sich selbst. Sie zeigt, wie es wargnadenlos: auch sich selbst gegenuber. Sie legt die Motive bloß die sie - und viele andere mit ihr - in den Faschismus getrieben haben: das Vorbild der Eliern, die Demütigungen der Kindheit, die Suche der Jugend nach dem richtigen Leben, verblassende Kraft religiöser Erziehung und die Sehnsucht nach Güte, nach i dem Guten".
Schweigend stehen, eher am Rand des Geschehens. die ohnmächtigen Figuren der Menschlichkeit, der konkret gelebte menschliche Güte: Vater und Mutter Borg, ithr geliebter Bruder Andreas, auch er für kurze Zeit Nazi, der polnische Junge.. . Sie sind es, die der jungen Frau 1945, sie ist 19 Jahre alt, emen neuen Anfang ermöglichen; sie schwört sich, alles einmal aufzuschreiben.
Am Ende des Buches erfährt man nicht, welche politische Position die Autorin heute (das Buch erschien 1979) einnimmt, außer, daß sie keine Faschistin mehr ist. Aber man sieht ein junges Mädchen, dem seine Welt zugrundegegangen ist das neu anfangen muß. Dabei gelingen ihr Szenen von dichterischer Kraft, wie die der Wiederbegegnung mit ihrem Bruder Andreas
Ein schōnes, ein starkes Buch, das einem viel über die dunklen Kanäle im Bewußtsein der Menschen erzählt, die Hitler zu nutzen wußte, deren exzessive Nutzung den Nazis zusammen mit der raschen Nutzung der deutschen Wirtschaft für ihre Zwecke, zum Erfolg̀ verholfen - die Nation aber in den Untergang geführt hat. Die bedingungslose Konzentration auf ein Einzelschicksal erzeugt im Leser ein siarkes Bild jener Zeit, wie sie war.
夫

Für mich weniger hilfreich war das Buch von


## Ralf Roland Ringler

Illusion einer Jugend
Hitlerfugend in Österreich
Verlag niederösterreichisches Pressehaus, St. Pölten/Wien 223 Selven

Zwar stellt der Autor bisher unveröffenitichte Fotos der österreichischen Hitlerjugend und mehrere Organisationsskizzen der Parteljugend zur Verlugung. Doch insgesamt. gerade weil Ringler fast alles ..Private" ausktammert. bleibt sein Bericht eher abstrakt.

Als ob die "private" Erlosungssehnsucht der Menschen, vor allem der Jugend, nicht eine der Hauptantriebsquellen des Faschismus gewesen wäre. Onne sie hätte Hitler nie die Massen erreicht.

Der Autor gibt sich keinen Decknamen, schreibt unbedeckt. Aber da er sich an keiner Szelle das gibt, was man herkömmlicherweise eine "Blöße" nennt (so wie Frau Finckh etwa bei der Schilderung der Ehe ihrer Eltern, ihrer Kindlichen Aggressionen oder ihres Mitwissertums um die Judendeportation), ist seine Ich-Erzählung ziemlich gefahrlos. Stellenweise gerat sie zur privaten Kriegsberichterstattung, etwa bei der Beschreibung seines Afrika-Einsatzes und dem - per Tagebuch festgehaltenen - Einsatz der Hitlerjugend in den letzten Kriegsmonaten 1945 bei der Panzerabwehr. Herr Ringler hat nämlich die Panzerjagdkommandos des HJ-Volkssrurms in Wien aufgestellt und sie, wie er detailliert beschreibt, sehr gründlich ausgebildet; seiter wegen seiner Verletzungen an der Front, wieder in seiner Heimatstadt eingesetzt war.
1921 geboren. Sohn eines ehemaligen K.u.K.-Offiziers und späteren Mittelschullehrers, erfährt der Bub eine typisch mittelständische, kleinbürgerliche Sozialisation, die in den Anfangskapiteln des Buches sozusagen in Stichworten abgehakt wird. DerVater bleibt ein konservativer Schatten, die Mutter kommt im ganzen Buch so gut wie nicht vor, über die Ehe der Eltern erfährt man nichts, plötzlich. mit 12 Jahren: „Vater schickt mich zum ,Deutschen Turnverein'. Ich soll dort ,Zucht und Ordnung' lernen."
Lagerfeuerromantik. Fahrten in Österreich, nach Italien (.siamo fascisti di Austria") später Deutschland Trotzdem waren diese Anfangskapitel für mich der informativste Teil des Buches. Aus der Perspektive des jugendlichen Ich-Erzählers wird geschildert, dann mit kommentarhatten Einschüben des erwachsenen Erzählers. Organisationsskizzen und Zeittafeln ergänzt, wie praktisch alle Telle der sogenannten „bündischen Jugend", vom Wandervogel" angelangen über den "Bund Neuland" (die* Katholen) bis hin zu den "Kreuzfahrern" (die Evangelen) nahezu* konfliktios in der Hitlerjugend aulgesaugt wurden.

Österreichs gruner Faschismus der sich, nach deutschem Vorbild, seibst eine Jugenjorganisation zulegte (das "Vaterländische Jungrok"l, drangte die .Bundischen" genauso in die Illegalitat wie die "Nazis" und deren Nachwuchsorganisation, die "Hitlerjugend". Esistkenzeichnend fur dieses Buch, daß an
keiner Stelle erwänt wird, daß alle diese verschiedenen Grup pen aus dem burgerlichen Lager in allen seinen Schattierungen von chris!lich bis national kamen. Zwar tauchen "die Roten", "die Sozis" bzw. deren Jugendorganisationen manchmal am Rande des Geschehens auf (Kommunisten, meines Wissens, nie, die verschwinden mit den Sozialisten im gleichen Topt der "Roten") Aber die Welt des Bürgertums wird an keiner Stelle verlassen.
Die Ideale der HJ und der Bundischen (Treue, Ehre, Tapferkeit, "Glorifizierung der Todessehnsucht", jeder Junge ein werdender Krieger") waren einander so ähnlich; die äußeren Symbole (Uniformblusen, Lappenzelte. Wimpel, Trommel, Dolche ...) waren so leicht untereinander austauschbar, daß der Übergang der einen in die andere Bewegung nur eine Frage der Zeit war; und der Macht. „Unsere Ideale (die des ,österreichischen Jungenkorps') waren die Starken, die Mutigen und die Entschlossenen - die Herrenmenschen. Die Verachtung galt den Schwachen, den Spießbürgern, den Wehrlosen oder besser jenen, die sich nicht wehren wollten. Uns sprach das Laute, Kraftvolle, das Selbstsichere an. Mit einem Wort - die Macht." Ralf Roland Ringler wollte zur "Elite" gehören.
Wenn jemand das Gefühl des Sieges je ausgekostet hat, so waręn wir es im März 1938", nach Hitters Einmarsch in Österreich.

Die weiteren Stationen des Autors: Aufbau der HJ in Wien, Schulungen im "Altreich*, Kriegsbeginn, Reichsarbeitsdienst, Soldatenausbildung, Einsatz in Polen, dann Wechsel zu den Panzergrenadieren, Einsatz in Afrika, Verwundung, Rückkehr nach Wien, Betreuung der HJ und, im letzten Kriegsjahr, ihre Umstrukturierung zur kämpfenden Truppe von 16-, 17-jährigen im „Südostwall" südlich von Wien bei der Panzerabwehr, das alles zog an mir vorüber, ohne mich sehr zu berühren.

Herr Ringler betrachtet es als sein Verdienst, diese letzten HJ-Truppen aufgebaut, ordentlich (mit all seiner Fronterfahrung) ausgebildet und dann in den Krieg geschickt zu haben. Er ist sichtlich stolz auf seine Leisiung: stolz auch darauf, daß es unter seinen Jungen als praktisch vollwertig kampfende Soldaten, so wenig Tote und Verwundete gab Daß diese Jungen voll "Ihren Mann gestanden" haben. "Diese Kampfgruppe (namens ,Werwolf') wurde das letzte Mal nordlich der Donau auf der Linie Flandorf, Stetten, Manhartsbrunn. Schleinbach eingesetzt und die Stellung gegen starke russische Krafte gehalten Im Wehrmachtsbericht vom 16. April 1945 wurde dieses Unternehmen ausdrücklich erwahnt." (Seite 143/44)
Daß Herr Ringler damals daraut stolz war, kann ich verstehen, Daß er, wie man aus der Art und Weise der Schilderung sieht, auch heute noch darauf stoiz ist, ist mir unverständlich. Spätestens an dieser Stelle im Buch enthult sich, daß Herr fingler
noch immer der Alte ist
Im Grunde, habe ich den Eindruck, hat Rall Roland Ringler dieses Buch nur geschrieben, um etwas zubeweisen, um sich und der Mitwelt zu sagen: Schaut her, es hat unter den Nazis auch anständige Menschen gegeben; zum Beispiel mich.
Ich glaub ihm das sogar. Ich nehme ihm auch ab, daß er sich als Soldat nie eines Kriegsverbrechens schuldig gemacht hat (das paßt irgendwie nicht zu ihm), ein guter Offizier war, tapfer bis zur Selbstverleugnung und stets gerecht zu seinen Leuten (beeindruckend etwa: das Auswendiglernen der Lebensgeschichten seiner Soldaten, als er das erste Mal eine Kompanie führt).

Trotzdem: das ist mir alles zu wenig. Menschliche Anständigkeit war im Nazi-Reich die Haltung von Menschen, die sich Augen und Ohren zuhielten, um .anstandig bleiben" zu können. Viel innere Emigration ist in diesem Buch.

- Judenverfolgung - sie kommt bei R. R. Ringler nicht vor, wird nicht enmal am Rande erwähnt. Es ist kaum zu glauben, daß ein Soldat seines Kalibers, seiner Qualitat, nie ein Sterbenswörtchen darüber erfahren hat Und wenn es so ware, warum schreibt er nicht wenigstens dies: ,Ich schwöre. ich hab nichts darüber gewuft." Also vermutlich noch immer: Augen zu!
- Altagsfaschismus. Rachegefuhle. sadistische Regungen - der Aütor kennt so was nicht. Die Verletzungen aus Kindheit und Jugend, die aut der Seite des Einzelmenschen das vorbereiten können. was dann, als Massenbewegung und mit Unterstützung der ókonomischen Kräte des Kapitalismus, zum Faschismus werden kann - all das existiert bei inm nicht
- .Der zufriedene Burger ist teicht ernzuschlafern. die Jugend nie. Heute (das Buch erschien 1977) gart es überall auf der Welt. Diese Unruhe kommt nicht aus einer Geistesrichtung. Linke und rechte Radikale schüren das Feuer. Revolutionen werden schon im Entstehen von alten. erfahrenen Berufsrevolutionaren gelenkt. Diese Leute im Hintergrund wissen das eine bestimmt: Jugend kann man manipulieren, in Bahnen lenken, begeistern, aufputschen, radikalisieren. kurz gesagt - sie fur bestimmie Zwecke mißbrauchen Das geschieht heute ebenso wie es damals geschah " (Seite 63)
Das ganze bürgerliche Weltbild bricht in solchen Satzen durch Der letzte Satz lautel ia im Klartext etwa so: .Ich war damals jung. Manipuliert. MiBbraucht Also kann ich nix dafur." Abgesehen von dem logischen Ausrutscher (Jugend ist "nie einzuschlafern". aber leicht zu .mampulieren"), fehll dem Autor jedes tiefere Verstandnis fur sozale: politische und geschichltiche Zusammenhange Dab Fevolutionen wie Kriege nup "von innen" ausbrechen. nicht von Fimplpersonen gemacht werden können. sondern Signale von Noten sind - nichts von alledem
ist Ringler bekannt. Die französische, die russische Revolution - doch nicht von. Berufsrevolutionären geschürt", sondern von Hungersnoten. Produktionskrisen, Klassenkänoplen erzwungen. DaB Hitler den 2 . Weltkrieg vom Zaun brach - kein Zweifel. Wenn man aber dazu weiß. daß im Jahr 1939 die deutsche Staatskasse bankrott, das „Reich" so verschuldet war, wie heute vielleicht ein Entwicklungsland und die Industrie aul weitere Aufrüstung drängte - dann bekommt Hitlers einsame Entscheidung. Poten zu uberfallen. plotzlich ein anderes Gesicht. Nicht umsonst hat der Führer im internen Kreis immer wieder geklagt, daß er „viel zu früh" zu Entscheidungen „gedrängt werde", man ihm _keine Zeit lasse"
Ralf Roland Ringler hat, füchte ich, bei aller persönlichen Integrität. trotz allen Jugendaufruhrs gegen die „Spießbürger", aus seiner Verfallenheit an den deutschen Faschismus zu wenig gelernt


## -

## buchhinweise

## Faszination der Gewalt. Politische Strategie und Alltagserfahrung.

(Friedensanalysen Bd. 17, Hrsg.: Hessische Stiftung Frie-dens- und Konfliktforschung. Redaktion Reiner Steinweg) Ed. Suhrkamp, Frankfurt 1983

Vom welchen Uberlegungen gehen politische Gruppen und Bewegungen aus. die erklartermaben Gewalt als Mittelihrer Politik einsetzen? Wie wirkt sich diese Entscheidung für Gewalt auf die Selbstdarstellung und die Fescnanz dieser Gruppen im politischen Altag aus? Umgekert Welche Altagserfahrungen fuhren dazu, daß politische Gruppen zu Gewalstrategen grelien, und we kann diesen Tendenzen padagogrsch und poltsch entgegengewikt werden, ohne Gewalt? Der 17. Kontexten und historischen Konsteliationen unterschiedich zu beantwonenden - Fragen an drei Beisoielen. der politischen Strategie der

Nazis vor 1933 , dem Neofaschismus und dem Terrorismus. Vorschlage. wie im Vorfeld solcher Gruppentildungen - in der Schule und in der auBerschulischen Jugendbildung - Gewalterfahrungen thematisiert werden können, schlleßen sich an Ihr Ziel ist es. Jugendliche fur mogliche Alternativen zur (in der Regel vorbewniften) Umsetzung solcher Altagsen in eigenes gewaliformigestischen Fbenen zu senGewalt auf den verschiedenen politischen Ebenen zu sensibilisieren.

## Thesen aus den Beiträgen:

- Gewaltanwendung oder ihre Provokation ist für Demonstranten wie Politiker nicht nur taktisch-politisch unklug; Gewalt gewinnt vielmehr eine Eigendynamik, schlagt zurück auf den Zweck, verändert und zerstört die identitat derjenigen, die Gebrauch von ihr machen.
- Nicht politische Theorien sind Ursache fur den Schit zum Terrorismus, sondern im Gegenteil ein Mangel an ausgeformten politischen Vorstellungen, verbund
ler Perspektivlosigkeit.
- ler Perspektivlosigkeit. Gewalt strukturiert das zentrale neonazistische der Unterprivilegierter fasziniert, weil es den Lebenserfahrungen vieler Unterprivilegierter mit den Widerspruchen zwischen Realitat
- Angriffe von SA-Trupps vor 1933 waren nach deren SelbstwahrAngrife von immer legitime Akte der Selbstverteidigung. Sie schlugen oder mordeten, weil sie sich physisch oder psychisch bedraht fühlten.
- Das zur Gewaltanwendung und -hinnahme neigende Alltagsbewußtsein kann nur dann nachhaltig verändert werden, wenn die Thematisierung von Gewalt im Zusammenhang körpernaher Erlebnisse erfolgt. die zugleich Alternativen und Sinnbezuge sichtbar machen. Eine Möglichkeit dieser Art ist das auf Reflexion angelegte, improvisierende Theaterspiel in kleinen Gruppen.


## Dieter Stiefel, Entnazifizierung in Österreich

## Europaverlag, Wien 1981, 340 Seiten, S 288.

136.000 Österreicher wurden bis zum Jahre 1955 (Auflösung der Volksgerichte) einem Verfahren wegen Verbrechens nach dem Verbotsgesetz oder nach dem Kriegsverbrechergesetz unterzogen. Nur 23.500 dieser Verfahren wurde mit Urteil beendet, 13.600 davon mit einem Schuldspruch.
Viel wird heute noch vom .Aufbau" nach dem Krieg gesprochen, weniger schon vor Kriegsverbrechern und den Hundert tausenden österreichischen NSDAP-Mitgliedern, fast unerwähnt bleibt die Tatsache daß es in Österreich einmal breite Maßnahmen zur Entnazifizierung gegeben hat: zumindest, was deren juristische Seite betrift
Dieter Stiefel hat in seinem Buch die verantwortichen politischen Instanzen, die geetzlichen Grundlagen fur die Entnazifizierung und deren Auswirkungen auf die Retroffenen selost
zusammengestellt. Mehr als eine habe Million organisiente Nationalsozialisten galt es nach 1945 auf itre Gesinnung und aut etwarge begangene Verbrechen hir zu untersuchen Eine verwaltungstechnisch gesehen immense Aufgabe (zumal fas die Haltte der Justizverwaltung gescubert werden mußte) die zusatzlich dadurch erschwert wurde, dab die Maßnahmen zur Entnazifizierung anfangs von funf verschiedenen Instanzen gesetzt wurden: von den Alliierten unc vonder österroichischen Regierung Erstim Februar 1946 wurde de Entnazifizierung der osterreichischen Regierung übertragen und die Alliierten zogen sich auf eine Kontrollfunktion zuruck
Das umfangreiche Zahlen- und Datenmaterial, das Stiefel vorlegt, ermöglicht es, das Werden und auch die Wandlung der gesetzlichen Bestimmungen der Entnazifizierung und ihre Anwendung im öffentlichen Dienst und der Wirtschaft genau zu verfolgen. Während Stiefel das Kräftespiel zwischen Allierten und österreichischer Regierung und auch die Gegensätze innerhalb der Regierung genauestens zur Darstellung bringt, bleibt der gesellschaftliche Bereich außerhalb des Parlaments leider zu stark ausgespart. Trotzdem, en ganz gutes Buch, das zeigt, wie (wenig) intensiv wo in Osterrech entnazifiziert wurde, und wie schnell all das wieder versandet ist

## Claudine Yeghy Ich habe ihnen nicht Auf Wie. dersehen gesagt

Gespräche mit Kindern von Deportierten mit einem Nachwort von Bruno Bettelheim
dtv Zeitgeschichte 10140, München 1983, 160 Seiten ca 570 ,-.
18 Menschen in mittlerem Alter werden zu ihrer Kindhei befragt. Sie haben ein gemeinsames Erbe. das sie auch mit der Autorin teilen: alfe sind sie Kinder deportienter Eltern und Juden Kinder von Marionetten des Wahnsinns.
Ihre Reaktionen sind verschieden: Wut auf den Vater, der sich deportieren ließ, ohne den Versuch zu unternehmen seinem Schicksal zu entgehen, obwohl es möglich gewesen wäre.
Oft ist es aber gerade das Bild des tapferen Märtyrers, das in den Menschen weiterlebt.
Wie unterschiedich die Bilder auch sind, sie haben abermals etwas Gemensames: die Erinnerungen werden nach kurzer Zeit zu offerien, schmerzhaften Wunderi, deren Ausheilung den meisten bisher unmoglich war.
Die Vergangenhe: wirkt in die Gegenwart, wir begegnen gepragten Menschen. „Du fuhisi, daB dunichtnach dem Warum
fragen darist.
Viele sprechen zum ersten Mat darüber, wagen zum ersten Mal den Blick in die Vergangenheit. Manche haben schon einmal zurückgeblickt, zum Beispiel kommen sie nach siebenjähriger Ehe mit einem Schicksalsgenossen, bei der Geburt ihres ersten Sohnes dahinter. daß sie beide Kinder jüdischer. deportierter Eltern sind, Und fragen sich "gibt es überhaupt Kinder unserer Generation, die nicht gezeichnet sind?"
Hier hören wir auch von franzosischen Lehrern, die keinen Finger gerührt haben, um jüdische Kinder vor den Schikanen anderer Kinder zu bewahren. Auch bleiben uns andere Klischees erspart. Nicht nur die unbegreiflichen Deportationen haben die Kinder geprägt, auch die heimkehrenden Überlebenden, meist entwurzelte, entpersönlichte Gestalten, die den Kindern und sich selbst vorwerfen überhaupt noch am Leben zu sein.

Irene Etzersdorfer

## Erwin Gostner, 1000 Tage im KZ

Ein Erlebnisbericht aus den Konzentrationslagern Dachau, Mauthausen und Gusen. 211 Seiten, Selbstverlag des Verf., Innsbruck 1947, s 150,—.

Vor dem Einmarsch der deutschen Nazitruppen war Gostner Beamter des politischen Referates der Sicherheitsdirektion in Innsbruck. Am
12. Marz 1938. in der Namter 12. Marz 1938. in der .,Nacht der langen Messer". als die früher illeg. Am nun legaten Nazis wie wild um sich schlugen, wird Gostner verhaftet.
Von nun an beginnt sein dreijahriger Leidensweg durch die KZ Dachau. Mathausen und Gusen Gostner lernt die Brutalitat. den Sadis mus der Schergen Himmlers, der SS, kennen, muß an den. Bock und an den .Baum" (zwei besonders grausame Foltermethoden). kommt für 100 Tage in den ..Bunker" (so hieß das KZ..Gefängnis") Dunkelhaft, nur jeden vierten Tag ein warmes Essen Gustner erlebt den Psychoterror der SS, orlebt. wie auf Eetehl Himmlers die Haftinge ganzer Blocks hingemordet werden. Er muB in Mauthausen beim Aufbauder Krematorien arbeiten (eines erweist sich bald als zuwenig!), muß mitansehen, wie ein judischer Haftling lebendig in den Verbrennungsofen gebracht wird!
Gostner hat sich geschworen, das alles aufzuschreiben und uns mitzutetten. Und wie er das getan hat Ein Erlebnisbericht, der - nicht literarisch verdichtet - das Geschenene festhalt Mages auch noch so grausam sent im Anhang ist das Vemehmungsprotokoll des Lagertugte a hute authentische Bildmaterai vermittelt eingringlich das Grausen.
Als Lesebuch fur den Unterfichtisidieser Bericht nur empiehlenswert
Wenige Restexemplare sind noch ertattich bei:
Erwin Gostner, 6020 Innsbruck, Kranebtter Allee 1468

## schule und unterricht

## Peter Malina

## Aufrichten statt Unterrichten

## Zur Behandlung von Faschismus im Unterricht

Unterricht uber Faschismus heute hat grundsatzlich mit einigen Widerspruchen zurechnen. zum einen gibles wohk kemenhistorische roblembereich, der so gut und ausreichend dokumentiert ist wie der aschismus - zum anderen zeigen Untersuchungen immer wieder ah das allgemeine Geschichtsbewultsein nach wie vor von kischees und alarmierenden Anze chen erschreckenden Nichtwissens gekennzeichnet ist zum ennen gab es wohl noch nie so viele historisch wissenschaftliche Untersuchungen wie auf dem Gebiete der Faschismusforschung - zum anderen mussen sich Geschichtswissenschaft Ind Geschichtsdidaktik damit abfinden, daß die Ergebnisse der Faschismusforschung auf einen relativ kleinen Kreis von wissenschaftlichen Spezialisten und Interessierten beschrankt bleibt; zum einen istes heute nachgerade zu enem Gemeinplaiz geworden, von der Notwendigken antifaschistischer Aufklarung in den Schulen zu sprechen - zum ande en ist freilich zu konstateren. daß auch engagiert betriebener Unterricht in seinen Wirkungen begrenzt bleibt. Wenn das so ist. gill es. den Ursachen nachzugehen und Gegenstrategien zu erörtern

## 1. Wissensfriedhof Nalionalsozialismus

Die in den letzten jahren immer wieder gestelle Frage nach dem Grund der relativen Wrkungslosigkeit von Geschichtsunterricht im Bereich der antifaschistischen Aufklarung kann --. whl man sie nich blob als akademische. unverbindliche Floskel verstehen - nur dann beantwortet (frelich nicht gelos!) werden, wenn mit aller Konsequenz bewubt wird. daß de Eftizenz der Vermithung von Geschichte nicht nur von den vermittelteninhaten. sondern sehr wesentlich auch von der Ar und Weise der Vermattung abhangt Es ware sicherlich eine lluusion zu erwarten, dals Geschichte - dargebracht als Anhaufung von Fakten Daten, Zahten und Einzelereignissen - bei den Adressaten dieses Unterrichts, die uberdies diesen Geschichtsstoft zu ternen haben besondere Begeisterung hervorrut.
Allerdings ist - dies sel ninzugefugt - nicht auszuschließen daß Schuler, trannert im Erwerb mersi zusammenhangios nicht weite begrundeter Einzeleregnisse. mit dem gebotenen Faktenballast inso ferne umzugehen verstehen ases sch fur ste prutungstechnisch gesehen sehr wontohnt murazeqedxchtisfaken sich schnellzu merken. be der Prulung wederzugeten und somann zu vergessen Allerdings steit sict hor den terecthterwerse die fiage, was hie gelernt und weiche Geschionte her prasentuert ward
Unterricht zum Thema Faschsmus mul sich bewubt sen. dal Faschismus weder oufen thecrevscheskonstrukt ene Weltanschau-
ung oder ene blope idee oder ldeologle aber auch micht altem au ung oder ene boroche gesamigesellschafliche .abstrakte" politische und okonomische Froresse teduriert werden kann Peter Dudek hat zu Recht darauf aufmehsam gemacht dab de Geschichtswissenschaft in ihrer Konzentration aut dee theoretischen Diskussionen um einen Faschismusbegriff velfach vergaß daß Faschismus sehr konkre mit Menschen zu tun hat IDUOEK 1980. PEUKERT-REULECKE. 1981 11 ff . Dies soll fellich richt herken. daß man sich nun im Unternch gleichsam in einer Gegenteaktion auf einen banalen Begutwonkonketer historischer Handung oder die unreflektierte Personalsierung geschichtlicher Ablaufe zuyuckzeht Eskann aber-richtigverstanden - heißen daß sich auch der Geschichtsunterrichi bewußt wird. daß Geschichte immer Geschichee yon Menschen fur Menschen ist und daher nur als menschliche- Geschichte zu begrelfen ist
Konsequent weitergedach heilt dies, daß sich antifaschistischer Unterricht nicht mit der Vermittung von Wissens-..Stoff" alteine zufrie den geben darf Es ist zwar unbestritten. daß auch und gerad Bereich der Zeitgeschichte sehr wohl etwas gewult. sehr wohl Dallen und Fakten geternt und im Gedachtnis behalen werden so die gebote dings ist immer zuruckzufragen. wetchen Zusammenhang die gebor nen Fakten stiften und weicher Zugang zur Vergangenheil als sich vermittelten Fakten geschatten wra Diesistumso notwend Un, deutlich zeigen läßt. daß die Prodematik antiaschinsch, Unendichen sich gerade angesichts des Phanomens eines neus. Ug oder Nicht Rechtsextremismus nicht allen aut die Frage des Wissens odertal wissens von Fakten beschrankenlaßl Anderersensistrenchendicher ten, daß die oft geaußerte Mernung. die Abwehrhan gegenuber schulisch veroronetem anwaschistischen Uoternerelativiert eine Ubersattigung mit dern Thema zuruckzuhren werden Muß. als fur das Akzepteren bzw. die Ablehungichtung sine dieQuantinatdesAngeborsalsvelmehr Rotle spielen durfe (NaUlmaniv 1979. 175

Jungste Unter suchungen zeigen deulich, daß Jugendliche sehr woh! etwas uber Faschismus .wisser. - wenn dieses Wissen auch nicht mit Schulwissen zu vergleichen ist _ Der einzelne als Transporteur hish in scher Erfahrungstelder an denen er partizipientistzug ennen... Konsemer Person verschiedene Uberier Gericht- die als Vorgestrukteur einer lndividuaversion ..Geschich wisensvermittiung schichte den offiziellen argecoten histur bestimmende Akzente glot RUHIN-ROTHE GBJ. der im Anschiuß an die Untersuchung Bobmarns gebrauche schag wort vom .Wissensfriednol National sozialismus sen viel unbewußtes
 unreflektiertes Wissen . uht das gleichsam zur Dide vergangenheit. unter bestimmien Voraussetzugen zur Eisian aber auch - und dies macht dieses Wissen gesamosenscharden interessant -- zur Bewalloung der Gegenwart heranzegen werde kann BOSSMANN ight beers renund ats voraustezarg i- inewn schemt ane det whbligech Ansatzpunkte fur emen sinnvolen und
 darum gehen mulf. dieses giftuse unstrumurnene Ahtagsbewhes Be der Schuer in en strm. wustsern zu bbenturen antion schismus auth im Unoment solte datier auch darat abzielen antila
schistisches tarent rational und emotional zu begründen (MARSEN 1980. 200 )

Peter Dudek tas an enem zusammemassenden Bericht uber die Problematik der 5 -vadiung des Nationalsozialismus im schulischen Unterricht zu Fect daraif hingewiesen. daß die Hoffnung der Schulbürokratie, afer auch der Offentlichkeit und der Eltern und der Politiker. durch ein verre-nes Wissen sangebot die Defizite des herkommlichen Faschismusurterchis zu besetigen, en verhangnisvoller Trugschluß ist Die Reak. on der Fachdidaktik. dem immer wieder konstatienten und beklagten Ner-hissen Jugendlicher im Bereich der Zeitgeschichte und insbesoncere ces Faschismus. mit Materialsammlungen und Unterrichtsertesen. Stundenbildern etc beizukommen, ging wesentlich an der Tassecte vorbel. daß - wie es Dudek formulierte - antifaschistische juge-carbet sehr wesentich ..aufrichten statt unterrichten" zum Ziel naber -usse (OUDEK 1981, 9). Die Konzentration auf die Verbesserung der formalen und materiellen Bedingungen des Geschichtsuntervents vergaß. daß sich dieser auch in seinen Methoden andern musse ummetr zu sein als "bessere" Wisensvermittiung. "Die Fernsehserie Hoocaust die Radikalisierungs- und Verjungungstendenzen im rechtsrea:waien Aktionskern in der Bundesrepublik sowie zunehmende Hakenkreuzkritzeleien und faschistoide Verhatensmuster an deutscher Soruen haben in der offentlichen Diskussion nach haltig den Ruflaut werceriassen. Die Schulen mussen flensiver und ter Ruf uber den Naricna sczatismus informieren und aulkaren. Nur halderkur :ngch der Schue als Ausfallsburgen fur nicht bearbeitete gesellschattiche Probleme rrt jugendspezitischem Charakter Tradition. Damit is zwar sein Geitungsanspruch nicht pauschal in Frage gestell. Aber. hinter deser- Ruf steht die Hoffnung. antifaschistische Einstellungen und Verhatensstruktiren konnten sich durch inten sive Behandiungund Analyse des Natona soziallsmus erzeugen lassen- nur eine Analyse auf der Basis funcerter Wissensbestande konne eine Bellag zur Immunisierurg Jugendicher gegen antidemokratische Einstellungen fiefern- (DUEEK 1GE:.10).

## 2. Unterricht im jugendlichen Lebenszusammen-

 hangBei der schuischen Auseinandersetzung mit Faschismus werden mitunter Lemprozesse in Gang gesetzt werden, die in den normalen Ablauf von Unterricht micht so ohne weiteres einzuordnen sind Dies mag auch cerauf zuruckzufuhren sen dab die Unterrichtsthematik .Faschismus - Nesonalsozialismus" (noch immer) Erfahrungen des alltaglichen Gescrichtsbewußtseins an spricht, die zur Verbluffung der Lehrer mitunter erupty zumi Ausbruch kommen: Trotz der offiziellen Verbannung der Gefuhte und Affekte aus den offiziellen Lehrplänen konne aiso gerade be Tabu-Themen, wie dem Nationalsozialismus, die Grammatik der Gefohe in einer Werse zur Sprache drangen, die den 30 )

Ausgangspuntieder Ausenanderseizung mit Faschismus im Unterricht ist sucherich de Anerkennung der Tatsache, daß Schuler mit sehr versch:ederen Vororegungen mit seh verschiedenen Wunschen, Traumen Hotmurgen und Efahungen auch an geschichliche inhalte herangenen invorwssenschaminges Geschichisbewulstsen das sie mitinden Untertchtembringer stzugiech auch ein Ausdruckkomplexer Eeduffosse Wunsthe undinteressen de normalerwerse m Schuiaitag als aupersch soch und daher nicht zum Untermeht getiorig abqualizieri werden DieProbleme mitantifaschistischer Aufklarung in

Unterricht, die schließlich in emem Unbehagen an der Geschichte be Lehrern wie bei Schulern then Ausdruck finden. sind secherlich auch araut zuruckzufuhren Dettel Appenzeller und Christre Seldel haben unter ihren Schulern durchgefuhrt und dabe festoese eire Befragung riedenheit mit der uberwiegend ereign sceschichestichen Starke Unzu des bisherigen Geschichisuntertichts deue che Prachen Onentierung and wirtschafisgeschichtiche Fragestellupen geringe ion sozial ahrungen mit Geschichte auBerhalb des Geschichtsunterichts er seits großes Interesse an einer Beschatoun mit aithes ozw, emerhistorischen Problemen. anderersetts eine stark wertende ozw. lokalgegenuber Geschichte im Alltag" (APPENZELLER/SEIDE 1981 234)
Antifaschistischer Unterricht der sich allenauf die Ebe (981. 234). Entrustung uber geschehenes Unrecht oder die blope *oralisierung beschränkt. muß damit rechnen daß er damit nur cinen von Faschismus begreifen und sein Auditorium nur in Teibereichenvon dessen Wahrnehmungsfahigkeit erreicht kann Vor allem ichenvon Lehrer sollten sich bewußt sein daß ihre Betroffenheit nicht imagierte der Betroffenheit ihrer Schuler korrespondiert und sich Schuler unter Umstanden durch die Betroffenheit und das Engagement mrer Unter einfach überfordert fühlen (SCHRAMMSTOSS 1953 , 96 it Lehrer sollten es sich fauch wenn dies in ders, 1961
einfach sein mag) zumuten die subiektiven Eedeutungais nicht immer inhalte ihrer Schüler auch dann zu tolenteren, wenn die Formulierung dieser Haltungen ihren eigenen Lehrzielen widerspricht and mit ihrem eigenen Verständnis von Faschismus nicht in Einklang zu bringen ist
 verkummern soll, mussen Lehrer mit dem Spannungsverhatnis zwi schen dem, was sie als Schulerinteresse definieren und ienem, was Schuleralsihr Handiungsinteresse prakizterenoder formueren, was lernen. (DUDEK 1980 b. 30). Ernst nehmen heist gleichwoh nicht da damit die Verhaltensweisen und Einstellungen der Schiter zum Faschismus kommentarlos und kritiklos gebilligt werden es kann aber heiben, diese unbefragten und unreflekiserten subjektiven vorstellun gen als Ausgangsbasis fur eine ernsthate Auseinandersetzung einmal zu akzeptieren: "ch glaube" - so ein Lehrer in einem Gescrach über das Verhatten von Lehrern rechtsextremistischen Schulern gegenüber -. "daß Heranwachsende Ansprache verlangen auf ihrer dentitatssu che, wo sie ein Lebensz!el suchen und Vorbider Du kannst naturlich nicht die Quellen faschistischer Ideologien und Mllusionen beseitigen, die auf objektiven Verhalinissen beruhe wie Angst um deri Arbeitsplatz. elendes Leben, Fammenmiseren, Defizite noch und noch Das kann hochstens offengelegt werden Aber die besondere Sentedes jugendal ters, der Wunsch nach Gemeinsamkeit, nach Romantik, nach Zevor stellungen - und sei es das Vateriand oder en Fuhrer oder was sonst noch fur Hoffnungen und ideale herumschwirren - de mussen wir ansprechen lernen "(MUHLHANSEL. 1981. 106) Veranderurgen rechtsextremistischer, faschistoider Einstellungen und Vertarenswersen werden vor allem durch die vermithung emotonater Sicherneit und STÖSS sehr durch rationate Auklarung getestet werden SCHAAMMSTOSS 1983. 195 IH)
Fur den Lehrer, der Unterrichi uter Faschismus nicht nur ets Erwerb von abiragbarem Prufungswissen (mif-verstent bedeufet dos. daß er lich a und gerade. wenn sen Dewurtsen won Gesehchesen wesent ich anderes ist als das senes Auditormms - ais fusgarospunki fur
seinen Unterricht zunachst seine Schbler in ihren Bedurnissen und interessen ernst zu nehmen und unter Unständen bei der Erorterung der Herrschatspraxis des natonatsozalistischen Herrschaftssystems KUNSTMANN-ROSENSTEIN 9 gSol herabzustegen hat. In Erfahrungs berichten uber den Verlauf antitaschistscher Aufkarung in der Schule zeigt sich immer wieder, daß es gerade bel der Behandlung dieser Pro blematik notwendigist. die subiekte Biographie und Triebgeschichte der Schuler zu entzifern (DUDEK 1980 b, 31) Dies wird im gegen wartigen Schulbetrieb nicht immer leicht, in manchen Fallen sichertich unmoglich sein. Lehrer sollten dennoch lernen. Ihre Sensibillat lur solche affektbeladene Situationen zu scharfen und zumindest zu uber egen, ob nicht mit anderen als nerkommichen disziplinaren Maß nahmen mit diesen Affekten besser fertigzuwerden ist.
Unterricht uber Faschismus mug an konkreten Erfahrungen anknupen, will er uber boß Gelerntes (und ba!d wieder Vergessenes) hinaus reichen. Fur den Unterrichtenden bedeutet dies, daß er selbst von dem hm anvertrauten Kanon historiscrer Fakten- und Ereignisgeschichte zu einer problem- und becurin:sortentierten Geschichisdarstellung uberzugehen und die Gesamther des jugendichen Lebenszusam mennanges" (PAUL 1979. 194; zu berucksichtigen hat. Anneliese Mannzmann hat in der Einlettung zu dem von ihr herausgegebenen Sammelband..Hitlerwelle und historische Fakten" zu Recht gemeint, es sei tur-den Schuler relatuv belangos. we de Geschichtswissenschaft das PJ.anomen Hitler zum Beispie enschatze. Wichtiger sel es hingegen, wie der Geschichtsiehrer se bst den Schuiern gegenuber das Drite Reich interpretiere (MANNZMANN 1979.11) Dies kannfund soll sicherlich) nicht heißen. daß Geschichtswissenschaft fur Schuler wie Lehrer nun unwichtig sei und es allerrautde Praxisdes Unterrichts ankomme. Frelich provazier Mannzmanns Bemerkung die Frage, was Geschichtswissenschalt fur die Praxis des unterfichis anzubieten habe und welche konkreten Impulse und Anregungen von inr ausgehen
Die Begegnung mit vergangener Ertahrung - um geschichtliches Lernen einmal anders zu defineren - muß ebenso trainient und "gelent" werden. wie verlernt" werden muß. was bislang zum Bestand jedes geschichtlichen Unternchts gehorte: Auschaltung jeder subjektiven Betroffenheit und Beteiligurg de wenn se Schuler betrat. als Vertetzung der Subordination oder als nicht zum Unterricht gehorig, wenn sie Lehrer betral. as Verstos gegen de Verphichung zu einer nicht weiter hinterfragten Objektwtatinterpretiert wurde. Eine weseniche Aufgabe antifaschistischer.u.ternchis ee auch seine Methoden und praktische Durchiuhrung besmmanisi. es Schulern per Unombit moglichzu machen. sichauchinteregenen Lebensgeschichebewn zu werden und zu ternen, mit hre egenen En (EECHER 1979, 304). Erst dann weren Lebensgeschichte anderer zu begretien und als einen Tell auch ihrer eigenen personlichen Geschichte in inr eqgenes Geschich zu integrieren

Unterncht zum Thema Faschismas ist ein Lehrbeispiel fur das grundiegende didaktische Prnzic deh inhalt und Form, Darbietungsweise und Angebotenes nort sotwe vonenander gesehen werden konnen Anders gesagt hel Bides dshammaschistuscher unterfcht der mehr sem mochte als ene moetern augevatzie Fosslienkunde, sich Uber die blobe Wissensvermploghnass auch sehr konkret die Frage nach senem Praxisberug zu stelentht Geit Marsen hat daher nachdrucklich auf de Intentionen desesuntemichts hingewiesen, den sie als
anti-faschistisch (im Sinne von konkreter politisch gesellschallicne Praxis) verstehen mochte: Jch sage absthtich Antlaschismus and nicht z. B. Geschichte des deutschen widerstands oder Geschicta der Nazipartei, da Antrtaschismus nicht nur das Wissen uber Weror. sche Vorgange memen kann, sondern z. E auch haiungen, wew wird stellungen. Abneigung und Zuneigurg beina , od wischen Wissen also als Prinzip verstanden, was verbindendes G Fahigkeiten. Einstellungen und moralischen Kategorien bedeutet (MARSEN 1979, 195).
Historisches Lernen, verstanden als Prozeß, in dem Lehrer, Schuler und behandeltes Wissensgut in enger Beziehung zueinander stehen. begreift den Lernenden mit seinen Mogichkenen die Vergangenheit als wichtiges Element des Lernprozesses. Erstwart als lebendige Lebensvermeintlich) toles Wissen und die Geyenten erhait der Lernvorgang praxis in Beziehung zueinander geselztwen,
 dem,Anderen des histiachen and die jewels die das Bewußtsein scharten und de , Selbstrende Klarung und Handgegenwartige Situation lenken, lungsorientietung such (korozessen zum Thema Faschismus heib: Gestallung von das, dal3 antiaschistischer Unternier/Lehrer prinzipiell als GrundObjekt Geschichte nat nat Sein Gegenstand ist satz seiner Untern dann nicht melf auschin - so hates Rolt bench zwischen cem Sachield Geschichte - ..die vielfaltigen Beziehurg Rezeption der Geschichte zu tur hat. und dern Subler Gubju and biekt sie hat es deshalb gleichermaben mit beiden Polen subjekt und it Vermittlungsprozeß vollzieht." (KUHN-ROTHE 1980.53 i.)
Fur die Schute bedeutet dies insoferne ein Umdenken, als sie nunFehr institution zur Vermittung von Geschichtswissen in ihrer Mehr als Bedeungre Gefaße" in den Unterricht um dort mit Wissen gefull zu werden. Sie
 brisen und Eriahrungen mit sich Diese außerschulische Erfahrungen wilt gil es. Gen einmalzur Sprachebringt und als AnsatzDunkitur die Auseinandersetzunc mit dem historischen Fhanomen Faschismus und den Erahrungen mit Faschismus heute nimmt Eskann aber auch heißen, daß be der Gestaltung von Lemprozessen nichi nur das außerschulische Bewubsein (um es vereinfachend $z u$ formulierent. Sondern auch ganz konkret außerschulische Raume mitembezogen werden, in denen sich Gonkret außerschule ereignete und in denen Geschichistewußtsein - im Sinne von Altagserlahrungen - ausgebldet wird

Unden schulischen Untermoh vor der Verschuiung zu retten, wirdes otwendig sein, thro neve lemorte $z$ a erschieber, den schulischen Bereich zu verlassen und schulisches durch auberschulisches Lernen zu erganzen. Dies kann au verschedene Wernde Personen uber thre dadurch. daß auberschunsche. aso schurshatsystem benchien, wie Eriahrungen mit dem laschistischeri herrschatssystem benchten. wie
dies etwa in der vom Bundesministerium fur Unterricht und Kunst und dem Comite International des Cantps veranstalteten Aktion. Zeitzeugen., geschieht daß Schuler als Erganzung des approberten Lehrbuches und der schulischen Lernmittel historisches Material aus dem Lebensbereich inrer mu zu zele werden Es kann aber auch dadurch geschehen dal Schïler und Letrer bewut Schule ats atlein sanktonierten Unterrichtsbereich Letrer bewun Schur historischen Erkundunger machen. Die Gestaltung ihrer herifaschistischen Proiekten, die zum Beispiel in Berlin in den letzten ahren durchgefuhrt wurden ist ein Beispiet fur die Entschulung der Jahren durchgefuhrt wurden. Ist ein Beisplef fur die Entschulung der Auseinanders selbstgestalteten Ton-Dia-Vortragen, in Versuch Situationen des Alltags und der Geschichte darzustellen und Situationen des Alltags und der Geschichte darzustellen und jüngeren Schulern (im Sinne einer Schuler-Schule) wurde teilweise jungeren Schulern (im Sine e her Schuler-Schule) wurde telweise außerst uberzeugend versucht, den antifaschistischen Unterricht aus herkommlichen Schul-Unterrichts zu befreien (GALINSKI-HERBERTLACHAUER 1982) Zu beobachten war überwiegend ein hohes Engagement von Lehrern und Schulern, eine langanhaltende Konzentration auf ein Thema, ein selbstandiges Entdecken von Zusammenhängen sowie eine oft gelungene Präsentation von Zusammenhangen sowie eine of gelungene P

## 3. Alltag als Dimension historischen Lernens

Historisches Lernen rückt in diesen Projekten aus dem .lebensternen" Bereich der Schule in den Bereich der unmittelbaren Lebenserfahrung und kann so dort vollzogen werden, wo man seibst lebt. Für den antiaschistischen Unterricht bietet sich hier die Moglichkeit. unmitelbar bei den Lebenserfahrungen der Schuler, minenim, Leben sozusa gen die Autdeckung und Aufarbettung des Faschismus anzugehen und seinen Spuren in Vergangenhert und Gegenwar zu folgen Zlel dieser Spurensicherung ist es. sich Lebensorte als Lernorte ar,zueignen. neue Formen historisch-polifschen Lernens im Altag zu erproben den Zugang zur an Fasthisungen in Gang zu setzen (LECKE-KNSTLE
Faschismus wird damitherausgehoben aus der Sphare der .großen". Unnanbaren und nich nachor wictig bishor Spracheben" Bithe Sorache Aufspuren faschistiwinig. bisher -Sprachloses erhalterne Sprache Autspuren faschis schen gleicherm mon glen konkrete (vergangenelGegenwart gewasen ist Dami vertaßt der Unterkonkrele vergangenel Gegerwan gewesenist Damivenam der Unter men indemes durchBetragngenvon Zeugender Zeit" otwa - vor men in demes-durch Befragungenvon zeugen der zett dwa - vor aneron equrw arade de fatanswambithssen suchen Deseforcitt nicht nur viel empirische Asseit and Phantasie sondern eme Durchdringung unserer eigener:
ebenswelten, um uberhaupt relevante Fragen stellen zu können" (NIETHAMMER 1982. 23)
Alltagsgeschichte ist nicht nur eine wesentliche Innovation fur die Geschichtsiorschung, sondern Geschichtswissenschatt, die de Genze zistischen Wissens Schwie(die vielen Schulern bei der Aneignung historischen Wissens von Ge rigkeiten bereit) schichte zu einer selbstatigen Erarbelung wird das Dilemma herkomich Garin besteht daß Geschichtsunterbeseltigt, so doch relativien, das Ga Gleichung mit zwei Unbekannten richt bislang im wesentien einen undurchschauten Alltag entgewesen ist: Einem Einstieg uber einen undurchscaien und undurchsprach ein Ausstieg in ent (NIETHAMMER 1982.22). Eine sinnvolle schauten Allag der Gegion entwicklung eines entspreProjektarbeit bedar allercings aud der Strukturierung der selbsttätig chenden Problermert Gewib es gibt kaum ein bessegewonnene A rbeitsaunag ander 2 B die Arbeitsplatze ihrer Großvater zu views ntren - die vielen Finzelertrage eines solchen Projekts abe rekonstruieren wirktich lohnen, wenn der Geschichtsunterricht auch werdertlun mit dem Au'stieg des Faschismus oder auch der Resistenz gegen ihn zu mon hen ind tun hab ie Betroffenen bedeutet haben" (NIETHAMMER 1982. 22)
Es ist eine wesentliche Anforderung an jede Beschäftigung mit Eschismus mag sie nun im wissenschaftlichen oder im schulischen Bereich erfolgen, Nachdenken uber die Vergangenheit durch Nach Kollziehen vergangenen Geschehens zu erganzen. Fur den Faschis mus-Unterricht hat das die konkrete Konsequenz, daß im Unterrich aush twas getan produziert, fertiggestellt werden sollte Aus Erfah auch ererichten mit Altags-Projekten ist bekannt. daß die aktive Erarbei tung und Auseinandersetzung mit dem Faschismus an der Basis ent scheidende Impulse für das historische Lernen zu geben vermag „Wa mich personlich interessierte" - so eine an emnem Projekt Widerstand von Frauen in Hamburg beteiligie Schülern - , war eigentlich, daß bei dem Thema die Betonung auf Aitag lag Wir haben namlich im Unterricht den Nationalsozialismus durchgenommen und - wie ich tand -ziemlich ausfuhrlich. Wir hatten eine antifaschistische Woche an der Schule, wo der regulare Unterricht ausfiel Wir habell Ausstellungen besucht, wir haben Filme angesehen und Arbeitsgruppen zu bestimm ten Therren gebildet. Insofern istes eigentlich schon ziemlich fortschritttich, was an der Schule gelautenist Trotzdem war die Behandlung fur mich sehr offiziell. was hetht, ich konne es mir micht richtig vorstellen, was damals passiertist Das war fur mich ein Phanomen, undich wußte nie. was sich menschluh dahinter verbarg Deshatb fand ich die Betonung des Altags besonders interessant (GALINSKI-HERBERTLACH AUER 1982.286 )

## 4. Lernen fur den Emstiall

Ein Faschismus Unterricht. der sich atisschlieplich im Feden uber Faschismus erschopf und noht versucht auch konkret die Schuter in den Prozeß der Ausenandersetzung mit jer Vergangenheit einzubeziehen, verpaßt seme Chance misoleme aiser das Fhänomen Faschismus.
gleichsam in den Bereich des Unanschamichen abschiebt und zu einem bloben Lernstoff reduziert. Erfahrungs- und tatigkeitsbezogene Lernormen erlauben es hingegen Schulern. Sch als Mitbetemgte am Lem prozeß vergangenheit selbst zu erarbeten (BASTAN qaco 3so) Der Lehrer ist nun auch nicht mehr in de Rolle dessen gedrangt. der nur verbal Geschichts-Eflahrungen zuvermin hal Devehentung für Handlungsorientierung wird der Lehrer recht aus der verantwong einen uberzeugenden Unterricht entassen Er unternichiei, edoch einem verandert , Rollenverstanans und mi ensorit end ungsonentienten Lernormen Pomtier :ormuken. iberzeugt die Schüler, sondern die Schuler uber (BASTIAN 1980.350 )
Fur die Schuler bedeutet ein ertahrungsorientierter Zugang zum Faschismus, daß das im wesentlichen vorwiegend unernste (weil nur fur die Schule bzw. die Prufung gedachte Geschichts-Lernen zu eine Angeiegenheit mit..Ernstfallcharakter" wird, in der sie auch ihre Fahigkeit erproben konnen, die sich nicht a en aut das ist es Schülern Zahlen und Daten beschranken Ziel deses Unmichis Faschismus" handin einer praxisorientierten Auseinanders Erobnis eines solchenUnter-lungs- und diskussionstahig zumachen Ergebnis sondern ein Produkt. richisistmichtmehr enablragbit jerschiedenen Intentionem beteiligt an dem Schuler wie Leher mil je thon Planung einer historischen sind: Organisation einer Buchaussit den Eitern DiskussionsveranstalAussyellung. Gesprach Bables turgen. En. 1980. 352). Im Volzug dieses "U Geschichtsunterricht von Odium des prozesse in Gang geselzide biren Ber und Jugendlichen starren, unbeg Lelloris Bisher Darstellung ertahren, dab individuelle Erahrung de Bas Geschichte aus den autist Sie eriebengleichsamen und den Diskus daruber Bei der Ausgeze chnelen wertung zeineschichich ferticen Geschichte gegenuber Er kann sel hen lassen- HESSE 1978 , ersteltende gemeinsame Dafsteng ermogicht es dem Lernenden, uber
 deNeuarran decken oder sichten gelangen, die das Ergebnis der egener vorbehalten blieb: SamThema sinde den Benutzung von Medien, Beframen und Aulhiden von gung vo Zenzeugen Thesen in schrificher und mundlicher Form Entwerfen von Denk- und Handlungsstrategien, Erkennen und Austrag on Konflikten und Zusammerarbeit an gemeinsamen ProAustragen 1 iekten und Arbeitsautragen ( KOCH 1977.95).

## 5. Probleme antiaschistischen Unterrichts

Unternchtuber Faschismus schleltauch dekrtische Retlexion uber den. Erfoig" deses Unterrichts misen, wobede Verantwortung fur sein Geingen we sem Schetern nichtersets nur aut den Lehrerbzw die Schuer affgetent werden kann. Es wase vertaht uber de tatsachloh neve Perspextiven erolmenden Terdenzen ne Geschuchtsforschung und Geschichtsddaktik die Realtar des Schulaltegs und de Schwierigkenten, die sich engagertem antaschstgchen Unterncht engegen
stellen, zu unterschatzen oder nicht zur Kenmais zunehmen Es gil daher festzuhatten, dab der weg emes, bewegten". gegenwartsorien erten und personenbezogenen Faschismus-Untemehtsin der Praxis vellach schwieng und wider spruchioh ist und nicht nur an ungunstige. schulpolitischen Rabmenbedingungen sondem auch an den Proble menkonkreter Umsetzung schettern kann karm Marouard hat in einen endtucksvollen bericht uber das versagen enes solchen Versuch erichter und eme der Ursachen des Schenems mres Projekts darin gesehen. dab sie den Schulern einerserts zu vie abnahm und thne uweng zutraute. andererseits aber zuviel Gronowssen voraussetzle und glenchzetig erwartete, daß die Schuler Fraqen stelten und aktiv wurden Eine wesentliche Ursache sah sie schlieflich darin. daß es in offensichitlich nicht hinreichend getang, in den Schulern einen entsprechenden Gegenwartsbezug zu sitten "Wir konnen" - so meint sie resumierend -. „Schuler nur erreichen. wenn wir glaubwurdige Konse quenzen fur die Gegenwartziehen. Wenn wir die Rolle der Großindustrie ur den Sieg des Faschismus darstellen, mussen wir uber die Rolle der GroBir.Justrie heute reden Wenn wir Emporung und Trauer darube zum Ausdruck bringen, daß die Mehrheit der deutschen Bevolkerung zu den Verbrechen der Faschisten geschwiegen hat. durten wir nicht zu den Verbrechen der Industrielander gegenuber der Dritten Welt schweigen: "(MARQUARD 1981. 257)
Die Faszination des Umgangs mit Primarmaterial (der sich auch die historische Wissenschaft nicht so leicht entziehen imstande ist) kann und dies ist besonders bei stark forschungsorientierten Schulprojekten zu bedenken - dazu führen, da $ß$ die Beschattigung mit den Quellen sich elbst genugt und eine kritische Ausennandersetzung nicht geleiste wird (HERBERT 1982, 25 ) Nicht immer wird der Transfer vom engumgenzten Bereich des Altags zu ubergreitenden Fragestellungen geleistet Die Beruckschtigung der Dimension des Aitags in Schulunter icht bringt $z$ war die schuler sehr unane an die vergangenheit heran , Nahe kann aber, tabt man es dabelbewenden dazu verfuhren den klenen Delals sleckenzubleibenund groperen Zusammen hange zu vergessen. "Allagsgeschichte wird nur erfoigreich sein, mant emien.wderegtwerdenkann Alwagsgeschiche stem.Wechselder erspekive. Kin Fithches Arbeiten (HERBERT 1982 26.
Fur den Lehrer ergibt sich aus dresem neuen Geschichtsunterricht daß er selbst in enen Lernprozeß eintreten mufu und einen PerspektivWecheissenschaft erst in - dies set nicht verschwiegen - auch die puer Forschungsergebnisse unter or Fersobtive finer nen eupchichiongsebnise unter der Perspekive einer meuen Geschichie bedeutet auch Bruch mit bisher heo gewordenen Har ion mit der eigenen Lebens Geschoh Fus richts bedeutet ein Faschismus unterncht der sch nich dal be chronken lassen mochto men apopten Lehtuch Dosen an die Schuier weilerzughon dap der Lehrer Tex enkas
 en machen mus Es hill aber aug ben Behandung genmachen mub Es helstaber auch dat er bet der behandung von Faf das ihm Zur Vithong Uno Frage intach urhtausior shorschiobitenotwendgang ener
 agen zubeschaften gezwungenist Dietnch Scharer hat besonders aut
diesen Aspelt ges Unterrichts, der gerade ambitionietten Lehrern Schwergkerten betetet aufneiksam gemacht ..Der materalsuchende Lehrer hatm Gronde zwei Moglichketen: 1 Unter strikter Beschränkung aut spezs sche Fragestellungen, die vorhandenen, heterogenen, z. T vertreue- veroffentichungen auszuwahlen und anszuwerten, geradezu auszuschlachien', wober sth thenatisch-inhattiche Schwerpurkte zumest onnedies aus der Unterrichtsplanung ergebeni 2. Die zahireichen, imenzelnen defiztaren Informationen und Materialien der vorhanderen hematgeschichtichen Veroflentlichungen durch zusatzliche. $z$ I abgelegene Matenalien zu erganzen und auf diese Weise. durch Zusammentragen moglichsi vielfaltiger Aspekte innerhalb der vorhanderen Lteratur die jewelligen Mangel auszuglerchen" (SCHAIRER 1980.31)

## 6. Schule: ein Ort demokratischer Erfahrung

Faschismus an Schulunterricht abzuhandeln, kann nicht heißen, ihn lediglich ais ein interessantes* Phanomen der vergangenheit zu begreifen Die Zeisetzung der Auseinandersetzung mit dem historischen Faschismus besteht daner im Anschluß an Ulrich Herbert in seiner Zusammentassung der Ergebnisse des bundesrepublikanischen Schulerwettbewerbes _Alitag im Nationaisozialismus" nicht nur darin, Paralleltaten zwischen Damals und Heute autzudecken oder historische Kontruytaten sichtba: werden zu lassen thr Ziel ist wesentlich dadurch bestimmt. daß diejenigen die sich mit dem Alltag des Nationalsoziahsmus beschaftigen, eine historische Gesellschatt zu Gesicht bekommen deren Umgangsformen und Lebensweisen sehr nahe, sehr vertraut wirken, sich in vielem kaum unterscheiden von der Lebenswelt des Betrachters Das aus dem Schof dieser unaufiälligen und ordentlichen Gesellschat der Fasch:smus kroch, daß die Massenmörder. die Mitlaufer die Tater und die Opier aussahen, sich verhielten, lebten, wie normale Leute" das ist der Gegenwartsoezug. der sich aus den Unter suchungen de-Scnuler aufdrangt: diese ordinare Durchschnitlichkeit, die desnait so erschreckt. weil sie zeigt, wie nah uns der Faschismus ist (HEREEPT 1982. 27-ff).
Ein Unterricht der die so oft postulierten Forderungen nach dem Gegenwartsbezug von Geschichte ernst nimmt, bleibt allerdings solange wirkungs sos und unglaub wurdig, solange er diesen Gegenwartsbezug allen aus den außerschulischen Bereich beschranken möchte Im Unterncht sebst mussen pene Rahmenbedingungen schulischen Lernens gescraffen werden die Schuler whe Lehrer erlebenlassen. daß Schute menr ist as eine Anstalt zum Erwerb von Wissen und formalen Fertigkeiten: Ere sinnvolle Ausemandersetzung mit faschistischer Gewatherrserat kann daher nur statfinden. wenn der Lemprozeß selbst durch sere demokrat:sche Form uberzeugt (WIDER DAS VER GESSEN 1981 . 9 Nur in der Differenz zwischen dem demokratischen Stides wissensengebots und dem am nistorischen Materal dargestell ten Faschismus wrd es mogtich sem, einen Prozeb eigenstandiger Ausenandersetzung mit der Vergar zenhet in Gang zu bringen. En Geschichtsurtertch der autorta, wsenven hen, ishich mand dies zuleste: Degenerelle Ensitht dat demokratische inhalle un demokratsthe wethosen sich wechiselse
 laschustische Jugendarbet wra mi Ratmen scholn hen Uutraktiven nur dann ertegech sein, wenn sie inven Schuern emen atrakiven
demokratischen atag prasentien,
dantat bedurfisorientierte Gruppenorientierung und gebrauchsorientiertes Lernen" als Realitat eriahren werden konnen (SCHULZ-HAGE. LEIT 1982, 15) Die Schule muß von enem Ont der Belehrung zu einem Lebensbereich der Erlahrung werden.

Der vorliegende Beitrag setzt Überlegungen fort die ich im Heft 3 von "Zeitgeschichte", 10 (1982/83). S 117 ft , unter dem Titel Faschismus im Unterricht Einige geschichtsdidaktische Uberlegungen" vorgelegt habe Ursprunglich war im Anschtul daran von den Herausgebern der .Schulhefte" elne Untersuchung konkreter Unterrichtsberspiele vorgesehen Zeitmanget, aber auch die Uberlegung, daß die Praxis antifaschistischen Unterrichts ohne eine Aufarbeituing der gruncsatzlichen Problematik nicht möglich ist, haben mich dazu motiviert. noch einmat in Rezeption vor allem bundesdeutscher Erfahrungen aut grundlegende Probleme einzugehen.

## Literatur:

APPENZELLER. Detlev/SEIDEL Christine Geschichte im Altag Straßennamen Denkmaler eln oftenes Projekt in SOWI. 10 (1981). 4233 Hf
BASTIAN. Johannes: Handlungsorientierung im Geschichtsunterticht Anregungen fur einen Unterricht uber Faschismus in: Westermanns padagogische Beträge, 1980.9 .350 ft
BECHER. Ursula A J: Zeitgeschichte und Lebensgeschichte - Uberlegun. gen zu einer Theorie der Zeitgescirchte. In. Geschichtsdidaktik. (1979). 4 298 H
BOSSMANN, Dieter: . Was ich uber Adolf Hitler gehort habe heute Frankfurt/M. 1978 (Fischer-Taschenbucher 1935 )
DUDEK. Peter (Hrsg): Hakenkreuz und Judenwitz Antifaschistische Jugendarbeit in der Schule Hrsg v. Peter Ducek. Bensheim. 1980
DUDEK, Peter: Hinter der Fassade des Hakenkreuzes. in: Padextra. 1980 $7 / 8.28 \mathrm{H}$
DUDEK. Peter Nationalsozialismus im schulischen Unterricht - Versuch einer Bestandsaufnahme In: Informationsdienst Arbeitsfetd Schule. 1981, 42. 9 H
DUDEK. Peter Von Holocaust. Emanzipation und einem Mädchen das fur Deutschland kamptt In Terror und Hoffrung in Deutschland 1933-1945 1980 (RoRoRo-Sachbuch 7381 . 483 If
GALINSKI. Dieter/HERBERT. UIrich/LACHAUER. Ula (Hrsgi: Nazis und Nachbarn Schuler erforschen den Altag im Nationalsozialismis Reinbek $b$. Hamburg. 1982 (RoRoRo-Sachburh 76461
HEREERT. Uinch Vorder ergenen Tur - Bemekungen zur Eiterschung der Alltagsgeschichte des Nationalsozalismus in: Galmski. Dieter/Herbert Ulich/Lachaver Ulla (Hisg) Nazis und Nachbarn Schuler eftorschen den
 buch 7648.9 9
HESSE. Horst Die zetgeschichtiche Enkindung in Geschichte in Wissenschaft und Unterncht :978. 316411
KOCH Lothar Enidechndesimaen im poitischen Untericht Der SchulerWettbewerb der Gundeszentrate iut Poltische Eudung a's Modellall. In:

Ein Arbets 1900 daktisches Grundwissen

KUNSTMANN. Wified/ROSENSTEIN. Herbent: Lehrer müssen auf den Horizont der . Panzettechnik' engehen konnen In Dudek. Peter (Hrsg.) HakenKfeliz und Judenwitz Antifaschistische Jugendarbeit in der Schule BensHECKE Dell
LECKE. Deflev/KINSTLE Theo: Spurensicherungen In Medien-Magazin, 21
(1983). 68 ff (1983). 68 !
stein/TS MAROU
zur Ertorschatin Kurzer Bericht uber den gescheiterten Versuch. Schüler Schulezumong der (u a) nationalsozialistischen Vergangenheit ihrer in der Schulveren in Wider des Vergessens. Antifaschistische Erziehung (Fischer-Tascherbucher 67391, 255 ff .
MARSEN: Gernt: Aspekte antifaschistischer Heimatkunde. Ansatze zü ener neuen Theorienbildung. In: Sammiung. Jahrbuch für antifaschistische Literatur und Kunst. 3 (1980), 200 fi
MARSEN.-Gerrit Selbstätigkeit und Emotionalitat im antifaschistischen Unterricht in Sammlung Jahrbuch für antifaschistische Literatur und Kunst. 2 (1979). 195 H .
MUHLHANSEL. Margot: Gespräch mit drei Kreuzberger Lehren über ihr Verhalten gegenuber rechtsextremistischen Schulern. In. Wider das Vergesgungen Frankfurt/M. 1981 (Fischer-Taschenbucher 6739), 102 H . AnreNIETHAMMER Litz 1981 (Fischer-Taschenbucher 6739). 102
Klaus/Schorken, Rolf (Hisg): Geschichte !mi Alitag - Alitag in der Geschichte. Dusseidor. 1982 . (Studien und Materialien), 11 A
PAld, Gerhard. Grenzen und Moglichke!te:; politischer Bildung im Kamp gegen den ugendlichers Rechtsextremismus in Paul, Gerhard/Scholig Bernhard (Hisg). Jugend und Neofaschismus Provokation oder Identifikation? Frankfurt/M., 1979. 172 fi
PEUKERT. Detiev/REULECKE. Jurgen (Hrsg): Die Reihen fast geschiossen Betrage zur Geschichte des Alltags im Nationalsozialismus. Wupperta 981.

Lokal-und Regionalgeschichte im Unterrcht. in: Sow (1980), 1,31 H

CHRAMM. Hilde/STÖSS, Richard: Pronazistisches Protestverhalten Ju gendicher und Gegenmaßnahmen im schulischen Unterricht. In: SOWI. 12 1983), 3. 191 ff

ChULZ-HAGELEIT. Peter: Geschichte erfahren - gespielt - begriffen Braunschweig. 1982
. Andiaschistische Erziehung in der Schule Eriah 6739 )

## Andreas Maislinger

## Mit Zeitzeugen in der Schule

An sich ist es a eine Selbstverstanmichkelt; war es jedenfalls uber viele Generationen die Eltern und Grobeltern erzahlten ihren Kindern und Enkekindern ubes the Zeil So wurde ein Wissen uber vergangene schwerf, aber auch schone Zeffen wiedergegeben Die Schule spilte in desen ..guten alten Zei-
ten" dabei kene wichtige Rolle oder besser ausgedrückt: hätle sie nicht spielen mussen Vielfach ich weiß das von Berichten meiner Eltern und anderer Menschen, die vor dem Iweiten Weltkrieg in die Schuie gingen erzählten aber auch die Lehrer damals uber die Zeit ihrer Jugend aus eigener Anschaung. Weil dies meist sehr personlich gehallen war, blieb oft vieles .hangen". Nicht immer wardieser Einfluß der Lehrer ein guter in unserem Sinne, aber er war jedenfalls gegeben. Die Weitergabe von Erfahrungen war gesichert, es konnle so etwas wie Überlieferung geleistet werden und Schuler(innen) lernten so in einer direkten persönlichen Art Geschichte als Abfolge von Arbeit, Kampfen, Erfolgen und MiBerfolgen begreifen Geschichte war ein Teil ihrer selbst Dies ist alles sehr vereinfacht dargestellt, aber im Prinzip war es sicher so.
Und heute? Nach 1945 druckten sich die Lehrep (meist selbst der Nazi-Diktatur zustimmend) vor persönlichen Aussagen über ihre Erfahrungen Kaum einer, der in der Nachkriegszeit eine österreichische Schule besucht hat, hörte dort auch nur ein Wort über die Zeit von 1938 bis 1945. Und wenn schon, dann beschränkte es sich aut einige Daten die großen Schlachten betreffend. Es wäre mehr als trivial noch weiter auf dieses Defizit hinzuweisen Auch mussen wir ja vielfach dankbar sein, daß uns ehemalige Nazi-Lehrer nicht alizu viel aus ihrer Jugend erzählten! Daist es besser. eine Tradition der Weitergabe historischer Erfahrungen bricht ab, als daf diese Erfahrungen der nationalsozialistischen Unmenschlichkeit zur Tradition würden. So gesehen war es schon richtig: heber weniger Wissen, als dieses von "Ehemaligen" vermittefte Wissen. Genau bei diesem Defizit und bei diesen Schwierigkeiten setzt die Initiative des Unterrichtsministeriums ein. Zeitzeugen in die Schulen zu schicken.
Für Tirol etwa bedeutet dies honkret folgendes: Anton Pelinka, Johann Holzner. Albert Kadan oder ich begleiten einen der etwa zehn Zeitzeugen in die Schule, welche vom Bund der Opfer des Politischen Freiheitskampfes in Tirol genannt worden sind. Dies sind neben ehemaligen KZ-Hattingen und Widerstandskämpfern auch Menschen. die zwar nicht im direkten Widerstand gegen das NS-Regime standen, durch ihren aufrechten Gang jedoch eine Form politischer Nuchternheit und menschlicher Aufrichtigkeit bewiesen haben, welche sie als geeignet erscheinen laßt, uber ihre Eftahrungen mit der Nazi-Diktatur zu sprechen.
Seit Oktober 1982 war ich in insgesamt acht Tiroier und Vorarlberger Schulen, verallgenemernde Schlusse will ich aus meinen Erfahrungen noch moht ziehen; einige Beobachtungen könnten jedoch von interesse sein:
Zuallerersflelmirdas starkemteresseaufl An der Universität plage ich mich herum mit cor versuchen, Betriebswirtschafts-
und Volkswirtschaftsstudenten(innen) für Grundzüge der Politik(wissenschaft) zu interessieren. Nur mühsam bringe ich sie dazu, sich zu Wort zu melden. Ganz anders bei den Schülern, wenn es um die NS-Zeit geht: meist wollen sie uns gar nicht mehr weggehen lassen. So umzingelten mich die Schullerinnen der Ursulinenschule geradezu und baten, wieder zu kommen. Was mich zur ersten inhaltlichen Aussage führt: der Besuch mit einem Zeitzeugen sollte keine Ein-Punkt-Aktion sein! Ideal wäre ein Programm über mehrere Jahre Zuerst (vielleicht sogar schon im 10. oder 11. Lehrjahr) ein allgemein gehaltenes Gespräch über Diktaturen, Intoleranz, Antisemitismus. Ausländerfeindichkeit mit nur wenigen direkten Bezügen und vor allem ohne eingenende Schilderung von Grausamkeiten.

Gut bewährt hat sich für diesen ersten Schritt die Lektüre des TAGEBUCH DER ANNE FRANK (welches billig als Taschenbuch erhältich ist). Anne ist in ihrem Alter, als sie anfängt ihrer fiktiven Freundin Kitty zu schreiben. Ich brauche jetzt nicht begründen, daß dies eine gute Identifikations- und Einstiegsmöglichkeit darstellt.

- Nach folgenden Gesprächen mit Zeitzeugen und Filmen $\therefore$ über die NS-Zeit sollte am Abschluß dieses Programms ein besuch im ehemaligen KZ Dachau oder Mauthausen stehen. Auch dafür können die genannten Kontaktadressen Hilfen geben.

Eine zweite inhaltiche Aussage betriff das Problem der Vorbereitung auf das Gespräch mit dem Zeitzeugen. Warnen möchte ich vor einem "AuHanken" mit Faktenwissen! Zu leicht entsteht damit bei den Schüler(inne)n der Eindruck. sie wissen ohnehin schon alles. Sie fragen dann entweder überhaupt nichts, oder versuchen durch besonders kluge (aber dadurch oft nicht im Verständnis weiterführende) Fragestellungen zu beeindrucken. Zielführender ist es da schon, wenn auf die andere Möglichkeit des Unterrichts vorbereitet wird. Denn vielfach wissen Schüler(innen) einfach nicht mehr, daß man alles - aber auch wirkich alles! fragen darf. sogar soll! Die Kinder sollten daher aufgefordert werden, vorher mit Ihren Eltern und Großeltern zu sprechen. Keineswegs sollte damit jedoch die Absicht verbunden sein, die Kinder zum Ausspionieren ihrer Eitern aufzufordern: Des wäre dem Vorgehen in der Nazi-Zeit in alfzu fataler Weise ähnlich. Auch soll es nicht Ziel dieser Gespräche sein, alte Nazis ausindig zu machen. sondern diejenigen Menschen zu firden. welche sich von den Angeboten der Diktatur nicht veriuhren liegen.

Ene weitere Moglichkeit der Vorbereitung ist de Aufforderung sich in ihrer engeren Umgebung nach Zeichen der jungsten Vergangenheit umzusehen. Geschichte findet im Schulunterrichi nur allzu olt irgendwo in Wien, Munchen oder Berlin
statt, jedenfalls nicht im migenen Dorf oder in der Hematstadt. Wer weib schon über die Pogromnacht in Innsbruck Bescheid? Wer well auch nur die Autschrit des KRIEGERDENKMALS Im Heimatdorf? Dabei konnte gerade dieses "Basiswissen" ein Verstandnis von geschichtlichen Vorgangen vermitteln - von einer Geschichte, die auch in der engeren Heimat stattgefunden hat. Und weiter statffindet! Daruber wird aber kein eigenes Gesprach mehr notwendig sein. denn Kinder und Jugendliche, welche ein Gefühl für historische Vorgänge entwickelt haben, begreifen wie von selbst. daß Geschichte nicht passiert, sondern gemacht wird. Genau wie ein Krieg nicht ausbricht - nur Vulkane brechen aus.
Wenn meine Mutter vom Ausbruch des Krieges sprach, dachte ich immer an ein Gewitter. Beides kommt von oben und ist unserer Kontrolle entzogen. Die Gespräche mit meinem Vater haben mir allerdings schon sehr fruh gezeigt, daß dieser Krieg von den Nazis angezettelt wurde. Damit nahm er mir die Vorstellung eines naturgeschichtichen Vorganges.

Genau das wollen ZEITZEUGEN IN EER SCHULE.

## Elke Renner

## Tradition wider Bewußtsein!

## Einige Gedanken zu ganz alltäglichen Begegnungen mit unserer Geschichte

An einem schönen Sonnentag brach die dunkle Wolke des Nationalsozialismus uber Ósterreich herein und zerstörte die "Demokratie". Mit ânnlichen Worten wurden die Eregnisse im März 1938 alliährlich bei der Gedenkstatte fur die Opter des osterre!chischen widerstandes geschildert. Da 1982 endlich ein Schuler während der Feierlichkeiten, als Bezirksvorsteher Ing. Heinz wieder von der bis 1938 bestehenden Demokratie sprach. protestierte. verwendete Ing. Heinz im nachsten Jahr die Eezeichnung . Standedemokratie". Nun ist das sicher kein gravierendes Ereignis. und die Eedeutung einzelner Vorkommnisse sollte nicht uberbewertet werden, aber mir scheint das doch ein Beispiel for eine allgemen nicht vorhancene Vergangenheitsbewaltigung. In Osterreich ha: der Rechtsextremstrus ganz spezifische Moglichkeiten, aut. Grund semer Tradtion zu verdavern und gesellschafsfähig zu sein, Vorhandene Analysen und Darstellurgen faschistischer Stromungen vor und nach der NS-Zet haben nie etwas an dem Eewußtsen, besser gesagt an der poltuschen bewumoshen der meisten sur The geandert Selbst wissersmen wird orskmmert ich derterta an do Angrife aut Frau Prot Weinziert in der breten Offentichiketistes bestentalls verpont. sich als Nazi oder Neonazi zi detlaneren aber bindwulgen Antikommunismus, Juden man oder nichtauscheven biese Tradion pilegen wit auch nicht erst
ab 1938. die ist in Fleisch und Blut ubergegangen Vieles von diesen Gedankengut, das früher bestimmien polhischen Richtungen zuordenbar war, ist heute in eine "unpolitische" Ebene gelangt. die es schwer faßbar und definierbar macht Es ist mest unzulassig gieich den Faschismus-Begriff zu strapazieren, jeder versuch, diese unpolitische" Qualligkeit mit faschistoiden Zugen unduppenbekenntnissenzur Demokratie definieren zu wollen, scheltert an Begriffsschwierigkeiten. Um so notwendiger aber ware es, und zwar noht nur in wissenschaftichen Arbelten, sondern in der alltaglichen Kontrontation initihm, dieses Gemisch aus autoritaren, monarchistischen, faschistischen, nationalistischen, chauvinistischen Resten zu orten, aufzudecken, bewußt zu machen und damit vielleicht zu uberwinden
Relikte der unbewaltigten vergangenheit, deren ungebrochene Tradition, begegnen uns auf Schritt und Tritt
Daß rechtsextremistische Organisationen unangefochten uberdauern. ist zur Selbstverständlichkeit geworden. es gibt sie in allen Schattie rungen. Turnerbund, entsprechende Studentenverbindungen, Landsmannschaften, Kameradschaftsbünde, Deutscher Schulverein, Karn ner Heimatdienst usw. - sie wurden nie in Frage gestell. Thre urik, so doch berenztist gigen Stellenwert haben daß ihrepolitischenzele kzeptiet werden Schuld der offiziellen Linie der Medien, der verantwortlichen Parteien und Poldiker und inres unbewußt gehaltenen Anhangs Fine große Schuld riegt darin daß unbewubt gehatenen Annangs. Eine große orenthalt Man überträg ein sozialpanterschaftiches Denken der 2 Pepublik auf die Geschiche der 1 Pepublik undindem man Kontikte zudeckt akzeptiertman auch den Weiterbestand der demokratiefeindli chen faschistischen Strömungen. Wirbrauchen uns nur die Geschichts bucher nach denen unsereKinder unterrichtetwerden anzusehen D Fragen nachdem wer"und - warum"beantworen sienicht Konflikte Fuzudecken ist dabei noch die"harmlosere Methode oft werden beste hende Feindbilderdurch $h$ heurmere an Fakten verschlie3t dem Schüler grundsitzliche Kenntnisse oesell schaftlicher und wirtschatticher Hintergrinde in einem Lehrbuchth das betont Ereigniss unserer Zeit volkommen obiehtiv" darzustellen und einen unpartiischen Geschichtsunterricht゙ zu aewähleisten, find sich eins iolche Verzerrung und Verein*schung": sich ene solche Verzerrung und . Vereintachung"
 Die links-erichieten part -
versuchten duren den von Kari kRaX verkunteters 50 IIALIs Mus tine Ghectesteilung des aroeitert ocnichten zu erreichen.

| 3 |
| :---: |
| Die komenteen |
| fratirat woiken |
| 1:eses zitel scfor: |
| Suren teatit at- |
| re:chern (Pemois- |
| toni. - Sie sis- |
| terner, 103 |
| Exo Weit saic ist |
|  |
| atros! - - |

se rechtaterichteton Rarteten
versuenten unter Beibenaltung der Vnfucten water Beibenaltuag der





ancortury ront

wo cosergentar
S
yevarasurs
a Grote


 wo dee site:and nselia ot $=\bar{z}$


Der Hang zur Personengeschichte zur unreflektienten Abfolge von Ereignissen. in denen Hintergründe und Zusammenhange durch bioloistische oder schicksalshafte Erklarungen ersetzt werden, findet sich mehr oder weniger in allen Buchern Damit wird ein Österreicherbewußt ein errich. in dem dieses .. Osterreich" jederzeit fülbar mit verschie denslen beiden Seiten ob 19271933 oder 1934 Man sprichi vom Verlall Demokrati" " Dystemin Agonie", der Krise der Demokratie", Polniker sehen keinen Ausweg".3)
Wen wundert bei dem Wissen, das über das Dolifuß-Regime vorhanven ist dab wir heute noch Gedenikirchen und -veranstaltungen haben?

Dollfuß hielt nü die Gelegenheit fur günstig enne neue Verfassung ${ }^{4}$ ) einzufüh ren Sein ideal wa: der Standestaat Der Staat solite nach Berutsständen und nich nach Parteien aufgebaut werden. Papst Pius Xi hat damals in der Enzyklika "Ouadragesimo anno derarige Gedankengenge verteten. Doch cas Experiment mislang, well die innenpolitische Lage viel zu angespannt war. Somit regient autoritar.

St.Engelbert-Xirche DrDolluuss Gedachtrisstatle

> Sein Withe war herde
> so starberfur bitereich

Sowerden Dank und Schuld nach genz egenartigen Kriterien verteilt So brachen sie eben uber uns herein -- die Wirtschaftskrisen, die

Kriege - so , btemenmen die Dktatoren die Macht." Fazit de Geschichte IN ZEITEN WIE DIESEN SOLL MAN NICHT FRAGEN. WIE Geschichte WN ERDEN IST UND ETWAS WIRD - ES WIRD SCHON WERDEN!
Und wenn unser Osterreichbewultsein nicht neu definient wird, dann treibl die volkische nationale Tradtion wieder Blüten, dann wissen wir zumindest das Osterreich Grenzen hat und Feinde. Wenn wir aus der Geschichte nicht Iernen, dann zelebrieren wir Geschichte. Das Türken jahr gab und gotuns z. B Anlab dazu
Eei einem Autmarsch in Wien 1929 ref Heimwehrführer Steidle aus: Heute habenwrya noch die Bedranger Wiens, die Türken von heute, im Rathaus sitzen Und es scheint mir fast eine Beleidigung für die braven Turken, wenn ich sie in Vergleich mit desen Herrschaften bringe, die auch aus dem fernen Osten gekommen sind..."6
1933 gat es dann das große Turkenjahr im Sinne des Austrofaschis mus. 1983 flattern mir "Briefe der Katholischen Glaubensinformat: ins Haus und brngen mir mit den .. Turkenglockenur gull Freund, heute :st es wieder so weit. daß die Turkenglocken uberall lauten mußten und alle auf den Knien Gott inbrunstig anrufen soltenum Abwendung der Gefahr aus dem Osien Wir leben hste Politiker."
der außersten Krise, so sagen Bischoie und hoctragungen auch in der Fatal erschent mir. daß diese Feindbildubertragungen Türken-AusAbbeiterzetung passieren in elnem An mit Titel 100.000 Tote ghellung in Potenbrunn in Niederostertech, midich hat unter den Türals Schreckerisblanz" helist es: Avederosterrech ha 1945 - wer diese kenkriegenammesten geliten, derin so wie imJahre - spieiten sich die Zeit selber eriect hat. wird einige Paralle!en finden- Splellächlich um Kriegshandungen und ihre verheerenden Fold vom 5. 4. 1983)
Wier bis hin zur ungarischen Grenze ab. WAZ vorreich ständig prasenDas war nurenkeines Beisolelfur denin Osterreich stasiänderfeindten Antisoziaismus und Anlikonwhersten sinndes Wortes finden wir den lichkeit Ebenso verwurzelt!m wahrsten inhern wird die Broite des AntiAntisemitismus in unseren Geschichise Tradition, verheimlicht. Judensemitismus, sene lange osteftechischenn als halbfetten Volljuden und wize.z. B deruberkreisky und Pirer von Nationalsozialisten gerissen. volfetten Habuden. Wurden nicht von Naten treiben nach wie vor ihr Rassismus und biol hendien usw
Unwesen in Schulen. Medien us
Unretekter:e werte im Zusemmenteng mit Vaterland, Ordnung, Volk und Famile, Tht Mut und Ehre....es gbt eine lange Kette der Begrife. die von faschist schen Vorstellungen besetzt worden sind. tertagt werden. weit. der schue, der Me finden verwehrt wird, gesellschattiche und sontiches Guck nich han a damit sie brauchbar wirschathe Zusath dat man sie mifbraucht Menschen. beben. dann ind die beizenenmte

- 50tatunct Haraid 0 ous

Aus verap

Lent
aserche versen when wo


## Univ.-Prol. Horst Seidler

## Gedanken zur Rassenkunde

Man muß sich heute nicht sehr anstrengen. um Literaturstellen zu zitieren, die eindeutg rassistisches, menschenfeindiches Ideengut vertreten. Das Gedankengut deser neuen Vertreter minderheitenverachtender Eliten ist aber kaum origineller geworden. Stellenweise ist man nicht einmal bemüht, den rostbraunen Staub zu entfernen. der solchen Gedankenkonstrukten penetrant anhaftet. Freilich kiar deklanerte Neonazigruppen ind zahlenmäßig kaum bedeutend und gesellschaftlich weitgehend isoliert. Zu eindringlich sind die Verbrechen des Nationalsozialismus noch im Gedächtnis. um eindeutige Identifika tionen mit den politischen Zielvorstellungen des Dritten Reiches aufkommen zu lassen.
Aber: Alles, was der Nationalsozialismus dachte und anstrebe kann doch nicht falsch gewesen sein! Nur deshalb, weil Hitle und seine Handlanger den Rassengedanken auf eine mörderische Metaebene gestellt haben, kann doch der Rassenbegriff, die Idee der Rassenreinheit nicht geleugnet werden! Nur des halb. weil die Nationalsozialisten die hohe ldee der Eugenik in den Durchführungsbestimmungen zum Gesetz zur Verhutung erbkranken Nachwuchses bis zur Unkenntichikeit pervertiert hatten, soll sich heute wirklich jeder fortplanzen durfen?

Nein, es sind keine neuen-aiten Nazis. die heute in derÖffentlichkeit damit viel Erfolg haben. den Boden fur einen neuen Rassismus vorzuberetten. Es sind Menschen. die im öffentlichen Leben und in der Wissenschaft mit gutem Namen tatig sind Es sind Menschen. die sich expressiv verbis von den Ideen
 sie eben diese ideologie neu verbreiten.

Zur Jahreswende $1982 / 83$ erließenz. B. angesehene Männer einen .Neujahrsaufruf an die Politiker der Bundesrepublik Deutschland":

Wir rufen die Politiker aut im kommenden Jahr nicht nur in Wahiperioden zu denken, sondern de mu großem Abstand dringendste und wichtigste Autgabe anzupacken: die der Erhaltung unseres volkes. Das Grundgesetz gent vom Grundwert Deutsches Vok aus und verollichtetzur Erhatung unseres Volkes in senem ethnischen Bestand intoige des Ausianderzuzuges und fehlender deutscrer kinder - es werden nur halb 50 vele geboren wie zur Eertandematung notwendig sind -- wird begeboren. wie zur bestancernang notwendg sind-.. wird das deutsche Volk schomm maher Zukunt nur noch eine Minder-
heit im eigenen Lande sein und nicht in ferner Zukunft im Gebier der Bundesrepublik Deutschland vollig aus der Gechichte ausgestiegen und verschwunden sein. Die Muezzins aut den Türmen der deutschen Dome sind nur noch eine Frage der Zeit

Unsere Arbeitslosen warten aul die Ausführung des Grundsatzes: in Deutschland Deutsche vor Auslandern."
Gezeichnet: Prof. Richard Eichler. Prof Dr. Kurt Latzin. Prol. Dr. Klaus Gezman bert Schmiedt Prof Dr Eberhard Schmieder Prof Dr Helmut Schröcke, Prof Dr. Eberhard Willich
Von tiefer Sorge um die rassische Reinerhaltung des deutschen Volkes sind auch jene Universitätsprofessoren getragen, die im Februar 1982 mit dem sogenannten Heidelberger Manifest an die Offentlichkeit traten:
. . Die Integration großer Massen nichtdeutscher Ausländer ist ohne Gefahrdung des eigenen Volkes, seiner Sprache, Kultur, Religion nicht möglich. Jedes Volk, auch das deutsche Volk, hat ein natürliches Recht auf Erhaltung seiner Identität und Eigenart in seinem Wohngebiet . . . Welche Zukunftshoffnung verbleibt denHunderttausenden von Gastarbeiterkindern, die heute sowohl in inrer Muttersprache wie in der deutschen Sprache Anatphabeten sind? Welche Zukunftshoffnung haben unsere eigenen Kinder, die in Klassen mit überwiegend Ausländern ausgebildet werden? Allein lebendige und lebensfähige deutsche Familien konnèn unser Volk für die Zukunft erhalten ..."

Gezeichnet: Prof. Dr. phil. M. Bambeck (Frankfurt). Prof. Dr. rer. pol. R. Fricke (Karisruhe). Prot Dr. phil. W. Haverbeck (Vlatho), Prof. Dr. rer. nat J. Whes (Schitz). Proi. Dr. theol P. Manns (Manz), Prof. Dr. jur. H. Rasch (Bad Soden). Prof. Dr rer nat. W. Rutz (Bochum), Prof. Dr. rer. nat. Th. Schmidet-Kaler (Bochum). Prof Sr med. K. Schurmann (Mainz). Prol phil F. Siebert (Mainz). Prof. Dr phil G. Stadtmuller (München).

## Eine respektable Liste der intellektuellen Prominenz

Es wird Leser geben, die den Inhalt der zitierten Textproben mit Emporung und Abscheu ablehnen; es wird allerdings auch Stimmen geben, die der Meinung sind, dal dies alles gar nicht so falsch wäre. Menschen aus anderen Kulturkreisen, mit Gewohnheiten, die uns fremd sind, dominieren so manche Wohngegend; ausiändische Kinder drücken das Leistungsniveau in Schulkiassen; Fremde gefahrden unsere Arbeitsplatze; die hohe Fruchtoarkeit jugosiawischer und turkischer Fremdarbeiter belastet unser Sozlabudget

Und überhaupt: es gibtja Rassen, die sich voneinander untercheigen die in Lebensraumen wohnen, die ihrer biologischen Eigenheit angepabt sind.

Naturlich durfe die rassische Eigenheit kein Grund zur Dis kriminierung und Ablehnung sein. Werturtaile, die mit der rassischen Herkunft assozilert sind. sind verpönt - solange die

Rassen freilich ihr angestammtes Terfitorim nicht verlassen sich nicht im Rahmen der modernen Industrie-Vökerwanderung expansiv ausbretien Dabei sind frellich einige kleine Unerschiede anzumerken: es kann nicht dasselbe sein, wenn dunkelhaarig-braunaugige Analphabeten das Stadtbild munter machen, oder ob hochauscebldete hell pigmentierte Spezialisten in fernen Landern vielatige Entwicklungshilfe leisten.
Wenn man den Zuzug von Auslandern ablehnt, ist man noch lange kein Rassist, die blologsche Eigenart von Rassen und Unterrassen ist wissenschaftiches Allgemeingut, so bekannt, so belegt, daß kaum Diskussionen zu diesem Thema notwendig sind. Für den freilich nicht ganz unbefangenen Autor erhebt sich bei solcher Argumentation allerdings die Frage, mit welchem Recht, auf welcher verantwortungsvollen wissenschaftlichen Grundlage derartige . Realitäten" nicht nur immer wieder postuliert, sondern auch zumeist kritiklos und gutgläubig übernommen und tradiert werden.
Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches wäre die wohl einmalige Möglichkeit gegeben gewesen. in grundlegenden wissenschatlichen Arbeiten zum Thema Rasse. Rassenmischung, Rassenentstehung usw. Stellung zu nehmen. Statt in besonders intensiver Arbeit den MiBbrauch der Rassenbiologie zu widerlegen, war dieses Thema streng tabuisiert Die Chance ür eine neve Rassenkunde als Grundlage des humanen und toleranten Miteinander war fur lange Zeit vertan. Die Früchte dieser Unterlassung ernten wir heute.
Es war eben für viele Wissenschafter bequemer, in den althergebrachten Denkschemata tradierter Rassenbiologie zu verweilen, als neue Modelle zu entwickeln. Die Folge war, daß die alten Vorstellungen nicht berichtigt wurden und die fehler-haft-konservativen Rassentypologien auch heute ihren pseudowissenschaftichen. Realwert" besitzen
Mit dem Begriff der nordischen Rasse" ist genug Unheil angerichtet worden. Dennoch wird diese Rassenbeschreibung nach wie vor als biologische Fealitat genandelt nicht aus rassistischen Grüden, sondern infoge einer unreflektierten Bequemlichkeit.
Die anthropologische Rassenkunde verwendet heute nach wie vor unbekümmert den Begriff ..nordisch". Im Lexikon der Anthropologie. 1959. finden wir unter Europa: Nordide, Dalofälhsche, Osteuropide. Mediterranice, Apine und Dinaride. Die Nordiden werden folgend beschrieben: .Schlank/hochgewachsen, langkopha, schmaigesicnig mit weis-rosiger Haut (goid) blonden Haaren und bieuen bis graven Augen."
Im "Lexikon der Volker und Kulturen", 1972, wird bei der Besprechung der Europiden aul de Aasseneintelung von Egon Freiherr von Eickstedt. 1934 . Ingewiesen und die nordische

Rasse als wissenschaftiche Tatsache angeführt Im „Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik" von R. Knußmann, 1980, wird ebenfalls von der Nordischen oder Germanischen Rasse gesprochen. Im Literaturverzeichnis dieses Buches zum Kapitel Rassenkunde finden wir wieder: Eickstedt 1934
Vielleicht fall dem interessierten Leser dabei auf, daß Eickstedt's Arbeit aus dem Jahre 1934 immer wieder zitiert wird: es ist die. Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit", rein deskriptiv verfast.

Was allerdings nicht erwähnt wird, ist die Tatsache, daß im selben Jahr (1934) von Eickstedt ein 2weites Buch erschien: Die rassischen Grundlagen des deutschen Volkes. Hier beschrieb Eickstedt die nordische Rasse folgend: .,Der Nordische ist der aktive Tatmensch mit stetem Temperament und zurückhaltendem. Kühl-sachlichem Wesen. In seinen Neigungen unternehmungslustig und kämpferisch, voll tiefem Gefühlsleben, Gutmütigkeit, Freiheitsliebe. Reinlichkeit. Dazu ein tatkrältiger, zäher, entschlossener Wille und objektives, klares und zielbewußtes, organisatorisches Denken."
Organisatorisches Denken.
Gesunden und Tuchtigen und Besten des Volkes, von ihr und ihr allein hängt alles ab: Zukunít. Gluck und Schicksal eines ganzen Volkes - unseres deutschen Volkes."

Es ist kaum notwendig, darauf hinzuweisen, daß ein Textvergleich dieser Schrift aus der wissenschaftlichen Rechtfertigungsliteratur des Nationalsozialismus mit eingangs zitierten Textstellen recht instruktiv sein kann.

Der Begriff der nordischen Rasse ist kein ausschließlich typo-logisch-biologischer. Er hatte eine eindeutig menschenfeindliche ideologische Bedeutung.
Wenn heute von _nordischer Rasse" gesprochen wird, so werden rassenpsychologische Aussagen dazu in der Literatur nicht erwähnt. Das ist auch gar nicht notwendig. Wenn angesehene Wissenschaiter in angesehenen Printmedien nach wie vor die Existenz einer bionden, langköpfigen und schmalgesichtigen nordischen Rasse "beweisen", so darf man sich nicht darüber wundern. wenn die angeblichen psychologischen Attribute der Tuchtigkeit usw. mehr oder weniger bewußt mitassoziiert werden.
Verwendet man heute den Begriff "nordische Rasse" ohne den wissenschattsgeschichtlich-ideologischen Hintergrund zu beleuchten, so macht man stoh zumindest einer schweren Unterlassung sertilig. Zuviel Led und Elend ist damit verbunden. Wenn man schon das Bedurinis hat. in den starren Denkmu stern ener iraditionellen Fiassentypologie zu verweilen und eine Fasseneintelung Europas in Angrilfzu nehmen, so wäre es nur
fair, vor einem solchen vorhaben auf folgende Tatsachen hinzuweisen:

1. Seit Jahrzehnten gibt es keme neuen, empirischen Untersuchungen mehr, die zu biner derartigen Fassensystematik Europas berechtigen wurden
2. Rassentypologisches Denken (nordisch, dinarisch, ostisch usw.) hat dazu gefuhrt. dab zu morphologischen Merkmalsbeschreibungen auch Wertigkeiten postutiert wurden. die sich gegen die Grundsätze von Toleranz und Humanität gerichtet hagen
3. Viele Autoren, die in der Rassenkunde heute noch zitiret werden, standen aktiv im Dienste der nationalsozialistischen Machthaber.

Erst dann. wenn diese informationen gegeben wurden, könnte man gegebenentalls von "nordisch" sprechen, falls man uberhaupt das Bedürnis hat, dies zu tun.
Aber die humanokonomische Bequemlichkeit, Althergebrachs kritiklos zu übernehmen und reflexionslos weiterzugeben, tes kritiklos zu ühungen, der Rassenkunde neve inhalte zu geben, siegreich entgegen.
Es ist dabei nicht so, daB wöser Wille oder undemokratische Einstellungen vorhanden sind. Man bemüht sich nur nicht, neue Wege zu gehen. Wir durfen uns daher nicht wundern, wenn zunehmend häufiger „rassenbiologisch begründete" Spielarten des Fremdenhasses auffreten.
Es ware dringend notig, vor allem jungen Menschen im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung jenes wissenschaftlich begründete Konzept der Rassenbiologie zu vermitteln. das auch die politische Einstellung zu Menschen positiv bestimmt die anders aussehen als wir Es gibt viele engagierte Fädagogen, die in limstalten Dem steht allerdie in diesem Sinneinren Unterrichigestalles Autors kaum Bildings entgegen. daß es nach Ansicht des Autors denen Schüler ein neues, von Toleranz getragenes Menschenbild entnehmen konnen. Antiquierte Beschreibungen und banale Lippenbekenntnisse sberwiegen.

Wenn hier von "banaien Lippenbekenntnissen" gesprochen wird, so ist damit gemeint. dals mancher Schulbuchautor dahinter undemokratisches Gedankengut versteckt: man macht es sich halt sehr erfach, wenn man austuhrt, das die Andersartgkeit einer Menschengruppe nicht mit Werturtellen verbunden: sein darf und ansonsten unkritisch „alten Kase" fur die Schuler neu aufwärmt

Als Beleg dafur. soll nun kurz eine Texistelle aus einem Biologielehrbuch fur Allgemembitiende Höhere Schulen analysiert werden. Voil bewuft wird darauf verzichiet, Namen der Autoren und Titel des Buches zu zitheren, da der Verfasser davon uber-
zeugt ist, daß die Autoren wirklich von pädagogischer Verantwortung und demokratischen Bewußtsen erfullt sind; aber: diese Tugenden reichen $m$. E. nichiaus. um aus den Fesseln alter Vorurteile zu befreien. Im Abschnit .Rassenkunde" heißt es: .Die beste Vorgangsweise stellt immer noch die althergebrachte Einteilung nach den außerlich sichtbaren morphologischen Merkmalen dar." Rassentypen werden vorgestellt, Nordider, Norweger usw. Das alte, starre phaenotypische Klassifikationssystem feiert fröhliche Urstand! Es ist dies nach Ansicht der Autoren "die beste Vorgangsweise".

Welche Vorstellungen werden dabei aber provoziert? Rassen und Rassentypen sind weitgehend unveränderlich persistierende systematische Kategorien. Junge Menschen werden mit dem Ausdruck „nordid" konfrontiert. Darf man sich dann wirklich wundern, wenn rassentypologisches Denken weiterbesteht? Was hier auffallt, ist die Naivität und Einseitigkeit, mit der über diese wichtige Frage hinweggeturnt wird. Ohne irgendwelche kritischen Anmerkungen wird die Rassentypologie von Eickstedt übernommen, von der gesagt wird, daß sie am besten wäre.

-     - Es wäre nicht weiter schwierig gewesen, gerade in diesern Kapitel neue Wege zu bechreiten. Der berühmte Heidelberger Genetiker Friedrich Vogel etwa bemüht sich seit Jahren darum, die unflexiblen Klassifikationsschemata zu durchbrechen. Schon 1961 schrieb er im Lehrbuch der Humangenetik: ${ }_{n}$ Wie lange die Siedlungsgebiete der Hauptrassen ihren Sondercharakter werden erhalten können, darüber sind Voraussagen unmöglich. Es hängt abervon der zukunnigen politischen Entwicklung dieser Bereiche entscheidend ab. Für den Fall aber, daß die Menschheit überhaupt noch eine lange Zukunft vor sich hat und daß sie sich nicht selbst eines (vielleichtnahen) Tages umbringt. liegt doch die allgemeine Tendenz wohl unverrückbar fest: die rassenspezifischen Unterschiede werden immer mehr abnehmen und endlich ganz eingeebnet werden."
Überträgt man diese fundamentale Überlegung, die Großrassen betreffen, nun auf die traditionelle europäische Rassensystematik, so wird die Unzulänglichkeit der Unterteilung in nordisch, osteuropid usw. endguitig klar. Daraus ergibt sich aber auch, dab eine andere Rassendetnition im Vordergrund stehen sollte: Rassen sind Gruppen ir statu nascendi. Die Merkmalskonfigurationen, die heute etwa einer Gruppe von Menschen zugeschrieben werden, konnen morgen durch Migration, Veranderung der Heiratsgewohnheten und durch soziale Einflusse ganz anders sein. Haben wir es danm mit emer neuen Rasse zu lun?
Der große padagogische Vorten der eben angefuhrten Rassendefinition liegt darin, daß plausibet gemacht werden kann,
daß der Rassenbegriff keine wie auch immer gehalienen Werte eufweist da in seiner Definition schon die unvorhersehbare Veränderung verarikert ist.
Es ist ganz einfach zu wenig, darauf hinzuweisen, daß Rassenkunde nicht mit Werturteilen verbunden sein darf, ohne gleichzeitig die wissenschaftlichen Grundlagen dafür mitanzufuhren. Die Fortfuhrung der alten Rassenkunde bietet in sich schon die Grundlage tur Diskriminierungen.

Das läßt sich auch aus dem Buchabschnitt über die "Rassenseele" ableiten: „Auch die psychischen Eigenschaften sind teilweise.durch die Umwelt bedingt. So wird sich wohl niemand einen Eskimo mit dem Temperament eines Sizilianers vorstellen können. Schon innerhalb Europas zeigen sich ausgeprägte Unterschiede. Man findet im Norden die stark introvertierten Menschen, im Süden die extrovertierten in der Überzah!... Solche Resultate sind die ersten Anfänge einer kulturbiologischen Analyse, die zu Einsichten in rassenbedingte Wesensverschiedenheiten, also zu bio-psychologischen Erkenntnissen führen wird. "Mehr ist zum Froblemkreis, Rassenseele" offenbar nicht zu sagen!

Gerade hier aber hätte sich die Möglichkeit ergeben, in einer ausführichen Diskussion die Ergebnisse der Erbe-UmweltAuseinandersetzung kritisch unter die Lupe zu nehmen. Wenn gesagt wrd, daß die psychischen Eigenschaften tellweise durch die Umwelt bedingt sind, dann heißt das nichts anderes, daß ein anderer Teil tatsächlich rassengenetisch erklärt werden kann. Ohne den genetischen Anteil a priori leugnen zu wollen, müßte man doch erwahnen, daß es bis heute keine wissenschaftliche Arbeit gibt, auf deren Grundlage es möglich wäre, die Erbe-Umwelt-Anteile der Fsyche zu differenzieren.
Was nach dem Lesen der paar Zeilen über die Rassenseele ubrig bleibt, ist die .Einsicht", daß an den seelischen Unterschieden schon etwas dran ist. Darf man sich wundern, wenn Vorurtelle weiter bestehen? Wenn es so grobe Unterschiede gibt, ist es ja wirklich günstiger, wenn jede Rassengruppe in ihrem etgenen, besser geeigneten Biotop bleibt und dort glücklich ist. Diese Vorstellung wird dadurch verstarkt. daß - ebenfalls recht enseitig - uber die Rassenentstehung im Sinne von Mutation und Selektion berichtet wird.
Nicht, daß diese Dariegungen faisch wären; es sind dies die gangigen und wissenschatthich allgemein als richtig akzeptierten Modell der Rassengenese.
Heute vorhandene morphologische Merkmaiskomplexe, die zur Deskription von GroBrassen und Okotypen herangezogen werden, sind genetisch determiniert und nicht grundlos bzw. zufallig entstanden. Die Autoren fuhren - valligrichtig - dabei $\%$
an. daß viele dieser uns ifremden" Ausprägungen (Hautfarbe, Haarform . . .).fur hre Träger einen wesentichen Vorteil in ihrem Biotop" bedeuten. Bemerkenswert ist aber, daß das Verbum „bedeuten" in der Gegenwartsform verwendet wird. Durch die Verwendung des Frasens wird impliziert. daß diese Morphologien auch heute noch Bedeutung hatten. Nun ist es nur mehr ein kleiner Schritt, folgenden Gedanken zu fassen: Wenn die Merkmalsausstattung biotopspezifisch ist. ist es a wirklich günstiger, wenn Menschen in jenen Regionen unserer Welt leben und dort auch bleiben, die ihre biologischen Anpassung am besten entsprechen?
Unter anderem wird als Beleg die Hautfarbe angefüht: „Der Mensch benötigt nämlich zur Synthetisierung des lebenswichtigen Vitamins D die UV-Strahlen der Sonne. die jedoch durch starke Pigmentierung abgeschwacht werden. Ist die Sonneneinstrahlung, bedingt durch die geographische Lage eines Gebietes, gering, so genügt sie aufgrund der stärkeren Abschirmungdurch die dunkle Haut nicht zur Bildung einer ausreichend großen Menge Vitamin D. Eine bekannte Mangelerscheinung, die sogenannte Rachitis, wäre die Foige."
Dieüberspitzt-zynische interpretation dieser Textstelle lautet: Neger bleib' zu Hause, sonst gehst du an Knochenerweichung zugrunde!
Es ist die Gegenwartsform. die hier als Grundlage für Vorurteile dienen könnte. Es ware dringend notwendig gewesen, gerade im Bereich der Morphologie folgende Überlegungen.aüszuführen: die heutige morphologische Merkmalskonfiguration ist gleichsam nur Erinnerung an ursprügliche Mechanismen der Rassengenese. Der adaptiv-biologische Vorteilseffekt, der früher mit diesen Merkmalen verbunden und notwendig war, ist heute kaum mehr gegeben. Die kulturelle Evolution ist soweit fortgeschritten, daß Kopfhaarform und Figment das Überleben einer Gruppe nicht mehr beeinflussen Man könnte z. B. den Schülern auch erklären, daß die moderne Vitamin-D-Prophylaxe auch Menschen mit dunkier Hautharbe in „ungünstigeren" Biatopen vor der Rachitis bewahrt
Solche Gesichtspunkte würden heifen, dazu beizutragen, daß auch die heute bestehenden morphologischen Unterschiede zwischen den Menschengruppen von hrer potentiellen Vorurteilsstruktur befreit wurden.
Dringend notig wären Unterrichtsmateralien, die Grundage fur eine neue Rassenkunde bieten konnten. Rassenforschung und Rassenbilicgle sind wichtig und ein legitimes wissen-schaftich-wadagogisches Anliegen. In einer modernen, von humanitären Bestrebungen getragenen Rassenkunde mußte man bemüht sein, zu zeigen, dab alle Merischen einer großen Familie angehoren, deren Angehorige miteinander verwandt,
aber natürlich nicht gleich sind Eben diese Ungleichheit in Aussehen und Kultur schut vie faszinierende Vielfalt des Spezies Homo sapiens. Diese Vielialtigkeit aber ist es, die unsere großartige Kulturentwicklung uberhaupt erst ermöglicht hat.

## Zusendung rechisradikalen Werbematerials an Schulen. Ablehnende Reaktionen seitens der Lehrerschaft.

Am 2. 2. 1983 wurde vom damaligen Unterrichtsminister Sinowatz folgender Eriaß (Z. 11.012/4-19a/83) an die zuständigen Landesschulräte geschickt:

Als Bundesminister für Unterricht und Kunst habe ich seit Beginn meiner Amtszeit eine Hauptaufgabe des Unterrichtsres sorts im Aufbau des Zeitgeschichteunterrichts und der Politischen Bildung, wie sie im Grundsatzerlaß „Politische Bildung in den Schulen" formuliert ist gesehen. In engem Zusammenhang damit stand von Beginn an der Abbau ethnischer, rassistischer, politischer und sozialer vorurteile. Ich habe dabei in mehreren Rundschreiben der letzten Jahre (insbesondere zu den Nationalfeiertagen) betont daß ich mir bei der Erfülung dieser Aufgabe von Beginn an nicht nur der Unterstutzung der Organe de Schulverwaltung. sondern auch der aktiven Mitarbeit und des besonderen Interesses der osterreichischen Lehrerschaft sicher sein konnte. Als besonderés Indiz dafür, daß diese Bemühungen seitens der Lehrerschaft in den letzten Jahren erfolgreich gewesen sind. mochte ich dabei die Tatsache werten, daB sich die österreichische Jugend nach den Ergebnissen vieler sozialwissenschafticher Untersuchungen hinsichtlich ihrer Vorurteilsstruktur z E gegenuber Ausländern, Gastarbeitern und anderen Minderterien deutich positiv von anderen wirtschaftlichen Gruppierungen abhebt Ich erblicke darin einen wesentlichen Beitrag zur poitischen Bildung unserer Schulfugend, einen Betrag der von der osterreichischen Lehrerschaft in einem of wet uber die engeren Berufsplichten hinausgehenden Mase erfult worden ist
Auch die bedaueriche Tatsache, daß es in der letzten Zeit zu einer verstarkten Zusendung rechisradikalen Materials (zum Teil namentlich an Lenrer per Schuladresse) und zu gewissen derartigen Aktivtates vor Schuten gekommen ist, hat in der osterreichischen ienverschat kemerlei wie immer geartetes positives Echo getunden Ganz im Gegentell: Mir wurde in der letzten Zeit einecrobe Anzah von Protesiresolutionen ganzer

Lehkorper gegen derartige Aktionen übermittelt Uberdies hat ene erfreulich hohe Anzahl an Schulen derartige Aktionen geradezuzum Anlabgenommen, im Sinne des Grundsatzerlasses Politische Bildung in den Schulen" und in Zusammenhang mit Aktionen wie .Schuler forschen: Zeitgeschichte" in eigens or ganisierten fächerubergreifenden Unterrichtsprojekten auf die Getahr dieses Auffiackerns extremistischer und fremden- und minderheitenfeindlicher Aktivitaten hinzuweisen. Dieses selbst verstandliche Eintreten osterreichischer Lehrer im Sinne unserer demokratischen Rechtsordnung stellt für mich jene geistige Basis dar, von der auch das Unterrichisministerium in Zusam menarbeit mit dem Innenministerium und dem Justizressort die Ausschöpfung aller rechtsstaatlichen Möglichkeiten gegen erartige extremistische Aktionen uberprüft
Ich möchte daher nicht versäumen, allen jenen Mitgliedern der Schulaufsicht, Schulleitern und vor allem Kolleginnen und Koliegen in den Lehrkorpern fur Thr Engagement ganz besonders zu danken. Sie leisten damit nicht nur einen vorbildlichen Beitrag zur Erfüllung des Erziehungsauftrages der österreichischen Schule, wie er im ..Zielparagraph" unseres Schulwesens (§-2 Schulorganisationsgesetz) festgelegt ist, sondern auch einen wertvollen Dienst zur Bewahrung und Weiterentwicklung jener Wertvorstellungen, die als Gründungsidee am Beginn der Zweiten Republik standen und auf denen die Weiterentwicklung des friedichen Zusammenlebens aller Gruppen in unserer Gesellschaft beruht lch mochte thnen daher für thre Tatigkeit in diesem Sinn nochma!s meinen aufrichtigen Dank ausdrücken.
Die Landesschulräte (SSR für Wien) werden um Weitergabe des Erlasses an alle Schulen ersucht.

## kurameldungen

Das Österrechische Institut fur Friedensforschung veranstaltet vom 26 bis 27. November lecjein internatonales Symposium zu Friedensorschung und Friedenspoitik: Aufgaben und Chancen fur Osterreich. Am Samslag. dem 26 11. gibt es folgende Referate:
Euncesmmster Dr Heinz Fischer

Friedenspolitik, Friedensforschung + Friedensbewegung in Osterreich Univ-Prof Dr John Galtung.
Entspannung und Abusinng in Mitteleuropa.
Cannurg ung Abusiung in Mitleleu

Atbettsgruppendiskutieren: Handungschancen im Ost-West-Dialog. im: Nord-Sud-Dialog, in der Friedenspadagogik, in der Friedensbewegung
Am Sonntag. dem 27. 11 gibtes en Round-Table Gesprach mit ausunc mandischen Wesenschafter, die sch tur eine Mitarbeit im wissen-

Schaftlichen Berat des Osterreichischen Instituis fur FriedensforOsterreichischen larten Mogithketen Aufgaben und Perspektivendes Osterreichischen minstituts fut Fredensforsch ing
Auskunte und Anmeldungen bem Osterreichischen institut fur Friedenslorschung, 461 Stadtsehteining. Burg. Tel. 03355/21965.

## Buchankündigung:

Vergleichsweise wenige Publikationen gibt es über Friedenserziehung im Vorschul- und Elementarschulalter. Ein von den Autoren und den Titeln ihrer Beltrage her subtiler und spannender Band zu diesem Thema durfte werden
Friedenserziehung im Vorschul- und Elementarschulbereich (Friedensanalysen Bd 19, Hrsg.: Hessische Stiftung Friedensund Konfliktorschung. Redaktion Reiner Steinweg). Ed. Suhrkamp, Frankfur//Main. Herbst 1983.
Im Folgenden ein Auszug aus dem Inhalt:
Aurel Ende: Der alltagliche Krieg gegen Kinder
Christian BüttnerDie Angst der Kinder vor ihren Beschützern oder Skepsis gegen Friedenserziehung als Programm
Hans-Jög Schmidt: Friedensartentangt mit den Kleinen an. Ein Entwurt evangeiischen Kadagogisches Seminar mit Kindergarten-Eltern eines evangelischen Kincergarten
Dietmar Larcher: Don Quijote kampft fur den Frieden und Sisyphos lachelt. Szenen aus dem schulischen, Altag und ein paar Vorschlage Hans Nicklas:Erziehung zum Ekel vor Gewalt Überlegungen zu Fragen der Aftektkontrole in der Fredenserziehung
Christiane Rajewsky: Kinderbucher als Arbeitshilfen in der Friedenspädagogik. Ein Pladoyer fur Erziehung
Peter Scheiner: Gewalt in und durch Druckmedien. Über Abenteuerheft chen und moderne Kindergeschichten oder vom Nutzwert gefährlicher Geschichten in gefahricher Zeit
Anne Ostermann: Was bei kooperativen Spielen* zu bedenken ist Mit Framenteren Literaturhinweisen der Fachnochschule Dusseldort. ranz-Josel Ensel. st Angst ein shmecher Ratgeber? Zum produktiven Horst R mit Kriegsangst in der rriedenspadagogik
Nachwuchses in dische Kampfnandtungen? Uber die Einweisung des Nachwuchses in die richtigen Wehr-Vorstellungen

Bericht vom Fachkongres der Alternativen Liste Ósterreichs Kinder undJugendiche Erziehungam25/26.6.83in Loosdorl/Melk

Erhältich zurn Selbstostenpreis von 57 - bei: Eva Täubl Garnhaftgasse 13. 2380 Perchtoldsdof. Tel.: 0222/86 17294

## ZEITSCHRIFTEN-KOLUMNE



EXTRA 4

Entwicklung<br>der Militär-<br>und Sozialausgaben<br>in 140 Ländern<br>der Erde

3
2. Deutsche Ausgabe

Herausgeber.
Ruth Leger Sivard

Miliärpolilk Dokumentation
Vierteliahreszellschrift:Herausgeber: Miliärpolitik Dokumentation e. Y.: Verlag: Haag+Herchen; Abonnementpreis DM 26,-Einzelheft DM 8,-, ca. 110 Seiten / Meft, Exira Nr. 4:DM 6,80 (Rabatistaffel bis DM 3.50 ab 20 Expl.); Bestellung beim Verlag, D-6000 Franklurt 1. Fichardstrabe 30.

Zunăchst einige Angaben zur Produktion der Zeitschrift. Sie wird vierteliahrlich herausgebracht von der ..Militärpolitik Dokumentation e. $V$ " in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Akademiè Arnoldshain, der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer. der Evangelischen Studentengemeinde, der Studiengruppe .Militärpolitik", dem Fachbereich 15 (Politikwissenschaft) der Freien Universität Berlin und mit Unterstutzung der Berghof-Stiftung fur Konllikfforschung. Die Zeitschrift erscheint heuer im 7. Jahrgang. Jedes Heft erscheint zu einem Themenbereich.

Von den bisher publizierten 29 Heften liegen mir vor: Rüstungswerbung ( $\mathrm{H} 9 / 10$ ). Frauen im Militär ( H 20 ), Gewerkschatten und Bundeswehr (H 23/24). Der Streit um die atomare Bewaffnung (H25), Kriege nacn $1945(\mathrm{H} 27)$, Grenzprobleme im Palästinakonflikt (H28/29) Weitere Hefthemen sind unter anderem: Die llusion der Kriegsverhinderung durch Abschrekkung (H 22). Rustungspreise. Rustungsprofite, Rustungsinflation (H 21). Rechtliche Grenzen von Rustungsproduktionen und Rüstungshandel (H18), Atomkriegsfolgen (H16). Die Friedens arbeıt der Kirchen der BRO und DDR (H 11/12), Militär- und Umwelt-Probleme millatischer Raumnutzung ( H 6 ).
Neben der Zeitschrift erscheinen - für die schulische Arbeit besonders interessante- Extra-Hefte. Diese sind bisher zu folgenden Bereichen erschienen: Entwicklung der Militär- und Sozialausgaben in 140 Ländern der Erde (Extra 1). USA UdSSR/Supermachte zwischen intervention und Selbstüberschatzung Dokumentation der inneramerikanischen Diskussion (Extra 2). Frieden schaffen ohne Waffen oder Wie es in Wiesbaden gelang, gewaltirei die Rustungslobby zu vertreiben. Eine Dokumentation der Betelligten (Extra 3).
Als Extra 4 steme 2 Aufiage der Entwicklung der Militär-und Sozialausgaben in 140 Landern der Erde erschienen. Ruth Leger Sivard zeigt in ener prazisen Autstellung, wie sich die weltweiten Mutarausgaben von 600 Mrd . Dollar jährlich verteiIen Diese sich an exakte Fakten hallende und mit nur 44 (Groß-format-)Selten kurze Darstellung kann programmatisch fur die MILITARFOUTIKDOKUMEUTATION genommen werden. Denn im Gegensatz zu welen Veroffentichungen, weiche schnell auf den expanderenden Markt an "Friedensliteratur" geworten
worden sind, werden die jeweiligen Manuskripte von einem Redaktionsteam eingehend beprüft. Peinliche Selbstdarstellungen, moralisierendes Geschwafel, schludrige Faktensammlungen und dergleichen mehr haben in dieser Reihe keinen Platz

Pädagogisch wertvoll erscheint mir besonders István Kendes "Kriege nach 1945", zeigt er doch auf, daß die Behauptung, die atomare Abschreckung habe den ${ }_{n}$ Friedèn durch Angst ${ }^{4}$ (Hugo Portisch) gesichert, einen eurozentristischen Zynismus darstellt Denn tatsächlich haben seit 1945 ständig Kriege stattge funden! Es gibt kein Jahr ohne Krieg. Der ungarische Wissenschaftler nennt für diesen Zeitraum 148 bewaffnete Konflikte in der "Nachkriegszeit" ohne Frieden. Das'Heft von Kende zeigt die Freiheit der MILITÄRPOLITIK DOKUMENTATION und der sie unterstutzenden Institutionen, auch Untersuchungen aus realsozialistischen Ländern zu veröffentlichen, wenn sie ihnen für die Diskussion wichtig erscheinen. Zumindest ein kritischer Einwand kann jedoch dem Kommunisten Kende nicht erspart bleiben: der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in der CSSR im August 1968 ist definitionsgemäß für Kende kein Krieg. Denn, Krieg wird bei Kende nur dann Krieg genannt, wenn - zwei oder mehr bewaffnete Streitkräfte an den Kämpfen unmittelbar beteiligt waren [. . .] Und da sich die Tschechen und Slowaken „nur" gewaltlos verteidigten, war es kein Krieg. Für einen Friedensforscher eine paradoxe Schlußfolgerung.

Andreas Maislinger
In dieser ständigen Kolumne wird jeweils eine, nicht pädagogische Zeitschrift vorgestellt. Wir möchten damit einen Beitrag leisten, unser Leser über Originalliteratur (im Sinne von nicht für Schule didaktisierten Texten) zu gesellschaftlich relevanten Vorgängen zu informieren. Es
handelt sich um in- und ausländische Zeitschriften aus den Bereichen handelt sich um in- und ausländische Zeitschriften aus den Bereichen
Wissenschaft, Literatur, Kunst, tagespolitische Information, Verständigung Betroffener an der Basis und aus dazwischen liegenden Bereichen. Auswahlkriterien Sind: vermutich noch geringe Bekanntheit bei unseren Lesern; gesellschaftlich wichtige Fragen werden auf dem Stand der (?) Diskussion abgehandelt; Perspektiven, die von etablierten Medien weniger berücksichtigt werden; inhalticher Minimalkonsens ist Abbau der Herrschaft von Menschen über Menschen.

$\qquad$


$\qquad$
 Estencer Temonme
Semmor polteche etrunc
Koordination LSI Di Elseboth Sprnge
Schwerpuntte:

- vormole
- Zeloeschichte
- Sprache und Politk
- Mernavonsle Polit

Zet. Hovember 1 ges (A Tase Tomin wrd bekentgegeten) On wrol bekanntgececen
Tehnehner b ehrer der alowninbltcencen roheren Sohule bet faveronule und des Potrohmiscten Lehroans

## Mediankoher $1, H$, WI

Whom dhten Medenkoter st fiesecproickzu einem var. Bullgen Endegekommen, eswid abermmer vecer smonle Erganzungen geben Dem Ensate der Mehenkotter wird der Letrer elne subicttve Ausvan tefon, wober er aut regionale. aspente und atrancmase Grafoumg bohen some Dezu wo den im Kofe" auch de diombchenthmwse gegeben
De Medenkofer , wrien Zu Urterstutang des Zetge schichteuntertchts konzpiat Er witenesels die Lehre the. die zetoeschichtiche Foschung ostereich m hrer ganten. Bandbrete informeren anderasensdem Zetceschichteunterricht heuedobkisoh-rmethodocne Noglohketten erofmen
 sterums mi Untemith un uns alentoheren Sonalent enem Exemplar diex begmmat

Da der , Mewenkler ohaetwetc zuch den Lehrer de Ptichischulen auseexchencte Dienste zuleisten vemeg (unt bem Eundecmmetertumuntemichunckunctschonbelde Verendmo dec. Metentofes " emevebeh von Ampege




 ors Gitonorgeth
m pale mes Nomenats eschem os ancebrach the Ghumeterenmenom memenom trabette Moglon
 nedienkher kanmirek bem Verag fr Jugend und Volk lie Graben $7-0.1010$ Wen Teleton0222/63 0771 Kappe 42 OW kape 40 DW beromen werden,
facken Deglethen zim Medenkoler, gekurat

Zum Thementres Fechecxremismus fnden witim Ae ienkoter eme Menge Meteral

Oa deser Zemamt in oenterbubtenn in ener ener versehermden alsmarenden wose behondet wid istm Sime cer yemencenmbibbewatomg ledes trauchbare zustialiche bateramotumendi
Folien. Pisho Nachoubevon Fugbtatermumd Zetungen, bokumenthoneveke, $k$ esehten frcen sich im Medienkoter: Ubersontewent

Ostermoh 1918 - 1989 Gehohchte den Ersten Renubts Be. $1-2$ ho von Erika Wembien und kat Skennk Grez-When-Kon 1980
zetoeschiche- Betrate zur Lenemorbildung
उugenotuen:
Dhich Wemmion Veremchstation des Weluntetoanos. Er--mo Geschiche 1918-938 When-Munchen 1983

Spezialmeratur
Arge Judenum in $\sigma$ sereron, wien-Whnchen 1982
Gemard Bot Qewen Tmoef Poltik Atbentate, Zusammen-
1080 . wunchen 1983

Arge Dlevetorenen Opemether Ausstelungskatalog. Wen 1982
Hans Has/kar Sthptarer, Osterelch und sene Slowe nentueh 1977

Shethencotme those- 485

Folenunadあa क्क mares
tamat m acct

-umer armman a monen Gunces



Peter Manna

## Rechtsextremismus/ Neofaschismus:

GECHTEEYTAERGEUSI Gentegnommesmuss GECR SoHismuchme

Gevomice von rechs hdebege unOtgansation der Never Rechten Fretherg. 1975

## eenz, wollgane

Die Opler uno de taer fechtsexre mismusin der Eund sreputh Ir Benc Hag. Fecheradkalsma an
Senz Wolgany tharg?
Ren

$$
\begin{aligned}
& \text { Fertaradikalimus } \\
& \text { nurg ooter fenassance }
\end{aligned}
$$ cher 4218

Sho, michael
Oie assistischen mertationate $Z$ Remarsamce der fassentene on te motem mer Pschologe fiftenemye morver bther Ester

Groder Henayk m
Deutshend twhen De feuen 4 Zis -- Aktones und Frowbatione 2. Aul holn, 198

Disussiontbeithge zu Fragente schemes und frongestans 14 G
 thamertedera.
Bownerta

 Landiat
tres y thent .

Duden, peer - Jischke, Mane gerd DeDetache NationalZetung hre ie Gesththe Akionen Munctien ase
Fubtra, mathes
Techeremalsmus
Fentumbin 196
furte Manhed hres
Extemiten de Eunderebubli bevzentherastorderung des fechts Gats,, , 97
catual whtechts
Eetroe hus thasengcheftut Fut wht hry Reteraratmithetsa beroerentenerstus in euncen. Asher modesternero
comntas
Ghe, Gunter B
Thers Urienke Neonzas. Whe dec
Dusseftritori
Gram-HEmant
Ate ub hedeh choctertues botz hirsal hechsmalelstus: Tend

Fabemen, Henep


 gra monn westhend
cther 245
 $\qquad$
 मिח



Berex Mombs

Nosom hater 206
bown asel
Aushwiz unterthesmbet for be Schugeraren
Prius H - - Zomer
us ser Ersch zu whements. deh Von Hogacust uber hadare
 4. 2 ese

Wub Prom
When ost fandrur uns egrch ater whatrach
mes पase 10 ,
derwnzes
Drest Pete - Eher Mobet 0 auscher. spathes
Fachamushooren Fansuder ant
Untrmonismodele.
Pacegog der Gegenwat abo
Faschinw zus wer Mohebstrathted
h: Eeck ancher bochroke, ts
he beck, johanes-bochroke, eget ne

## Ganmad Detertisg

lacis mo hachean schuer ofth
sener der Aneg in Neimatsotals
Pembevhambure 108
rorom. 764
Gertan, oterentischer whersand Ume ichsermer tw 12 Stundes
Fanturthon, 1077
Haker Homan
EuFrhoresbloesmbetwate Eschamus Butbeispele - sen - - udanlshe versetrge
forbed, Mrat
Vorda thementur arment ion des fanombormallams borabst H5g hatsure hermarter Warmbe that gerd

 Arearernatsmares

Gen. Mrats
enernol atrmohtestas
anmmery
 a

Cernathonserathmus a ath
Geschmen
Ghe Ergtte,
Nemmalsothans

m Gerchichteduatir, 901.4394
Ebthmathtomat
Ofs inctentoblem m Unench in Der Demachutherich stoses. weman, 4 we Arboschistische thestur tm Unte mot vorechage Eramungen Fembutracia 1080

## Garmetatens

Abraschistecte Satren und wea Erabungen meinertumenotree trin ener tr Kase
in 5ammbeen 201979,174 Wamonn, Uneihtsa)
Fime Satlen, ubendbuchermen zrand are 1080
ots , mane
Ghe embe
 Fau, Genars
Antrative Stadrunderren
in Haterest-ren - Schoc Hrse Der Faschismus das Wess aboracen $6 e 4$
percti, Derty
Difaremang, therchence viderserd in Phrgebict 193 stantermetrag ze, cera, mberchictsodeth Peactram themeh cerer Wers DeEmmune Ene tercheencet barman ar and
 Pbobs When Frous pertactrarbar har cerahy maten
sctaformen

## 44-abser

schotren anohnten
Gheman, hot (tera) an wander. zeterass...
Ethor 102
mmermen und trgument 2
tre motron bhbune
Solmamak Kur
Alred Aroerschs Sansbar in Uha tent
In Samm no 41081458 Serampernct
Zurbetrating ermeshetmaty
 Gosers busombeg Sowsis Revole chro trime In: Semmenozuste tect Tsexs Erym
istoes Theme kunst in Cuten Foct when Obercturkurs usm?
me semmune 4 (198, 1/es
Thphauser , wor - Rowach, Emet Eascmismus-Motelames br of orembterumterment
In Zergeschcme, ffereha 1et deaseuch:

Faschumbus-Untermon rach ener
frodelierten
In zemethehte 4 gger-atg
Fratcher hnoelke-Hemst, Whe
 Joest

Cdeberitet Faschism, - wataremanugen
 Whar das Yecmasan
chum in dor Sche rerg orma mom
uncsem th matoma Gocmes
 abed

## Bayerlngebere

Whealests
chtauman Gerth an Wec
$\operatorname{aran} \mathrm{O}+\mathrm{a}$
Ctomer
Th
bromer races
 b.were waden whemeras Qur ter Buser horet
Fram warst ou n der hite - Jugene ye Fragen ar menen vater
Betes b fomburg
amolo war foch vieracm

Ermerunge
womefriont lage
harg den geben stem
wongeg
Fmbt Fante
tuns chem deneveze
Exter-Etden 1978
Cetras Eatbera
Sungederers
mencou, mans
Gagebuen enes Hitlerungen. iser 195.

Eemen 1065
Crme, Joser C.
Fardeler Ent $2 A u f$ h
Paversbury 1981
Gur wex vender war achent Jugend im Driten Beich. tevsted- Demstadt 19
 Der helle Tag bricht an En kird wo Hamuarg, 1982
Hetho Ledulg
Whe gie werden nicht ment for :gazes Leben Ene kienbirdetme mater urd Jugen in Ditmen Fbes

Noman llise
Wisching zwenen Grades kmbhan m
Gerbek famburg 1979
Gerbek bemburg 18

inder hallemurend
…ent
ctertens


enbhmbarg

## bothrederes

Whruetrast
Hacwnit Tradulamer





 merms,




 mon-tutme
 aen mit debretretraugs 5 sfene पn Etopesandar Des uen Sysch yrecontevtenume
retue
hate Mrate

Chvaraeb $r$ ersc-m60
1ncer



$$
\text { rathugat, } 8
$$

Mkg Merma

$$
\text { Whtrermat } \mathrm{C} \text {, }
$$

Hmanh cothuctustas
arthumen sherces
Qrmetra stertg
Moser
tera mextas
exphtatersta

$$
\text { Eater } 1
$$

$$
\text { Mcherthar } 10, \quad-18
$$

Eet, ,ominhe - ecobcte he,

$$
\text { pers }+4
$$

rmberg
berer, teme ter
ses smofech Levers
Prenerg-nemerne
ase
$\mathrm{CH} \triangle \square \square$
$\qquad$
$\qquad$$4 \leq 5$$\mathrm{CO} \square \mathrm{C}$
$\qquad$ TR

Wh
Thas entwatnonder Emamer mencme mmar. whtre ut reten

Bes Leben wom Med matas Sohmarwets tatsohe orighs bossume 702 maven
Aus Wochonschauen when chwaunahmen zusammenge selle Dokmenamim der ve suctu Ge Frege 20 beentwonten mio ectenn noglon war defe genes Vok on Focunatonde ses verbrechenlschen Schere. tenserms.

## Marereuche

Schwarweis 27 Mmuen
En Dotumemamm uber de Ftherugend.

Wehtume retel
Schwarzweb 82 Minue
Ein Dokumentatim uber de Gonzentrationsager im Draten Peich

Cher Geden und Enrentabhen Schueravelf, devischer fin, 80 Minuten
Troz Unterowomg und 女a bensgefar ienden schimme Fracencieingoist waner the beweng marstaer woeter bevegurg geden den term grhen eaber, en ed mo encum mer hoson menes halume Gucturanoce ch

Gegh franketh
Echwerweit, trandoseberm Ceusch cynchansiera 86 m Tutes
Shangenct Dmbls mat


$\qquad$ rens bes cum chi won B mens
 Wer Fablrm Mmer
the Schuluerebesomts ehert ge konemtratonelaget.

## trede

Amen splent. Farbe 205 , Tuter Prdtec sehenswenter Sermowotopremthgerse. कhrebtaenverwehelsh Kamot the rrupe aus deuteher onzerratosiaget ertomeer docen um eme neue hemed Abten+ractor Exodes 20 camercourant waten de Fwhtre ver Zupem deaterle cel Enculen zu. urnen.
semature centsen
Sharamele ostert Fim, ee al Sohy

Strpech immoerstand 20 1945

Dergewhntiche patenismes Sowarvele russishat 5 120 hnuten, pretkat vertuon
 mat Fonk zech ungesehmint de eltaghthe Vhthlohkt des faschismus wht seine veneecencerfogen

Dut ghentehen otaredes thorwant
Schactaeld deutscherfim $g 2$ Whuten, Flegie Woligano btauteronmaten
Th frater sthcteal einer deuwhentammestegenoleser hmdeTrgodedesceutschen totgentus.

Wher - bine monere
Grnataube mitratelon 15 Wrates hath gem wiolt vae


 Q4- + Q sazactuctareact

पह

BuF
bthentat
Exhncos
teracherarata Stant
aranimatanaramo
大Q4
प\#,

 res
tar
meseras

besemfloractestat
 comer
ugeten
$\leq$
cercchant -ate
antan, $-4 \quad$ ato

rateryente
क्रुपयक्र
Restaryse

emengenteres.
Oterer
$4 \mathrm{~B}+\mathrm{a}$
Cmen, andet

- 4 4

Sadrer

aratuas
G6 Wmuen mmoranarara und areas मASMATMQ zetercuchers मsemore Cose

Chata tes
therar
tras as \& arm whemer Wem सat , cobernera. ctucre

Cencornctabas menters

## PR A $140 \times m=4$

Beतh eber rectarestas Byevengentrare.

Sum thet thesper
Tonomater
creceract sthedre
tes
Braversach Whersas
1ts muter
 cer कthreton setrane wurchterbubomerd wure anthrregratta chage
 -acesincm matemen

Deterae

 कीre an wanesteras


whe पक्ता
 cumetemen Cet Menplelian cen bonte
the des Gemsen betats
a verschobrugsegen ther
e Varure tr Retark
Eky,
Q Wan Eefur den fomer 45 6muter

Der z whe weltreg
truese azarkm

- Derschen ces leges
$(55$ Mmylen)
Des Ende mt Sthrecke
lesminuen

Chblecentyen
OH Mommanas Fach inte madueaterpoltwhekonced Thbes Whbtatucentmus Bomancon.
Der Fesensmes ond sene Wewhonemautde anderta ropes

Mewteder Wrese
Asminater
Ene Absace anden kned mot amtuckich auden 2 mer ineg.
Whter aem haterereuz cammuten
De Geschthe des vetiona कzalenusuncalsemeAusur

## 

ECCLEUNRTERLAL

Rehe Geselscratis und Wha chefopoltur
GUP 7 Fosemmas
hhamtmermale? Wurzeh
Der, tatemsone Faschismus,
Dercentohe Faschismus Der
bsterchhache Faschimbs
Der chtentache Fachismus der Gegenwar/Neotaschismus
zol anmestad
covinuen)
Der ostereich sche Wider sland oegen de readitatur.

12 Macz 1036
Qumbten
Ene Gepontage woer de Ge whichte diesee dentutrdges Tages on Ostarrech
fiflomladern
1070 When Maranhmornaes 58 ?
Telfonvgacecz 193448







 wemen, in ete buhcesender wetaensieftremehnexpres ver. echoxt
Rostenoses intormatonsmateral Uber unsere Arbet und die Fime senden wr Gehezs

WOMMEARTFIEL - FCTOWOLTEUn
16 mm Fane Lohtorbemm
Eh Fim von Hemu Gerbe 8 PD 7 (7
Wif biter bisegen, Fownontaren zegte der Eerinet ubh Heatheld enstras wohre Gest, wh Spober, Ausbeuten

 selt John Heameld sene Fotomontagen ganz in den Dienst gerantraschistachen Aghehon. Seme amtaschistische kunst who weltbetumt

Der Flm zeh btrbnethen zuthhen der Ebograbie von Jon Hearfed , tem Eenhritegund wemater Fepublk Felonstegsbran , unocer Technkerfotomontage 14 uch en Lehmim uber de Anwendung der Fotomontage als polit sche wafe in cerhenigen Zett.

DIE VECLTCTE
En antraschtstscher Softh bon Guterheschuno Gutter Aubkerthpresfames spede Kahou yer, 1980 .
16 mm , Farbetwotton, 10 mm
Enfim uberdie wurde des frenschen uber de Vermemurg und hre vbenwhotrg. tbe de $\alpha$ verschtuno de totnong Das (antobogrehwshe, Shickel ener Wcerstandskample. rin, die 903420 tobanenz uchtheusyemtet wird Hinter den Mavernenes Fratengetagnsses. innen Vorzehehen cemenen koberemchmen autseneinnom anderenfreuen curch memnere Starezu einer Cetehtin und "temrern"
 Enflmvon AxEEnglagemtore
46 mo, Froestator, ma







Wraher Binde

## Widerstandsbewegung Im Ausseerland

Lokalgeschichlucher Frober

imRthmencmes 8 O-Semmaren BadMremdor/Auseeerhne mit tem Titel Gaschsmus ter vere Gesichter, betapte
 uber die Midestands- und Patisenentevegung m Ausseerland

Folgende TatsachenGrd Gueneounon taten uns dazu bevogen, unsmitemen lotageschchtucherPropetzubetas sen Dherechteradralespenehatsenth aenemenuehren won cer Ohentlichket ubbechte, gandecencosemetwarenes tuher de "dhen kempler, devon हmasecteunten sindes heute halbwuchsige Jugendiche dic fotron vercte ren Unde, Basls rechtradkeler Gupomenten we der Whamo Jugend" oder der ,Jungen Nationa demoraren in der enD bigen abe vigheograhen rechusextemer Jugencorgansatonen sindm dentetten b wohentotergho eut des Drefachegestiegen)
Was moger die Grunde dafur sen dab sioh heute wieder -wenn auch eir zehlonmabla gehtertem der ungen Menschenvonrechusrathelentdologinfahrembletargerogen fibl?
Emige der in BRD Untervuchmgen angewhren Ursechen ssien herkurz angenssen

- Velian sind takentreuzshmerien, tlitergem etc $h$ Schulen ene Ar yorpoltschertrotet de sioh gecenden Lehret als konkren vetmerestnonumon Bhuleniched
 bercich, sind trate tone tadiohen popratonamile meny
- Diephantasiosblet mer Zukmt Abentouer moenmo
 nochnderwascmbtequmbeण
 odern Dchotmerenthet


 wentakentothtracertachmbtratguale


 und bsugen aut komplexegestrchethene Probene
Schondescuerten Puntezegen, das monceverantworTunc urdesen cegenwattgen hechstend hoht emtach den
 als rometonswobien chmalentor

Dennooh museer wir uns defrofe stelen, whe antaschst
 Lon ubet homache faxen ech tenertans as vemen ware es whicha duth enen dembkratsch oranisheten und geiebten 4 rac antraschasche Uberteugung und Gumdent

Des swnter gegenworgen entotra stuktuterten Schule und Unter cen dereligen geselschafthen Vermatissei leach kaumoplch und st daherene magerfetgezelset zung Totzdenmussen wirversuchen, unter den gecentart gen Secinamoen enn whmonoswoleren ahuáachistischen Uhtertontastrsen zugesteten Dazu Eifge Anregungen

- Weg, ontmesen, reirmotelighenAnteschemus-kene moratsch-petsonaliserence Behandune
- Personamsermy von unten-_Ameghm Faschismus
- Stakerebehantung oesvereratondes
- Lokaleceschiche

Durchlowae und sozialemahesollesoem Sohteremoclcht werden zor Thetatk Eine Rezehung cokwbasen und mit yesenthen greeem nterese sich mit desem Theme zu beschathcen Despersöniche Gesprach metzerteugen und Mitbewohnemsener Gememde obt demingen Menschenen vereansuscnemesundorentheresknomestaschismus,aises derbesiens whbablete uma durh atombuele hrtamtel unterstutte mehtmmllohe crechichmehtercht emals knn
Von biesen tbetegungen ausgenend, volen try emmel sebst praktsche Erfarrhgen sammeh te Sr de Arbettm mbetskeshn dellagezur vembung standen wat uns von vommerem war dab thr fonenmassence Stode uber de Wderseate-mdpatsenthbwebunom Ausseelandesten onmer - Ges whi auch minchuosere Zetsetune Whi

 बताtue nomemecherenthm
पtcharmat, Qmmett女a, betgent\& \&
 mrye weractarat
伿


| Tकc wce e2\% , |  |  |
| :---: | :---: | :---: |

## Autorenverzeichnis

Walther BINDER, Hauptschullehrer. 8042 Graz, KarI-Schönherr-G 24 Tel. 0316/42 177
Gert ard BISOVSKY, Student 1050 Wien, Bräuhausgasse $51 / 14$. Tel: 0222/55 70524
Manfred BODENHOFER, AG gegen Rechts und Rechtsradikal der AL Wien. 1090 Wien, Währinger Str $18 / 8$ Tel.: $0222 / 344443$.
Uwe BOLIUS, Dr. Schriftsteller 1050 Wien, Margaretenstraße $67 / 18$. S, Dr. Schriftsteller.
Paul DONNER, diss in Pädagogik. 5020 Salzburg, Am Makartkai 45 Tel: $06222 / 340242$
Irene ETZERSDORFER. Studentir 1050 Wien. Bräuhausgasse 51/14 Brigitte GALANDA, Mag., Dokumentation sarchiv des österr. Widerstandes. 1010 Wien, Wipplinger Straße 8/Altes Rathaus. Tel. 0222/6307-31/332
Dietmar LARCHER, Dr. AHS-Lehrer und Univ.-Dozent. Unif. Bildungs wissenschaften Klagenfurt. 9064 Pischeldorf 35 Tel 04224/344
Will LASEK, AG gegen Rechts und Rechtsradikal der AL Wien
Erich LEDERSBERGER, Mag, Schrifsteller. 1070 Wien. Neustiftgasse $17-19 / 160222 / 9330552$.
Andreas MAISUINGER, Dr., Institut für Politikwissenschaft der Uni Inns bruck 6020 innsbruck, innrain 52. Tel.: 05222/724-2712 Peter MALINA. Dr., Institut für Zeitgeschichte. 1090 Wien, Rotenhaus gasse 6 Tel. 0222/4262 800
Karl PLEYL, Student. 1050 Wien, Margaretengürtel 4/30. Tel.: 0222/ 5548235
Elke RENNER Dr, AHS-Lehrerin 1170 Wien, Rosensteingasse 69/5 Tel.: 0222/4675614
Woffgang SCHIMMEL, Journalist 1020 Wien, Böcklinstraße 108
Margit SCHNEIDER. AHS-Lehrerin. 1040 Wien,St.-Elisabeth-Platz 4/7 Tel:0222/65 80572
Horst SEIDLER Univ-Prof 1090 Wien, Servitengasse 18
Gustav SPANN, Dr Institut für Zeitgeschichte, 1090 Wien. Rotenhaus-

- gasse 6. Tel. 0222/4262800

Herbert WIENERROITHER, Stüdent. 1090 Wien, Währinger Gürtel $94 / 9$ Tel. 0222/4376403

