

Aufklairen, ohne zu verklären: Museen wie das Ruhrmuseum in Essen prägen die Erinnerung an die indastrielle Vergangenheit, noro sur museumencidacieailz

# Der Schmutz fehlt im Museum 

> BOCHUM. Wenn der Bergbau im Ruhrgebiet endet: Was ändert sich dadurch für das Ruhrgebiet und die Menschen? Erst mal nicht viel, die Zechen sind für die meisten nur noch Erinnerung. Und die verblasst langsam, aber sicher.

## Von Benjamin Legrand

$\square$finnerungen pragen Heimat, Tradition, Le benswelt beute und morgen. Erimerungen werden aber auch selbst geprägt - durch Medien, durch Erzahlungen oder durch Museen. Der Historiker Professor Stefan Berger (kd. Foto), Direktor des Tnseituts für soziale Bewegangen in Bocham, uber den komplexen Aushandlungsprosess, an dem wit alle auch unbewusst teilnchmen.

## Was bleibt nach dem Ende des Bergbous 2018 erhalten?

 In Rahrgebiet bjeibt sehr viel erbalken. Wir haben hier eine der reichsten industriekalrurlandschaften der Welt. Diese Dichse ist ein absolutes N leinstellungsmerkmal der Region.Das wird die Zukunft zeigen, was bewahrt, wie es bewahrt und auch was vergessen werden wird. Die Region als Region entstand ja erst im industriencitaltet Und man kamn sich Szenarien worstelhen, in denen das Ruhrgebiet als Ruhrgebiet mit dem Ende des Industriczeitalters such wieder untergeht.
 gion sind allerdings im Ver-

## burg ist mon Niederrhein.

Das ist sicherlich richtig, Es gibt im Ruhrgebjet ausgeprigte Jokale Identitüten, auch ausgepragte städtische Identititen. Es gibt dann die große Trennung zwischen Pheinland und Westalen. Aber trotz dieser verschiedenen regionalen ldentitaten gibt es bislang eine starke Sdentitat als Ruhrgebiet.
Ich kann mich in einer Situation als Rheinländer vom Westafalen abgrenzen, und trotzdem kann ich in einer anderen Situation die Gemeinsamkeiten des Ruhrge. bietes betonen.

## Die, Situation ${ }^{*}$ Berghou int

 Ende 2018 beendet, die Klant mer Kohle lst weg. Was verändert sich dodurch?Kohle und Stahl sind im Ruhrgebiet mittlerweile Teil des kulturellen Gediachtnisses. Das heißt, sie sind physisch weitgehend schon jetzt nicht mehr da, aber in den Erinnerungshaushaten sind sie sehr praisent.
Fis gibt einen aberbondethden Regionalismus. Man findet uberall Schïrzen oder Tassen mit Zechenturm. Oder

Bargertum, das in Ruhrge biet ein anderes ist als in Goctingen oder Marburg oder Koln. Is ist ein funktionales Bärgertum, das aber familiäre Wurzeln im Bergbau oder Stahl hat. Es wird beute besonders zelebriert in den Schichten, die die Bkonen der Industrickaltur und die Festivals besuchen oder die ins Museum gehen. Wahrend diejenigen, die den proletarischen Schichten nach wie vor angehouren, weniger an die$\operatorname{sem}$ kulturindustriellen Geschehen teilnehmen.
Das walre mal eine starkere empirische Forschung wert, wie in den Stadtueilen mit hoher Arteitslosigkeit und hohem Migrantenanteil die Wahrnehmung dieser zelebrierten Industrickultur ist. Das ware interessant zu sehen. Wir haben ja gerade in den sozialen Brennpunkten im Norden des Ruhrgebiets einen hohen Anseil won $A(D$ Wahlera. Vjele haben da sthon das Gefiuhl, in der postindustriellen Gesellschaft wu den Veriierern zu gehören. Es warde mich nicht wundern, dass dort diese Rulhrgebiets. Industrie-Identifikation weni-

Das ist sicher richrig. Bs ging um den Erhalt von Arbeitsplatizen. Es war auch ein lang. Wieriger Leraprozess, der selnen wirklich Durchbruch erst in den 1990ern mit der IBAEmscherpark fand.
Es ist schon bereichnend, dass die Identifikation mit dem Bergbau zunahim, je weniger es reale Arbeit im Bergbau gab. Das Schmutzige, das Schmierige ist sehr schwer reproduziertar in der Industriekultur. Im Museum ist es nie so schmutrig wie im tatsichlichen Bergbau.

Des ist immer ein Vonwurf an die Industriekultur, doss sie mit Events und Sektglas weft weg van harter Arbeft und Kohile ist.
Es gibt cin Asthetisieren von Industriearbeit, die von der tatsalchlichen Erfahrung der Menschen an diesen Arbeitsplatzen wegfithrt. Es gibt zugleich auch eine Form von Nastalgie, die bestimmse Werte wie Solidarităt zu bewahren versucht.

## Ein weiterer Vorwurf ist der des IUhmenden Antiquarismux - 5 Hithtand duant monct:

## Wes Bleibt nach dem Ende

 des Bergbous 2018 erholten? Im Ruhrgebiet bleibe sehr viel erhalten. Wir haben hier eine der reichsten Industriekulturlandschaften der Welh. Diese Dichte ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der Region.
## Erinnerungsorte sind nicht nur Föndergerüste und Maschinenhaillen. Was wilrde mon noch dazuzählen?

Alles, was aicht in Stein und Eisen uberliefert ist, ist schwerer zu lassen - aber trotzdern ist es ebenso wichtig. Daza gehört eine ganze Palette von Dingen: Sprache, Freizeitaktivitäten, bestimmte Altagskultur wie Esskultur. Man denke an Currywurst oder Bler. Naturlich gibt es heate weniger Brauereien als friber, aber ich glaube doch, diss viele Menschen im Ruhrgebiet sich stark mit ihrem in Dortmund, Bochum oder Essen gebrauten Bier identifizieren.

## Finuelne Breuereien glbt es ja

 noch. Aber die Sprache verschwladet. Wie kenn man das bewahren?Mein Eindruck ist, dass der lokale Dialekt nach wie wor lebr. Er veründert sich natürlich über die Zeit wie die gesamte Kaltur der Region. Eine wichtige Funktion fur Bewahrung haben dann die Institutiarsen, die das kulturelle Gedachmis der Region forment. Dazu gehören Orte der Industrickultur, aber natiirlich auch die Museen.

## Gewlsse Ruhrpott-Sachen

 werden stilisiert, andere werden vergessen, oder?Der Prozess ist nicht inkontrolliert, aber es gibt sehr viele Akteure mit unterschiedlichen Zielen. Die Erinnerungsak: teure der Region sind allerdings im Vergleich $2 u$ anderen ehemaligen industriellen Regionen sehr einheitlich strakturiert, sle haben eine gemeinsame Agenda und auch die Macht, diese Agenda durchzusetzen. Im Prinzip gibt es in der Region eine grole Einigkeit, dass die Fegion als Region fortbestehen soll, weil man stolz ist auf das, was die Region in der Vergangenheit errelcht hat und was sie den Menschen in ihren identitarren Haushalten heute bedeutet.

## Welche Alteure sind das?

Aso, da kann man politisch eine breite Koalition von fast allen politischen Parteien ausmachen, sicherlich von SPD und CDU. Man hat regionalpolitische Player wie den Regionalverband Ruhr, die groisen Unternehmen, die Industriellen, die Politiker, siche zuletzt die Gewerkschafter formen cine große Allianz, die die Zukunft des Ruhrgebiets als Ruhrgebiet gestalten will.

## Trotrdem gibt es jo Kruifte ge-

 gen derlei Allianzen, andere |dentholten. Identitut ist jo wie eine Zwiebol mit wielen Häutern. Im Kem der Stodtteil, donn die Stadt, dhe Reglont, Westfalen, vielleicht NFW, dann Deutschiand und Europa. In Dortmund ist man westfolisch, in Haltem ist man Münsterland, In Duls-gebies mittlerweile Teil des kulturellen Gedächtnisses. Das heilst, sie sind physisch weitgehend schon jetzt nicht mehr da, aber in den Erinnerungshaushalten sind sie sehr prisent.
Es gibt einen iberbordenden Regionalismus, Man findet iiberall Schurzen oder Tassen mit Zechenturm. Oder denken Sie an die Tankstelle an der A40 bei Dortmund. Lurgendortmund mir einem Fördergerist. Im Erinnerungshaushalt bleibe das Industriezeitalter die dominante Schicht, die die Identität der fegion noch bestimm.

-Clückauf" sogen viele Oberbürgermeister. In der StraBenbaha sogt keiner „Glückeuff". Hat sleh da was verschoben? Es gob immer Unterschlede Iwlischen dem proletarischen Ruhrgebiet, der breiten Mosse und der kleineren, Immer grofß/er werdenden bürgervichen Schicht, ilie sich immer abgegrenut hat vom proletarlschen Ruhrgebiet. Jetzt ist der Eindruck, dass das Ruhrgebiet eher ein Elitenprojelit ist.
Voligg einverstanden. Es ist ein interessantes Phanomen, dass sich die gerade an Kob-le-und-Stahl-orientierte Identitilt verschoben hat. Heute wird sic zelebriert won einem
hen. Wir haben ja gerade in den sozialen Brennpunkten im Norden des Rahrgebiets einen hohen Anteil vod AfDWahlern. Viele haben da schon das Gefihil, in der post. industriellen Gesellschaft zu den Verlierern zu gebieren. Es worde mich nicht wundern, dass dort diese Ruhrgebiets-Industrie-Identifikation weniger gut ankommt als unter denjenigen sozialen schichten, die sich als Gewinner die. ses Prozesses werorten.

Das erlinnert an die Unsprilinge der industriekultur. 1969 wurde die Maschinenhalle von Zeche Zollern ols erste unter Denkmalschutz gestellit, danach die Sliedlung Elsenheim In Oberhausen. Stets kam der lmpuls zur Bewahrung von Aujenstehenden.
Des ist sehr unterschjedlich. Bei der legendiren Retung von Elsenheim war es gerade die Allianz won bürgerlichen Schichten - Professot Roland Gunter in dem Fall - und dent Anwohnern, die die Rettung durchsetzen. Natïrlich: Die Maschinenhalle Zollern ware nicht gerettec worten, ware sie nicht ein Juwel des Jugendstils - also Massische, burgerlich ästhetische Qualitătsleriterien. Insgesamt sieht das sehr unterschiedlich aus: Auch unter den ehemaligen Belegrchaften gibs es diejenigen, die sagen: Reits dent Mist weg", und diejenigen, die sich sehr liebevoll um ih ren ehemaligen Arbeitsplatz künmern.

Kana man eine zeitliche Entwickhung feststellen? RAG und Gewerkschaften waren lunge gegen Industrietuitur. Die woiltien Arbeitsplätue und keine Museen.
tatsächlichen Erfahrung der Menschen an diesen Arbeitsplätzen wegfuht, Es gibt zugleich auch cine Form von Nostalgie, die bestimmte Werte wie Solidaritait zu bewahren versucht.

## Ein wefterer Vorwurf ist der des fahmenden Antiquaris-

 mus - 5tillistand durch Industniekultur.Das Anriguarische iss gine unkritische Zelebrierung des vergangenen. Das bedeutet, dass das Vergangene um seiner selbst Willen zelebrient wird und man nicht mehr danach fragt, was die Verbindung des Vergangenen mit dem Gegenwairtigen und dem Zukanftigen ist. Es gibe diese Gefahr auch bei der Induseriekultur. Ich glaube, wir brauchen deshalb eine Geschichtsbetrachtung, die eine gebrauchsflaige Vergangenheit prisentiert.

## Was bedeutet das honloret?

Man muss die Vergangenheit mir der Gegenwart und der Zukunft verbinden. Aus der Vergangenheit sollte sich ein Zukunftsnarrativ, eine Zu kunfiserzählung ergeben. Das sind kontroverse und bochst polatische Fragen. Diese Dis kussion muss im Ruhrgebiet starker gefilhrt werden.
AuRerdem muss man starloer schaven, wie man den Zusimmenhang von Vergangenheit, Gegerwart und Zukunft weiter vermittelt. Die Mirtelschicht rezipiert das schon sehr gut, aber was ist mit den sozialen Unterschichten, die sich uberproportional aus migrantischem Hintergrund rekrutieren? Die erreicht man noch nicht mit dem vorhandenen Angebot der Industriekultur.

