# DISSERIAIIGN 

$2 m$

## Institut Eür Psycholagie an der Naturwissenschaftlichen Fakultait der Universitat Innsbruck

## Das "Desinfarkt" - eine "Bauhütte

Autonomer Jupendkultur". Analuse des Scheiterns eines Innsbrucker Autonomen Jugendclubs

Eingereicht bei:<br>Eingereicht van:<br>Univ.-Praf.Dr. Klaus Ottomeier<br>Friedrich Melcher<br><br>Mai 1988

## INHALT

E I NLEITUNG ..... 1
I E I L ..... I
DIE DARSTELLUNG DES DESINFARKTS ..... 7
DIE UORGESCHICHIE ..... 日
Die Entstehung der Altstadtgruppe ..... 8
Unzufriedenheit mit dem übrigen Freizeitangebot ..... 12
Zusammenfassung ..... 15
Konflikte mit der Fremdenverkehrswirtschaft in der Altstadt ..... 17
Unzufriedenheit mit dem Ireffpunkt Altstadt ..... 22
Die Suche nach Räumlichkeiten ..... 25
Ein gemeinsames Haus im Wald ..... 27
Die Uereinsgründung ..... 29
Die "Jux-Statuten" ..... 32
Zusammenfassung der Uorgeschichte ..... 34
DIE ZIELUORSTELLUNGEN DER "DESINFARKTLER" UND DEREN UMSETZUNG ..... 35
1.2 Dffener Treffpunkt ..... 36
2.) Kreative Freizeitgestaltung ..... 39
3.) Selbstbestimmung ..... 40

- "Autanamie" ..... 41
- "Basisdemokratie" ..... 44
Zusammenfassung ..... 47
Die Anmietung des Lakals ..... 47
DER UERLAUF DES DESINFARKTS ..... 51
DAS FRUHJAHR 1982 ..... 51
Die Silvesterfete ..... 51
Die Adaptierung des "Kellerlochs" ..... 51
Die Raumaufteilung ..... 52
Die Finanziarung des Umbaus ..... 53
Ueranstaltungen in der ersten Zeit ..... 53
Die endgültigen Statuten ..... 55
ERSTE PROBLEME UDN AUSSEN ..... 57
Die erste Anzeige ..... 57
Probleme mit Kriminalpolizei und Rauschgiftdezernat ..... 58
Die Jugendpolitiker melden sich ..... 51
Das Presseecha auf die endgültige Schließung des Autonamen Jugendzentrums in Zürich ..... 63
INNERE PROBLEME DER ERSTEN MONATE ..... 64
"Gasthaus" oder "Jugendkultur"? ..... 64
Diskussion über Lakalverbote ..... 66
Der Umpang mit dem Rauschgiftprablem ..... 69
Probleme mit der "Basisdemokratie" ..... 70
Die Einbindung der Besucher gelang nicht ..... 74
FORTSETZUNG DES GESCHEHENS IM FRUHJAHR ..... 77
"Außenpolitik" als Versuch der Absicherung des DesinEarkts ..... 77
Ronis Protestaktion ..... 日2
Der Umgang mit Subventionen ..... 86
DER SOMMER 1982 ..... B8
Ein Einbruch ..... 90
Neue Angriffe gegen Jugendiiche in der Altstadt ..... 90
Geänderte Besucherstruktur ..... 94
Die Arbeit im Desinfarkt haingt allein an Benni ..... 94
HERBST UND WINTER - DAS ENDE DES DESINFARKIS ..... 96
I E I L II
ANALYSE DES UERLAUFS DES DESINFARKIS ..... 105
Kurze Zusammenfassung des Uerlaufs des Desinfarkts ..... 106
1.2 DER KONFLIKT ZWISCHEN "KOMPROMISSLDSER $\forall F F N U N G "$ UND "KREATIUER FREIZEITGESTALIUNG" KONNTE NICHI UBER- UUNDEN WERDEN ..... 109
Das Desinfarkt als offener Treffpunkt ..... 109
Kreative Freizeitgestaltung ..... 110
Der Widerspruch zwischen "offener Zugänglichkeit" und "aktiver Freizeitgestaltung" ..... 110
Der weitere Uerlauf dieses Kanflikts ..... 119
Die Aufarbeitung des Konflikts gelang nicht ..... 120
Zusammenfassung ..... 121
WAS SIND EIGENTLICH "MENSCHLICHE BEDURFNISSE"? ..... 123
Der Stellenwert der Freizeit ..... 127
Die Freizeit- und Privatidealagie ..... 12日
Freizeitidealagie und Jugendliche ..... 131
Sind "Jugendprobleme" eigentlich "Jugend"-Probleme? ..... 134
Uberlegungen zur Uberwindung dieses Konflikts ..... 135
2.) ES GELANG NICHT, SICH GEGEN DEN DRUCK UDN AUS- SEN ZU WEHREN ..... 141
Die Zielsetzung: "Autonomie" - Freiheit im Freiraum ..... 141
Uon der Autanamie zur Ohnmacht ..... 148
Uersuche zur Absicherung des Desinfarkts ..... 150
Die Ausgeliefertheit des Desinfarkts wird offensicht- lich ..... 154
ANALYSE DER MUGLICHKEITEN FUR EINE UERBESSERIE ABSI- CHERUNG ..... 157
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Desin- Earkts ..... 159
Die Wirtschaftsentwicklung der westlichen Industriena- tianen van 1970 bis 1983 ..... 159
Veränderte Budgetpolitik - Krisenmanagment auf dem Rücken der Bevälkerung ..... 151
"Dauerkrise" und sozialer Friede ..... 163
Handlungsmäglichkeiten in dieser Konfliktlage ..... 167
Mäglichkeiten zur Absicherung eines solchen Jugend- projekts ..... 169
Der "GeneratianskanElikt" ..... 171
Zusammenfassung ..... 173
Gewerkschaftsbewegung und Jugendinitiativen ..... 175
3.) ES GELANG NICHT, EIN FUNKTIONIERENDES MITBESTIMMUNGSMDDELL ZU ENTWICKELN ..... 177
Welche Mäglichkeiten zur Uberwindung dieser Differen- zen hätte es gegeben? ..... 183
SCHLUSSWORT ..... 18 B
LITERATURUERZEICHNIS ..... 191


## EINLEITUNG

In den späten 70er/Erühen BOer Jahren machte in Westeuropa die "Autoname Jugendzentrumsbewegung" van sich reden: in zahlreichen Städten und Dörfern traten Jugendliche für die Forderung nach Freizeitgestaltung in 'Autonomie und Selbstverwaltung' auf. Es entstanden zahlreiche solche Prajakte.

Das Bild änderte sich jedoch zu Beginn der BOer Jahre. Jetzt war weniger von erfolgreicher Gründung, als von erfolgreicher Zarschlagung solcher Initiativen die Rede. Uiele "Jugendkrawalle" entstanden ja aus der Zurückdrängung solcher Initiativen (wie auch anderer Artikulationen des Jugendprotests): soz.B. bei der Schliaßung des Autonomen Jugendzentrums in Zürich, bai den Massenverhaftungen bei der Erstürmung des Nürnberger KOMM, bei der Schließung des GAGA (Jugendzentrum Gassergasse) in Wien u.v.m.

In der Folge ist es um salche Initiativen ruhig geworden eine Grabesruhe, wenn man bedenkt, daß die Anliegen dieser Jugendlichen ganz und gar nicht verwirklicht werden komnten.

Auch in Innsbruck entstand Ende 1981 aine ahnliche Initiativgruppe: der Autaname Jugendclub "Desinfarkt" wurde gegründet.

Auch hier schlossen sich Jugendiche zusammen, um ihre Freizeit "autanam" und "selbstverwaltet" zu gestalten. Aufgrund der bereits gemachten schlechten Erfahrungen mit der Reaktion der Behurden auf Aktionen der Innsbrucker Jugendszane, aber auch der in anderen Städten, verzichteten die "Desinfarktler" jedoch auf ein offensives Eintreten für ihre Interassen und auf palitische Fordarungen.

Das Desinfarkt bestand etwas lainger als ein Jahr. Es hatte von Beginn an mit inneren und außeran Prablemen zu kämpfen:

Es kam zu inhaltlichen Differenzen über die Zielsetzung des Desinfarkts; es gab Probleme mit den Nachbarn, es kam auch zu Anzeigen gegen das Desinfarkt; es konnte kein effektiver Madus für die Entscheidungsfindung und die Sicherung der notwendigen Arbeit gefunden werden; das Desinfarkt wurde zur Zuflucht van verschiedenan Prablamgruppen (z.B. "Junks" Rauschgiftsüchtige, "Alkies" - Alkoholiker, "Sandler" Obdachlose); Probleme mit der Palizei folgten auf dem Fuß.

Unter Ausnützung dieser Schwierigkeiten wurde von den Behörden die Schließung des Desinfarkts aingefadelt:

Durch verstärkte Palizeikontrallan im Winter 19日2/日3 wurden graße Teile des Publikums vertrieben (und damit die finanzielle Basis des Desinfarkts abgegraben). Die Folge waren hohe Mietschulden. Außerdem wurden zu dieser Zeit Erhabungen wegen unerlaubter Gewerbeausübung durchgeführt; es drahte dadurch eine sehr teure Anzeige.

In dieser Situation wurde den bereits demoralisierten Desinfarkt-Aktivisten von Seiten der Behörden das Angebot unterbreitet, die Mietschulden $2 u$ übernehmen und von einer Anzeige wegen unerlaubter Gewerbeausübung abzusehen, wenn die Jugendlichen dafür van sich aus das Desinfarkt schließen แürden.

Uan den bisherigen Schwierigkeiten bereits zermürbt und ohe Hoffiung, das Desinfarkt lànger halten zu können, nahmen die Aktivisten dieses Angebot an. Das Desinfarkt verschwand wie viele anhnliche Jugendinitiativen auch - allerdings still und leisa.

Anhand des Beispiels Desinfarkt móchte ich die Entwicklung und das Scheitern einer salchen Jugendinitiative examplarisch darstellen. In einer Art 'Nachschau' móchte ich die Ursachen diesas Schaiterns herausarbeiten - aber auch Uber-
legungen zur Uberwindung solcher Probleme anstellen. Diese kännten als Denkanstäße für ännliche Jugendinitiativen aber auch für Selbsthilfegruppen über den Jugendbareich hinaus - nützlich sein.

Bei dieser Analyse wurde sehr rasch deutlich, daß viele Schwierigkeiten der "Desinfarktler" Ergebnis von tiefgraifenden sozialakonomischen Uerainderungen waren, die seit etwa einem Jahrzehnt in den westlichen Industrienationen stattfandan. Dia Berücksichtigung dieser Faktoren ist alsa für das Uerständnis der Entwicklungen im Desinfarkt unarläßlich. Sie wurden von mir an den entsprechenden Stellen eingearbeitet.

Forschungsziel war die Auslotung von Muglichkeiten der Erweiterung dar "Handlungsfahigkeit" (Holzkamp) der Batroffanan als unter gesellschaftlichen Bedingungen bewußt handelnde Subjekte (siehe S. 123ff). Dazu müßten auch die subjektiven Handlungsgründe und -möglichkeiten der Betroffenen - als das spazifisch Manschliche - in den Forschungsprazeß einfließen, was am besten durch eine gemeinsame ForschungsPRAXIS erfüllbar wäre. Dadurch stünde zur Validierung der Forschungsarbeit ein sehr breiter Kontext zur Verfügung, und dia Ergebnisse der Arbeit künnten dirakt in die Handlungspraxis der Betroffenen zurückfließen und so korrigiert odar erweitert werden.

Auch Psychoanalyse und Ethnopsychoanalyse betrachten die Subjektivitat des Forschers und das intersubjektive Verstehen des Betroffenen als wesentliches Instrument psychologischer Forschung. Sa spricht Erdhaim - H. Kohut zitiarand - davon, daß die Wahrnahmungen des Forschers ihre Bedeutung erst gewinnen durch die "... Fähigkeit, komplexa psychologische Konfigurationen $z u$ erkennen, die nur die Empathie, das menschliche Echo auf eine menschlicha Erfahrung, liefern kann." (Erdheim 1984, S. 9 E)

Da das "Prajakt" DesinFarkt jadach beraits zu Baginn mainer Arbeit nicht mehr existiarte, konnte dieser Bezug nur mehr begrenzt hergestallt werden.
Dennoch wallte ich nicht darauf verzichten, Rückmeldungen van Seitan der Betroffenan noch in die Arbeit ainfliaßen zu lassen und so $2 \cup$ überprüfen (etwa in Richtung einer "kommunikativen Validierung", siehe Köckeis-Stangl 19日2), wiawait diese sich in der Arbeit wiederfinden kdnnen. Dazu übergab ioh Benni (einam der baiden "Küpfe" des Desinfarkts) zunáchst meine Darstellung des Verlaufs des Desinfarkts (Teil 1). Er brachte einige schriftliche und mündliche Ergänzungen an, erklärte sich jedoch im wesentlichen damit einverstanden. Nach Fertigstellung der gesamten Arbeit legte ich diese wiederum Benni vor. Er entschuldigte sich dafür, aus Zeitgründan nicht ausführlich mit mir darübar redan bzw. mir keinen schriftlichen Kommentar übergeben zu können, sagte jedoch, daß die Arbeit Für ihn spannend 2 L lesen war, und er dem "nichts hinzuzufügen" hätte.
Als weiteres Zeichen des Einverständnisses betrachte ich, daß Benni die Arbeit einem Freund weiterempfahl, der sich $\overline{z u r}$ Zeit an der Gründung einer ahnlichen Jugendinitiative in Graz beteiligt. Diesem übergab ich meine Arbeit. Beim vereinbarten Rückgabetermin bat er mich darum, die Arbeit weiter behalten zu können, um sie bei der Erstellung des Konzepts ihres Prajekts zu verwenden. Er habe daraus ainige nützliche Anragungen erhalten. Außerdem wurde ich eingeladen, an ainer Grundsatzdiskussion diases Konzepts tailzunahmen und dort auch die Ergebnisse meiner Arbeit vorzustellen.

Wichtigstes Mittel zur Erfassung des Geschehens im DesinEarkt uar die Rekonstruktion des Verlaufs vam Entstehen der Idee bis zum Ende des Desinfarkts. Dazu dienten verschiadene Materialien:

- Zentraler Stellenwert kam dabei viar mehrstündigen Gespraichen mit Aktivisten des Desinfarkts zu (Much, Benni,

Erwin, Sonja; die Namen wurden geaindert), die mir als transskribierte Tonbandprotokolle vorliegen. Die Gesprächspartner wurden dabei van mir nach Falgenden Gesichtspunkten ausgewainlt:
Sie sollten zumindest zeitweise wesentlich am Betrieb des Desinfarkts beteiligt gewesen sein. Außerdem sallten sie aus unterschiedlichen Fraktionen im Desinfarkt kommen, um die inhaltlichen Differenzen zwischen den Aktivisten abbilden zu können.
Ich verzichte auf den Abdruck dieser Interviews im Anhang, da mir der daraus entstehende Gewinn in keinem Verhaltnis zum dafür nütigen Aufwand zu stahen scheint (der Umfang der Transskripte dieser Gespràiche allein würde über 100 Seiten betragen). Dieses Uorgehen scheint mir vor allem deshalb gerechtfertigt, da es in meiner Arbait ja nicht vornehmlich um die Darstellung oder Auswertung der Dynamik der Interviewsituation, sondern um die Darstellung eines Geschehens außerhalb des Interviews ging, für das mir neben diesen Gesprächen auch eine Uielzahl anderer Quellen diente.

- Mehrere Gedachtnisprotokolle (Ged. Prot.) von Gespraichen mit Aktivisten oder Besuchern des Desinfarkts.
- Ein sehr lückanhaft geführtes "Archiv" des Desinfarkts, das mir zur Verfügung gestellt wurde.
- Ein wichtiger Zugang waren auch eigene Erfahrungen als Kenner des Umfelds: als oftmaliger Besucher des Desinfarkts, als Bekannter vieler Aktivisten, aufgrund eigener Erfahrungen als Jugendlicher in der Innsbrucker Altstadt und als Mitarbeiter im Jugendzentrum MK (von dort kamen viele der Aktivisten).

Diese Materialien werden teilweise im Text zitiert. Jeweils am Ende des Zitats wird in Klammern die Quelle angeführt. Bei den umfangreichen Interviaws geschieht das durch den Anfangsbuchstaben des Gesprächspartners $C B=$ Benni, $E=$ Erwin, SE = Sonja und Erwin, M - Much), die nachfolgenden Zahlen bazeichnen die Zeilenzahl im Transskript. Die Gedächtnispratakalle sind als "Ged. Prot." mit Anführung
des Nahmens des Gespràchspartners angeführt.
Qie ausführlichen Interviews werden im Text passagenweise angeführt. Andere Materialien sind entweder in den Text eingefügt (und scheinen im Materialverzeichnis des Anhangs auf) ader sind im Anhang enthalten.

AuFgrund der Lückenhaftigkeit und Widersprüchlichkeit des Materials war die Rekonstruktion des Verlaufs des Desinfarkts eine sehr aufwendige Arbeit, bei der mir meine Kenntnis des Hintergrundes, die eigenen Erfahrungen im Desinfarkt und die persánliche Bekanntschaft mit den Aktiven sehr zugute kamen.

Meine Arbeit beginnt mit dieser Darstellung des Desinfarkts. Anschließend mbichte ich drei Problemkreise herausgreifen, die mir für das letztliche Scheitern des Desinfarkts ausschlaggebend erscheinen:

- Der Konflikt zwischen den Positionen "kompromißlase bffnung" und "kreative Freizeitgestaltung" kannte nicht aufgearbeitet werden
- Es gelang nicht, ein funktionierendes Demokratiemodell Zu erarbeiten
- Es gelang nicht, sich gegen den Druck der Behorden abzusichern.

Ich hoffe, daß es mir mit der Analyse dieser Fragen gelungen ist, die Prablematik und die Ursachen für das Scheitern des Desinfarkts aufzuarbeiten und nützliche Denkanstaße für aihnliche Initiativgruppen zu geben.

## DIE UORGESCHICHTE

Ranni: I glab ma muaß friaga anfangen. I glab ma muaß im Herbscht anfangen, wo oanfach a paar Uögl auf der Straßn gsessn sein, de - वanfach auf der Straßn gsungen, musiziert ham und an Wein trunkn ham und sonst no Blödsinn, de Schwierigkeitn ghabt ham wegn Ruhestörung und so weiter und so fort. De eigentlich unzfriedn warn mit andere Jugndzentren und eigntlich nit reglmaßig in andre Zentren gangen sein, und dadurch is eigntlich des entstandn, daß ma an Raum mietet. Und ebn in da Altstadt, weil Altstadt is eh alles verseucht vo so Karawanen, so Tourischtnzeig. Und mir walltn uns ebn da Festsetzn, oder."
(RundFunk-Interview, S. 1, siehe Anhang)

DIE ENTSTEHUNG DER "ALTSTATDT'GRUPPE"

Im Sammer 1981 traf sich eine Gruppe von ca. fünfzehn Jugendlichen regelmäßig in der Fußgängerzone der Innsbrucker Altstadt. Diese waren mit ihren bisherigen Möglichkeiten der Freizaitgestaltung unzuFrieden.
Die meisten von ihnen waren zuvar Besucher der Jugendzentren MK und 26 (Die MK ist ein Jugendzentrum des Jesuitenordens, das sich vor allem auf die Arbeit mit Mittelschülern konzenEFiert. Das 26 ist van einem privaten Verein getragen und gräßtenteils von der offentlichen Hand finanziert; dart sind in erster Linie Lehrlinge und Arheiterjugendliche).

In diesen Jugendzentren sahen die Jugendiichen vor allem ihr Bedürfnis 1.2 nach der Mäglichkeit eines "offenen Treffpunkts" und 2.) nach selbstbestimmter Gestaltung ihrer Freizeit nicht einliasbar.
"Intim: Warum gehts ihr nit in die MK ader ins ZE?
Andrea: Weil's a Insiderbetrieb is.
Ranni: Weil i mi nit verwaltn lassn mecht." "Intim-Interview", siehe S. 30; Das "Intim" ist die Zeitung des Jugendzentrums MKJ

1) Die Jugendzentren boten nicht den gewünschten "offenen Treffpunkt"
"Des is immer schon aussortiert"

In den Jugendzentren hatten diese Jugendlichen nicht die Müglichkeit, alle ihre Bekannten zu treffen oder einzuladen. Jugendzentren beschränkten sich eben auF Jugendliche, und zuden nur auf bestimmte Kreise. Ein gewisser Teil ihres Bekanntankreises paßte da einfach nicht hinein.

[^0]des hab 1 ma ebn dort (im Desinfarkt, F.M.) erhofft." (M 617-623)

Die kanventianellen Jugendzentren entsprachen daher kaum dem Bedüffnis dieser Jugendlichen, sich in informellem Rahmen mit ifrem Bekanntenkreis (der naturgemäß üher die Zielgruppe der Jugendzentren hinaus gehtl zu treffen, bzw. die Möglichkeit zi haben, neue Kontakte zu unterschiedlichsten Personenkreisen zu Finden.

## 2J Selbstbestimmte Gestaltung der Freizait "Die eigenen Chefs sein"

Zudem fühlten sich die Jugendlichen in den Jugendzentren in ihren Handlungsmäglichkeiten eingeschrankt: sie mußten sich nach den Uarstellungen der Erzieher und nach den dffnungszeiten Fichten. Sie hatten auch den Eindruck, daß die Jugendzentrumsleitung (über die Subventionsabhängigkeit der Jugendzentren) dazu gezwungen war, Vorstellungen und Auflagen der Politiker gegenüber den Jugendlichen durchzusetzen (s.a. S. 164F). Und besanders die "Teeräumler" bekamen zu spüren, daß sie nicht in dieses verlangte Bild paßten. Sie fühlten sich bei Eigeninitiativen, kreativen und spantanen Aktianen durch die Jugendzentrumsleitung behindert:

[^1]"F.M.: Was war eigntlich des, was di am Desinfarkt g'reize hat, zum Unterschied zur MK zum Beispiel?
Much: Ah. Erstns amal daß ma dort unsere eigenen Chefs warn, in der $M K$ is es ja immer so gwesn, daß wenn'd wirklich was machn willsch, muasch erst amal die Patres uberwindn, und des is ja wirklich - i moan der Conni, mei Bruada, der hat des mit'n Aktionsdienst Ceine Gruppe von MK'lern, die verschiedene Sazialdienste organisierten, F.M.J wirklich erfahrn müssn, daß er - daß jemand, der da wirklieh viel tuat in der MK, erstns amol große Schwierigkeitn hat, immer wieder, und eigntlich nia an Dank kriagt dañach; ...er hat an Aktionsdienst gmacht, der wirklich guat war. Da warn viele Leit, de sein nacher zum Gardasee gfahrn (ein Ausflug mit Behinderten, F.M.) und alles mögliche, und außerdem a ewiges Mißtraun. Also in der MK, de sein ja a scho frustriert, de ganzn Pater, de ham ja a kaa Vertraun mehr zu dir, und des war ebn des, im Desinfankt anders. Da sein mir die eigenen Chefs gwesn, ham tuan kennen was ma walin, ham außerdem - ebn, hat des gfehlt. Also ebn de ganzn widrign Umstände, von Mißtraun, und Obrigkeit, de hat's da nit gebn. Des is eigntlich der Worteil."
(M 473-491)

## F.M.: Warum wolltets es also was nebn die andern Jugndzentren machn?

Benni: Ja mir wallth des (sich in den Jugendzentren zu treffen, F.M.) var allem deswegn nit, weil die andern Jugndzentren ebn Subventionen sonst in Innsbruck erhaltn, und de sind so groß, daß wenn die ausbleibn, die Jugendzentren zumachn können, oder. Und deswegn sind sie aus der Existenzangst her gebundn an die Forderungen der Stadt und so weiter, also kanns so ausdrückn."
(B 92-99)

Diese Präferenz für offen zugängliche und frei - initiierte Ireffmäglichkeiten wurde auch von Schilling in einer Studie Uber das Freizeitverhalten Jugendlicher festgestellt:
*Frei-initiierte Gesellungsfarmen (Freundeskreis, Clique, Erei-initiierter Club, größerer Kreis ..., F.M.) werden von Jugendlichen fremd-initiierten Freizeitangeboten/Gesellungsfarmen vargezagen. ... Jugendliche wünschen sich Freizeitangebote, die sie ungezwungen annehmen können, die jedach nicht auf kommerzieller Basis arbeiten."
(Schilling 1977, S. 271)

## UNZUFRIEDENHEIT MIT DEM UBRIGEN FREIZEITANGEBOT

"Wail's ت̈berhaupt nix gibt. Namlich damals zu dem Zeitpunkt, wa die Leit hingehn kennen"

Auch das übrige Innsbrucker Freizeitangebot konnte den vorher beschriebenen Interessen dieser Jugendlichen nicht gereaht werden. Es war im wesentlichen kommerziell organisiert, schlaß also finanzschwache Jugendliche von einem regelmäßigen Besuch aus.

## VON DEN UNMOOGLICHKEITEN

Die Rede war von 'Angeboten' in Innsbruck. Aber: Weiche Möglichkeiten hat ein Jugendlicher tatsächlich?

Außerhalb des Jugendzentrums findet sich kaum ein nicht. kommerziell orientierter Treffpunkt. Parks, Sportplätze; bis auf wenige Ausnahmen bleiben Erstere den Hunden vorbehalten. Auf Zweiteren regieren die Spitzensportler. Die Innsbrucker Innenstadt: Sie einen Treffpunkt für die Jugend zu nennen ist mehr als vermessen.


Innsbrucker Altstadt: Fassaden für Tour isten - Hinterhöfe für Gastarbeiter.


Andererseits: Die vorhandenen Möglichkeiten sind wohl eher Unmöglichkeiten. Die Diskotheken etwa: Erschlagen von den Ohrwürmern einer einträglichen Musikbranche bleibt kein Platz für Gespräche, für ein umfassendes gegenseitiges Kennenlemen. Konsumzwang und Sprachlosigkeit; die Beispielreihe läßt sich fortsetzen: In den Spielhallen haben Automaten das große Sagen; während des Kinobesuches überläßt man das Reden und l.eben der Leinwand.

Mangelnde Aktivitäısmöglichkeiten für die Jugend? Ein Blick auf den sportlichen Flair Innsbrucks straft vorerst Lügen.

Ohne Zweifel: Sportliche Tätig. keiten stärken das Rückenmark gewaltig und nicht nur das: Die Beine werden gewiB kräftiger, Muskeln gespannter. Mit einem Wort: Körper über alles. Ist es das, was die Jugendlichen betreiben sollen? Nach einem Blick auf das offizielle Angebot muß man die Frage riit einem schlichten 'Ja' beantworten. Dazu in freier Abwandlung ein Sprichwort von Einstein: 'Zum Jung sein braucht man kein Hirn weil das Rückenmark völlig langt." Nun ist aber auch bei Jugendlichen ein über jeden Zweifel erhabenes Gehirn. vorhanden. Und eine zehnjährige Arbeit im Jugendzentrum beweist es ganz eindeutig: Sie wollen es auch benützen. Die Frage bleibt nur, ob ind wieviel Gelegenheit man ihnen dazu gibr. Eine ebenso kurze vie klare Antwort: Wenig.Von Kreativem Angebot im Außerschulischen Bereich kann man wohl nicht sprechen. Von 'Kultureller Bidciung' im umfassenden Sinn, - nicht nur auf das Theater reduzier, - noch viel weniger. Ein weiteres Feld der Unmöglichkeiten für Jugendliche tut sich auf: Das Angebot auf nicht-motorischem Gebiet.

Eine Frage bleibt nur: Wie lange noch?

Aus: 10 Jahre Jugendzentrum Z6; Dokumentation, 1981

Deshalb wichen die spateren "Desinfarktler" - teilweise
unabhängig voneinander - auf den affentlich zugänglichen
Treffpunkt Altstadt aus. Dart trafen sie sich var allem
abends, rund um die Straßenmaler- und Straßenmusikantensze-
ne.
Hier konnten sich die Jugendlichen mit Bekannten verabreden, singen, ballspielen, sich austoben. Die einzigen Kansequen$z e n$, die sie zunächst $z u$ befürchten hatten, waren von Passanten angepabelt oder von der Palizei vertrieben zu werden.
Die Altstadt wurde immer mehr zu einem Treffpunkt, von dem aus gemeinsame Aktivitaten geplant wurden. Man musizierte gemeinsam, organisierte Grillfeste, Radausflüge, Konzertbesuche u.s.w. Auch beteiligten sich die Jugendlichen mit einer Fußballmannschaft ("The Fabulous Freak-Brothers, siehe 5. 302 an einem Turnier.
Durch die Offenheit des Treffpunkts Altstadt entstanden immer mehr Kontakte mit anderen Jugendlichen, aber auch vereinzelt mit Erwachsenen. Es bildete sich eine gräßere Gruppe, die einerseits offen, andererseits aber auch konstant war. Die Gründungsgruppe des Desinfarkts entstand.

Diese Gruppe war sehr heterogen. Sie bestand zwar zum großen Teil aus Gymnasiasten aus "gutem Hause", deren Eltern ihnen eine abgesicherte Ausbildung und akonomischen Rückhalt bieten konnten, es waren aber auch Lehrlinge und Gelegenheitsarbeiter ohne Berufsausbildung und Eamiliären Rückhalt dabei.

Hier einige Gesprächsausschnitte zur Beschreibung des Lebens dieser Gruppe in der Altstadt:

Benni: Also wenn i irgendwa hin geh um Leut $z$ ' treffn, dann geh' $i$ als erstes in die Altstadt. Und schau amal dort, was die Leut machn. Kann i mi irgendwo hinsetzn, wenn jemand gut Musik spielt, ... i kenn ebn die meistn Straßnmaler und so, und hab irgendwie immer Möglichkeitn zum Kantakt in der Altstadt."
(B 3日2-387)
"Much: Ja, des war ganz lustig, weil da warn Sommerferi-
en, und $i$ war in Innsbruck, und - woaß nimmer wieso - bin nit wekgfahrn. Und durch 'n Hannes, den kennsch eh a, na hab $i$ irgndie ' $n$ Benni kennenglernt, de sein damals in der Altstadt gsessn, varm Stadtturm und ham Gitarre gspielt und alls mägliche. Und des is also, solang 's warm war is des gangen, also bis Zehne auf jedn Fall, ham ma immer so weit triebn bis die Polizei kemmen is, ... in der Sillschlucht drein ham ma Fußball gspielt, und da ham ma ebn die Leit angruafn, wer kommt und so, und is des irgendwie zammgwachsn. Dann hat si a Fußballmannschaft 'gebn, und da sein ma sogar auf a Iurnier gfahrn ..."
(M 4-27)
"Erwin: Gitarrn gspielt halt und so drein ghockt und so. Ja, waß nit was i da na sagn sall. Worum's mir, i man die meistn angstunkn hat, weil's überhaupt nix gibt. Nämlich damals $z u$ dem Zeitpunkt, wa die Leit hingehn kennen und so."
(E 16-21)

ZUSAMMENFASSUNG

Die Gruppe in der Altstadt bildete sich also aufgrund der Unzufriedenheiten der Jugendlichen im Freizeitbereich. Dabei ging es um Folgende Punkte:
die "Exklusivitait" der Jugendzentren; deren Beschränkung auf bestimmte Ziel- und Altersgruppen; Einschränkung von Kreativitat und Eigeninitiative;
das übrige Angebot an Ireffmöglichkeiten war im wesentlichen kommerziell organisiert, grenzte alsa Einanzschwache Jugendliche aus;
vor allem aber auch die Fremdbestimmtheit in den Jugendzen-
tren, die sich gerade in Zeiten erhöhte, in denen verstairkt Druck van Außen auf die Jugendzentrumsleitung ausgeübt wurde.

Das gemeinsame Ziel der selbstbestimmten Gestaltung der Freizeit machte es mäglich, daß sich Jugendliche aus vallig unterschiedlichen Lebenssituationen für ein gemeinsames Projekt zusammenfinden konnten.


Aus einem Werbeprospekt der Altstadtgastranomen

Die Altstadt stellte sich jedoch sehr bald als nur bedingt geeigneter Treffpunkt heraus:
uffentliche Ansammlungen Jugendlicher haben oft mit Problemen $z w$ kämpfen, besonders wenn sie - wie diese Altstadtgruppe - in Haartracht, Kleidung und Werhalten vielen "ehrenwerten Bürgern" ein Dorn im Auge sind.
Diese allgemeinen Prableme wurden jedoch für die Gruppe in der Innsbrucker Altstadt noch verschäft durch die spezielle Rolle, die der Altstadt für den Fremdenverkehr zukammt:

Die Innsbricker Altstadt ist der ca. $200 \times 300$ Meter graße mittelalterliche Stadtkern Innsbrucks. Ihr Zentrum bildet der Platz var dem Goldenen Dachl und dem Stadtturm.
Die Altstadt ist seit 1972 zur Gänze Fußgängerzone. Dieser Beschluß kam aber erst zustande, nachdem die dort ansässigen Geschaftsleute ihren widerstand dagegen aufgegeben hatten (siehe Gemeinderatsprotokoll von 16.12.1971, Stadtrat Brix).
In den falgenden Jahren wurde die Altstadt aber nicht zur "schanste( $n$ ) Stube des Innsbruckers ..., der sich darin wohlFühlen soll" (ebd., Gemeinderat Posch), sandern im Interesse der ansässigen Gewerbetreibenden zum Zentrum des Fremdenverkehrsangebots in Innsbruck ausgebaut. Sie wurde zum "touristischen Markenartikel" (Stadtentwicklungskonzept, Fartschreibung 1983/84, 5. 95) der Innsbrucker Fremdenverkehrswerbung.

In der Folge war die Altstadt - vor allem in den Sommermonaten = haffnungslas mit Tauristen überfüllt. Dies minderte ihren Erhalungswert und die Wohnqualitat stark.
Eine Buszählung der Verkehrspalizei zu Pfingsten 1985 ergab beispielsweise, daß sich allein im Innenstadtbereich gleichzeitig ca. 300 Reisebusse aufhielten. Das allein bedeutet ca. 12.000 Besucher, die sich zum graßten Teil gleichzeitig in der Altstadt aufhielten!
Im Stadtentwicklungskonzept wurde dieser Zustand als "Ubernutzung der Altstadt" und "übermäßige Feilbietung touristiScher Trivialartikel" konstatiert (ebd., S. 95).

Das Erscheinungsbild der Altstadt wurde entsprechend den Interessen der Geschaftswelt umgestaltet:
Die ursprünglich aufgestellten Sitzgelegenheiten verschwanden bis auf wenige Ausnahmen. Stattdessen entstanden überall Schanigärten der Cafes und Gasthàuser - und dort herrscht bekanntlich Konsumzwang. Als sich in der Folge Jugendiche auf den Fensterbrettern der Geschäfte niederließen, wurden doft Zacken angebracht.
Die Jugendszene in der Altstadt stand der reibungslosen Uermarktung im Wege. Infalgedessen wurde seitens der Gewerbetreibenden versucht, die Jugendlichen aus der Altstadt zu entfernen. Dies geschah z.B. durch Angriffe gegen die Strassenkunst:
Sahmuckhändlern wurde der Straßenverkauf untersagt, ein Verbot der Straßenmalerei wurde von der Interessensgemeinschaft der Altstadtwirtschaft Earciert.
Immer wieder wurde die Polizei gerufen, um Jugendiiche zu vertreiben, die sich auf dem Asphalt niedergelassen hatten unter Berufung auf die Straßenverkehrsordnung, die auch für die Altstadt gilt.

Zudem fanden bis zu fünfmal pro Woche Falkloreveranstaltungen in der Altstadt statt, die jede Unterhaltung unmöglich machten und die Jugendiichen veranlaßten, Reißaus zu nehmen (Siehe S. 20).

In Reaktion auf diese Entwicklung stieg die Unzufriedenheit nicht nur der Jugendlichen, sondern der gesamten Bevälkerung - mit dem Fremdenverkehr. So ergab eine von der Gemeinde Innsbruck in Auftrag gegebene Studie des Instituts für Fremdenverkehr und Verkehrswirtschaft an der Hochschule St. Gallen (C. Kaspar), daß im Zuge der touristischen Ubernutzung die Touristenfeindlichkeit der Beväkerung zunahm (siehe Tiraler Tageszeitung, 27.11.1981, S. 3).
Es tauchten in dieser Zeit auch Sprühschablanen im Innen-

| MONTAG | 30. Mai bis 19. September 20.30 Uhr |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | Marschmusik einer Trachtenmusikkapelle Haria-Theresien-StraBe und Altstadt | * |
|  | 11. Juli bis 29. August 20.30 Uhr |  |
|  | Geistliche Abendmusik in der Basilika Wilten |  |
| DIENSTAG | 28. Juni bis 16. August 20.00 Uhr |  |
|  | Konzertreihe für alte Musik-Schloß Ambras |  |
|  | 28. Juni bis 30. August 20.30 Uhr |  |
|  | Kınzert einer Trachtenmusikkapelle im Hofgarten |  |
| MITYWOCH | 29.Juni; 13.+27.Juli;10.+17.August 20.30 Uhr |  |
|  | Orgelksnzert in der Silbernen Kapelle |  |
|  | 25. Mai bis 21. September 11.00 uder 20.30 Uhr |  |
|  | Marschmusik uder Konzert einer Trachtenmusik-kapelle-Maria Theresien StraBe oder Altstadt | * |
|  | 8. Juni bis 14. September 20.30 Uhr |  |
|  | Kunzert einer Trachtenmusikkapelle im Schulgarten | Igls |
| DONNERSTAG | 19. Mai bis 15. September 20.30 Uhr |  |
|  | GruBer Tiroler Aivend vor dem Goldenen Dachl |  |
|  | 23. Juni bis 15. September 20.30 Uhr |  |
|  | Orgelkunzert in der Pfarrkirche Igls |  |
| FREITAG | 20. Mai bis 16. September . 20.30 Jhr |  |
|  | Tiroler Abend im Kongreßzentrum Igls |  |
| SAMSTAG | 21. Mai bis 24. September 11.00 Uhr |  |
|  | Konzert einer Trachtenkapelle in der Altstadt | * |
|  | 25. Juni bis 3. September 20.30 Uhr |  |
|  | Konzert einer Trachtenmusikkapelle im Hufgarten |  |
| SONNTAG | 29. Mai bis 25. September 10.30 Uhr |  |
|  | Konzert einer Trachtenmusikkapelle im Kurpark Igl |  |
|  | 22. Mai bis 25. September 11.30 Uhr |  |
|  | Turmmusik vım Goldenen Dachl | * |
|  | 26. Juni bis 21. August 20.30 Uhr |  |
|  | Tirsler Abend oder Konzert im Stadtteil Amras vor dem H」tel Charlıtte |  |

ANDERUNGEN VORBEHALTEN-SONDERKONZERTE IM VERANSTALTONGSKALENDER!
stadtbereich auf: "Innsbruck ist eine Touristenhure" (siehe 5. 213. Sie wurden - wie das Phota zeigt - zustimmend kommentiest.


Aufgenommen in der Altstadt

Die Für die Jugendlichen schwerwiegendste Falge der Daminanz des Geschäfts mit den Fremden in der Altstadt war, daß seitens ansässiger Geschäftsleute versucht wurde, die Jugencszene als "Störung des Stadtbildes" laszuwerden - durch Einschalten der Polizei oder Angriffe in der Presse. Ein Hohepunkt dieser Kampagne war der Artikel "Unerwünschte Gäste" von Herbert Buzas in der Tiraler Tageszeitung, in dem dieser aufrief: "Haltet die Altstadt rein! Auch vor solchen Typen!"

Tinoler. Tageszeitung, Samstag/Sonntag. 10./11. Oktober $1981 / \mathrm{Nr}$ :


AUFGEGRIFFEN

## Unerwünschte Gäste

Ininsbricks gepflegtes miltelaiterliches Kleinlod, die Altstadt, wurde zu einem Abfallk0bel, dér von fragwürdigen Typen strotzt. Abgerissen und achmutzig beschlagnahmen sie den Asphalt und die Lauben. Auch jetzt noch in der Nachsaison. Sle trainleren eine groteske Art von Lebenskunst, Indem sie sich das Vargnugeñ des Kennenlernena der Welt von anderen bezahlen lassen. Sie atfnen ihren Gelgenkasten oder sonst ein Behältnis for ein Salteninalrumerit und belästigen dann तas publirum mis Wusk und uinam Uewinsel oder Gekrächza
das sie Ior Gesang halten. Das Repertolre dieser fahrenden Sängar umfabt oft nicht mahr als zwei in unverstăndlichem Englisch aus dep Kehle gequälte Songs. In zermürbender Eintönigkeit werden sie stundenlang wiederholt, oft bis in den späten Abend hineln. Der schauerllche Gesang und das mode Gezupfe an den Saitan, manchmal Ins Unerirăgliche elektro: nisch verstärkt, hat mit Unterhaltung inichts zu tun. Solche "Künstler" störèn nicht nur das Stadtbild, sie atören auch die Verkaufsgespräche in den Géschäften und schließlich das Wohlbetinden Von Altatadtbewohnern, zu deren Schlafzimmern die Negativdarbietung empordringt. Unerträğlichi
Diese ;Sănger'; und InstrumentenmiBhandler gehōren aus der Altatadt gewiesen, sobald side sich zu produzieren beginnen.' Der Anblick der meisten dieser Abstauber und Schnorrer ist 80 widerlich, daß man sleh schon nach dem bloßen Hinschauen desinfizieren lassen möte.
Man kann nicht tatenlos dulden, daß die Altstadt zu einem Treffpunkt von Leuten wird, um die man sonst einen groBen Bogen machen würde. Haltet die Altatadt reinl Auch vor solchen TYpent

HERBERT BUZAS

## UNZUFRIEDENHEIT MIT DEM TREFFPUNKT ALTSTADT

Im Zuge der zunehmenden Okkupation durch den Fremdenverkehr eñtsprach die Altstadt immer weniger den Bedürfnissen der Jugendlichen:

- durch die hoffnungslose Uberfüllung mit Tauristen
$=$ zusatzlich jedoch dadurch, daß versucht wurde, die Jugendszene durch gesetzliche Maßnahmen, Einsatz der Polizei und Angriffe in der Presse (in deren Folge auch seitens einiger Passanten) loszuwerden
- spätestens ab 22 Uhr mußten die Jugendlichen damit rechnen, endgültig von der Palizei vertrieben zu werden
- zudem kam die Altstadt nur bei Schönwetter als Treffpunkt in Frage.

Eriedenheit mit dieser Situation kammt in den Falgenden Interviewpassagen zum Ausdruck:
\#Bie Leut stinkt des an"


#### Abstract

"Benni: ... und hab irgenduie immer Mäglichkeit zum Kontakt in der Altstadt. Außer es gibt - Blasmusik. Da kann ma nämlich nimmer mitnand redn. Da kann ma lei mehr schrain. F.M.: Und de Treffpunktfunktion - de erfüllt die Altstadt tratz Taurismus? Benni: Eben, in die Sommermonate wird's - schwer - fahr i meistns weg, aber es is so - ja - es is halt schwieriger, oder, wie soll $i$ des sagn, es is ... i mein die leut stinkt des an, daß ma wenn ma durch die Altstadt gehn muß, oder, ungefahr a Uiertlstund braucht, um durch die Touristnscharn durch, dann wie eh scho tausndmal. gsagt, ebn jedn Donnerstag wird ma bombardiert mit Iradition, wenn ma in der Altstadt außi geht, also nit amal - also grad Stiftskeller (ein Lokal am Rande der Altstadt, F.M.) umi und si dort zu an Bier hinsetzt, dann hört ma die traditionelle Tiraler Volksmusik, und danach sa an Ausschnitt aus alle Länder irgend a Musik und so und da wird klatscht und g'jolt, daß einen 's Biertrinkn vergeht - ma kann si schon, i triff mi tratz den Tourismus in der Altstadt, aber i find's halt scheiße, die Preise in der Altstadt für a Bier sind so hart, daß' di am liebschtn nirgens mehr hinsetzn würdesch." (B 385-408)


"Kann ma si nur hinsetzn wenn ma konsumiert"
"Benni: Mhm. Ja, es hat in der Altstadt ebn Sitzgelegnheitn gebn, unter anderem, die sind nacher von den - mit Schmiedeeisn zugmacht worn, daß ma si nimmer hinsetzn
kann, ma kann si sonscht in da Altstadt - ebn Sitzgelegnheitn sin nur die Stühl von die Gasthaiuser da, oder, und auf de kann ma si nur hinsetzn wenn ma konsumiert. F.M.: Und wo gibs'n in da Altstadt sonst no Sitzbänk? Benni: Ja, am Domplatz, gibt's halt, und da kannsch a lei nur begrenzt a Zeit lang hockn. Uier gibt's eigentlich, vier Sitzplätz vorm Dam. Und da kannsch a - ja da sitzn meistns Tauristn. Alsa a bissl wenig für die ganze Altstadt, vier Bänk. Und die gräßte Frechheit is also wenn ma si dann auf die Straße hockt, $i$ man die Stühl vo die Gasthäuser stehn auF der Straßn, und wenn ma si auf'n Gehsteig hockt krigt ma Schwierigkeitn unter Umstand mit der Polizei wegn der Straßnverkehrsordnung, die für die Fußgaingerzone in der Altstadt gilt.
F.M.: Und wia schaugn de Schwierigkeitn aus, wert's da vertriebn vo der Polizei?

Benni: Ja, ma wird vertriebn, mir ham des vor ana Zeit lang jedn Abnd erlebt, oder, mir ham musiziert dort und Gitarre gspielt, bissl an Wein trunkn, vielleicht is's manchmal a a bissl lauter gwesn, mir sin regimaßig um zehn Uhr nacher vertriebn wardn. Sansch is mit der Ruhestörungsanzeige draht wordn. Hingegn - ma hat's ja überall in Zeitungen, Presse und so weiter ereifert über des, der Buzas von der Tiraler Tageszeitung, daß da Spektakl gmacht wird, kreischn und lärmen und so weiter, und die Blasmusik darf aber in der Altstadt unbegrenzt spieln, da sin a die meistn Fremdn a dabei und klatschn, 's is aber a sa, daß zu die Straßnmusikantn a irrsinnig viel Leut kommen, ebn, daß des sicher 's Bild irgendwie bereichert. Alsa die Bulln - Palizistn - ja es kommt drauf an, es gibt a paar nettere Leut, oder, aber im Grund gnommen isch's sa, sie argumentiern immer, wenn jemand anruft, dann müssn sie einschreitn, dann müssn sie a positive Erfolgsmeldung zrückbringen, daß es jetz leise is."

In diesem Zitat wurde u.a. die Pressekampagne gegen die Jugendszene in der Altstadt angesprochen, die entscheidender Añstaß zur Gründung eines eigenen Lokals war.
In dieser Atmosphäre wurden die Jugendlichen das bevorzugte Opfar der Unzufriedenheit mit den Zuständen in der Altstadt.
"Benni: ... mir ham hin und wieder Volleyball gspielt, ah Valkerball vor allem und Fuaßball, da ham ma halt Schwierigkeitn kriegt, da is sogar der Mesner vom Dom, Küster oder was immer, en Rudi mit aner glühendn Eisnstangen nachglaufn. Musch da vorstalln!"
(B 6日3-6日5)
"Bei a paar jugendliche Hansln kann ma schnell die Polizei añuafn"
"Benni: Ja, na jetzt des hat's gebn, i hab extra mit de Leut gredet, mit Palizistn gredet, und zwar, kennt sogar den Tag angebn, und i hab mit denen a Amtshandlung a ghabt, ah, daß die Nachtlokale und beziehungsweise die Lokale, de an Lärm machn, oder, daß de genug Vergnügungssteuer zahln. Beziehungsweise daß de gnug erbringen. (...) Ja, sonscht, die Lokale, des isch kaum vorstellbar Für mi, oder, daß, im Jörgele oder sa, da is immer a Lärm, bis zwaife, oder so. Daß si da die leut nit aufregn, aber des is wahrscheinlich Gewähnung, oder. Wenn da natürlich Extralàm dazuakommt, dann wern die Leut a si auFregn. Wenn des allerdings a paar jugendliche Hansl sind gegn a Blaskapelln, da kann ma leicht schnell die Polizei anruafn. Die Blasmusikkapelln wird einfach hingnommen. Obwohl sie in ihrn Effekt natürlich tausndmal lauter is."
(B 42-59)

Benni sieht die Jugendlichen gegenüber Lokalen, deren Gaiste ja ebenso lärmen, benachteiligt. Den Grund dafür vermutet er in der Tatsache, daß sich die Behörden van den Gastbetrieben eben Steuereinnahmen erwarten können. Daß sich die Altstadtbewohner angesichts der Lärmbelästigung gegen jeden "Extralärm". - dort wa sie kännen - wehren, kann er verstehen.

Neben all diesen Problemen wurde mit Beginn der kalten Jahreszeit vermehrt deutlich, daß die "Altstadtgruppe" eine Alternative zur Altstadt Finden mußte, wenn sie nicht in Kauf nehmen wollte, daß sich ihre Gruppe auflöst.

Um ihre Situation zu bessern entschlossen sich die Jugendilchen, eigene Räumlichkeiten als Treffpunkt zu suchen.

DIE SUCHE NACH RAUMLICHKEITEN
"Damit die Gemeinschaft, die im Sommer in der Altstadt entstandn is, weiterlebt"

Auf der Suche nach einem Raum für ihren Treffounkt ließ sich die "Altstadtgruppe" im wesentlichen von zwei Uorstallungen leiten:

- sie wollten dort möglichst ungestort sein;
- die Miete sollte möglichst niedrig sein, da das Geld durch Zusammenlegen des Taschengelds aufgebracht werden sallte.

An die Gründung eines offen zugànglichen Lokals war zunàchst noch nicht gedacht.

Die Jugendlichen fanden bald Räumlichkeiten, die ihren Wünschen zu entsprechen schienen: ein kleines Haus in Vïls, einem Uarart von Innsbruck. Es lag auf einer Waldlichtung und hatte nur einen Nachbarn. Die Ausstattung war sehr bescheiden; dafür betrug die Miete nur 2000 Schilling.

Hier traf sich die Gruppe ifters, feierte Feste und lud Freunde ein. Einige Jugendliche wohnten zeitweise in diesem Haus.

Vor allem durch seine Abgelegenheit (sie waren gräßtenteils auf Fahrrader angewiesen) war dieses Haus aber nur bedingt brauchbar. Es blieb deshalb ein "Insider"-Treffpunkt, erfüllte alsa nicht ihre Uarstellungen des offenen Ireffpunkts. Die Jugendichen trafen sich also weiterhin regelmäßig in der Altstadt.

Nach etwa einem Monat verloren sie jedoch dieses Haus: dem einzigen Nachbarn paßte das Treiben nicht. Er erwirkte bei ihrem gemeinsamen Vermieter, daß den Jugendiichen Jer Mietvertrag nicht ausgehändigt wurde, und sie nach =a. eineinhalb Monaten das Haus wieder verlassen mußten.

Nach dem Verlust des Hauses in Vols war die Gruppe also wieder auf die Altstadt angewiesen. Die Notwendigkeit ein Lokal zu finden war aber durch die kätere witterung angewachsen.

Der unmittelbare Anlaß dafür, daß die "Altstadtgruppe" wieder ernsthaft auf die Suche nach einem Lakal ging, war dann der bereits erwahnte Artikel von Buzas in der Tiraler Tageszeitung (Siehe S. 22).

Verständicherweise waren die darin Angesprochenen von diesem Aufruf zur Müllbeseitigung zutiefst betroffen. Am nächsten Tag wurde von Straßenmalern und allen Gruppen, die sich angegriffen fühlten cdarunter maßgeblich auch Mitglieder der "Altstadtgruppe") ein Flugblatt verteilt, in dem zu einer "Musikdemonstration" von der Altstadt bis zum Gebäude der Tiraler Tageszeitung auFgerufen wurde. In der Altstadt trafen sich daraufhin zahlreiche Jugendliche, viele van ihnen tatsaichlich mit Instrumenten bewaffnet cdarunter auch ein Baß).

Dieser Artikel und das Erlebnis einer breiten gemeinsamen Gegenaktion wurde von den von mir interviewten Jugendlichen einvernehmiich als der Auftakt für das "Desinfarkt" in seiner späteren Farm bezeichnet:
"Erwin: I glab es isch erscht richtig aufgangen, seit Artikl in Tageszeitung war, wo ungefahr drinn gstandn is, also daß ma sich vo de verlaustn Iypn in der Altstadt desinfiziern müßte. I glab daß's da erscht richtig losgangen isch. Des hat der Buzas gschriebn. Und des schreibsch ma eine, en Namen Buzas. Okay?"
(Rundfunkinterview, S. 2)
"Much: Daß des passiern hat können, hat's irgendwie die Stimmung braucht, und a die leit dazua, de des dann verwirklichn. Oder zum Beispiel der Artikl vam CBuzas, F.M.) in der Zeitung, $i$ woaß nit ob d' di an den no erinnern kannsch. Wo der gschriebn hat, daß die Altstadt endlich amal von dem Abschaum befreit g'heat." (M) 543-54日)

Diesem Artikel verdankt das Desinfarkt auch seinen Namen:

Nachdem dart behauptet wurde, daß der Anblick der Jugendiichen in der Altstadt sa widerlich sei, "daß man sich schon nach dem bloßen Hinschauen desinfizieren lassen müßte", wallten die Jugendlichen ihr Lakal zunächst "Desinfekt" nennen, änderten dann aber aus stilistischen Gründen auf "Desinfarkt" ab.

DIE UEREINSGRUNDUNG

Die Lokalsuche gestaltete sich jedoch sehr schwierig. Die "Altstadtgruppe" machte die Erfahrung, daß ihnen als einzelnen Jugendlichen kaum geeignete Raumlichkeiten angeboten wurden.

Sie hofften bei der Lokalsuche bessere Chancen zu haben, wenn sie als Uerein auftraten.

Deshalb bildeten sie im Oktober 1981 ein Proponentenkamitee zur Eildung des Uereins "Autanome Jugend Innsbruck Altstadt".

Aus dieser Zeit stammt ein Interview, das in der Zeitschrift des Jugendzentrums MK, "Intim", veröffentlicht wurde. Ich will es hier vallstandig abdrucken.


## ALTSTADTJUGEND

- Sie sind die "fragwürdigen Typen" die den "Abfallkübel Altstadt" beschlagnahmen, wie Herbert Buzas sie in der TT nennt. Sie sind eine Gruppe von jungen Leuten; Schüler, Studenten, Arbeiter, Mütter und Väter, die sich selbst "autonome Jugend Altstadt"' nennen. Altstadtkinder.
Intim: Ihr seids die "Abstauber", die "Schnorrer", deren "Anblick so widerlich ist, daß man sich schon nach dem bloßen Hinschauen desinfizieren lassen müßte"", laut Buzas, glaubts Ihr, daß er damit eine allgemeine Meinung wiederspiegelt, wie reagieren die Leut auf Euch?
Matthiás: Teilweise, wir haben Sympatisanten.
Rudi: Und die, die total negativ eingestellt sind, die zeigns gar nit, die denkn sich nur was
Edii: Gaskammer, Gaskammer, Gaskammer ....
Hermeon: Aber zum Beispiel der WachDeamte war ein Sympatisant, der hat uns oft Geld gespendet, zum Wein kaufen, mit uns geredet...
Romi : ...ader a Burenhäutl kafft.
Matthias: Oder wenn er über Polizeifunk gehört hat, daß ein Wagen kommt für uns, hat er uns des gsagt, wenn ma 2.B. nach 10 Gitarre gespielt habm.


Intim: Und vor 10 Uhr, hat niemand was gsagt?
Reani : Sicher, a di Puz ...
Rッdi: ...die habm sich immer auf Anzeigen berufen ...
Edi : ...anonvme.

Intim: Warum treffts Ihr Euch eigentlich gerade in der Altstadt?
Andrea: Weils zentral liegt.
Rodi: Weil i mi 2 wischen die alten Ge mäuer wohl fühl.
Intim: Trotz dauernder Anfeindungen? Hirman: Vielleicht gerade deswegen, wir störn die Leut da am meisten, die Geschäftsinhaber. Die Altstadt ist nach der Ansicht der "Oberen" dazu da, damit sie den Touristen gezeigt wird, sie muß total heil und sauber sein, und wir stören des heile Bild der Touristenkultur. Mir passen nit ins Bild des heiligen Land Tirol.
Andrea: Wir wollen aber nit in ein Getto, uns gibts ja auch, im heiligen Land.
Intim: Warum gehts ihr nit in die MK oder ins Z6?
Andrea: Weils a Insiderbetrieb is.
Renni: Weil i mi nit verwalten lassen mecht.
Intim: Aber mir kommt vor, Ihr seids ja auch ein Insiderbetrieb, man kann sich zwar zu Euch dazua hockn, abar "aufgenommen" fühlt man sich sicher nit so schnell.
Andrea: Es ist wohl ein Unterschied, ob du in einen Raum reinkommst, oder auf der Straße stehst.
Herman: In der MK, im Z6 merkt ma einfach immer die Leitung von oben, wir wollen selbst was machen.
Intim: Aber du kannst doch dort eher was machen, ohne auf Widerstand zu stoBen, als in der Altstadt.
Roan 1.: Es is ja irgendwo so, daß wir den Widerstand suchen, und nit einfach in einem Getto sein wolln, unter die gleichn Würschtl iwia mir.
Herman: Und so bis 9, 10 können wir a ziemlich viel machen, im Freien.
Intim: Trotzdem seids Thr dann in ein Haus gezogen (zwischen Ziegelstadl und Völs). Doch Flucht ins Getto?
Rodf: Na , es war einfach fein, wir habm was zum Herrichten ghabt, uns ausleben können, auch nach 10, 11.
$G$ Güter (der gerade dazugekommen ist): Kalt isses a scho langsam wordn.
Intim: Die Provokation ist aber dann weggefallen.
Merman: Na , des soll ja auch keine bösartige Provokation gwesn sein, mehr ein "Zeigen", und wir waren ja auch trotzdem noch in der Altstadt, später am Abend dann im Haus.
Guinfer: Aber als der Vermieter dann mitgekriegt hat, daß da a Haufn junge Leut kommen, und keine braven Mieter ...
Andrca: ...haben wirs Haus einfach nit mehr ghabt.

Intim: Und dann habts Ihr einen Verein gegründet.
Rudi: Ja, weil wir glauben, als Verein haben wir die größeren Chancen, einen Raum als Treffpunkt $2 u$ bekommen.
Andrea: Damit die Gemeinschaft, die im Sommer in der Altstadt entstanden is, weiterlebt.
Ronni: ...und wir des, was wir machen wollen, ausweiten können.
intim: Was wollts Ihr machen?
Ronni: Alles
Herman: Eigene Statuten, Selbstverwaltung.
Rudi: In Wohnungen geht des schlecht, drum brauchen wir einen Raum.
Ronni: Außerdem finden wir leichter Leut, die mittun wollen, als wenn wir uns in Wohnungen zurückziehen.
Intim: Aber Lokal habts Ihr noch keins.
Andrea: Na , aber wenn uns jemand bei der Suche helfen könnte, wären wir wirklich dankbar.
Intim: Hoffentlich klappts bald, wir winschen Euch jedenfalls alles Mögliche.

Christian

ifr Fupballklub:
'the fabulaus freak-arathers'

## ZITATE

Aus den "Thesen zu den Jugendunruhen 1980" der Eidgenössischen Kommission für Jugandfre gen:
"Unsera Zukunft ist nicht von randalierenden Jugendichen gefährder, sondern von Krankheirserscheinungen unserer Gesellschaft, die Jugendiche zur Ablehnung veranlassen."
"Die Jugendunruhen zeigen, daß Ruhe und Ordnung nur noch zu Ruhe und Ordnung eines Teils unserar Gesellschaft geworden sind, nut noch einem Teil unserer Gesellsehatt Freiheit gewähren."

Paser Kripp im Gaismair-Kalender 1982:
"Wer Hunde in den Zwinger sperrt, an die Kerte legt, macht Hunde scnarf und bissig. Durch Bürokratisierung und Normierung haben wir $n$ viele Jugendliche an die Kerte gelegt, scharf und bissig gemacht. Wir sollten ihnen die Frei heit geben. Sie werden uns noch lange beiben. weil wir sie böse gemacht haben. Letztlich aber wird die Freiheit sie zähmen."

Uberdies war mit dem Verein als Rechtsgrundlage gewährleistet, daß zugänglich war, und einerseits das Lakal öffentlich andererseits in beschränktem Umfang Getränke angeboten werden konnten, ohne dazu eine Gewerbeberechtigung zu benätigen. Der Ausschank durfte dabei jedach nur an Verainsmitglieder erfalgen, und es durften dafür lediglich freiwillige Spenden eingehoben werden. Außerdem durfte mit dem Getränkeausschank keine "Gewinnabsicht" verfolgt werden; die Uberschüsse mußten dem Verein zugeführt werden und Vereinszwecken dienen.
Die Jugendiichen waren auch dazu verpflichtet, eine Vereinsmitgliederkartei zu führen und Mitgliedsausweise auszugeben.

Aufgabe des Proponentenkomitees (Erwin, Ronni, Benni) war es nun, für die Kanstituierung des Uereins Statuten auszuarbeiten, die den Anforderungen des Vereinsgesetzes gerecht würden.
Das Uereinsgesetz sieht genau Esstgelegte demohratische Strukturen vor, die (zumindest Eormal) eingehalten werden mußten, und auch im Statut verankert sein mußten:
Zumindest jahrlich muß eine Generalversammlung stattfinden, zu der alle Mitglieder eingeladen werden müssen. Diese wählt den neuen Uarstand und entlastet den alten, der zwischen den Generalversammlungen die Uereinsgeschäfte führt und dafür der Generalversammlung rechenschaftspflichtig ist.
Der Obmann (bzw. sein Stellvertreter) vertritt den Verein nach Außen, auch gegenüber den Behörden. An ihn werden z.B. auch die Anzeigen gerichtet Ces ist zwar prinzipiell möglich, daß mehrere Personen die Funktion des Obmannes kollektiv übernehmen, dann müssen diese jedach immer gemeinsam und vollständig auftreten - womit diese Läsung kaum praktikabel istJ.

# Die Proponenten mußten für die Anerkennung als Verein Statuten ausarbeiten und der Sicherheitsdirektion abgeben. Da es ihnen aber dabei nicht ernstlich darum ging, eine  Statuten lediglich als formale Pflichtübung ansahen, wollten sie sich aus dieser Arbeit einen Spaß machen und sich für diese "Schikane" rächen. Sa entstand in Eeuchtfröhlicher Runde der erste Statutenentwurf, der im Dialekt abgefaßt war. <br> Hier ein Ausschnitt dieser "Juxstatuten", wie sie auszugsweise in der Zeitschrift "Intim" abgedruckt wurden (der vollständige Entwurf blieb nicht erhalten): 



## EIN VEREIN STELLT SICH VOR

Um den Verain vorzustellen, wollen wir aus ihren Statuten den 53 abdrucken, Sinn und Zweck des Vereins:
Prolog: Die Altstadt ist eine Wüste. Wir wollen an einem Ort, wo nur endlose Touristenkarawanen ziehen, einen tiafen Brunnen graben und eine Oase errichten. Wir wollen auf der Ġrundlage von Toleranz und Menschlichkeit einen Ort auf, baven, wo man leben kann, wo man nicht
von der grausamen Sonne des Geschäftsginns und der sinnlosen Regeln verbrannt wird. Wir stallen die Schaufeln und die Arbeiter. Wir werden lange arbeiten mūssen, aber eines Tages werden wir auf Wasyer stoßen.
Ausführung:
Mir Weiba und Mannda mechtn ebbesch andas habm
Und zwar :
In da Altstadt mechtma:

+ A Fuasbodnhaizung firn Winta, weils gar so kalt isch.
Hollari, hollarödio
+ A Dach drüba mechtma a mochn, weil der Schnee und der Regn von obm kemmen.
+ Ausm Goldenen Dachl machtma an Hyde Park Cornar machn, wo a jeda redn kann, wia am die Goschn gwagen is.

Freiheit mechtma hobm, wia (for example)

+ Gedanknfreiheit fir an jedn und jede
+ Redefreiheit fir die Gleichn
+ Versammlungsfraiheit, nit nur beim Würschtistand
+ Malfreiheit nit nur für die Bodenmar. kierer und Denkmalschützer
+ An Weg habm, wo man nit von Turischtn datretn werdn
+ Am Domplarz hatma gern an Spülplatz fir die Kinder, und fir alle gmacht
+ An fixn Ufolandeplatz mechtma habm, weil, wo kemma hin, wenn de überall landn derfn
+ A Fußballtor aufgstellt mechtma habm, fir de, was aus Bayern München kammen, und fir uns a oans
+ Oberhaupt mehr Verwitterung
+ In die Hinterhöf eini derfn, wann ma es a bissi ruhiger habm wolln
+ Die Pflaschterstoaner a bissele anmaln, damit es no luschtiger werd
+ Pflanzn mechtma habm
+ Koane Polizeis und deswegn a koane Taxis fahrn segn
+ Koane Geschteige a nit, weil ma mit die Wagln nit fliagn kann, Kinderwagln
+ Traditionelle Narrenfeste und Ritterspüle veranstalten.
+ Oberhaupt ein bißchen mehr Leben und Kultur einibringen.

Im Hofgarten mechtma:
Daß er a Volksgarten werd, wo a a jeda/ jede in da Wiesn flackn kann, wia und wo er will.
Elafantn, Schlangen, Ratzn, mehr Bakterien, Schiraffen und so waiter.
Mehr Fauna in die Flora.
Insere Kultur im Pavillion spialen und machn.
Rund um dia Uhr einiderfn!
Im Allgemeinen mechtma:
des ist wichtig (retorisch):
A rießen Rockerei im Berg Isel Stadion machn. Open Air Concert. Zwengs dar Akuschtik, der guaten.
A Insl am Inn, fir insera Schlauchschiffe, zum hinfahrn und zruck.
Daß auf insere Gitarrn unzerreißbare D. Saiten aufikemmen, weil die allaweil abreißn, so schnell, de.
Daß Mut glaich Leben gleich Mut
Autonomia und Hardrock
Anarchie und Weichrock
Daß die Stadträt taglich a Ration BioGrün kriegen.
Und no viel mahr.

Dieser im Dialekt abgefaßte Entwurf entsprach in keiner Weise den Erfordernissen des Vereinsgesetzes und wurde vom zuständigen Beamten abgewiesen - bzw. wurde verlangt, daß die Proponenten $z u$ seiner ubersetzung einen beeiceten Dolmetscher stellen müßten.
"Erwin: Die Statutn hams uns glab i fünfmal zruckgworfn, zerscht ham mir sie in Mundart gschriebn, na hattn ma an Dolmetscher zum Ubersetzn gebraucht, hätt ungefahr 20000 Schilling gekostet. ... Was soll des, isch guat leserlich, kane Fehler und so, und mir sein in Tiral, des isch irgendwie a Verarschung. Waasch eh, Goldenes Dachl weg, freie Sicht auf die Nordkettn ..."
(E 468-477)

Diese "Verarschung" fiel also schnell auf sie zurück: sie mußten sich nun ernsthaft an die Ausarbeitung von Statuten machen, die dem Vereinsgesetz gerecht würden. Diese wiz=den vam bearbeitenden Beamten (der sich durch die "Juxstatuten" gefoppt fühlte) jetzt natürlich besonders genau überprïft, und mehrmals zurückgewiesen.

Bereits zu dieser Zeit trat. das Desinfarkt auch der "Arbeitsgemeinschaft Tiraler Jugendzentren" ("ARGE") bei. Diese war als Interessensgemeinschaft mehrerer Iirsler Jugendzentren ins Leben gerufen worden und sallte organisatorische Hilfestellung bei Veranstaltungen geber, und gemeinsame Aktionen planen Cwie z.B. den "Tiroler Maimarkt", der 1981 erstmals von Tiraler Jugend- und Sazialinitiativen abgehalten wurde). Die "ARGE" wurde durch das Landesjugendreferat finanziell unterstützt.

In der Altstadt bildete sich also zunächst eine Gruppe von Jugendlichen, die einen offen zugänglichen Treffpunkt suchten, wo sie ihre Freizeit "selbstbestimmt" und ohne Ausgrenzung van Teilen ihrer Bekannten gestalten konnten. Das bestehende Angebot (vor allem die Jugendzentren und kammerzielle Treffs) entsprach nicht ihren Uünschen. Durch die Forcierung des Fremdenverkehrs in der Altstadt und die Uersuche, diese Jugendlichen dort zu vertreiben, sahen sie sich gezwungen, alternative Treffmäglichkeiten zu suchen.

Zunaichst mieteten sie sich ein abgelegenes Haus an. Gerade wegen seiner Abgelegenheit entsprach es aber nicht ihren Vorstellungen - es blieb nur "Insidern" zugänglich. Als sie das Haus schließlich verlaren, suchten sie ein Lakal im Zentrum, das über ihren Bekanntenkreis hinaus allen Interessenten zugänglich sein sallte.
Um die Führung dieses Lakals mechtlich abzusichern und in der Haffnung auf bessere Chancen bei der Lokalsuche, gründeten sie einen Uerein.

Im Ealgenden moichte ich die Zielvarstellungen und das Konzept des Desinfarkts darstellen.

DIE ZIELUORSTELLUNGEN DER "DESINFARKTLER" UND DEREN UMSETZUNG
"Benni: Ziel war wahrscheinlich des, daß ma irgendwo in der Altstadt sich treffn kann, nit konsumiern muß, Musik harn kann, und an Raum hat wenn's regnet, kalt is, daß ma irgendwas mitanand tun kann. Vor allm a Staitte des Treffens, und, ja - Bastelein, ma sollt singen können, ma sollt schrein können, ma sall des können, was ma Lust hat, was ma daheim in die eigenen vier Waind nit kann. Wo dann glei die Nachbarn da san. Obwohl sie im Desinfarkt dann a bald da warn. Aber - eben, wir wolltn einfach an Freiraum."
(B 197-205)

Die Zielvorstellungen für das Desinfarkt entwickelten sich in erster Linie aus den negativen Erfahrungen der Jugendlichen mit den Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, die die Mitglieder der Eründungsgruppe in den Jugendzentren, in der Altstadt, den eigenen wohnungen und auch im Haus in Vals gemacht hatten.

Die wichtigsten Punkte des Konzepts waren:

- offener Treffpunkt
- kreative Freizeitgestaltung
- Selbstbestimmung

Diese Vorstellungen der "Desinfarktler" mußten auch konkret in die Praxis umgesetzt werden: durch die Auswahl und Ausgestaltung eines Lakals, durch die Strukturierung der Entscheidungsprozesse, durch die Finanzierung, durch die Organisation der tagtäglichen Arbeiten etc.

Im Folgenden möchte ich die Zielsetzungen und deren Umsetzung darstellen.
1.2 GFFENER TREFFPUNKI
"Irgndwas schaffn, wo jeder eini kann"

- Das Desinfarkt sollte für jeden zugänglich sein. Jeder sollte hierher alle seine Bekannten einladen können. Im Desinfarkt sallte es mäglich sein, Leute aus allen möglichen Gruppen und Kreisen kennenzulernen. Zudem sollte hier die Möglichkeit bestehen, daß sich Leute mit ahnlichen Interessen treffen und kardinieren könnten. Die Zersplitterung, die die 'Altstadtgruppe' von anderen Jugendtreffs her kannte, sallte überwunden werden.
"Benni: ...es is a Treffpunkt für mi für viele leut, de i zum Ieil seit andere Initiativn in Innsbruck scho lang nimmer gsehn hab, ma sieht also praktisch alles, was so in Innsbruck ummerlafFt." (Rundfunkinterview, S. 2)
"Sonja: Mir ham zerscht am Anfang ham ma gsagt, unser Desinfarkt, des soll wirklich für alle Leut offn sein. Da soll's keinen einzign Menschn gebn, der - was woaß i Lakalverbot kriegt, ge, mir ham da graße Traume ghabt." (SE 117-121)
"Erwin: Daß ma irgnendwo was habn wolltn, des war eh immer, aber daß ma gsagt ham, iaz mach ma a Vereinslokal auf und schaugn daß a andere Leit - es war doch ziemlich a Insider-Dingsbums, also draußn (im Haus in Völs, F.M.J, und dann ham ma gsagt, iaz mach ma in der Stadt drin was, es war nit die Altstadt damit gmant, aber vorzogn."

Zugleich sollte das Desinfarkt ein Zufluchtsort sein für Menschen, die (ähnlich wie sie) keine anderen Treffmäglichkeiten hatten oder anderswo nicht akzeptiert wurden. Derin war auch die Integration von "Randgruppen" (auch über den Jugendbereich hinaus) miteingeschlossen.
"Erwin: ... anFach irgendwo a Anfindn halt, wo die Leit was anders tuan kennen als bled umananderhackn, $i$ hab des damals gsegn, hab da nämlich no g'arbeitet in der Altstadt, mir kimmt vor, im Zwoaadachzger Jahr, Danadachzger Jahr, da sein extrem viele, wia soll i sagn, Junks drausgwachsn aus der Zeit, ... des hat mi halt scho a irgendwo - i was nit, irgendwo an Platz habn, wo die Leit hingehn kennen, wa sie a akzeptiert wern, und wo sie gern hin gehn. Also nit wo ihnen der Rahmen nit taugt ..." (E 41-45)
"Er'山in: Irgndwas schafen, wo jeder eini kann. Also i -oan Minderheitn, also de was vo der Straßn verjagt wern, und dazua kean a die Junks und die Alkies (Rauschgiftsüchtige und Alkoholiker, F.M.) ..."
(E 22a-224)
> "Sonja: Mir ham a no so Sachn gmacht, den Weihnachtsabnd mit die Sandler und so, des war ja a ganz guat, - oder überhaupt - wie ma 's mit die Sandler gmacht ham, des taugt ma iaz im Nachhinein eigentlich schon. Daß ma oanfach gsagt ham, ab an bestimmtn Punkt, wenn ana wirklich total zua is, dea hat dann no an Gratiskaffee griagt oder so, der hat kein Bier mehr griagt, aber um ihm zu zeign, daß er koa Bier griagt weil er a Sandler is, nicht 's Bier kriagt, weil er a Sandler is, sondern weil er oanfach $z u$ blau schon is, daß er eventuell unangenehm wird, und randaliern anfangt oder so, hat er dann halt irgndwas
gratis griagt oder so. Irgnd a Saftl oder an Kaffee oder 50.
"F.M.: Und was war sa die Funktion ...
Much: Na, die Funktion war die, daß ma zum Teil die Leit es Gfühl gebn hat, daß sie für was guat sein, wenn sie zum Beispiel hinter der Bar gstandn sin, und daß sie daß es einfach a Freiraum war. ... Wa di erschtns amal koaner findet, und wo'd dei Ruah hasch und - und a natürlich a de, de schon am Rand gstandn sin, also de schon mit - de sonst nirgns einikommen, de Schwierigkeitn ham, für die Sandler sogar, de ham da drinn - a a billigs Bier kriagt, und ham - sein immer auf an Sessl gsessn, wo's relativ warm war. Es war so irgndwie guat, weil sonst de Agressianen, de da auslassn worn sin, de hättn ja irgndwo anders auslassn wern müssn. Und irgndwie muß ma des auffangen."
(M 780-798)
"Erwin: I moan, des war ja des wichtigschte, daß die Leit - daß jeder rein gehn kann, ob’s iaz bunte, blave, grüne Haar oder ganz normal einikimmp - irgndwo an. Raum zu schaffn, wa jeder reingehn kann, ohne daß die Leit, was drin sitzn, ihn blodd anschaun. So ungefahr des war mei Leitfadn."
(SE 526-530)

Das Desinfarkt sallte alsa einerseits offener Ireffpunkt für die Gründungsmitglieder selbst und ihre Bekannten sein, sallte aber auch all jenen zur Verfügung stehen, die sonst keine Mäglichkeiten hatten, sich zu treffen.

Dazu sollte das Lokal zentral gelegen sein. Mit dieser Uorstellung gingen die Gründungsmitglieder an die Lokalsuche.
Durch die Führung des Desinfarkts als Vereinslokal war die
 Getranken jedach nur an Vereinsmitglieder erlaubt war, mußte jeder Besucher sagleich als Mitglied aufgenammen werden, also einen Ausweis ausgestellt bekammen und in die Mitgliedskartei eingetragen werden.
Durch die Rechstsform des "halbaffentlichen" Vereinslokals konnte sich jedoch auch die Polizei jederzeit (wenn das Lokal für Besucher geöffnet war) Zutritt verschaffen und Amtshandlungen vornehmen, ohne einen Durchsuchungsbefehl vorzuweisen.

Es gab keine festgeschriebenen $\quad$ fffnungszeiten. Das Desinfarkt sollte jedach möglichst allabendilich ab ca. 20 Uhr gedffnet sein; es war keine Sperrstunde fixiert. Die tatsächlichen $\quad$ bffnungszeiten richteten sich nach dem Interesse der Eardiensthabenden und der Besucher.
Dadurch war das Desinfarkt làngere Zeit auch schon am Nachmittag gediffnet, dann wieder tagelang gänzlich geschlossen.

## 2.) KREATIUE FREIZEITGESTALTUNG

"Eine Bauhütte Autonomer Jugendkultur"

Das Desinfarkt sollte auch den Rahmen für gemeinsame kreative Aktivitaten schaffen, zur Entwicklung einer "Autonomen Jugendkultur".
Dazu gehärte einerseits die Schaffung von Möglichkeiten für Konzerte, Musikabende, Jam-Sessions, Theateraufführungen, Lesungen und Ausstellungen durch jeden, der dazu Lust hatte. Es sollten jedoch nur Ueranstaltungen stattfinden, bei denen die Künstler bereit waren, ohne Gage aufzutreten, damit das Budget des Desinfarkts dadurch nicht belastet würde. Andererseits sallte auch der Rahmen für gemeinsames Basteln geschaf-

Fen werden (Täpfern, Malen, Kerzengießen, diverse Reparaturen ... 2 , um die begrenzten Möglichkeiten in den eigenen und elterlighen Wohnungen $z u$ erweitern:
"Benni: ... Bastelein, ma sollt singen kännen, ma sallt schrein können, ma sall des können, was ma Lust hat, was ma daheim in die eigenen vier waind nit kann."
(B 200-203)
"Der Uerein führt den Namen: 'Autaname Jugend Innsbruck 1982, Arbeitsgemeinschaften zur Förderung Autonomer Jugendkultur ...'"
(Statuten, 白 1)
"Was wir wallen: ... Unsere Bühne steht jedem offen, der uns was zu singen, sagen od. zeigen hat; ...
Und was nicht: Passives Publikum haben (Kreati?itat zàhlt)"
(Informationsflugblatt, siehe S. 80)

Durch diese Aktivitaten und Veranstaltungen sollte auch ein Beitrag zur Finanzierung des Desinfarkts geleistet werden (durch den Verkauf von Basteleien und Freiwillige Spenden bei Veranstaltungen).

## 3) SELBSTBESTIMMUNG

"Wir wolltn einfach an Freiraum." -

Das Desinfarkt sallte seinen Besuchern die Möglichkeit bieten selbst $z u$ bestimmen, was sie dort tun und lassen wollten. Es sollte auch Platz sein, spontanen und verrückten Impulsen nachgehen zu können.
"Benni: Ma sollt singen können, ma sollt schrein können, ma sollt des kännen, was ma Lust hat ..." (B 201-202)

Zur Umsetzung dieser Selbstbestimmung sollten zwei Instrumente dienen: "Autonomie" nach außen hin, "Basisdemokratie" nach innen.

- "AUTONDMIE":
"Unabhängig - aufi bis zum Gatt selber"

Das Desinfarkt sollte eine selbstandige und unabhängige Institution sein. Es sollte von niemandem abhangig und auf niemanden angewiesen sein - sowohl in organisatorischer als auch in finanzieller Hinsicht.
Hintergrund dieses Konzepts der "Autonamie" war die Angst vor Vereinnahmung aufgrund ihrer Erfahrungen in den Jugendzentren.

In diesen hatten die Aktivisten die ErFahrung gemacht, daß sie durch die Jugendzentrumsieitung eingeschrainkt und gegaingelt wurden. Die Ursache dafür sahen sie in der Absicht der Palitiker " $z$ " kantralliern wahin si' Jugend bewegt" (B 376), was sich über den Umweg finanzieller Abhängigkeit als Druck auf die Leitungen der Jugendzentren auswirkte.

Um dieser Gefahr der Vereinnahmung zu entgehen sollte das Desinfarkt:

- institutionell ungebunden sein - als eigener Verein gelten und ein eigenes Lokal haben
- finanziell vällig unabhängig sein; ausdrücklich auch auf die bestehenden Subventionsmäglichkeiten verzichten:
"Erwin: Mir ham ja damals a, mia ham gsagt, mia suchn nit um (Subvention, F.M.) an, weil da wean ma abhängig. Also, mia ham so gsagt: Iaz gebn ma vo mir aus de zehntausnd Schilling, des is nur a Hausnummer, nägschts Jahr geht's uns ab. Und wenn ma des na verkraftet, des isch ungefahr so, banal gsagt, ma weat irgendwie verpflichtet und abhängig."
(E 747-752)

Die 6000 Schilling für die Miete konnten jedoch nicht mehr wie noch in Vals - durch Zusammenlegen des Taschengeldes aufgebracht werden. Dieses Geld wollten die Jugendlichen durch Flohmärkte, den Verkauf gebastelter Gegenstainde, Spenden und den Uberschuß bei der Ausgabe der Getränke aufbringen. Cdie vorgeschlagenen freiwilligen Spenden für Getränke lagen etwas über den Einkaufspreisen).

- Aber die Aktivisten wallten auch bewußt auf jede Schützenhilfe (z.B. durch Politiker) werzichten, sich alsa eigenstaindig absichern:
"Benni: Mir ham erst zum Schluß außi mit ihnen (den Politikern, F.M.) g'redet, also am Anfang ham ma immer des Angebot ghabt, zum Landesjugndreferentn Girstmaier z' gehn, und mit ihm $z$ 'redn wenn ma Probleme habn, oder überhaupt über die ganze Situation $z$ ' redn, aber mir ham des - mir ham irgendwie ka Ueranlassung dazu gsehn, mir wolltn eigentlich a ebn de ganzn Probleme mit Polizei rundherum und sa nit irgendwer va ob erledign lassn, obwohl es dann anscheinend hinter unsrer Hand passiert is." (B 146-153)

Die Angst der Jugendlichen vor Uereinnahmung ging so weit, daß das Desinfarkt schon bald wieder aus der ARGE austrat,
da sie diese von Politikern beeinflußt sahen. Das Desinfarkt war auch nicht bereit, mit anderen ("vereinnahmten") Jugendzentren zusammenzuarbeiten.
> "Erwin: Derf i no was sagn zur ARGE (Arbeitsgemeinschaft Tiroler Jugendzentren, F.M.J. Also meiner Meimung nach - $i$ bin irr mißtrauisch gegn Land und so. Und die ARGE mag sich no so - für Jugendclubs intressiern, weat immer nur vom Land finanziert. Und i glab, daß die ARGE vom land gfressn worn isch. Abhängig isch. Daß es land durch die ARGE die einzlnen Jugndclubs kontrolliert. ... Und deswegn sein mir bei der ARGE nit dabei. Wir walln so halbwegs autanom bleibn. Alsa mir wolln uns unsern Scheiß selbsch machn. Ohne ARGE und sa, und ohne Girstmaier und ohne Priar und ohne Wallnäfer (damaliger Landesjugendreferent/ Landesrat für Kultur/Landeshauptmann, F.M.J, und sa weiter und so fort. Aui bis zum Gott selber." (Rundfunkinterview, 5. 4)
"Erwin: I moan - mir ham uns glab i ziemlich kräftig gegn's KロMM - ... gegn's 26, gegn's MK, - distanziert oanfach. Weil jeder von de hat sei Politik gmacht, oder was - irgndwie - 's KOMM isch vo der $\theta H$ Cästerí. Hochschülerschaft, F.M.) abhängig, 26 isch vom (unverstaindiich, F.M. 2 abhängig, und so weiter und so fort. ... Mir ham uns damals glab i gegn alls distanziert."
(SE 841-849)

- "Autonomie" durch Abgeschiedenheit
"Eine Dase errichten"

Zur möglichst unbeeinflußten Umsetzung der Uarstellungen der Gründungsgruppe sallte das Desinfarkt relativ abgschieden von "draußen" sein, eine Zuflucht vor den Anfeindungen und

Unbillen ihrer Umgebung bieten.
"Was wir wollen: ... In Frieden leben und gelassen werden"
(Informations-Flugblatt, siehe S. BO)
"Prolog: Die Altstadt ist eine Wüste. Wir wollen an einem Ort, wo nur endlose Touristenkarawanen ziehen, einen tiefen Brunnen graben und eine Dase errichten. Wir wallen auf der Grundlage von Iolleranz und Menschlichkeit einen Ort aufbauen, wo man leben kann, wo man nicht von der grausamen Sonne des Geschäftssinns und der sinnlosen Regeln verbrannt wird." ("Jux-Statuten")

Neben dieser "Autonomie" nach außen hin sollte die Seこbstbestimmung aber auch innerhalb des Desinfarkts gesizhert sein: durch eine "basisdemokratische" Struktur.

- "BASISDEMOKRATIE"

Das Ziel des Konzepts "Basisdemokratie" war, daß alle Eenutzer des Desinfarkts an allen Entscheidungen beteiligt, aber auch für deren Umsetzung verantwartlich sein sallten. Das Geschehen im Desinfarkt sollte nicht durch eine Eruppe oder Einzelpersonen bestimmt werden, sondern durch alle seine Benützer (Aktivisten und Besucher).
"Die Autonome Jugend versteht Jugendarbeit als Arbei亡 der Jugend. Dadurch fordert sie produktive und selbstëndige Alternativen $z u$ üblichen Arbeitsweisen von Institutionen wie Jugendzentren, wa bekanntlich Funktionäre (Padagegen)

Arbeit für die Jugend leisten. Die Autonome Jugend wird nicht als Jugend Jugend verwalten, sondern sie wird in demokratischer Konkurrenz zu Formen traditioneller Jugendarbeit versuchen, neue Modelle notwendiger Jugendarbeit in Lebens- und Freizeitbereichen der Jugend zu entwikkeln. Dabei wird sie demokratische Lernprozesse provozieren, Hilfe zur Selbsthilfe leisten, in ihren Bereichen Modelle grundsatzlicher Selbstverwaltung entwickeln und als selbständige Jugend offentliche Verantwortung tragen."
(Statuten, 52)

Die konkrete Umsetzung dieses Ziels war geprägt durch Erfahrungen, die viele der Desinfarkt-Aktivisten zuvor mit Mitbestimmungsformen in den Jugendzentren 26 und MK gemacht hatten (siehe S. 177f):
"Intim: Warum gehts ihr nit in die MK oder ins 25 ?
Ronni: Weil i mi nit verwaltn lassn mecht." (Intim-Interview, siehe S. 30)

Im Desinfarkt wollten die Aktivisten eine wiederholung dieser Erfahrung unbedingt verhindern. Deshalb sollte von Anfang an ein kompramißloses Modell der "Basisdemokratie" verwirklicht werden - wie auch in vielen ahnlichen Initiativen.
Die wichtigsten Punkte dabei waren:

- Jeder Interessent sollte in der offen zugainglichen "basisdemakratischen" Arbeitsversammlung gleichberechtigt mitentscheiden kannen. Diese sallte das zentrale Entscheidungsgremium des Desinfarkts sein.
Da sich eine solche basisdemokratische Struktur nicht mit dem Uereinsrecht vereinbaren ließ, mußte die Arbeitsversamm-
lung formal dem Varstand untergeardnet sein.
"Die Arbeitsversammlung ist ein basisdemakratisches Gremium. In bestehenden Bauhütten Autonamer Jugendkultur tagen die Mitglieder der Autonomen Jugend je nach Wunsch, Lust, Tunlichkeit oder Notwendigkeit wächentlich. ... Beschlüsse dieser Abveitsversammlungen werden formalrechtlich erst wirksam durch nachtraglich Genehmigung durch den Uorstand oder die Generalversammlung ..." (Statuten, E11)
- Für diese Arbeitsversammlung sollten keine Entscheidungsund Diskussionsstrukturen vorgegeben sein, da die Jugendlichen fürchteten, daß sich über diese wieder Machtverhaltnisse einschleichen würden.
- Damit nicht doch einige "Macher" das Geschehen im Desinfarkt informell dominierten, sollten alle Benützer in die täglich anfallenden Arbeiten des Desinfarkts eingebunden sein: es sollte keine fixen Aufgabenbereiche und Funktionen geben. Die im Uereinsgesetz vorgeschriebenen Funktionen saliten rein formal besetzt werden und keine Bedeutung für den Betrieb haben.
Deshalb wurden z.B. für die Bardienste Listen aufgelegt, in die sich Interessenten für einen bestimmten Termin eintragen konnten. Auch der Einkauf, Putzdienste und die Organisation des Ueranstaltungsangebots sollten nicht durch bestimmte Personen, sondern durch die Besucher erledigt werden. Zudem sallten diese Tatigkeiten strikt unentgeltlich erfalgen (eine Ausnahme gab es nur ca. einen Monat lang für den Putzdienst, da dieser nicht funktionierte), damit niemand aus finanziellen Gründen eine bestimmte Funktion besetzt halten würde.
Diese Struktur wurde im wesentlichen bis zum Schluß beibehalten.

ZUSAMMENFASSUNG

Die inhaltiichen Vorstellungen der "Desinfarktler" entsprachen den "Tendenzen nach Kultur und Kommunikation, nach Haiusern und Räumen in Selbstverwaltung" (Pichler 1986, S. 18), wie sie in den 70 er Jahren die Jugendszene prägten und in der Gründung vieler selbstverwalteter Jugendzentren zum Ausdruck kam.

Ein Unterschied zu diesen bestand jedoch darin, daß das Desinfarkt keine Forderungen nach Räumlichkeiten und finanzieller Unterstützung an die Palitiker richtete (wie das z.B. bei der Wiener "ARENA" noch der Fall war), sondern aus der Vereinnahmung solcher Initiativen die Konsequenz zogen, auf jede Art der Unterstützung zu verzichten.
Ebenso verzichteten sie jedoch auch auf jede Art der "politischen" Artikulation ihrer Vorstellungen. Sie beschränkten sich darauf, sich aus eigener Kraft einen "Freiraum" zu schaffen, in dem sie unbehelligt zu bleiben hofften.
die anmietung des lokals

Zunächst mußte alsa die Suche nach einem Lokal intensiviert werden. Dieses war ja die Uoraussetzung für die Umsetzung ihrer Vorstellungen.

Bei dieser Suche ließen sich die Gründungsmitglieder von falgenden Uarstellungen leiten:
Das Lokal sollte möglichst billig sein (zur Erleichterung der eigenstandigen Finanzierung), es sollte zentral liegen (alsa leicht zugänglich sein) und dennoch eine gewisse "Abgeschiedenheit" und Rückzugsmäglichkeit gewaihrleisten. Es sallte alsa mäglichst wenig Arger mit Nachbarn geben kïnnen.

Die Suche gestaltete sich sehr schwierig. Die Jugendiichen bekamen kaum Angebote, die in Frage kamen.

Uber Bekannte erfuhren sie im Dezember 1981 von einem leerstehenden Lokal in der Altstadt, einer aufgelassenen Schlosserei:
"Das im Hause INNSBRUCK, Badgasse 4 ebenerdig gelegene Geschäftslokal, bestehend aus einem graßen gewälbten Raum (GO m2) einem kleinen Nebenraum und aus einem WC im Hof . . ."
(aus dem Mietvertrag)

Die Badgasse war damals eine der wenigen Gassen der Altstadt, die von Fremdenverkehr und Geschäftsleben vollkammen verschont war. Entsprechend stiefmütterlich sahen die Häuser dart aus: Die Fassadenerneuerung, die in den übrigen Gassen der Altstadt vorgenammen worden war, war noch nicht bis hierher vorgedrungen. Eegenüber dem Haus Nr. 4 stand Zum ミeispiel eine Hauserruine. Deren zum Domplatz gerichtete Fassade war allerdings schön herausgeputzt.

Das Innere des von den Jugendiichen ins fuge gefanten "Eeschäftslakals" sah falgendermaßen aus:
Die Räume waren vor der Ubergabe lediglich ausgeräumt worden. Sie waren im wesentlichen noch in dem Zustand, in dem sie sich als Schlosserei befunden hatten. Als Eingang diante eine Art Fenster, das auf eine Werkbank Führte. Der Fußた=den (er lag etwas tiefer als das Straßenniveau) bestand aus rohem, gestückeltem Beton. Im graßen Raum befand sich noch die Esse und eine verglaste Bürokabine. Die Wände waren rauh und verrußt.

Der Vermieter war hinsichtlich der Eignung dieses Lokals offensichtlich unsicher und sicherte sich im Mietvertrag ent-
sprechend $a b:$
"UII. Der Mieter ت̈bernimmt den Mietgegenstand in dem Zustand, in dem sich dieser im Zeitpunkt der Besichtigung befunden hat, wobei der Vermieter für eine bestimmte Eignung keine Haftung oder Gewähr übernimmt. ..."
(Aus dem Mietvertrag)

Die Miete für dieses Lokal betrug insgesamt 6000 Schilling und war damit deutlich höher als die des Hauses in Völs.

Die Raume sahen auf den ersten Blick nicht einladend aus. Es war klar, daß sehr viel Arbeit nötig sein würde, bis sie benützbar sein würden. Die Miete von sechstausend Schilling bedeutete, daß zur Finanzierung das Zusammenlegen des Taschengeldes nicht ausreichen würde und andere wege gefunden werden müßten.
Für dieses Lokal sprach var allem die zentrale Lage und die Nähe zum bishe:igen Treffpunfit vor dem Ecldener Eachl eder weiterhin ihr "Schänwettertreffpunkt" blieb) bei gleichzeitiger Abgeschiedenheit vom geschäftigen Treiben in der Altstadt.

Unter den Aktivisten gab es Diskussionen über die Eignung dieses Lokals. Bedenken gab es vor allem wegen der hohen Miete.
Gelöst wurden diese Differenzen dadurch, daß das Lokal trotz Protesten kurzerhand angemietet wurde.
Für diese rasche Entscheidung war jedoch nicht die besondere Eignung des Lakals, sondern die Freude darüber, überhaupt etwas gefunden $z u$ haben (bzw. die geringe Aussicht etwas besseres zu finden) ausschlaggebend.
"Much: Und i hab immer gsagt, seits wahnsinnig, sechs-
tausnd Schilling, wa solln ma de herkriagn jeds Monat. Aber des ham sie dann oanfach - Mietvertrag unterschriebn, na sein ma scho dringsessn. Des is eigntlich zum Schluß außi ganz schnell gangen."
(M 63-67)

Das Lokal sollte so eingerichtet werden, daß es die beiden Funktionen des affentlich zugänglichen Ireffpunkts und die Mäglichkeit $z u$ kreativer Freizeitgestaltung in dem einen Raum vereinigen kännte. Das wurde zunächst so geläst, daß etwa die Halfte des Raums als Kommunikationsbereich (mit Stühlen, Tischen und Sịtzlandschaft) ausgestattet wurde, der restliche Bereich für Bastelarbeiten etc. bereitstehen sollte. (s.a. S. 52)

# DER UERLAUF DES DESINFARKTS 

DAS FRUMJAHR 1982

## DIE SILUESTERFETE

Der Mietvertrag begann offiziell mit 1.1.19日2, die Desin-farkt-Aktivisten konnten die Räumlichkeiten des Desinfarkts aber schon vorher benutzen. Zu Silvester trafen sich einige Aktivisten dort $z u$ einer Silvesterfeier.

Der Raum befand sich damals noch im Zustand der Ubernahme: die Wände waren noch nicht ausgemalt, der Verputz hing in Platten von der Decke. Einziges Inventar waren ein paar alte Matratzen am Baden.

An diasem Tag gab es bereits den arsten Kantakt mit der Palizei: da das zugesicherte 4 C nach nicht zur Verfügung stand, benutztan die "Desinfarktler" die gegenüberliegande Ruine als Tailette. Nachbarn riefen deshalb die Polizei. Es kam jedoch zu keiner Anzeige.

DIE ADAPTIERUNG DES "KELLERLOCHS"
"Es hat jeder sein persainlichn Schtoan ghabt"

Die Räume wurden im großen und ganzen so übergegen, wie sie als Schlosserei gedient hatten:
die Wainde waren verrußt, der Boden bestand aus bloßem, ge-
stückeltem Beton, samtliche Installationen waren 'auf Putz' verlegt und hingen teilweise herab. Es war lediglich der Graßteil des Inventars ausgeräumt worden.
Der Umbau sollte möglichst billig sein, und - wie auch Jer gesamte Betrieb - von den Besuchern mitgetragen werden. Die Aktivisten luden dazu auch Freunde und Bekannte ein. Diase Einbindung der Besucher funktionierte für den Umbau auch gut: es beteiligten sich viele leute, die Arbeit machte Spaß.

[^2]DIE RaUmalfieilung

Das Lakal sollte ursprünglich so eingerichtet werden, daß dadurch die Verbindung von Treffpunktfunktian und Mägliah-
keit zu kreativer Freizeitgestaltung erreicht werden konnte. Dazu wurde das Lakal in Bereiche geteilt: Ein Teil sollte als offener Treffpunkt dienen. Dieser wurde mit Tischen und Stühlen und einer Sitzlandschaft aus Matratzen ausgestattet.

Der andere Teil wurde zunächst mit Eastelmaterialien ausgestattet. Dort waren Täpfer- und Malsachen, eine große Papierralle u.s.w. Auch einige Musikinstrumente waren vorhanden.
die finanzierung des umbals

Zu Beginn standen die Aktivisten vor dem Problem, daß sie für die Adaptierung des Lokals und die inzwischen anfallende Miete bereits Geld benatigten, ohne Einkunftsmäglichkeiten aus dem Betrieb zu haben. Zur Aufbringung dieses. Geldes organisierten sie im Desinfarkt einen Flohmarkt, verkauften dert auch Selbstgetastaltes und sammelten Spenden. Das Eeld für die Februarmiete wurde über ein Einstandsfest aufgebracht.

UERANSTALIUNGEN IN DER ERSIEN ZEIT

Das Einstandsfest

Dieses fand im zwar ausgemalten, aber noch kaum eingerichteten Desinfarkt statt. Es sollte zur weiteren Finanzierung des Umbaus und der Miete dienen.
Durch Mundpropaganda hatten die Aktivisten dazu ihre Freunde und Bekannten eingeladen.
Zu Beginn spielte eine Jazzgruppe - Bekannte der "Desinfarktler". Anschließend ergab sich eine spontane Session van meh-
reren anwesenden Musikern.
Ab 22 Uhr mußte die Live-Musik eingestellt werden, da ein Hausbewahner Anzeige erstattet hatte (s.a. S. 57)

Dennoch war dieses Fest ein Hohepunkt im Leben des Desinfarkts. Hier gelang es, eine wichtige Zielvorstellung umzusetzen: das reibungslose Nebeneinander vallkommen unterschiedlicher Menschen. Dazu einige Erinnerungen von Erwin:
"Erwin: Mir ham, i waß nit, was mir damals gschatzt ham, mir ham des Eräffnungsfestl, da hamma no gar nix drein ghabt, a Kaufn Kischtn Bier und a Maufn Saftln, koane Tisch und nix drein, nit amal Stial, nur Musig, und ebn no was zum Irinkn. Und i glab da warn achzig Leit drein. Und da warn vo mir aus, da warn - schwul, lesbisch, Sandler, Snobs, alls war da drein. Wasch, was i man, also es war, Punks, es war Popper, alls drein. Es war anfach a Publikum, i hab damals no gsagt, alsa a paar lag danach, alsa wenn des wa andersch, $i$ man de Leit zertrampln sich. Aber drein, die Musik hab i anfach ausgsucht, i hab Bardienst gmacht, des hab i ma gebn, den ganzn Tag gebugglt, ' $n$ negschtn Tag sechs in der Fria a no, des hab $i$ anfach tuan miaßn, ge. Des hat ma anfach getaugt, Musig ausgmacht, und die Leit ham anfach gredet mitanand. Sein umanandgstandn und ham anfach mitanand gredet. Es war a Kommunikation drein, i hab des no nirgens gsegn, i trau ma wettn, im KOMM draußn, also wann so a Haufn Leit sein, de zertrampln sich. I waß nit, de wern aggressiv. Es war ت̈berhaupt ka Gebrüll, wia ma's in blöde Filme sigt, wenn sie mit Sektglasln da stehn, mitnand redn, anfach ruhig. Es war echt guat."
(E 167-197)

In den ersten Monaten fanden einige weitere Aktivitaiten statt. Leider wurden darüber keine Aufzeichnungen geführt, sodaß diese Aufzählung bei weitem nicht komplett ist.

Es wurde im Desinfarkt einige Male gebastelt und gemalt, es gab Ausstellungen von Zeichnungen (zB van Kinderzeichnungen der jetzigen "Desinfarktler"), Benni organisierte einen Fahrrad - Reparaturwarkshop.

Won einigen Besuchern und Aktivisten wurde einmal ein Kasperltheater für die Kinder der Altstadt gemacht: AuF einer selbstgebastelten Bühne spielten sie mit im Desinfarkt gemeinsam gebastelten Puppen ein gemeinsam geschriebenes Stück. Dazu wurde mit kleinen Handzetteln eingeladen.
An diesem Tag war das Desinfarkt vall von Kindern und Eltern. Das Stuck kam gut an. Das Desinfarkt bekam spentan Spenden und wurde aufgefordert, ofters so etwas zu machen. Eine Wiederholung kam jedoch nicht zustande. Die Puppan waren ineh lengere Zait vielstaafstazie:tes :-:nentar des Lokals.
aIE ENDGULTIGEN STATUTEN

Mit der Anmietung des Lakals wurde es dringend natwendig, die Konstituierung des Uereins abzuschließen und damit eine Rechtsgrundlage für das Lokal zu schaffen. Dazu mußten die Aktivisten zunaichst ernsthaft daran gehen, die Statuter so zu Formulieren, daß sie von den zuständigen Beamten akzeptiert wurden.

Mehrere Statutenentwürfe wurden ihnen als den Anforderungen des Vereinsgesetzes nicht entsprechend zurückgewiesen. Daher setzten sich die Aktivisten mit Leuten in Uerbindung, die be-
reits Erfahrungen mit der Materie hatten.
Die am 22. Februar eingereichten Statuten wurden schließlich akzeptiert:
"Die Bildung des oben bezeichneten Vereins wird nach dem Inhalt der von den Proponenten beschlossenen und mit Eingabe vom 22.2.1982 vorgelegten Statuten gem. 5 6 des Vereinsgesetzes 1951 BGBl. Nr. 233, nichtuntersagt."
(Bescheid der Sicherheitsdirektian Tiral).

Samit kannte sich der Verein formell konstituieren. Dazu mußte nun ein Uorstand gebildet werden. In diesem wurde jede Position doppelt besetzt - jeweils mit einem Mann und einer Frau.
Dbmann war zunächst Erwin. Außer Erwin, Benni und Much waren noch neun Persanen im Vorstand.

Die Statuten (siehe Anhang) enthielten viele Formulierungen, die jedoch nicht den tatsachlichen Absichten der Aktivisten entsprachen. Die teilueise hohen Ansfrüche resultierten daraus, daß zu ihrer Abfassung einige Studenten beigezogen wurden.
Die geringe Wertschätzung der "Desinfarktler" diesen Statuten gegenüber fanden darin ihren Ausdruck, daß sie im WC angeschlagen wurden (das Vereinsgesetz verpfilichtet zum offentlichen Aushang der Statuten im Uereinslokal).

DIE ERSIE ANZEIGE

Beim Einstandsfest am 24.1.日2 kam es bereits zur ersten Anzeige von Seiten eines Hausbewohners:

Vor dem Fest versuchten die Aktivisten noch, alle Hausbewohner $z u$ informieren. Dabei baten sie ausdrücklich darum, daß sich die Hausbewohner sofort direkt bei ihnen beschweren sallten, wenn ihnen die Musik zu laut würde.

Nur einen Bewohner im vierten Stack trafen sie nicht an, Und dieser rief - noch vor 22 Uhr - die Palizei. Zunächst wallte er die Geruchsbelästigung durch Zigarettenrauch zur Anzeige bringen. Als die Palizei diese Anzeige jedach nicht entgegennahm, erhob er Anzeige wegen Lärmbelästigung. Diese whrde auEgenommen, otuahl nach Darstellung von Denni die Musik sofort nach Eintreffen der Palizei leiser gemacht und ab 22 Uhr gänzlich eingestellt wurde.
Deshalb erhob Benni auch Berufung gegen die Strafverfügung über 500 Schilifing. Er verabsaiumte es jedoch, die Degründung dafür nachzureichen.
"Dem Anbringen des (Benni, F.M.) Fehlt daher der Charakter einer dem Gesetz entsprechenden Berufung. Es muß daher ohne weiteres Verfahren als unzulässig zurückgewiesen werden"
(Bescheid der Tiraler Landesregierung).

Da die "Desinfarktler" diese Bestrafung aber nicht einsahen, bezahlten sie auch nicht, sondern Benni saß die Strafe ab.

Durch diese Anzeige war einerseits das Uerhaltnis zu ihren Nachbarn getrübt, andererseits war das Desinfarkt dadurch auch bereits 'polizeibekannt'.

PROBLEME MIT KRIMINALPOLIZEI UND RAUSCHGIFIDEZERNAT (RD)

Anfang Februar wurde am Domplatz ein Mordanschlag im Rauschgiftmilieu verübt. Im Zuge der Alarmfahndung kamen erstmals Beamte von Kripo und $R D$ ins Desinfarkt.
Benni schilderte diese Begegnung so:
"Die Bullen waren irr nervös. (...) Sie waren sehr unsicher und damit gefahrlich. Sie trugen die Uaffen offen. Ich weiß nicht mehr, ob sie den Verschluß des Ledergürtels offen hatten, aber die waffen waren sichtbar (bei Zivilpolizei?. Es ware fast zu drai Verhaftuncen gekommen, das haben sie sich dann aber anders überlegt." (Benni, schriftl. Kommentare zum Teil I, siehe Anhang)

Ungefahr zehn Tage danach erschien in der Tiraler Tageszeitung ein Artikel mit der Uberschrift: "Verstärkter Kampf gegen die Drogenszene", aus dem das zukünftige Verhaltnis des Rauschgiftdezernats zum Desinfarkt abzulesen war:
"Kripo-Chef Mag. ロ. und Qberstleutnant C. werden künftig die Razzien verstärken, var allem in den Zentren der Innsbrucker Szene: Badgasse, Hofgasse, Innstraße und Herzag-Friedrich-Straße."
(Tiraler Tageszeitung, 14.2.82, 5. 3)

Damit sahen sich die "DesinFarktler" vom RD als "Drogenzentrum Nummer eins" (B 313) eingeordnet (denn mit "Badgesse" konnte nur das Desinfarkt gemeint sein), ehe noch der Betrieb richtig begonnen hatte, und ehe im Desinfarkt selvst Probleme mit Rauschgift auftraten. Und es wurden auch bereits Razzien angekündigt.

Einige Tage nach diesem Artikel kam es $z u$ der angedrahten Razzia durch Kripa und RD. Im Desinfarkt fand gerade die Arbeitsversammlung statt, es war also gar kein regulärer Betrieb. Dennoch ließen sich die Beamten nicht davon athalten, einzudringen. Unter anderem wurde im Zuge dieser Aktion einer mit ihrem Kind anwesenden Aktivistin damit gedroht, man werde dafür sorgen, daß ihr das Kind weggenommen würde es wurde auch tatsächlich bei der Fürsorge in dieser Richtung interveniert.
Uber Stil und Verlauf dieser Amtshandlung möchte ich Much zu wart kommen lassen:
"I hab mi so ohnmàchtig gfühlt"
"Much: Alsc, da - und - i hab ja samal - gibt's ja jiese zwoa Polizistn da, de zwoa vom Rauschgift, woaß -i-mer wia sie ghoaßn ham, mit denen hab i amal Bekanntschaft gschlossn. Da sin ma - da war eigentlich es DesinEarkt zuagschlossn, und mir sin mur sa dagsessn, was ma étzt machn in der Zukunft, und auf oamal geht die Iür auf, ma kommen de einer, und sagn, ja, Ausweis her. Ausweis - ham mir uns zerscht aufgregt, wieso kennen's da oanfach einergehn, des Lokal is gschlossn, ja, mir kemmen einer wo's uns paßt. Des hat mi nacher, so was hab i überhaupt no nie erlebt, die andern scho. Die andern hat er a goa iit zum Benni hat er zum Beispiel gsagt, ja, von Ihnen Ezauch i koan Ausweis, Sie kenn i scho. Oder zum Rudi. Oder zum Erwin. Aber $i$ hab so was überhaupt no nia erlebt. Une bin dadurch total aus mein - hab gsagt, was sie sich da über-
haupt einfalln lassn, hab i gsagt, zoagn's ma erscht Ihrn Ausweis, bevor i mein herzoag, und i kann a nit oanfach bei Ihnen in die Wohnung gehn, mit dem hab i richtig gstrittn. Hat er gsagt, was glabn Sie eigntlich was Sie sind, hab i gsagt, jaja, Sie sein sicher nix bessers wie $i$, hat er gsagt, is ja die Hohe, i hab's nit, daß sie ma irgendwas anhängen kennen, sa weit hab i 's nit triebn. Aber da hab i echt a wut ghabt, weil i hab mi so ohnmächtig gfühlt. Und in dem Mament hab i 's erschte mal 'n Erwin zum Beispiel verstandn. Weil der mit der Polizei wirklich scho oft $z$ 'tuan ghabt hat. Und wenn mit denen $z$ ' tuan hasch, nacher - da nutzt da überhaupt nix mehr. Weil je mehr di wehrsch, umsa schneller ziagt's di eini. ... Und über de ham ma uns dann - ham ma uns wieder beruhigt, und dann hat der Ronni gsagt, zerst ham die oan gsagt, tuan ma ianen was $z$ ' Eleiß, walltn echt an Racheakt setzn. Und na hat irgndoaner gsagt, vernünftigerweise, na, schreib ma, beschwern ma uns beim zuständign Chef von denen, und des ham ma dann a gmacht, und des hat dann a gwirkt."
(M 292-324)

Um sich gegen künftige ubergriffe besser zur Wehr setzen zu können, belegten Erwin und Benni im Anschluß an diese Polizeiaktion einen Kurs über Bürgerliches Recht. Damit hofften sie, sich gegen die Schwierigkeiten mit der Polizei ausreichend absichern zu können.

Mit dieser Kenntnis der Rechtslage gelang es ihnen zwar, sich unmittelbar gegen solche willkürakte zu schützen, andererseits führte das jedoch dazu, daß einer der Beamten eine Art Privatkrieg gegen das Desinfarkt führte.
"Erwin: ...Der S. (der Beamte des RD, F.M.) hat damals gsagt zu mir, daß er - zu mir gsagt, des war a persön-
licher Streit, oder, weil i hab'n damals zwoamal aus'n Desinfarkt rausghaut, mit'n Gesetzbuach so weit beschaiftigt, oder, und da wollt er also a Razzia machn. Hab i gsagt, komm, schleich di, ungefahr so, kimm mit'n Hausdurchsuchungsbefehl wieder. Da isch er no amal daherkemmen und hat gsagt, ja, er nimmt sich des zur persönlichn Aufgabe, des Desinfarkt zu schließn."
(SE 768-775)

Benni vermutet, daß die Anzeige wegen unerlaubter Gewerbeausübung, die spater der Anlaß für die Schließung des Desinfarkts durch die Aktivisten werden sallte, von diesem Beamten ausging.

Durch diese Polizeibesuche blieb auch ein Ieil der bisherigen Besucher und Aktivisten dem Desinfarkt fern, was die finanzielle Absicherung und die Aufrechterhaltung des Betriebs des DesinFakts erschwerte.

DIE JUGENDPGLIIIKER MELDEN SICH ...
"Mir wolltn de ganzn Probleme nit vo obn erledign lassn"

Sehr bald wurden die Aktivisten von Jugendpolitikern zu Gespraichen eingeladen. Uon diesen wurde ihnen Hilfe bei Schwierigkeiten mit den Behörden angeboten. Da die "Desinfarktler" jedoch auch van solcher Schützenhilfe unabhängig bleiben wollten und darin einen Vereinnahmungsversuch sahen, schlugen sie zunaichst dieses Angebat aus. Erst als ihnen im Herbst 1982 Gerüchte über eine beabsichtigte Schliaßung des Desinfarkts zu Ohren kamen, gingen sie auf dieses Angebot ein.
"Benni: Ja, die Anfangsschwierigkeitn, da hat ma uns glei amal also von die Politiker her gsagt, mir solln mit ihnen redn und sa, und des ham mir im Desinfarkt glei amal heraußn ghabt, daß da irgendwas komisch is, daß amal die Leut von obn glei amal hekommen und so und Eragn, oder, daß nit mir hingehn solln, sondern daß die leut schon von sich aus g'kommen sin. ... mir ham irgendwie ka Ueranlassung dazu g'sehn, mir wolltn eigentlich a ebn de ganzn Probleme mit Polizei rundherum und so nit irgendwer vo obn erledign lassn ..."
(B 135-153)

Außerdem wurde ihnen bei dieser Gelegenheit auch gesagt, daß dem Desinfarkt höchstens ein Jahr Uberlebenschance gegeben werde.
"Benni: I glaub daß sie a sicher zerscht amal - in der s=stn Zヨiさ wolltn sie amal si vergewissern wer des überhaupt macht und so, sie ham uns ja lei ein Jahr gebn, der Girstmaier hat von Anfang an gsagt, solche Initiativen halten nisht langer wie ein Jahr. Obwohl 's a bissl lange: als a Jahr dauert hat."
(B 361-365)

Als Reaktion auf dieses Limit wurde daraufhin demonstrativ im Uereinsnamen eine zweijahrige Perspektive Fixiert:

[^3]
# Ende März 1982 wurde das "AJZ" in Zürich überfallsartig geräumt und das Gebàude sofart abgetragen. Diese "Zertretung des Schlupfwinkels der Chaoten" bezeichnete Ingomar Pust in der Neuen Tiraler Zeitung als "richtunggebendes Signal" richtunggebend wohl auch für das Vorgehen der Behörden gegenüber der Innsbrucker Jugendszene. 



Ganze Rudel von Psychologen, Politologen und Soziologen beschnüffelten die Spuren der

Zerstörung und sahen im zersplitterten Schaufensterglas ein Scherbengericht über unsere Leistungsgesellschaft und die bürgerliche Kultur. Die Rechtsbrecher wurden von ihnen freigesprochen. Unser .,von Produktion und Konsum bestimmter Lebensrhythmus und. unsere Ordnung" wurden dafūr auf die AnKlagebank qesetzt.
Viele ,Etablierten" schlugen sich wieder achuldbewubt auf die Bruat.- "Züri brännt" hieß ein Film über die .,arme" Jugend, die angeblich aus der ,Entifemdung" ausbrechen muß. Und jetzt hat Zürich kurzen Prozeß gemacht und dabei wieder einmal enthült: Was da verneint. randaliert und zerstōrt, das ist nicht die Jugend. Das ist Abfall, das ist eine kleine Randschichte von Versagern, hinter der zerstörerische Kräte stehen. Wo die Jugend wirklich steht, das stallte die linksliberale , .Zeit"" in einer großen Umfrage fest:
,.Der Teil der Jugend, der das Wohlstandswettrennen nicht mitmachen will, beträgt ganze 6 bis 7 Prozent." ${ }^{\circ}$
Das ist ein ermutigendes Bild. Ein richtunggebendes Signal aber ist die Entschlossenheit. mit der Zürich nach dem bürgerlichen Wahlsieg, den Schlupfwinkel der Chaoten zertreten hat.

Diese Richtungsbestimmung bekam die Jugendszene in der Altstadt und das Desinfarkt ab Sommer 1982 zu spüren (siehe $S$. gofe).

INNERE PROBLEME DER ERSIEN MONATE

## "GASTHAUS" DDER "JUGENDKULTUR"?

In der Praxis stellte sich sehr bald heraus, daß sich die zwei inhaltlichen Ziele des Konzepts - offen zugängli=her Treff / kreative Freizeitgestaltung - schwer vereinen liessen.

Die Nachfrage nach einem offenen Traffpunkt ohne Konsumziuang und mit billigen Preisen war sa groß, daß dadurch das Geschehen im Desinfarkt dominiert wurde. Beraits einen Monat mach der Erafffung hatte das Desinfarkt ca. 300 Mitglieder. Der gräßte Teil der Besucher beschränkte sich auf das "Gasthais"Angebot.
Schritt für Schritt wurde das gesamte Lokal mit Stühlen und Tischen ausgestatさet; der Beraich für kreative Tätigkeitan wurde zurückgedraingt.
Die Tatigkeit der Aktivisten beschränkte sich immer mehz auf den Einkauf und die Aufrechterhaltung des "Gasthausbetriebs". Für andere Aktivitaiten war inzwischen weder Platz noch die Atmosphàre.

Da dadurch auch der Verkauf von Basteleien als zweites finanzielles Standbein ausfiel, war das Desinfarkt zur Gainze auf den Uberschuß des Barbetriebs angewiesen. Die Ausgabe von Getränken konnte also nicht willkürlich eingeschränkt werden.

In der Falge kam es immer wieder zu Alkoholexzessen im Desinfarkt.

Das führte zu Konflikten unter den Aktivisten um die Frage, ob nicht im Interesse kreativer Freizeitgestaltung der offene Zugang Aller zum Desinfarkt eingeschränkt werden sollte. Die Auseinandersetzung darüber spitzte sich zwischen zwei Personengruppen zu , als deren Repräsentanten ich Ronni und Erwin anführen möchte, zwischen denen dieser Streit am stärksten auftrat:
"Sonja: Ja, i würd sagn, ganz konkret, daß der Ronni mehr für Kultur war und du (Erwin, F.M.) mehr für Kommunikation."
(SE 524-525)

In dieser Frage ging es vor allem darum, ob Personengruppen, mit denen es immer wieder Schwierigkeiten gab (vor allem aus der Rauschgiftszene und Alkoholiker) vom Besuch des DesinFarkts ausgeschlossen werden sollten.
Erwin und Rani stellten inre Positionen so dar:
"Des war die Grundidee, daß jeder einer kann"
"Erwin: Also des isch, des isch nix für mi. Kann i nit drein stehn und sagn, Junks oder Alks, woaß der Teifl, du bisch blond, du bisch schwarz, ...
F.M.: Und dir war's wichtig, daß alle leit einer kemmen, de walln?
Erwin: Ja, es war - mir wichtig, und vor allm war des die Grundidee. Irgendwas schaffn, wo jeder eini kann. Alsa i moan Minderheitn, alsa de was vo der Straßn verjagt wern, und dazua kean a die Junks, die Alkies und ... (unverständlich, F.M.J"
(E 217-224)

Für Erwin war ein Abgehen von dieser "Grundidee" nicht akzeptabel. Für Ronni aber verhinderte dieser offene Zugang die Verwirklichung seiner Varstellungen van verschiedenen kulturellen Aktivitaiten:
"Ronni: Die Leute im Desinfarkt hatten sehr unterschiedliche Interessen. Z.B. billiges Bier ... Wir (Ranni und ein paar seiner Freunde, F.M.J wollten immer eine Kambination zwischen 'Gasthaus' wa man ein Bier trinken gehn kann, und der Möglichkeit zum gemeinsamen Basteln, Kerzengiessen, Töpfern u.s.w. ... Bereits nach dem ersten Monat hatten wir 300 Mitglieder, weil jeder sofort Mitglied werden konnte. Und diese hatten nicht das Anliegen etwas zu basteln, sondern ... waren zufrieden, wenn sie ein Bier trinken konnten, Musik hatten und sich unterhalten konnten. ... Praktisch haben wir in dieser Zeit nichts anderes gemacht als dafür zu sorgen, daß das Bier da war. Uor meinen Ansprüchen blieb nichts mehr."
(Ged. Prot. Ranni, 25.2.87)

Diese Standpunkte ließen sich offensichtlich nicht vereinbaren. Für beide Seiten ging es dabei jedoch um zentrale Uorstellungen, von denen ihr weiteres Interesse für das Desinfarkt abhing. Deshalb wurde diese Auseinandersetzung mit entsprechender Märte gefuhrt.

## DISKUSSION UBER LOKALUERBATE

Dieser eben beschriebene Konflikt entzündete sich immer wieder besanders heftig an den Problemen mit Rauschgiftsüchtigen und Alkoholikern, die phasenweise im Desinfarkt waren: Einerseits blieb durch dieses Publikum ein Teil der Bekann-
ten der Aktivisten fern, weil ihnen die Atmasphäre nicht behagte - das Desinfarkt verlor also teilweise seine integrative Funktion. Auch verhinderte die sich breitmachende Stimmung, daß gebastelt etc. werden konnte. Damit verloren einige Aktivisten selbst das Interesse am Desinfarkt.
Andererseits befürchtete ein Ieil der Aktivisten, daß die Palizei die Anwesenheit van "Junks" zum Vorwand für eine Schließung des Desinfarkts verwenden würde.

Much (auch er befürwartete eine Begrenzung des Zugangs zum Desinfarkt) schilderte die damalige Stimmung so:
"Nur an Sandler ausschenkn wollt dann a kaner"

Much: Sicher, es sin dort Sachn passiert, es hat sich da immer so a Art Zyklus eingspielt, immer wieder, alsc mir ham jeds Monat sechstausnd Schilling aufbringen miaßn, des Geld ham mir verdient hauptsachlich durch Bierver-
 sperrt, und dann ham mir, ganz am AnFang, dann is des wia a Lauffeuer durch die ganze Stadt gangen, ja, es Des : $n-$ farkt hat wieder offn, dann sin amal alle Leit kionen, die ma habn wciltn - i moan habn wolltn tuan ma ja $\equiv:=$, aber de fein warn, mit de ma was machn hat können - und de sein ebn kommen und ham ihr Bier trunkn, zwoa drei Tag lang, oder vier, und dann hat sich des bei andre Le: a scho herumgsprochn, und dann sein irgndwelche Fremce : iommen, und dann hat's de, de zerscht da warn nimmer so $\equiv$ ミal1n, und nach die Fremdn sein a paar wilde Leit eine:iemmen, de was hingmacht ham, na sein irgendwelche klaanen Medln und Popper draußn bliebn, und nach die wildn Hund sein die Sandler kemmen, des war immer so oan-zwoa Tag, mir is des - i hab des irgendwie sa beobachtet. Und Jan ham die Sandler, sein de halt bsoffin dreinglegen, und dann is von die Jugendlichn praktisch überhaupt niemand mehr dreingwesn, außer de paar Punks, denen hat des nix
gmacht, und dann is des immer wilder worn, bis ma gsagt ham, iaz miaß ma zuasperrn. Dann ham mir meistns unsre sechstausnd Schilling beinander ghabt, des war nach vierzehn Tag oder so, und dann ham ma wieder zuagsperrt. Des war oft so. Also wa i no dabei war (Much war bis ca. Mai regelmäßig im Desinfarkt, F.M.J. Alsa, dann ham mir zuagsperrt, und es wollt a koaner mehr, hat koaner irgendwie eingsegn, hat's koan Bock gebn. Dann hat's koan gebn, der reglmäßig am Abnd Dienst gmacht hat. Weil nur an Sandler ausschenkn wallt dann a kaner, und immer auframen und die ganzn unangenehmen Sachn ..."
(M 100-128)

In dieser Zeit kam es in den Arbeitsversammlungen immer wieder zu Grundsatzdiskussianen über die Frage der bffnung des Desinfarkts. Dabei war Erwin nicht bereit, von der "Grundidee" des offenen Zugangs abzugehn und warf seine gesamte Autorität als engagiertester Aktivist in die Waagschale:
"Erwin: Es warn da also wirklich mehr oder weniger die hartn Gefechte, also i man, nit daß ma mit die Knüppl drauf los gangen warn oder so, aber da isch, de Meinung gilt, also amal auf dem Standpunkt bin i, und also - moan - koan Mittlweg mehr. Also vielleicht a halber Junky rein, oder so, es isch da, was ma sonsch no nia ghabt ham, also daß ma wirklich beinhart diskutiert hattn. wo also $i$ immer dafür gwesn bin, rein und so, und da hab $i$ gsagt, ohne mi und sa, wenn's andersch lafft, alsa richtig unguat, gegn's erschte Klima ..."
(E 202-211)

Der Standpunkt von Erwin setzte sich schließlich durch. Diese Entscheidung vernachlässigte allerdings die Interessen der Gruppe um Ronni und trug damit den Keim neuer Auseinandersetzungen in sich.

## DER UMGANG MIT DEM RAUSCHGIFTPRDBLEM

"Giftler schon - aber koa Gift im Desinfarkt"

Das Problem des Rauschgiftkonsums und -handels tauchte sehr bald auch im Desinfarkt auf. Das versuchten die Aktivisten zunächst durch ein Plakat und persänliche Gespräche einzudämmen.
"Mir ham uns den Mund fransig gredet"
"Sonja: Und dann hat des Problem angfangen mit - ja es war eigentlich des des erschte - daß an Haufn Junks drinnen warn, und des war a okay, nur wie ma dann mitkriegt ham, daß die Gscheftln am Kla außn glaffn sin, da is Eür uns des wieder zu ana existenzielln Sach wordn. Wail wenn da wirklich irgndwa was auFgflogn wär, wenn da Polizei гきin kominen wã in sa an Augnbliali, da wã des ミaEart zugwesn, des Desinfarkt. Und mir ham zerscht des versucht mit redn, und mir ham uns wirklich zu jedm oanzlnen hingsetzt und uns den Mund Ezansig gradet, ge. Daij sie des doch kapiern sclln, i moan sie ham da eppes wo sie hingehn können und wo sie echt vo mir aus Stundn Limahängen kännen und sich aufwarmen und a vo mir aus an Gratiskaffee kriagn oder so irgndwas, aber sie solltn bittschön ihre Sachn draußn abwickln. Weil sonst des ganze Desinfarkt wegn so was draufgeht."
(SE 121-135)

Diese Strategie funktionierte jedoch nur phasenweise. Es gab immer wieder Probleme, besonders wenn Leute Bardienst machten, die mit der 'Szene' nicht vertraut waren, die nicht merkten, wenn 'etwas lief'.

Die Aktivisten hatten alsa einerseits den Anspruch, gerade die Giftler als die "Armsten der Armen" (Much) nicht vor die Türe zu setzen, mußten aber andererseits vermeiden, daß sich im Desinfarkt die Dragenszene ausbreiten konnte. Zunëchst entschieden sie sich dazu, an die "Giftler" zu appellieren. Spater mußten sịe jedoch zu Lokalverboten greifen (siehe S. 96).

In dieser Frage kam den Aktivisten auch ihre "Soziale Ader" in die Quere: Im Frühjahr betrauten sie einen ehemaligen Herainabhängigen mit dem Bardienst, der behauptete, nichts mehr mit Rauschgift zu tun zu haben. Durch das Entgegentringen dieses Vertrauens wollten sie ihm eine Chance geben. Es stellte sich jedach bald heraus, daß er im Desinfarkt mit weichen Drogen handelte. Daraufhin bekam er Lokalverbot. Der RuF des Desinfarkts als Drogenumschlagplatz war damit jedoch besiegelt - in der Szene und beim RD.

In einem Gespräch Jahre nach dem Ende des Desinfarkts kam Benni auf das Rauschgiftproblem zu sprachen. Er segさe oir, daß er erst im Nachhinein erfahren hatte, daß das Desinfarkt zu dieser Zeit einer der Hauptumschlagplätze für weiche Drogen in Innsbruck war.

## PROBLEME MIT DER "BASISDEMDKRATIE"

Im Desinfarkt sollten auch die Besucher über die Gestaltung und das Programm mitentscheiden können. Deshalb wurde die offen zugängliche Arbeitsversammlung eingerichtet.
Diese offene Zugainglichkeit brachte jedoch schon bald Psobleme:

Uielen Besuchern war das Hauptanliegen ein billiges Lakal, wa sie sich in Ruhe bei Musik und Getrainken unterhalten kann-
ten. Für einige Besucher der Arbeitsversammlung stellte diese lediglich eine vargezogene $\quad$ fffnungszeit dar. Sa gab es aff ters Sturungen.
"Nur mehr a Schreierei"
"Sonja: Ursprünglich war die Idee, daß die Vollversammlung für jedn zugänglich is, für jedn Desinfarkt-Besucher, ge, daß ma des an an normaln Desinfarkt - Abnd abghaltn habn, und jedm der sich dazuasetzn wollt und mitdiskutiern wallt, der war dazua herzlich eingladn. Nur is des nacher wirklich nit gangen. Des war halt nacha nurmehr die große Schreierei. I moan da braucht grad irgnd a angsaffener Typ daherkommen und sich a irrsinnige Hetz draus machn da a paar Hansln aufzuziehn, und scho war a Keilerei im Gange. I moan des war oanfach des Problem, des zwar andererseits des tolle und interessante am Desinfarkt war, was für verschiedene leut da drinnen warn, ge, ater grad mit der vollversammlung hat des darr ötarhaupt nit hinghaut."
(SE 206-220)

Außerdem kam es immer zu Problemen mit dem Konzept, die Diskussion und Entscheidungsfindung nicht $z u$ strukturieren. Versuche, nach einigen schlechten Erfahrungen doch Strukturen einzuführen, scheiterten regelmäßig am Protest einiger "Fundamental-Basisdemokraten". Dadurch waren die Arbeitsversammlungen aber oft chaotisch und führten kaum $z u$ konkreten Beschlüssen.
"Mit der Basisdemokratie ham mir Schwierigkeitn ghabt"
"F.M.: Und isch des gelungen so in die Arbeitsversammlungen, da sich des auszmachn, was ma tuat?

Sonja: Ja ebn, des war des graße Problem dran, ge, da hat si auf der oan Seitn die - die Basisdemokratn ebn gebn, de sich wirklich ganz streng dran haltn wolltn, an des Prinzip und sa, und mit der Basisdemokratie ham mir in dem Kreis alsa echte Schwierigkeitn ghabt. I man i selber war nit oft auf Uersammlungen, aber - de paar Male de ich miterlebt hab, des is ja irrsinnig arg abglaufn, es is halt immer - es war so richtig - was woaß i, der Erwin hat halt irgndwas vorgebracht, und irgnd jemand hat dann glei was reingebrüllt, 'na, des war nit so', oder irgnd was, und dann irgndwann ham ma dann an Diskussionsführer ernennen müssn, und des hat dann nit amal mit Diskussionsführer mehr hinghaut, weil die Leit oanfach $z^{\prime}$ undiszipliniert warn."
(SE 59-72)
"Alles, was mit Vernunft $z u$ tun ghabt hat als Spießertum abgstemplt"
"F.M.: Und wiesa monasch, daß des eigntlich nit hinghaut hat, daß sich oanfach sa wia du gsagt hasch die Vernünftigern irgndwie durchdersetzn oder irgndwie Geher derverschaffn? Erad zum Eeispiel in die Arbeitsversamiungen?
Sonja: Hm. I könnt's nit sagn. I kann iaz vielleicht sagn, da warn wirklich a paar irrsinnige Chaotn dabei, de oanfach alles, was mit Uernunft zu tun ghabt hat als Spießertum abgstemplt ham, verschtehsch, und de dann wirklich gsagt ham, ja was is iaz no von dem anfänglichn Desinfarkt, va der Ursprungsidee da."
(SE 154-174)
"Des is dann immer in totale Grundsatzdiskussionen ausgartet"
"Much: Und dann ham mir uns hingsetzt, und dann hat
irgendoana - hat meistns eh koana gwußt, was ma da tuan, alsa irgndoana hat dann anfangen miaßn praktisch wortführer machn, und des san ja a scho wieder Sachn, de nit so oanfach sein, so leit, de des alls ablehnen mehr oder weniger, aber es hat halt nix gnutzt, weil irgndwie ham sich dann doch Strukturn außabildn müssn, irgndoan hat's a gebn, der schreibt, der mitschreibt, und oan, der sagt, was ma besprechn, und des is dann immer in totale Grundsatzdiskussionen ausgartet, was ma eigentlich will. Und da is's scha vorkammen, daß Madls gheult ham, oder andre Leut gangen sein, aufgstandn sein und gangen sin, und weil - de natürlich, was a wieder typisch is, des hat dann so angfangen, jeder hat sich a Bier gholt, dann ham zwoa angfangen mitanander redn, und de ham dann mitanander gredet, und die andern ham derweil Bier trunkn und über's letzte wochnende gredet, oder sa. Alsa, de - im Grunde warn sie nit alle intressiert, die meistn. Na ham ebn zwoa gstrittn, und die andern ham was anders tan. Und über des ham sich wieder welche aufgregt, daß de nur dasitzn und Bier tifinkr, und vam letztn Urlaub $=\equiv \pm n$, und de da drübn streitn, und in Wirklichkeit des ganze koa Sitzung is, und so, war irr lustig. Des is ebr sc, daß, i woaß nit, daß des ganze, de Leit, de irgendwie was wolln, wes aufbaun wclln, aber nit wie's ringsherum is. Alsa da weil sie da glaubn, daß des zum graßn Teil Ealsch is. Qder Überhaupt alles falsch is. Aber trotzdem muß irgendwie was gehn, und dann ertappt ma sich dabei, daß ma eigntlich ganz gleiche Sachn macht, wie ma eigntlich verurteilt. Und so, is mir vorkemmen.
F.M.: So mit - was moansch iaz da mit Sachn, de ma nacher verurteilt? oder daß ma Sachn -
Much: Ja, daß zum Beispiel oaner was bestimmt. Daß der Ranni zum Beispiel so a Tat gsetzt hat (das Ausraumen des Lokals, siehe S. 日2, und einfach ohne die andern zu fragn des gmacht hat, des war der totale Hammer."

Da es in der Arbeitsversammlung kaum zu konkreten Beschlüssen kam, wurden viele Entscheidungen kurzerhand von Eirzelpersanen getroffen - ahne varhergehende Diskussiọn:


#### Abstract

Much: Zum Beispiel war des früher a Schlosserei, unc da war a Werkbank drinnen, echt a schöne, de war wo der Einstieg war. Und den - des erste, was sie gmacht habn, is des weckreißn. Alsa, was i überhaupt nit, da hatt $i$ mi quergstellt, wenn $i$ des gmerkt hatt, aber $i$ bin halt am nägstn Tag hinkemmen, da war sie weck, die Bank. Hab i mi a aufgregt, wieso sie des oanfach machn, und dann war im Grunde koana richtig dafür, der Erwin wallt's halt. Ab die Post. ... Dann ham sie des Hausl, hintn, des Kastl, wa's Bier ausgschenkt worn is, a außergrissn über Nacht, oanfach aus aner Laune heraus, Spontanitat is halt gfragt. Es sein oanfach dann so Sachn passiert, de dann schon en Streit heraufbeschworn ham." (M 381-395)


DIE EINBINDUNG DER BESUCHER GELANG NICHT

Ein weiteres Problem war, daß die breite Einbindung der Eesucher in die für den Betrieb nötigen Arbeiten nicht gaiang. Diese gemeinsame Verantwortlichkeit für die Umsetzung wäre aber Voraussetzung für die Beteiligung der Besucher an der Entscheidungsfindung - wenn vermieden werden sollte, daß die Besucher bestimmten, was letztlich die Aktivisten auszif̈̈h ren hätten.
Bis auf den Bardienst blieben die Arbeiten sehr bale an wenigen Personen hàngen. Diese Aktivisten waren vor allem Erwin und Benni, unterstützt von einigen Leuten, die zeitweise oder je nach Lust und Laune aktiv waren.
Diese wollten sich verstandlicherweise nicht diktieren las-
sen, was sie (zudem unentgeltlich) zu tun hatten.
"Much: Aber scho de zwoa, der Erwin und der Benni. Ham's eigentlich aufrechterhaltn. Wenn de nit gwesn währn, hm. Und die andern, de ham högschtns amal, als Spaß zwoa Stund Barkeeper gmacht, hat's dann viele gebn, de wolltn des halt machn. Da schtehsch dahinter und kannsch Bier außigebn, und kassiern - und des is eigentlich ganz tolle Arbeit. Und dafür ham sich dann immer wieder scho Leit gmeldet. Aber de organisiert ham, daß Bier da is und daß es dann ab und zua an Toast gibt, oder a poar Saftln, oder daß aufgraumt wird, daß die Mobln grichtet wean, oder daß es Klo putzt weat, des wan scho der Benni und der Erwin hauptsaichlich.
F.M.: Und so die Mitarbeit vo die Leit, des war eher sporadisch?
Much: Ja, und oanfach amal, wei's Spaß macht. Alsa richtig ernsthaft, die alsa wirklich mitgarbeitet ham, oder de da wirklich was dran giagn 1s, da hat’s nit viei gebn."
(M 42ミ-436)
"Nur wenn's dann wirklich um Arbeit gangen is ..."
"Sonja: I moan $i$ muaß a - des oane muaß $i$ sagn, beim Erwin hab i's verstandn, daß er immer wieder irrsinnig ausgflippt is, weil da sin na' immer Führungsprobleme daherkommen. Also da - zuerscht - es war zwar eh die Basisdemokratie - alles guat und recht, nur wenn's dann wirklich um Arbeit gangen is, dann is es halt wirklich oft so gwesn, daß der Erwin alloan gstandn is. Es warn viellaicht Rudi und Benni und i eventuell no, de wirklich Arbeit ghabt ham, und da hat na der Erwin - mit Recht meiner Meinung nach - gsagt, ja guat, wenn i scho alloan da steh was Arbeitn anbelangt, dann will i a meine Ideen
und sa weiter durchsetzn. I alloan. Und des is iam irrsinnig angekreidet warn, aber sobald der Erwin sich da zrückzogn hat - und des is a einige Male vorkommen, der Erwin war meiner Meinung nach wirklich der Kopf vom Desinfarkt da is's helt nur mehr Kraut und Rübn gwesn, ge."
(SE 183-297)

Zudem trug die Uerantwortung nach Außen Cund damit die Haftung im Falle einer Anzeige) der jeweilige obmann (anfangs Erwin, später Benni). Dieser mußte deshalb bei Entscheidungen, die behärdliche Schwierigkeiten nach sich ziehen konnten, sein Veto einlegen.

Der widerspruch zwischen dem Anspruch auf "Basisdemokratie" einerseits und der Konzentration von Arbeit und Verantwortung auf einige wenige wurde nicht ausreichend bewußtgemacht. Gerade dadurch wurde die Erarbeitung praxisrelevanter Entscheidungen - und somit die Entwicklung des Desinfarkts entschaidera vehindert.
Durch die daraus falgende geringe Bedeutung der Arbeitsversammlung für den tagtäglichen Betrieb sank das Interesse, an der Arbeitsversammlung engagiert teilzunehmer. So waran Denni und Eruin oEt die einzigen Anwesenden.

In dieser Situation wallten die beiden eine aktive Beteiligung der Besucher an der Arbeitsversammlung provazieren, indem sie - vollkommen 'demokratisch' - in der Arbeitsversammlung beschlossen, in nächster Zeit keinen Alkohol auszuschenken und klassische Musik zu spielen.
Der Effekt war jedoch der, daß sie nach einigen Tagen eben allein im Desinfarkt saßen.

FORTSETZUNG DES GESCHEHENS IM FRUHJAHR

[^4]Die inneren und äußeren Prableme der ersten Zeit gefahrdeten den Bestand des Desinfarkts akut: ein Teil der Besucher mied das Lakal bereits wegen der Polizeikontrallen oder wegen des Publikums. Im Desinfarkt machte sich immer mehr eine Art "Bierhallenatmosphare" breit.
In dieser Atmosphäre bereitete es schließlich den Aktivisten immer weniger Spaß, die tagliche unbezahlte Arbeit zu machen. Einige Aktivisten verließen das Desinfarkt:
"Nach vielen Problemen mit der Polizei insbesondere durch das 'Rauschgift-Dezernat' und den Badgassenbewohnern sind jedoch einige Leute wieder ausgestiegen.
Wir wurden zu einem Sauflakal ohne jegliche Aktivitaiten. Der Umbau hat bereits begonnen." (Informations-Flugblatt, siehe S. 日O)

In dieser Situation entschlassen sich die "Desinfarktler" gemeinsam aktiv $z u$ werden, um den weiteren Bestand des Desinfarkts abzusichern. Da sie die unmittelbarste Bedrohung von außen kommen sahen - z.B. durch Desinformation und Stimmungsmache gegen "Autoname Jugend" in der Presse - , entschlossen sich die Aktivisten, "uffentlichkeitsarbeit" zu betreiben.

- Sie schrieben in der damals erscheinenden Alternativzeitung "Stattblatt" einen Artikel über das Desinfarkt.
- Sie verteilten ein Informationsflugblatt über die Ziele
und die momentane Situation des Desinfarkts.
- Sie brachten einen entfernten Bekannten, einen Rundfunkreporter, dazu, eine Jugendsendung über das DesinFarkt zu gestalten.


## Der Stattblatt-Artikel

Dieser erschien in der ersten Ausgabe der neugegründeten Alternativzeitung "Stattblatt" im April 1982.
In diesem Artikel wurde das Desinfarkt nicht inhaltlich dargestellt, sondern über die Probleme und die gegen das DesinFarkt und die "Autonome Jugend" in der offentlichkeit vargebrachten Anschuldigungen berichtet, und zwar indem sich die "Desinfarktler" über konkrete Vorfalle lustig machten und den Faden ironisierend weitersponnen.

Uor allem sallte dadurch das Desinfarkt als Treffpunkt einem weiteren Kreis bekannt gemacht werden, und neue Besucher ansprechen (siehe folgende Seite).

## Das Informationsflugblatt

Dieses Flugblatt wurde im Innenstadtbereich verteilt. Es sollte als Gegeninformation $z u$ den üblichen Diffamierungen der 'Autonamen Jugend' dienen und Ziele und Probleme des Desinfarkts darstellen.

## HINTER DEN IAAUERN DES DES IHFAP.KT BRODELT`S, BUIIST`S, ZISCHT`S, FLEUCHT`S USH:!

Alles, was an der Nadel und am Joint hangt, ist im Desinfarkt, das nicht, wie ursprünglich fallschlich behauptet, ein Chor- und waisenknabenverein ist. Zu unseren liebsten und gerngesehensten Gasten zahlen Strickler und Vorhang'. Das freundschaftliche Verhaltnis zwischen Badgasse un den Zentren der einschlägigen Szene, Kaiserjägerstraße, Adamgasse, Mariahilfpark usw., drückt sich in häfigen Besuchen und sachlich überschwenglichen Gesprächen zwischen den Vereinen aus.


Unser weiteres Bestreben ist es Herrn Buzas und Krabichler baldigst zu uns* eren Mitstreitern (Die Sonn scheint ohn'UnterlaB) zählen zu dūrfen, im Kampf gegen die verlaußte Altstadt. Und was wir noch zu lechzen hatten "uff"... Wir, ein paar asoziale, subversive, anarchistische, opatadjektierte, chaotische Randgeschöpfe, haben uns zur Aufgabe gestellt, nach dem Motto "Gleiches zu Gleichem", uns in dem Abfallkübel der Innsbrucker Altstadt zu vermehren. Folgende sehnsüchtigsten Wünsche gingen uns schon in Erfílilung: allabendliches Grün in unserem Subterrain, Raufereien, totale ; Abkapselung, Hiebe statt Liebe, totales Chaos, Ghadaffi, Unterstützung vom KGB, Geheimsender in der Kanalisation, Ebdnußbutter. Wie wir kurz vor Redak-tionsschluß noch erfahren haben.....

Hochachtung svoll
Desinfarkt 84
11
Hr. Strickner und Hr. Weirer


IH JÄNNER 82 WURDE DAS DESINFARKT VON CA. 15 Jungen leuten gegrũndet.
aut eigeng taust und mit eigene ideen.
SIE WOLLTEN IRGENDWO EINEN RAUH, WO jEDER HINGEHEN KANN, SICH BESCHÄFTIGEN WO SIE IN RULHE GE. LASSEN WERDEN.
NACH VIELEN Protemen mit der polizei insbesonere DURCH DAS..RAUSCHGITT-DEZERNAT UND DEN BADGASSEN BEWOHNERN SIND JEDOCHEINIGE LEUTE Wieder ausgestiegen.
wir wurden jum sauflokal ohne jegliche aktivitát DER UTHBAV HAT SCHON BEGOWNEN. InTrieden Leben und gelassen Werden

WAS WIR
WOLLEN
Autonom sein
Jedemzugaing. lich
Feste feiern
(Unsere Bühne. uns was zu singen, sagen od. zeigen hat
Drogenfeie Zone Liebe statl Hiebe

steht für jeden offen, der
Puplikum haben (kreativität $=$ ählt)
keine subventionen KEINE nicht storeno.

Das Rundfunkinterview "Mir ham a großartige Story vorghabt"

Ranni konnte einen Bekannten dazu überreden, daß er für eine Jugendsendung einen Beitrag über das Desinfarkt gestaltete. Dafür luden sie diesen an einem narmalen Abend ins DesinFarkt ein. Dort wurde ein Interview mit einigen DesinfarktAktivisten, aber auch mit Gästen aufgenommen (siehe Anhang). In dem Interview legten Ranni, Erwin und Benni ihre Vorstellungen dar und schilderten die momentanen Schwierigkeiten des Desinfarkts. Uar allem wallten sie damit auch den Palitikern und Zeitungsschreibern, mit denen sie Probleme hatten, in der bffentlichkeit "eins auswischen".

Daraus wurde jedoch nichts, denn sie hatten keinen Einfluß darauf, was letztendlich gesendet wurde. Und in dieser Sendung kamen nicht ihre Vorstellungen, sondern die des Reparters zum Iragen: Die Differenzen zwischen Erwin und Ronni wurden stark hervargekehrt, wahrend ihre Kritik an Politikern und Presse gar nicht vorkam.
Erwin erinnert sich deshalb nur ungern und verärgert daran:
"F.M.: Da hat's ga im Radio a Sendung gebn über 's DesinEarkt?
Erwin: Ja, ma, bittschön hea auf. (Den Reporter, F.M.) kannt $i$ deswegn immer no umbringen.
F.M.: Scho? Wia is 'n des glaffn? Hat der des von sich aus ...
Erwin: Ja, mir ham halt probiert, daß irgndwelche leut, mir ham da a großartige Story vorghabt, a großartige Sach vorghabt, und da wollt ma halt a a große Außnpolitik machn. Unsere Connection ausnutzn und versuachn, und da ham ma - der Ronni hat damals ' $n$ (Reporter, F.M.) kennt, hat damals bei der Music-Bax, wia ham s'n no ghoaßn, die Sendungen, Dkay und sa weiter, da drein. Und na ham ma
ebn gwußt, daß der des machn tat. Na ham ma ebn a Interview gmacht, er mit uns, und da sein ma schon mim Ronni a bissele - mim Ronni hab i immer - mir ham kloane Streitigkeitn ghabt. Also über Struktur ... वamfach um die Struktur vom Desinfarkt. Und mir ham damals meines Wissns nach nit allzusehr gstrittn. Aber der (Reparter, F.M.) hat des damals so - daß es wirklich ausgschaut hat wia a Streitgespräch. Also mir ham gstrittn - i hab des a gheat, ..." (SE 464-4日2)

Das eigentliche Ziel dieser "Außenpolitik" - die Absicherung des Desinfarkts - konnte durch diese Maßnahmen nicht erreicht werden.

RONNIS PROTESTAKIION
"Des war der totale Hammer"

Für Ronni blieb die Situation im Desinfarkt unbefriedigend: Inmitten der Gasthausatmosphäre und Passivität war es unmöglich, seine Uorstellungen der kreativen Freizeitgestaltung umzusetzen.
In dieser Unzufriedenheit wollte er eine Veranderung erzwingen, da es inm auf dem Weg der Diskussion in den Arbeitsversammlungen nicht gelang.

Ronni erwirkte, daß er mit einigen Freunden $2 u$ Ostern 1982 im Desinfarkt eine 'Ausstellung' machen konnte. Genaueres wallte er nicht verraten. Zu diesem Zweck bekam er den Schlüssel und ein kleines Budget zur Verfügung gestellt. Das Desinfarkt blieb für einige Tage geschlassen.

Die Uberraschung war groß, als das Desinfarkt danach wieder geáffnet wurde:
Die im wilden Durcheinander bunt bemalten Wande waren jetzt weiß übertüncht. Der Großteil des mühevoll zusammengetragenen Mobilars war verschuunden: Tische, Sessel, Kerzen, Iücher, Lampen, Matratzen ... Alles was dazu dienen kannte, es sich bequem zu machen, war aus Protest gegen die träge Atmosphäre entfernt worden. Nur an einer Wand erinnerte noch ein "Denkmal" an die gemütlichen Zeiten: ein Tisch und Zwei Stühle, jeweils halbiert, schwarz angemalt und als Sitzgruppe an die Wand geschraubt.

Das Inventar war für immer verloren: $Z u$ viert hatten sie sich. jeweils einen Tisch, vier Stühle und vier Bier geschnappt und sich so irgendwo in der Innenstadt hingesetzt. Als die Biere leer waren, gingen sie um eine neue Garnitur Möbel und Bier und verstreuten so die Möbel auf die Innenstadt. Ein bequemes SaEa wurde den "Sandlern" bei der Markthalle gestiftet.
Der Kleinkram wurde in Kisten verpackt und so im Taxi auf den Bahnhof gebracht. Dort packten sie alles in ein Abteil des Nachtzugs nach Rom. Zu einem Fahrgast im selben Abteil sagten sie noch, daß sie nur noch schnell eine rauchen gingen,. kamen jedoch nicht wieder. Als der Zug schließlich abfuhr liefen sie mit dem Ausdruck gräßter Verzweiflung noch ein Stück neben dem Abteil her. Ranni und seine Freunde machten sich aus dieser Aktion alsa ainen Spaß.

Das aufwendige Zusammentragen des Mobilars war jetzt umsonst, zudem waren unter den verschwundenen Gegenstainden viele persönliche Erinnerungsstücke.

Die Reaktionen auf diese Aktion waren sehr zwiespaltig: Einerseits konnten die meisten Aktivisten Ronnis Beweggründe
verstehen, jeder litt ja selbst unter der Atmosphäre im Desinfarkt.
Kritisiert wurde Ronnis Uorgehen aber deshalb, weil er einFach alle "Desinfarktler" vor vallendete Tatsachen gestellt hatte, ohne ihnen die Möglichkeit zur Mitsprache einzuräumen.

Dieser Zwiespalt wird in den falgenden Gesprachsausschnitten deutlich.
"Much: ... und da hat sich halt im Desinfarkt drinnen irr viel Krempl angsammlt. Waasch, so Kerzn und Tücher, und des is richtig so schwulstig wardn, mir hat's nit gfalln. I war damals eher auf der Seitn von Ronni, und der Roni hat dann ebn eines Nachts - der hat an Schlüssl ghabt, mit a paar von seine Anhanger des ganze Desinfarkt ausgräumt, ganzn Krempl außigschmissn, und irr viel Mull, und dann ham sie des verteilt in der ganzn Stadt, die ganzn Möbl, die ganzn hinen Sessl, und des Glump, und ' $n$ Mull ham sie in a paar Nylonsackln in' Zug nach Rom gstellt, und da is's dann zum großn Krach kemmen. Weil die andern am nextn Tag einikemmen sin, ham gsagt: ma, was is da passiert, ge, die Matratzn hättet's nit außischmeißn kennen. wo kann ma jetzt sitzn - woasch, da warn so grausige Matratzn drinnen, wo sie am Bodn umagsessn sin, kannsch da eh vorstelln. Alles feucht und vergammlt, und grausig, und dann hat's ebn 'n graßn Krach gebn. Und dann hat der Ronni irgndwann gsagt, ja, er mag nimmer." (M 185-200)
"Much: Daß der Ranni zum Beispiel so a Tat gsetzt hat, und einfach ohne die andern $\mathbf{z u}$ fragn des gmacht hat, des war der totale Hammer.
(M) 374-375)

Much war zwar einverstanden mit Ronnis Absicht, die Atmosphäre im Desinfarkt zu bessern, war jedoch gegen dessen Vorgangsweise.
"Songa: Jaja, des war ja a graßer Skandal, da hat's sehr differenzierte Meinungen gebn drüber, um des zart auszdrückn, und - also i muaß sagn, mir persönlich, i hab's lustig gfundn, $i$ hab's originell gfundn, und i hab's bin einikommen und $i$ hab glacht, ge, und $i$ hab's a guate Idee gfundn und alls, nur hab i dann doch wieder - an Erwin - i hab's wirklich verstandn, daß der Erwin und die Leut um ihn sich da irrsinnig aufgregt ham drüber, weil de ham sich da irrsinnig viel Arbeit antan, mit dem was da drinnen war. I moan, sie ham des auf ihre Art ausgmalt, und die ganzn Mäbl reingstellt, und so weiter. Sicher - es war alles irrsinnig abgfuckt und zu zammengwürflt, und $z u$ chaotisch, aber $i$ hab's irgndwie schon dann, wia i ma des näher angschaut han, i hab's irgndwa gemein gfundn, was waß $i$, so an altn Iisch ausananderzusägn, oder so irgndwas, des warn irgndwie alls persänliche Stücke. Und i find da hatt scho irgndwie a bissl Absprache vorher ghort. Des hab i nit ganz in Ordnung gfundn. I moan i hab zwar a a zwiespaltige Meinung dazu, und i versteh da beide Seitn."
(SE 240-258)

Um diese "Ausstellung" gab es zwar Diskussionen und Auseinandersetzungen, aber keinen trennenden Streit. Als sich jedach bald wieder die alten Verhaltnisse im Desinfarkt eingespielt haṭten, verließ Ronni das Desinfarkt.

Mit Ranni zogen sich noch einige vom Desinfarkt zurück - der Stab der Aktivisten wurde halbiert.
Damit konnten die "Desinfarktler" aber erst recht nicht mehr unternehmen, als dafür $\mathbf{z u}$ sargen, daß lediglich der Barbe-
trieb aufrecht erhalten wurde. In dieser Zeit wurden Bardienste haiufig an Leute vergeben, die wenig Idealismus und Bezug zum Desinfarkt hatten. Die Folge war, daß oft Geld aus der Kasse fehlte, als eine Art heimliche Entlohnung für die geleistete Arbeit - womit auch finanzielle Probleme auftauchten.

DER UMGANG MIT SUBUENIIONEN

Ende März erfuhren die Aktivisten durch Zufall kurz vor Ablauf der Antragsfrist, daß das Desinfarkt als Jugendorganisation um Subvention "zur Förderung der allgemeinen Jugendarbeit" durch die Stadtgemeinde ansuchen konnte. Da das Desinfarkt in dieser Zeit in finanziellen Schwierigkeiten war, stellten die Aktivisten einen solchen Antrag, obwohl sie ursprünglich prinzipiell auf Subventionen verzichten wollten und sich einige Aktivisten auch dagegen aussprachen. Es wurde sogar ernsthaft diskutiert, das zugesprochene Geld wieder zurückzuschicken, um die eigene Unabhängigkeit demanstrativ $z u$ unterstreichen.

Dieser Widerspruch zwischen der Notwendigkeit, zu Geld zu kommen und der "prinzipiellen" Ablehnung van Subventionen spiegelte sich im gesamten Umgang mit diesem Ansuchen wider: Die Aktivisten besorgten sich in aller Eile ein Antragsformular und füllten es gemeinsam aus. Abgegeben wurde der Antrag am letztmigglichen Tag, wenige Minuten vor vierungzwanzig Uhr. Uber die verlangte Summe konnten sie sich nicht sogleich einigen, deshalb wurde einige Male ausgebessert. Das Endprodukt dieser gemeinsamen Aktion war so unleserlich, daß sie sich selbst wunderten, eine pasitive Antwart zu bekommen. Sogar der Name des Antragstellenden konnte im Antwortschreiben nicht karrekt widergegeben werden.
"Erwin: ... mir ham a um Subvention angsuacht, oder, kriagt ham ma siebntausnd Schilling, aber wia unser Zettl ausgschaugt hat, mir ham zehnmal alls durchgstrichn, bevor ma gwußt ham wiaviel ma wolln. Alsa - den Zettl häsch echt segn solln, also war durchgstrichn, durchgfetzt, ausbessert, radiert und grausig, und untn war halbwegs a leserliche Zahl. Mir walltn damals dreißigtausnd Schilling. I woaß es nimma. Griagt ham ma siebntausnd Schilling." (SE 858-865)

Das schlechtes Gewissen über diesen Bruch des Prinzips der "finanziellen Unabhängigkeit" beruhigten die Aktivisten, indem sie das Geld nicht - oder nur teilweise - widmungsgemaiß verwendeten, und indem sie der Forderung nach einem Beleg seiner widmungsgemäßen Uerwendung nicht nachkamen.
Was tatsächlich mit dem Geld gemacht wurde, war nicht zu klären - es gab mir gegenüber unterschiedliche Aussagen darüber. Benni sagte, daß für einen Teil des Geldes ein Ventilator und Farben etc. gekauft worden wären; Much meinte, daß die Subvention einfach für die Miete verwendet wurde und das Desinfarkt in dieser Zeit geschlossen blieh, weil dieses Geld nicht mehr verdient werden mußte; und Erwin sagte, sie hatten das gesamte Geld an einem Abend gemeinsam verjubelt.

Es war jedenfals nie daran gedacht, regelmäßig um Subvention anzusuchen. Ja durch die Verweigerung des Belegs über die widmungsmäßige Uerwendung des Geldes hatten sich die "Desinfarktler" den weg für weitere Subventionen verbaut.

Mit Beginn des Sommers kam wieder mehr Leben in das Desinfarkt. Die Altstadt wurde tagsüber wieder zum Ireffpunkt der "Desinfarktler", dadurch stießen wieder neue Leute zum Desinfarkt. Es gab im Desinfarkt auch offers Veranstaltungen, meist spielten Straßenmusikanten, die die Aktivisten in der Altstadt kennenlernten, abends im Desinfarkt weiter.
"F.M: Kann ma da sagn, daß's an Schwerpunkt gebn hat von Weranstaltungen so verschiedener Art ...
Erwin: Ja, hat's sicher gebn. I hab des damals gmoant als a Altstadtmusig. Also de Sänger, de was damals in der Altstadt drin warn, Altstadtmusikantn, de vorhandn sein, de fahrendn Sänger, de ham halt im Sommer häufig im DesinFarkt drin gspielt."
(SE 626-631)

Im Juni lud das Desinfarkt zu einem "Hofgartenball" in Abendkleidung. Für Musik, Essen und Trinken sorgten die Aktivisten. Sie organisierten Getränke und Brate, die sie zum Selbstkostenpreis verkauften. Die Musik kam einfach aus einem Kassettenrecarder.
Zur Ankündigung wurde ein Flugblatt verteilt.

Bereits im Sommer gab es jedoch auch verstärkt Probleme. mit den Behörden. Die Gemerbebehörde ermittelte gegen das Desinfarkt wegen unerlaubter Gewerbeausübung, die Lebensmittelpalizei unterband den gelegentlichen Verkauf van Braten und Ioasts, und es wurde auch versucht, den Bau getrennter Tailetten für Männer und Frauen varzuschreiben.
Zu dieser Zeit gelang es Benni und Erwin jedoch noch, sich
durch Kenntnis der Rechtslage dagegen zu wehren.
"Erwin: Es war ofter - a paar Vorladungen aufi, des war ebn damals, wia's uns die Konzession aufdrängen walltn. Da ham's ebn gsagt, daß ma nit ausschenkn dürfn. Alsa halt de ganzn Fragn, wia ma des machn, wia ma ausschenkn, und sa, und was ma dafür verlangen, $i$ hab immer gsagt, Ja, was 's uns halt gebn. Also freiwillig. Alsa mir ham kane Fixpreise - was gebn die Leit. Wenn irgend jemand, ma kennt immer, wasch, vom Erhebungsamt, Buz (Polizisten, F.M.), warn oft drein, zivil, und ham sich halt logger gebn und halt gschaut, wia ma des da drein machn. Ja, und des war damals wia des mi'n Klo, wia's uns des einredn walltn. Nacher ham ma halt - a ma Speisn machn, ham ma gsagt, na - kannsch nit, weil nacher muasch, nacher kimmt's Lebnsmittlamt, woasch eh, wegn was der Teifl was, des derfsch ebn nit tuan."
(E 522-535)
"Erwin: Na i moan, nacher hab $i$, des war im März glab $i$, der Kurs und so, hab i ma 's Vereinsgesetz kafft und na, 's Bürgerliche Gesetzbuach kafft, so sein ma scho durchkemmen, mit irgnd an Blöffn und so, du muasch sagn, wenn des menschlich o.k. isch, muasch sagn, des isch so und so, de kennen sich ja genausquenig aus als wia mir."
(E 485-490)

Erwin war alsa der Meinung, daß das Desinfarkt sich durch diese Strategie ausreichend zur Wehr setzen konnte (Er schied allerdings frühzeitig aus dem Desinfarkt aus, sadaß er dessen Ende infalge einer Anzeige nicht selbst miterlebte).

Im Sammer entschlossen sich die Aktivisten zu einigen gräßeren Umbauten und Reparaturen im Desinfarkt: Erneuerung des Bodens, Bau einer kleinen Bühne, und einige andere dringende Reparaturen. Zu diesem Zweck sparten sie aus dem Barbetrieb Geld an. Dieses Geld wurde in der Handkassette der Bar, die im Lakal versteckt wurde, aufbewahrt.

Als ca. achttausend Schilling angespart waren, wurde jedoch eines Nachts im DesinFarkt eingebrochen. Dabei verschwand nicht nur die Kasse mit dem Geld (8000 Schilling und die Monatsmiete), sondern auch die Photoausrüstung von Erwin und eine Menge Schallplatten.

Besonders bedrückend für die Aktivisten war, daß der Täter genau über die Lage der Kasse Bescheid gewußt und vermutlich selbst Bardienste gemacht hatte.
Der große Umbau mußte alsa ausfallen. Statt dessen mußte der Getränkeverkauf forciert werden, um die fallige Miete aufzubringen. Vom geplanten Umbau konnte nur noch der Bau einer kleinen Bühne verwirklicht werden.

NEUE ANGRIFFE GEGEN JUGENDLICHE IN DER ALTSTADT

Anfang Juli begannen wieder Angriffe in der Presse gegen die Jugendszene in der Altstadt, diesmal konzentriert auf die Straßenmaler, die ein wichtiger Kristallisationspunkt waren.

Treibende Kraft war nun ganz offen der Verein der AltstadtKaufleute, der die Altstadt den Geschäftsinteressen entsprechend umgestalten wallte Csiehe den Artikel "Die Innsbrucker


## Zur Illustration möchte ich die folgenden Artikel anfügen:



# Warrum Stadi gegen StraBenmaler-zieht... 

INNSBRUCK. Wie bereits mehrfach berichtet - und glossiert - beschloß der Stadtsenat, daß Straßenmalerei in der Altstadt künftig vom Stadtmagistrat bewilligt werden müsse. Der Stadt ging es dabei, wie von einigen Gemeinderäten verlautet, nicht um ein ,generelles Verdammen und Verbieten der Straßenmalerei", allerdings hatte man sich deswegen dazu entsc̣hieden, wcil einige Straßenmaler "zu auffallig" ge-
worden seien. Beispielsweise hătte eine Musikkapelle nicht ordentlich żu einem Konzert beim Goldenen Dachl aufmarschieren können, weil einige Straßenmaler auf der Straße lagerten... Der Vorfall gab den Verantwortlichen insofern zu denken, da einige ",einheimische Straßenmaler" angeblich auf ein Kommando hin zu ihren bereits begonnenen Kunstwerken eilten, als die Musikkapelle in die Straße einbog.

## Ein neues Motto

Hiermit drücke ich im Namen vieler unserer Gäste und Mitarbeiter mein Beileid zur gelungenen Stilllegung des Froh sinns in unserer Altstadt aus.
Die'ser Tage geht die Polizei in Innsbruck vehement gegen die Straßenmale: vor und erklärt ihnen, sie müssen um eine Konzession im Rathaus ansuchen! Nicht nur den Einheimischen, auch den Touristen hat man wieder ein Stück Langeweile anstatt lustigem, frel entfaltbarem Leben und Treiben verordnet. t ,
Minsch, sel ernst,wenn Du in unseren Straßen bist, 'luchen kannst Du zu Hause oder im WaldI Diês schent daas neué Motto unserer Stadtführung zu sein.
Wás immer das auch sei, und wie dem auch sei, eine kleinliche Lठ̋sung wurde getroffen. Und endgültig scheint das lustige Treiben der Musikanten, Straßenmaler und -händler besseren, vergangenen Zeiten anzugehören. Kein frei denkender Mensch sieht ein, warum man dieses Treiben abschafft.

Herbert Cammerlander, Innsbruct

## und Thre sorgen

an weit besser für einschlägige Zwecke geeignete WieserIn am Lanser See erinnern. Was die musikalischen Darbiatungen anlangt, schlagen offenbar zwei Herzen in des Gemeindevaters Brust:
,Wenn man spazierengeht. dann ist die leise Mu,Wenn man spazierengent, dann ist die eieise Musik nicht störend - Verstärker sind ja bekanntlich
verboten worden -. aber wenn man arbeiten
Nur am Rande in den Bereich Kunst ließen sich Augenzeugenberichte über Tomatenwürte vom StraBenmaler erzählen stolz über steuertreie Ta(Straßenmaler erzählen stolz über steuertreie Tachen von Komm.-Rat Walter Pallua (Leder) erga-
 dezernat bestens bekannt seien. Päckchen medikamentozsen und noch verdăchtigeren Inhalts an Jugendliche weiterreichen und daß sich in Altstadt-
toiletten taglich Spritzen finden.
Der sich im luftigen Dachgarten seines Altstadtpenthouse weder von irdischen Reserve-
Oytans noch von Neo-Rembrandts gesiort fühlonde Johann Ischia (Hotellerie) hallt Aktivität - mit einer 20-Auto- Tiefgarage für seing Gäste lockert er seit kurzem den' städtischen Verkehrsknäuel etwas auf - für sinnvoller als lange Reden und sparte sich das Hingehen von vornherein.
Als sich Heinrich Seiler (Sauna) nach dreistūn-
digem Meinungsaustausch wie nach einem dopdigem Meinungsaustausch wie nach einem dop-
pelten Aufguß fühite und Margit Kröl-Cammerlander (Gastronomie) santt seufzte ...wir haben unsere Schuldigkeit getan" ", und sich Zaungäste, die Ernst Dengg (Wirt) mit dem Attribut ,.sozialistische Wan-
 Fässler (Schallplatten) oder Josel Brüggler (Nachtlokal), die Einladungen zu dieser Veranstaltung in hrer Post vermiBten, hatten ein Stück lebendiger Demokratie, vielleicht einen amüsanten Abend,
aber sonst nichts versäumt. BERND STRACKE

# Aedoladr STADTSEMAT VERBIETET STRASSENKUNST 

## nach zJủhrger kinhalen mit VERSPRECHUNGEN UND TÄUSCHUNGS - MaNOVVERN JETZT DOCH VERBOT.

'WIR FORDERN SCFORTIGE STANDFIATZBETILIIGUNGEN FUR STRASSENKCTSTIER !

STRASSENKCNSTLER sind keine Stralenhändler. Sie betreiben keinen Handel und kein Gewerbe, egal ob vertikal oder horiziontal, sondern bestreiten ihren Lebensunterhalt durch Ausübung der schönen Künste.

STRASSENKUNSTIER vielmehr gestalten und formen jedes einzelne ihrer, wenn auch noch so kleinen Werke von Hand und eigenem Geist und
\ Jistanzieren sich dadurch von Serienprodukten und fließband= gefertigtem "Kunṣthandwerk".

STRASSENKtNSTLER vermitteln ihre Werke höchstpersönlich an Sie, um Ihnen einen direkten Bezug zum jeweiligen Einzelstück zu ermöglichen.

STRASSENKUNSTIER verstehen ihre Kunst als eine notwendiEer*Ahtwort auf die vom Stadtsenat unterstützte Plastikkultur, die unsere ehemals so romantische Stadt brutalst verschandelt.

STRASSENKUNST ist nicht allein das einzelne Werk, sondern besteht vorallem auch in der komplexen Darstellung von VERZIERUNG unserer schmucklosen Zeit. SmRASSENKUNST verschönt das Herz Innsbrucks ebenso gut wie Ansichtskartenständer und (vom Senat genehmigte) Preisschilder für besonders hochprozentigen Rum.


## Üble Nachrede!

Der Artikel die ,Innsbrucker Altstadt und Ihre Văter" in der Freitagausgabe hat slch anscheinend zum Ziel gesetzt, den Straßenmalern endgültig .,den Garaus zu machen" - zumindest was die Jffentliche Meinung betriftt. Die Recherchen des Komm.-Rat Walter Pallua fûr das Suchtgittdezernat entbehren jedenfalls jeder Grundlage. Nachwelslich lat nămlich keiner der hier regelmáßig arbeitenden StraBenmaler .,dem Suchtgiftdezernat bestens bekannt". Die versteckte Beschuldigung des Suchtgitthandels und die Erwähnung von ,.Spritzen In den Toilatten" im Zusammenhang mit den Malern ist nach Recht und Gesetz üble Nachrede und kann 'gerichtliche Folgen nach sich ziehen. Klaus Hatzi; Straßenmaler

Entgegnung zum Artikel "Die Innsbrucker Altstadt ihre Väter, ihre Kinder und ihre Sorgen"

## GEANDERTE BESUCHERSTRUKTUR

Im Juli änderte sich die Besucherstruktur des Desinfarkts nachhaltig: Uiele Aktivisten und bisherige Besucher waren auf Urlaub. Außerdem machten gerade andere Innsbrucker Jugendtreffs Sommerpause, und ein Teil von deren Publikum kam nun vermehrt ins Desinfarkt. Darunter waren vor allem "Punks". Aber es waren in dieser Zeit auch vermehrt "Sandler" im Desinfarkt.
In der Folge kam es $\ddot{\text { If }}$ ters zu Alkoholexzessen, es herrschte häufig aggressive Stimmung.
Dadurch blieb ein Teil der bisherigen Besucher aus. Das Bild des Desinfarkts wurde nun durch "Punks" und "Sandler" gepragt.

DIE ARBEIT IM DESINFARKT HäNGT ALLEIN AN BENNI
"Oft kommsch da var wia der letzte Idiat."

Die Hauptlast der Arbeit lag nun allein auf Benni, da zu dieser Zeit kaum andere Aktivisten in Innsbruck, beziehungsweise noch zu Mitarbeit im Desinfarkt bereit waren. Benni war alsa after im Desinfarkt als ihm lieb war.

Das brachte Spannungen mit sich: denn der Geschmack des damaligen Publikums war vallig anders als der von Benni. Dieser hatte zwar den Anspruch, auf die Musikwünsche der Besucher einzugehen, wollte aber verständlicherweise nicht tagelang in einer Atmosphäre arbeiten, die ihm nicht behagte. Er bestand immer wieder darauf, daß auch seine Musik aufgelegt wurde.
Die Falge war, daß das Desinfarkt einen Besucherkreis verlar, von dem damals die finanzielle Absicharung abhing.

```
"Benni: ... ja sicher, z' viel Arbeit, es hat a mit die
Leut zammghängt, daß mir - es sin Personengruppn mehr
oder weniger sagn ma aus unserer und ihrer Intaleranz
nacher ... rausgangen, mir ham einEach gsagt, mir de den
Bardienst machn - des is a ziemlich erschöpfende Arbeit,
des is einfach die Leut bedienen. Des is an ganzn abnd -
oft kommsch da vor wia der letzte Idiot, da sin halt, da
ham mir gsagt, wenn mir scho des machn, dann moicht ma zu-
mindest a Zeit lang unsere Musik horchn. I man i hab
sonst eigentlich nix dagegn, aber es hat amal a Zeit
gebn, wo den ganzn Abnd nur no "Punk"-Musik gspielt worn
is, und zum Teil so alsa hat mi aggressiv gmacht. Und des
wollt i a irgendwie nitta, und des hat dazu gführt, daß
alsa mehr oder weniger Punks und damit ebn - des war aber
ziemlich a Stammtruppn, die Punks sind von Juli mindes-
tens über a halbes Jahr fast jedn. Tag im Desinfarkt
gwesn. Und die sin dann irgendwie deswegn gangen, weil
mir für sie uninteressante Musik a aufglegt ham, de sie
packt und so."
(B 254-280)
```

Da das Konzept der Einbindung des Publikums in den Betrieb des Desinfarkts nicht aufging, waren einige wenige (eine Zeit Benni allein) für den Betrieb zuständig. Diese kannten sich nur bei Aufgabe der eigenen Ansprüche (und auch nur begrenzte Zeit) auf die Wünsche des Publikums einlassen. Als Benni darauf bestand, auch seine Musik hören zu können, blieb dieser wichtige Teil des Publikums fart - was das finanzielle Uberleben des Desinfarkts gefahrdete.

HERBSI UND WINTER - DAS ENDE DES DESINFARKTS

Im Herbst kam den "Desinfarktlern" über Bekannte zu Ohren, daß von Politikern beabsichtigt sei, das Desinfarkt demnächst zu schließen.
Zu dieser Zeit kam auch verstärkt Polizei ins Desinfarkt.

Im November kam es var dem Desinfarkt zu einer Messerstecherei im Rauschgift- und Zuhältermilieu. Laut Presseberichten sall diese allerdings im Lokal stattgefunden haben.

Ab Ende Navember war Erwin endgültig nicht mehr in Innsbruck. Benni war nun allein zustandig Für den Betrieb des Desinfarkts, da sonst niemand bereit war, regelmäßig mitzuarbeiten.
Damit waren jedoch die Kräfte geschwächt, sich gegen Angriffe zur Wehr zu setzen, da Benni sich vom DesinEarkt bereits überfardert fühlte und nur noch wenig motiviert war.
Ab Dezember kam zusätzlich vermehrt Drogenpolizei ins Desinfarkt. Um der daraus drahenden Schließung vorzubeugen, gab Benni allen Besuchern aus der Drogenszene rigoros Lokalverbot. Er mußte alsa eine ihm wichtige Zielsetzung aufgeben, um dieser Bedrahung auszuweichen.
Ungeachtet dessen verstärkte sich jedoch der Druck seitens
der Polizai.
Zudem wurde Benni wegen dieser Maßnahme wiederholt kritisiert - ja sogar Drahungen van Leuten, die jetzt Lokalverbot hatten, ausgesetzt.

Dieser Druck durch Drohungen von Seiten ehemaliger Besucher und die Erfahrung der Wirkungslosigkeit dieser Maßnahme raubte Benni die letzte Motivation, sich für das Desinfarkt weiterhin einzusetzen. Das wird im Gedaichtnisprotakall eines Gesprächs deutlich, das ich damals mit Benni führte:
> "Abends (ca. 21 Uhr) kam ich in der Altstadt mit Benni zu reden. Er sprach mich an, als er gerade aus dem DesinFarkt kam. Er war verärgert. Gerade zuvor war (ein Beamter des RD., F.M.J im Desinfarkt und hatte Stunk gemacht. Benni befürchtete jetzt eine Razzia und infolge dessen das Sperren des Desinfarkts ...
> Das ärgerte ihn besanders, da er versucht hatte, Junks strikt aus dem Desinfarkt zu halten, was ihm viele Feinde eingebracht hatte. ... Verärgert dachte er daran, das Desinfarkt einfach zuzusperren, eventuell wenn auch das KOMM (ein Jugendtreff der Hochschülerschaft, über dessen Schließung damals Gerüchte kursierten) zugesperrt würde, in der Hoffnung, daß durch die dann auf der Straße stehenden Leute irgendwas bewirkt würde. Er hatte mit viel Idealismus im Desinfarkt angefangen und gehofft, in dieser Stadt dach einen nicht-kommerziellen Treffpunkt schaffen zu können, aber nun war er frustriert und wallte den Laden schmeißen."
> (Ged.Prot. Benni, 12.12.日2, s. Anhang)

Etwa zu Weihnachten 1982 erfuhr Benni von einem Bekannten mit Kontakten zu Politikern, daß das Desinfarkt nun endgültig geschlossen werden sollte. Daraufhin gelang es Benni wie oft in Situationen akuter Gefahr für das Desinfarkt -
wieder einige Leute zur Mitarbeit zu bewegen.

Nun nahmen die Jugendlichen auch das Angebot des Landesjugendreferenten auf Gespraichsbereitschaft und Unterstützung wahr und suchten diesen auf. Zunächst bestätigte dieser die beabsichtigte Schließung des Desinfarkts, beschwichtigte jedoch einige Tage danach in einem Telefonanruf:
 dings gebn, hat's dann kurz, da ham mir ghört über'n..., daß ... der Girstmaier, daß beziehungsweise die Stadt uns schließn will. Und da sin ma zum Girstmaier rauf gangen und der hat dann gsagt, ja, i wallt ja soundsa scho mit ihnen redn, und so, hat si von der freundlichstn Seite zeigt und sa, und dann hat er gsagt, ja er wird dem nachgehn und er wird schaun was si machn laßt, aber es is scho lang beschlossn worn, daß es Desinfarkt zugmacht wird. Dann ruft er mi an, und sagt, ja, na, es hat si in der Zwischnzeit erledigt, des Desinfarkt wird nimmer zugmacht, also so a - so absurde Situationen.
F.M.: Uo wem hät's damals zugmacht wern solln?

Benni: Ja, des sei in der Stadt beschlossn wordn. Des haßt dann immer 'in der Stadt'."
(B 341-355)

Zu dieser Zeit wurde im Desinfarkt noch ein Weihnachtsfest für "Sandler" veranstaltet.
Kurze Zeit spater kam es 2 u ainem kleinen Brand im Lokal: An einem Abend, an dem das Desinfarkt gut besucht war, zündeten einige Besucher aus Uhermut Zweige der Weihnachtsdekoration an und legten so lange nach, bis alle Anwesenden wegen der Rauchentwicklung das Desinfarkt verlassen mußten. Niemand schritt dagegen ein.
Nur die beiden Frauen, die an diesem Tag Bardienst machten, bekämpften anschließend das Feuer. Als es bereits geläscht
war, kamen Palizei und Feverwehr.
Nachdem der ärgste Qualm verzogen war, setzte man sich - gemeinsam mit den Feuerwehrleuten - wieder ins Desinfarkt.
"Sonja: Und dann auf einmal is um die oane Eckn im Laufschritt da erschte Bulle kemmen. Und nacher is von der andern Seite a scho a wagn, Einsatzwagn daher und nacher lalülala - die Feuerwehr daherkommen und sa, und inzwischn sein die Andrea und $i$, also echt unter Lebnsgefahr san ma eini und ham versucht des zu löschn. Des war echt so, mit anghaltener luft san ma eini, und es war andererseits so hetzig, und de Leit warn sa guat. drauf, na ham ma halt erfahrn, daß des ins Down Iown (ein Lakal, das mit dem Desinfarkt den Hof teilt, F.M.J umig'racht hat, ... Und nacher - des war nacher ganz lustig, da ham die Bulln na wieder irrsinnige Drahungen, und es weats es no. woasch eh. ... und dann war's no irrsinnig hetzig, ham si die Leit einigsetzt wieder, und na ham ma die Feuerwehrleut eingladn, de ham a a irrsinnigs Glachter na ghabt, und da is nacher no a ganz kurze Zeit a irrsinniger Aufschwung gwesn. Des war's letzte. I hab's eh gsagt, jedsmal in Krisenzeitn, ader wenn irgndwas las iss dann war wieder eigntlich a mords Aufschwung da, ..."
(SE 412.-435)

Anschließend an den Brand kam kurz wieder Leben ins DesinEarkt.
In der folgenden Zeit (Januar/februar) wurde offensichtlich die Drahung. der Palizisten beim Brand in die Iat umgesetzt. Dabei wurde das Lokal aber richt etwa direkt geschlossen, sondern es wurden die inneren Prableme ausgenutzt:
Die Palizeikontrallen verdichteten sich. Einige Male wurde die gesamte Badgasse van der Polizei abgeriegelt, alle Kommenden und Gehenden wurden kantralliert. Es wurden auch wieder Erhebungen wegen unerlaubter Gewerbeausübung gemacht.

Die Aktivisten wurden deshalb vorgeladen.
Die daraus drohende Anzeige und der Mangel an Besuchern gefahrdete das finanzielle Uberleben des Desinfarkts akut.

In dieser Situation zog sich Beṇni Anfang Februar endgültig vom Desinfarkt zurück - die dauernden Schikanen und Schwierigkeiten wurden inm zuviel. Nicht zuletzt drohten die Anzeigen ihm als Obmann persönlich. Er ging kurzerhand ins Ausland arbeiten. Als er wieder zurückkehrte, war das Desinfarkt bereits geschlossen.

Eine Gruppe von ca. drei Leuten (u.a. Sonja) übernahm den weiteren Betrieb. Es war jedoch niemand bereit, die Verantwortung des Obmanns von Benni zu übernehmen.

Durch die Polizeikontrallen kamen bald kaum mehr Besucher. Die Miete konnte nicht mehr aufgebracht werden, und im Zuge der Uorladungen wurde die Desinfarkt-Gruppe eingeschüchtert. Es wurde ihnen eine hohe Strafe angedroht.
"Lang gibt's eich nimmer"
"Sonja: ... nacher (nach dem Brand, F.M.) war des ständig mit der Polizei und so, de ganzn Kontralln und sa, des war na wirklich nur no unsympatisch.
F.M.: Hasch es Gfühl, daß sie's nacher abgsegn ham?

Sonja: Ja, total. Also des war sa eindeutig, des is nimmer eindeutiger gangen.
Erwin: Isch ja immer gsagt worn.
Sonja: Jaja, de ham eindeutig gsagt, lang gibt's eich nimmer ader so."
(SE 436-443)
"Der reine Terrar"
"Sonja: Mhm. Ja, i moan, es war ja wirklich der reine Terror. Am laufendn Band sein nacher die Ruhestörungsanzeign daherkommen, und des is halt immer teurer und teurer warn, und sie walltn's halt auf die Art erreichn. Weil des war finanziell nacher ..."
(SE BO2-805)
"Daß die Leit scho deswegn überlegt habn, gehn ma da überhaupt no eini"
"Sonja: Es warn zerscht amal de ganzn Schwierigkeitn, de ma zerscht mit der Lebnsmittlpolizei - und dann Gewerbepolizei ghabt ham - war ja de Sach mit die Fixpreise und so, und da ham ma dann ebn Anzeign kriagt vo der Gewerbepolizei, ebn wegn de Fixpreise, und des wahr auf a ziemlich hahe Geldstrafe kammen, und dann warn de ganzn Ruhestörungsanzeign, also da is wirklich jedn Abnd irgndwas gwesn. Des war dann die reinste Sabotage. Jedn Abnd Polizei reinkommen, es is grad irgndwa a Anruf gwesn, leiser machn oder sa, und die Leut sein draußn vorm Desinfarkt kontralliert worn, Auswaise kontralliert worn, und es war dann wirklich so, daß die Leit scho deswegn überlegt habn, gehn ma da überhaupt no eini."
(SE 24日-359)
"F.M.: Mietschuldn habt's ja damals a ghabt, was i woaß? Sonja: Ja, Mietschuldn ham ma a ghabt. Des woaß i iaz gar nimmer, wia des nacher war.
Erwin: Na, 1 hab nur ' $n$ Kopf gschüttlt!
Sonja: Jaja, Erwin nimmer da gwesn, und is alls zammbrochn.
Erwin: Diktator fehlt.
Sonja: Ja, genau."
"F.M.: Ja aber wia isch's wirklich zu dem kemmen?
Sonja: Mietschuldn?
F.M.: Ja.

Sonja: Ja oanfach, weil nix mehr los war, es war absolut nix mehr los.
F.M.: Koane Leit mehr kemmen?

Sanja: Nix mehr."
(SE 390-399)

Durch die dauernden Polizeibesuche wurde dem Desinfarkt also das Publikum abgegraben. In dieser finanziellen Notsituation drahten zudem noch Anzeigen. Die Aktivisten sahen keine Mäglichkeiten, das Desinfarkt abzusichern.
Um die damalige Stimmung bei den Aktivisten zu beschreiben möchte ich noch ein Flugblatt anfügen, das etwa $z u$ dieser Zeit verteilt wurde. In diesem kommt ihre Ohnmacht und Aussichtslosigkeit deutlich zum Ausdruck: Sie wissen daß sie zerstört werden sollen, nur noch nicht, welcher Vorwand dafür benutzt werden soll (siehe Falgende Seite).

Das endgültige Aus für das Desinfarkt kam in dieser Verzweiflung sehr schnell. In der aussichtslosen Situation - kaum mehr Besucher, Mietschulden, drahende Anzeigen über mehrere tausend Schilling - wurde ihnen ein Ausweg angeboten: Sallten die Aktivisten von sich aus das Desinfarkt schließen, würde von der Anzeige der Gewerbebehörde abgesehen, und auch die Mietschulden würden übernommen.

Sonja: Also der aane Typ vom Magistrat ... der hat wirklich ganz konkret gsagt, wenn's bereit seits es DesinFarkt zuazsperrn, nacher druck' ma a Aug zua und erlassn eich des."
(SE 364-367)

## Wir <br> sind <br> traurig

Wenn unser Traum mit bleiernen Füßen zerstampft wird.
Die Füße die uns zertreten wollen sind Bleilettern.
Wer sie bedient wissen wir nicht genau. Wir können nur vermuten. Sie spucken ihr Gift über uns und jeder glaubt IHNEN!

Sie schreiben "Tatsachen":
Wir sind zu laut!
Wir belästigen die anderen, indem wir durch ein
Fenster steigen, um in unseren Raum zu gelangen.
Sie sind bösartig? Sie haben nur Angst. Vor uns.
Weil wir nicht unter ihrer Kontrolle stehen, AUTONOMIE auf unser Banner geschrieben haben. Freiheit macht Angst. Denen die kontrollieren wollen, die durch Bürokratie ihre Macht verteidigen müssen.

Fast alle haben sie schon geschluckt, jetzt wollen sie uns zusperren, fressen. Sie haben großen Appetit auf das, was ihnen aus ihren Ring-bewaffneten, Mercedes Lenkrad gewohnten Patschhänden gleitet.

Wir sind nicht bösartig. Noch immer nicht. Aber wir werden langsam böse.
Wir wollen unseren FREIRAUM BEHALTEN und ERWEITERN!!!! um unser Leben zu leben.

## Achtung !!!

Menschen, die frei leben wollen, gefährden erstarrte Ordnung. Deshalb: ' Jahn zudrehen, grüne Männer (mit Knüj̀pel bitte) vor.

Noch überwiegt die Aggression nicht.
Noch ist der "gefährliche" Freiraum da, noch...
Wir wissen nicht genau, wie sie uns zerstören wollen, welchen Vorwand sie verwenden wollen. Sie haben das Recht der Stärkeren. Wir haben die Stärke derer, die in die Ecke gedrängt werden.

Jetzt beginnen wir uns zu wehren. Als erstes in deinem Hirn, Leser. Indem wir dir die Vorurteile wie einen faulen Zahn ziehen: Glaub nicht dem vielgelesenen Blatt, das du täglich zwischen Frühstücksbrot und Mittagsfraß dir vor die Augen klemmst.

Der Versuch der Freiheit wird immer angefeindet werden.
Er verlangt viel, es muß nicht gerade Leben kosten, aber.....
All die bequemen Leute werden sich immer dagegen aussprechen, argumentieren, diskutieren.

Noch reden wir
Noch schreiben wir

$$
\text { D. } S_{i n} F_{v} K T
$$

In dieser Situation waren die Aktivisten nur noch froh, sich so schadlos aus der Affare ziehen zu können. Benni mußte allerdings, als er wieder zurückkam, die Stromrechnung bezahlen und eine Anzeige wegen Ruhestorung absitzen.

Anfang März verschwand alsa das Desinfarkt. Still und leise. Das Problem war zur Zufriedenheit der Behörden geläst.

IEILII

## KURZE ZUSAMMENFASSUNG DES UERLAUFS DES DESINFARKTS

Das Desinfarkt war ein Versuch von Jugendlichen, sich gemeinsam selbstbestimmte Alternativen zum bestehenden, für sie unbefriedigenden Freizeitangebot zu schaffen.
Die Initiativgruppe entstand in der Altstadt. Hier trafen sich Jugendliche unterschiedlicher Herkunft - vom Gelegenheitsarbeiter ohne Ausbildung bis zum Sohn eines Universitatsprofessors mit intakten Berufsaussichten.
Diese Jugendlichen aus unterschiedlichen Freundeskreisen kamen in die Altstadt, da sie sonst keine Mäglichkeiten hatten, sich in relativ unverbindiichem und offenem Rahmen mit ihren Bekannten zu treffen, oder neue Menschen kennenzu-. lernen.

In der Altstadt stießen sie jedach auf eine Reihe von Schwierigkeiten. Diese hatten ihren Ursprung var allem darin, daß die Jugendiichen in der Altstadt mit den Ansprüchen der dartigen Geschäftsleute in Konflikt kamen: von diesen wurde die Altstadt als eine Art verlängertes Geschaiftslokal betrachtet, aus dem sie jede "GeschäFtsstorrung" entfernen wollten. Und das geschah mit vielfaltigen Mitteln - durch die ständige Einschaltung der Palizei, durch die Entfernung der affentlichen Sitzgelegenheiten, durch Diffamierungen in der Presse

Diese Probleme ließen bei den Jugendlichen in der Altstadt den Gedanken heranreifen, ein eigenes Lokal $z u$ gründen. Dadurch hofften sie, der Fremdbestimmung, Kommerzialisierung und Ghettaisierung des sanstigen Freizeitangebotes eine "autonome", "selbstbestimmte" und "basisdemokratische" Alternative entgegenstellen $z u$ können.
Jugendliche unterschiedlicher Herkunft einigten sich also auf ein gemeinsames Prajekt zur Freizeitgestaltung - das "Desinfarkt".

Wie auch andere ahnliche Projekte waren sie jedoch bald mit einer Reihe schwerwiegender innerer und außerer Probleme konfrontiert, die den Bestand des Desinfarkts gefahrdeten.

- Im praktischen Verlauf wurde bereits zu Beginn die Inhomogenität der Aktivistengruppe deutlich. Es kam zu Differenzen zwischen den Positionen "kompromißlose bffnung" und "kreative Freizeitgestaltung". Und obwohl diese Auseinandersetzungen die Existenz des Desinfarkts zu gefährden drohte, gelang es den "Desinfarktlern" nicht, diesen Konflikt beigzulegen. Die Folge war der Rückzug vieler Aktivisten vom DesinEarkt.
- Auch das Modell der "Basisdemokratie" Eunktionierte nicht zufriedenstellend. Anstatt die Besucher durch deren Gleichberechtigung in der basisdemakratischen Arbeitsversammlung zur Mitarbeit zu motivieren, machte sich Selbstlähmung, Willkür und Passivitat breit.

Diese inneren Schwierigkeiten wurden verstärkt durch Probleme, die von "Außen" auf das Desinfarkt zukamen:

- Durch das Konzept der bffnung des Desinfarkts auch für "Randgruppen" wurde das Desinfarkt zum Brennpunkt gesellschaftlicher Probleme. Aggressivitat, Perspektivlosigkeit, Alkoholismus, Drogenkonsum und handel griffen um sich.
- Hinzu kam noch die Absicht der Beharden und Gewerbetreibenden, den Freiraum Desinfarkt unter Kontrolle zu bringen: anfangṣ durch Vereinnahmungsversuche, dann aber turch offene Repression.

Unter diesen inneren Schwierigkeiten und dem Druck von Außen sahen sich die Aktivisten zunächst gezwungen, einige ihrer Vorstellungen aufzugeben und Selbstzensur zu üben. Schließ-
lich aber sahen sie für sich keine andere Möglichkeit als die "Selbstauflösung" des Desinfarkts.

In der Darstellung des Verlaufs des Desinfarkts wurde deutlich, daß es den Jugendlichen in zentralen Punkten ihres Konzepts (offene Zuganglichkeit, kreative Freizeitgestaltung, Selbstbestimmung) nicht oder nur sehr begrenzt gelang, ihre Vorstellungen umzusetzen, Statt sich den auftauchenden Schwierigkeiten gegenüber bewußt verhalten zu kannen, standen ihnen diese wie unveränderbaren Naturgewalten gegenüber.

Im anschließenden Teil máchte ich dieses Scheitern analysieren und Uberlegungen über dessen Ursachen anstellen.
Folgende Problemkreise erschienen mir dabei entscheidend:
1.) Der Konflikt zwischen den Pasitionen "kompromißlose bffnung" und "kreative Freizeitgestaltung" konnte nicht überwunden werden.
2.) Es gelang nicht, sich gegen den Druck der Behärden abzusichern.
3.) Es gelang nicht, ein Funktionierendes Demokratiemodell zu erarbeiten.

Mit diesen drei Punkten sind natürlich nicht alle interessanten Fragestellungen abgedeckt. Aber ich glaube dennach, damit zentrale Prablemkreise herausgenommen zu haben, die zudem für eine Uielzahl ahnlicher Initiativen verallgemeinerbar sind.

## 1) DER KONFLIKI ZWISCHEN "KOMPROMISSLOSER UFFNUNG" UND "KREATIUER FREIZEITGESTALIUNG" KONNTE NICHT UBERWUNDEN WERDEN

Dieser Konflikt um die inhaltliche Ausrichtung des Desinfarkts wurde bereits in der Darstellung des Verlaufs beschrieben (Siehe S. E4ff)

Diese Differenzen traten zwischen zwei Gruppen unter den Aktivisten auf. Ich werde daher die unterschiedlichen Positianen von Uertretern dieser beiden Fraktionen getrennt darstellen, und danach den Verlauf des Konflikts beschreiben. Anschließend moichte ich dessen Ursachen herausarbeiten.
Dazu schien es mir dann notwendig, etwas weiter auszuhalen und die hinter diesen Vorstellungen stehende Bedürfnislage thearetisch abzuklaren.

DAS DESINFARKI ALS GFFENER TREFFPUNKI

Die Jugendiichen, die sich ursprünglich in der Altstadt trafen, sahen sich in ihrer Freizeitgestaltung durch verschiedene Selektionsmaßnahmen betroffen, durch die ihr Bekanntenkreis geteilt oder sie selbst ausgeschlossen wurden: Die Jugendzentren beschränkten sich jeweils auf Jugendliche, und dabei auch auf bestimmte Zielgruppen. Offen zugängliche Treffs standen kaum zur Verfügung, bzw. bestanden in kommerziellen Angeboten (Gasthaus, Kino, Disco ...). Damit war jedach der Teil van Jugendlichen ausgeschlassen, der nicht über die dafür nötigen Mittal verfügte - und das betraf viele von ihnen.

Parks, Plätze (u.a. die Altstadt) waren nur bedingt als Ersatz geeignet.
Aufgrund dieser Erfahrungen sallte nun das Desinfarkt jedem Interessenten die Möglichkeit bieten, alle seine Bekannten ohne Einschränkungen treffen zu kannen. Es sallte auch für all jene offenstehen, die sich in Bezug auf ihre Freizeitgestaltung in einer ahnlichen Lage befanden. Dabei wollten sie zunächst ausdrücklich auch saziale Randgruppen mit einbeziehen.

Das Desinfarkt sollte also ohne finanzielle oder soziale Barrieren allen Interessenten als Kommunikationsangebot offenstehen.

## KREATIUE FREIZEITGESIALTUNG

Wiele der Desinfarkt-Aktivisten hatten - besonders in den Jugendzentren - die Erfahrung gemacht, daß sie in ihrem Wunsch, ihre Freizeit auf vielfaltige Weise aktiv und kreativ zu gestalten (z.B. durch Basteln, Musizieren, Theaterspielen, soziale Aktivitaten ...) von der Jugendzentrumsleitung eingeschrainkt oder bevarmundet wurden.

Aus diesem Grund sallte das zwaite inhaltliche Standbein des Desinfarkts sein, Möglichkeiten für salche gemeinsame Aktivitäten $2 \mathbf{z}$ schaffen.

DER WIDERSPRUCH ZWISCHEN "OFFENER ZUGÄNGLICHKEIT UND "AKIIUER FREIZEITGESIALTUNG"

Die inhaltiichen Schwerpunkte des Desinfarkts sollten also
sein:

# 1.) die Schaffung eines affen zugänglichen Kommunikatiansangebots 

2.) die Schaffung von Mäglichkeiten zur aktiven, selbsibestimmten Gestaltung der Freizeit.

Diese beiden Zielsetzungen wurden zunaichst von allen Aktivisten akzeptiert. Zur ihrer Umsetzung sallte das Lakal je zur Halfte als "Gasthaus" und als Ort für gemeinsame Aktivitaten zur Verfügung stehen - und auch entsprechend ausgestattet werden.

Die Praxis zeigte jedach bereits in den ersten wochen, daß die bffnung des Desinfarkts für Prablemgruppen kreative Aktivitaten im Lokal ummäglich machte. Das Desinfarkt kam in einen Ieufelshreis, an dessen Ende nur nach ein "Saufi-arial ohne Aktivitaten" (Infarmatians-Flugblatt, siehe S. BO) ت̈brig war:

Mit den Randgruppen kamen auch die Auswirkungen gesellschaft-" licher Probleme massiv ins Desinfarkt:
Mit Dragen, Alkoholismus, Verarmung, Dbdachlasigkeit und Arbeitslasigkeit hielten auch Selbstzerstärung, fggressiviえat, Perspektivlasigkeit, Mißtrauen und Diebstale, aber auch die Polizei Einzug ins Desinfarkt. Statt Chance für Außenseiter zu werden, wurde das Desinfarkt von diesen Problemen überiwaltigt.

In dieser Atmosphàre war es unmäglich, die Voraussetzungen für aktive und kreative Freizeitgestaltung zu schaffen.
Damit ging ein finanzielles Standbein verloren - der Erlös aus dem Uerkauf von Basteleien und aus Veranstaltungen. Das

Desinfarkt konnte sich nur noch aus den Einnahmen für Getrànke finanzieren, was den Gasthauscharakter noch förderte.

In dieser Zeit sank die Mativation vieler Aktivisten, "... weil nur an Sandler ausschenkn wallt dann a kaner, und immer auframen und die ganzn unangenehmen Sachn ..." (Much, siehe S. 6日). Einige blieben - wie viele bisherige Besucher auch dem Desinfarkt Eern.

In der Folge blieb das Desinfarkt des afteren geschlossen, sabald das Geld für die Miete verdient war. Wurde dann wieder geäffnet, begann der Zyklus van neuem.

Außerdem bot die Forcierung der Getränkeausgabe den Behärden die Möglichkeit einer Anzeige wegen unerlaubter Gewerbeausübung. Diese Gefahr stieg var allem durch den "Privatkrieg" bestimmter Beamten gegen das Desinfarkt (siehe S. 60). Es wurden immer wieder Erhebungen und Befragungen van Besuchern im oder vor dem Lakal durchgeführt. Die Barleute mußten also jedem Gast einschärfen, daß keine Getränkepreise verlangt, sondern lediglich um Spenden gebeten würde. Da in dieser Zeit aber einige unzuverlässige Leute Bardienst versahen, mußte eine solche Anzeige staindig befürchtet werden.

Es gelang auch nicht, den Rauschgiftkonsum und handel im Desinfarkt $z u$ verhindern. Das Desinfarkt wurde $2 u$ einem Treffpunkt der "Szene". Deshalb mußten bestandig Razzien des RD und in der Folge die Schließung des Desinfarkts befürchtet werden.

Wiele bisherige Besucher des Desinfarkts wurden durch diese Entwicklungen im Publikum und die wiederhalten Palizeibesuche abgeschreckt. Statt der angestrebten Integration unterschiedlicher Gruppen wurde in der Praxis eine Gruppe durch eine andere verdrängt.

Diese Entwicklung gefahrdete die Existenz des Desinfarkts akut - zum einen durch die Gefahr einer Schließung durch die Polizei, zum anderen dadurch, daß ein Teil der Aktivisten mit seinen Vorstellungen zu kurz kam und die Motivation zur Mitarbeit verlor.
Deshalb entzündete sich um die Frage der offenen Zugainglichkeit des Desinfarkts unter den Aktivisten ein Streit, der entsprechend der Wichtigkeit dieser Frage sehr hart geführt wurde.

In dieser Auseinandersetzung bildeten sich zwei Gruppen. Konsequentester Uerfechter der "kompramißlosen bffnung" war Erwin. Unter seinen "Gegenspielern" befanden sich Much und Ranni.
Ich mächte zunächst die Positionen van Uertretern dieser beiden Gruppen - Erwin und Much - darstellen.

- ERWIN ist ohne Elternhaus in Heimen aufgewachsen. Er hatte keine abgeschlossene Berufsausbildung und bestritt seinen Lebensunterhalt durch Gelegenheitsarbeiten. Zu Beginn des Desinfarkts arbeitete er als Kraftfahrer und war verschuldet. Er war immer wieder zeitweise arbeitslos.
Er war mit Sonja (auch sie war im Desinfarkt aktiv) verheiratet, sie hatten gemeinsam ein Kind.
- MUCH kommt aus "gutem Hause". Sein Vater ist ein bekannter Universitaitsprofessor. Er lebte damals noch bei seinen Eltern und konnte sich bereits ein kleines Auto leisten. Er hatte gerade die Matura hinter sich und beabsichtigte, in naichster Zeit in Wien ein Studium zu beginnen, das seinen Interessen entsprach, und von dem er gute Berufsaussichten erwarten konnte.

ERWIN: "Irgndwas schaffn, wo jeder eini kann. Also ... Minderheitn, de was vo der Straßn verjagt wern"

Für Erwin war die Integration von Außenseitern das Hauptanliegen, das er als "Grundidee" des Desinfarkts sah. Gerade jene sollten sich dort wohlfühlen können, die anderswo abgewiesen wurden:
"F.M.: Und dir war's wichtig, daß alle leit eina kennen, de walln?
Erwin: ja, es war - mir wichtig, und vor allm war des die Grundidee. Irgnd was schaffn, wo jeder eini kann. Also i moan Minderheitn, also de was vo der Straßn verjagt wern, und dazua kean also die Junks, die Alkies und ... Cunverständich, F.M.J"
(E 220-224)
"Erwin: ... i moan, des war ja des wichtigschte, daß die Leit - daß jeder rein gehn kann, ob s' iaz bunte, blaue, grüne Haar oder ganz normal einikimmp - irgndwo an Raum zu schaffi, wo jeder reingehn kann, ohne daß die Lait, was 'drin sitzn, ihn blod anschaun. So ungefahr des war mei Leitfadn. Und wenn $i$ da drinnmen sitz und es kimmp a Punk eina, na mecht $i$ da drinnen sitzn ohne daß sie 'n bled anschaun, ma, was bisch du Eür a komischer Iyp oder so. Und genauso wenn a Punk drein sitzt und i geh iaz da rein, daß nit der iaz es gleiche denkt, was isch des für a komischer Iyp, der iaz da rein kimmt."
(E 524-535)

Das Desinfarkt sallte für Erwin also eine Art "Heimat der Heimatlosen" sein und gerade die anderswa Abgewiesenen varbehaltlos akzeptieren. Es sollte ein reibungsloses Nebeneinan-
der verschiedendster Leute ermöglichen. In dieser Passage klang aber auch Erwins Angst an, selbst als "komischer Typ" angesehen zu werden.
In diesem Sinne hatte Erwin auch das Einweihungsfest und das gemeinsame Herrichten des Desinfarkts in bester Erinnerung:
"Es war a Kommunikation drein ..."
"Erwin: Mir ham, $i$ waß nit, was mir damals gschätzt ham, mir ham des Eraffnungsfestl - da ham ma no gar nix drein ghabt, a Haufn Kischtn Bier und a Haufn Saftln, koane Iisch und nix drein, nit amol Schtial, nur Musig, und ebn no was zum Trinkn. Und $i$ glab da warn achzig Leit drein. Und da warn vo mir aus, da warn - schwul, lesbisch, Sandler, Snobs, alls war da drein. Wasch, was $i$ man, also es war, Punks, es war Popper, alls drein. Es war anfach a Publikum, $i$ hab damals no gsagt, also a paar Tag danach, also wenn des wo andersch, i man de Leit zertrampln sich. Aber drein, die Musik hab i anfach ausgsuacht, i hab Bardienst gmacht, des hab i ma gebn, den ganzn Tag gebugglt, ' $\Pi$ negschtn Tag Sechse in der Fria a no, des hab i anfach tuan miaßn, ge. Des hat ma anfach guat getaugt, Musig ausgmacht, und die Leit ham anfach gredet mitanand. Sein umanandergstandn und ham anfach mitanand gredet. Es war a Kommunikation drein, i hab des na mirgens gsegn, i trau ma wettn, im KOMM draußn, also wann so a Haufn Leit sein, de zertrampln sich. I waß nit, de wern aggressiv. Es war überhaupt ka Gebrüll, wia ma's in blade Filme siegt, wenn sie mit Sektglasln da stehn, mitnand redn, anfach ruhig. Es war echt guat."
(E 167-187)
"Jeder sein persönlichn Schtoan"
"Erwin: (über das Einrichten des Lakals zu Beginn, F.M.)
... da hat jeder irrsinnig guat mitghalfn, hat ma getaugt. Hat jeder, der was halt - i was mit, hasch du 's am Anfang gsegn? (F.M.: Na) Wo ma die Wand bemalt - und da hat jeder sei Sprüchl aufi, jeder sei Bildl aufigmacht, und so hat's ausgschaut wia a - i man a alte Frau fallt in Ohnmacht wenn sie des sigt, es war persoinlich, es hat jeder sein persänlichn Schtoan ghabt, jeder sei Fleckl ghabt, was er angmalt hat, was sei Fleckl war, und es war für mi eigentlich ans vo die schänschtn Zeitn, mir warn irrsinnig viele Leit, wia i zerscht gsagt hab, daß die Leit nit wissn was sie walln, also wa sie hingehn solln. Und da warn platzlich de ganzn Leit, so isch mir varkemmen, $i$ glab i teisch mi da nitta, warn da platzlich drein und ham da mitgarbeitet, und ham da - ja getaugt, und mitnand gredet und 50 , de hat's irrsinnig Spaß gmacht. Des war irrsimnig guat."
(E 135-151)

Diese Integration machte für Erwin das Hauptinteresse am Desinfarkt aus. Entsprechend kampramißlos trat er in den Diskussionen gegen ein Lokalverbot für "Junks" auf: "Ohne mi..., wenn's andersch lafft." (Siehe S. 68)

Es starte inn auch nicht, daß das Desinfarkt dadurch zu einem "Gasthaus" ohne Aktivitaiten wurde. Und die Angst um die Existenz des Desinfarkts, die dagegen ins Treffen geführt wurde, tat er als "komische Angst" (E 231) ab.

MUCH: "Gemeinsames Wohnzimmer" mit Möglichkeit zu Aktivitäten ohne hemmende Obrigkeit und Mißtrauen

Für Muchs Engagement im Desinfarkt war ein anderer Punkt ausschlaggebend: Er sah seinen Wunsch nach Aktivitäten im sazia-
len und kulturellen Bereich (z.B. Ausflüge mit Behinderten, Ausstellungen, Musik-, Theater- und Tanzveranstaltungen, ...), die er zuvar im Jugendzentrum MK mit seinem Bruder und Bekannten machen wollte, durch "Mißtrauen und Obrigkeit" der dortigen Jugendzentrumsleitung beeinträchtigt. Diese Mäglichkeiten erhoffte sich Much im Desinfarkt:

## "Aktivitaiten ohne Obrigkeit"


#### Abstract

"F.M.: Was war eigentlich des, was di am Desinfarkt greizt hat, zum Unterschied zur MK zum Beispiel? Much: Ah. Erstns amal daß ma dort unsere eigenen Chefs warn, in der $M K$ is es ja immer so gwesn, daß wenn'd wirklich was machn willsch muasch erst amal die Patres überwindn, und des is Ja wirklich - i moan der Conni, mei Bruada, der hat des mit'n Aktionsdienst (Eine Gruppe Jugendlicher, die verschiedene Sazialdienste organisierte, F.M.) wirklich erfahrn müssm, daß er - daß jemand, der da wirklich viel tuat in der MK, erstns amol graße Schwierigkeitn hat, immer wieder, und eigntlich nia an Dank kriagt danach, ... und außerdem a ewigs Mißtraun. Also in der MK, de sein ja a scho frustriert, de ganzn Pater, de ham ja a koa Vertraun mehr zu dir, und des war ebn des, was im Desinfarkt anders war. Da sein mir die eigenen Chefs gwesn, ham tuan kennen was ma wolln, ham außerdem - ebn, hat des gfehlt. Alsa ebn die ganzn widrign Umstände, von Mißtraun, und Obrigkeit, de hat's da nit gebn. Des is eigntlich der Uorteil." (M 473-491)


Dementsprechend hatte Much auch andere Vorstellungen über das Leben und die Gestaltung des Desinfarkts:
"Wohnzimmer statt Gasthaus"
"F.M.: Was war eigntlich so eher dei wunschvorstellung, wia's Desinfarkt ablaffn sall? Was für Aktionen drin lafen salln ...
Much: Na, ebn, i hab a ziemlich unerreichbare Vorstellungen ghabt. Alsa $i$ hab ma immer dacht, des muaß iaz sa a Art Wohnzimmer wern. Und wia ebn a wahnzimmer ausschaut, was ma im Wohnzimmer alls machn kann. Was natürlich a Illusion is, weil in an wohnzimmer kennen nit immer verschiedene Leit sein, und des is dann im Grunde dach nur Gasthaus gwesn."
(M 594-601)
"Sauberer und übersichtlicher"
"Much: Wia $i$ 's am liabschtn ghabt hatt? ... Hm. Ja, i hatt, $i$ hatt $s o$ ahnliche vorstellungen ghabt wia der Ranni. I wollt ganz was anders machn. Aber der Panni und $i$ mir ham dann die Idee ghabt... daß ma den Bodn, den unebenen, oanfach außaasphaltiern. Mit'n Asphalt, mir hatt des guat gfalln, weil zerscht sein ma in der Altstadt am Asphalt gsessn, alsa des war sa symbelisch givesn für mi. Und außerdem hatt i's gern ghabt, daß es ebn übersichtlich bleibt. Irgndwie klarer, wia sall i sagn oanfach - sauber is a blöds wort, i wollt nit, daß sie dann zammensitzn auf an Heifal um a Kerzn umma und ... Bier trinkn die ganze Zeit."
(M 207-217)

Die Entwicklung des Desinfarkt zum "Gasthaus" machte also für Much die Umsetzung seiner Vorstellungen unmäglich. Er konnte dem nur noch aus 'caritativen' Uberlegungen etwas abgewinnen:
"Einen Platz, wa's warm ist"

Much: ... und a natürlich a de, de schon am Rand gstandn sin, also de schon mit - de sonst nirgns einikommen, de Schwierigkeitn ham, für die Sandler sogar, de ham da drinn - a a billigs Bier kriagt, und ham - sein immer auf an Sessl gsessn, wo's relativ warm war. Es war so irgndwie guat, weil sonst - de Aggressionen, de da auslassn worn sin, de hättn ja irgndwo anders auslassn wern müssn. Und irgndwie muß ma ja des auffangen. I woaß nit, irgndwie muß ma ja was tuan für de. ..."
(M 791-799)

Much hatte auch sehr viel Verständnis für die Protestaktion Ronnis, als dieser alle Mäbel aus dem Desinfarkt entfernte (siehe S. 日eff).

Als jedoch keine Anderung in seinem Sinne erreicht werden konnte, war er kaum mehr im Desinfarkt aktiv. Er war zwar noch einige Zeit dazu bereit, mit seinem Auto die Einkäufe zu erledigen, sah sich jedoch nur mehr als Besucher. Bis zum Sommer zog er sich gänzlich vom Desinfarkt zurück.

DER WEITERE UERLAUF DIESES KONFLIKTS

Die eben beschriebenen Positionen von Much und Erwin zeigen, wie unterschiedlich die kọnkreten Erwartungen waren, die hinter der prinzipiellen Einigung auf das gemeinsame "Projekt Desinfarkt" zur selbstbestimmten Gestaltung der Freizeit standen. Diese Differenzen waren so schwerwiegend, daß sie das gemeinsame Prajekt in seimer Existenz gefahrdeten.

Die Entwicklung des Desinfarkts zeigte bereits in den ersten Wochen, daß die Wünsche von Much (und Ronni) nach Aktivitaiten und kreativer Freizeitgestaltung durch die sich breitmachende "Bierhallenatmosphäre" verhindert wurden. Die Gruppe um Ranni und Much konnte diese Entwicklung nicht akzeptieren, sie sah dadurch sowohl ihre persönlichen Ziele als auch den Bestand des Desinfarkts gefahrdet. Deshalb versuchten sie - zunächst durch Diskussianen in den Arbeitsversammlungen - eine äderung durchzusetzen. Eine Verbesserung erhofften sie sich dabei durch die Einschränkung des Zugangs zum Desinfarkt - z.B. indem "Giftler" und "Sandler" davan ausgeschlossen würden.

Erwin wiederum war aufgrund seiner Interessenslage strikt gegen jede Form der Zugangsbeschränkung.

Für beide Seiten standen also grundsätzliche Voraussetzungen Für ihr weiteres Entgagment im Desinfarkt auf dem Spiel. Dabei schienen die beiden Positionen nicht miteinander vereinbar zu sein.

DIE AUFARBEITUNG DES KONFLIKTS GELANG NICHT

Diese Differenzen traten in der Frage um ein Lakalverbat für "Giftler" und "Sandler" offen zutage.
Es konnte kein Kompramiß gefunden werden, aber es kannte auch keine der beiden Parteien ihre Position aufgeben.

Die Lisung dieser Frage fand nicht auf inhaltlicher Ebene statt: Erwin war nicht bereit, irgendwelche Einschränkungen des offenen Zugangs zu akzeptieren und drohte damit, in diesem Fall nicht mehr im Desinfarkt mitzuarbeiten:

[^5]Zu dieser Zeit war Erwin jedoch unbestritten der "Kopf" des Desinfarkts - er hielt den tagtaglichen Betrieb aufrecht. Mit seiner Rückzugsdrahung erzwang er die Durchsetzung seiner Linie im Desinfarkt.

Bei dieser "Lösung" kamen die Interessen van Much und Ranni zu kurz - sie trug also den Keim weiterer Auseinandersetzungen in sich.
Diese Auseinandersetzungen folgten auch bald, als Ronni in seiner Protestaktion versuchte, seinem Anliegen doch noch zum Durchbruch zu verhelfen und einfach das "Gasthaus" ausräumte.
Da sich danach jedoch bald wieder die gleichen Verhaltnisse etablierten, verließen er und einige seiner Freunde das Desinfarkt.

Nach diesem weiteren Verlust an Aktivisten war das DesinFarkt jedoch noch weniger in der Lage, irgendein Pragramm durchzuziehen.
Benni bezeichnete (im Gespràch anläßlich der Vorlage des Teil I an ihn) die Folgen der Entwicklung des Desinfarkts zum Gasthaus als das Hauptproblem. Dadurch sei mehr zerstört worden als durch die Schwierigkeiten mit der Polizei und den Behörden.

ZUSAMMENFASSUNG

Die "Desinfarktler" wurden also zunächst mit einem gemeinsam akzeptierten Ziel aktiv - der selbstbestimmten Gestaltung ihrer Freizeit durch die Gründung eines eigenen Lakals. Innerhalb dieses Konsenses traten aber Meinungsverschiedenheiten auf, die dieses gemeinsame Ziel gefahrdeten. Und obwohl eine Uberwindung dieser Differenzen allen ein Anlie-
gen sein mußte, konnte keine allgemein akzeptierte Lésung gefunden werden. Mehr noch: Es war offensichtlich nicht einmal ganz klar, worin ihre unterschiedlichen Uorstellungen bestanden. So sagte z.B. Erwin:

[^6]Die Klärung des Gemeinsamen und des Irennenden in den Uorstellungen der "Desinfarktler" gelang offensichtlich nicht ausreichend. Statt dessen hatten die Jugendlichen einerseits das Gefühl, ohnenin haargenau das selbe zu wallen, andererseits standen sich aber unterschiedliche Positionen schainbar unvermittelbar gegenüber.
Die Folge waren Streits, die nicht inhaltlich ausgefochten werden konnten, sondern in einer Art Machtkampf entschieden wurden.

[^7]WAS SIND EIGENTLICH "MENSCHLICHE BEDURFNISSE"?

AuF der Suche nach einer wissenschaftlichen Abklärung der Bedürfnisse des Menschen - also seiner Natur - stieß ich im Verlauf meines Studiums auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erklärungsversuche.
Am geeignetsten schien mir dabei das Herangehen der "Kritischen Psychologie", die in den 70er Jahren in der BRD entstanden ist.

Der gräßte Uarzug dieses Ansatzes besteht meines Erachtens in der Anwendung des bestehenden bialagischen und histarischen $W i s s e n s$ über die evolutionäre Entwicklung des Menschen auf die psychologische Begriffshildung. Mithilfe der "Funktional-historischen Kategorialanalyse" (siehe Holzkamp 1983, Kap. 1 ) wurde versucht, das psychalagische Gegenstandsverstandnis aus der Rekonstruktion der phylogenetischen und historischen Entwicklung des Menschen zu gewinnen. Die Kritische Psychalagie bietet also eine wissenschaftliche Analyse der Begriffe, mit denen dann psychologische Farschung betrieben werden kann.

So trocken mir die Aneignung der Ergebnisse der Kritischen Psychalagie anfangs erschien - damit eröffnete sich mir ein faszinierender Blick auf das Wesen des Menschen: Der Mensch als Produkt seiner Vergangenheit in der Lage, seine Zukunft in gemeinsamer Anstrengung bewußt zu gestalten.

Ich möchte hier einige Ergebnisse der Kritischen Psychalogie in Bezug auf die Bedürfnisse des Menschen kurz darstellen, sqweit mir das für meine Argumentation notwendig erschien.

Generell kann man, so die Kritische Psychologie, Eesthalten,
daß die evolutionäre Entwicklung zum Menschen gekennzeichnet ist durch die Höherentwicklung der individuellen Lebenssicherung - vam Staffwechsel des Einzellers bis zur bewußten gesellschaftlichen Vorsarge des Menschen.
Der Mensch sichert seine Lebensgrundlagen durch seine Teilnahme und Teilhabe an der gesellschaftlichen Produktion:

> "Die spezifisch menschliche Form der Existenz besteht ... darin, daß die Menschen ihre individuellen Bedarfszustände im Normalfall nur dadurch befriedigen können, daß sie an den Aktivitäten der Gesellungseinheit zur vorsorgenden, gemeinschaftlichen Lebenssicherung und auf diesem Wege an den dabei geschaffenen Mäglichkeiten zur Bedarfsbefriedigung teilhaben."
> (Holzkamp-Dsterkamp 1976, S. 18)

Entsprechend dieser Form der Lebenssicherung mußten sich auch die "Bedürfnisse" evalutionär weiterentwickeln:
Die Intergration in die jeweilige Gesellschaftsform zur Sicherung der individuellen Existenz mußte zum 'menschlichen' Bedürfnis werden. In dieser Integration sind die "sinn-lich-vitalen Bedürfnisse" (Nahrung, Sicherheit, Warmehaushalt ... Sexualitàt) abgesichert: Menschliche "Befriedigung" bedeutet also nicht nur unmittelbare "Satheit", sondern das Wissen um die vorsorgliche Absicherung der Bedürfnisse durch die eigene Integration in den gesellschaftlichen Erhaltungsrahmen.

Der in vielen psychologischen Theorien konstatierte Gegensatz zwischen Individuum und. Gesellschaft wäre demnach nicht aus der Natur des Menschen, sondern aus der jeweils konkrethistorischen Farm der Organisatian menschlicher Gesellschaftlichkeit $2 u$ erklàren.

Die gesamtgesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten sind Für den Einzelnen jedach nur Handlungsmäglichkeiten. Zu ihnen kann er sich bewußt verhalten. Der Einzelne ist "Subjekt" seiner Handlungen, damit fähig "... den übergreifenden Zusammenhang zwischen den individuellen Existenz- und Entwicklungsumstainden und dem gesamtgesellschaftlichen Prazeß verallgemeinert-vorsorgender Schaffung menschlicher Lebensmittel/Bedingungen zu erfassen."
(Holzkamp, 1983, 5237$)$

Die Lebensgrundlagen des Einzelnen sind also abgesichert durch seine Fähigkeit, unter konkreten gesellschaftlichen Bedingungen bewußt zu handeln, also durch seine "Handlungsfaihigkeit":
"Die in der gesellschaftlichen Natur des Menschen liegenden Bedürfnisse realisieren sich alsa hier in der ERWEITERUNG DER HANDLUNGSFAHIGKEIT, d.h. sie treten in Erscheinung als subjektive Erfahrung der Einschrankung der Handlungsfähigkeit, was gleichbedeutend ist mit der subjektiven Notwendigkeit der Uberwindung dieser Einschränkung." (Holzkamp 1983, S 241)

Wer also an Hunger, Kalte, Ausgeliefertheit leidet, leidet zugleich an seinem konkreten Verhältnis zum kankreten gesellschaftlichen Erhaltungsrahmen (z.B. durch Arbeitslosigkeit, Rechtlosigkeit ...).

Die Erhaltung und Erweiterung der eigenen Handlungsfahigkeit unter gesellschaftlichen Bedingungen (also die Uberwindung von Ausgeliefertheit an diese Bedingungen) ist zentrales menschliches Bedürfnis - van der Kritischen Psychalogie "Praduktives Bedürfnis" genannt.

Dieses Produktive Bedürfnis ist die Grundlage des Interesses aller Menschen "an der Uberwindung der Unterdrückung der Menschen durch den Menschen, d.h. gerichtet auf die Verfügung der Menschen über ihre eigenen Angelegenheiten, die damit sich nicht fremden konträren Interessen unterwerfen und der Willkür der Mächtigen, ausliefern wollen." (Holzkamp 1980a, S. 210)

Da für die Absicherung der individuellen Lebensumstände die Einflußnahme auf den gesamtgesellschaftlichen Prazeß nötig ist, "... sind Allgemeininteressen nur im Zusammenschluß mit anderen, als gemeinsame Interessen realisierbar." (ebd., S 221)

Die Kritische Psychologie geht somit von einem "Allgemeininteresse" an der gemeinsamen Kantralle über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der je individuellen Lebensführung aus.

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Betrachtung des unüberwindbar scheinenden Konflikts um die inhaltliche Ausrichtung des Desinfarkts - also ihrer Freizeitgestaltung? Warum gelang es nicht, sich auf ein gemeinsames Vorgehen im gemeinsamen Interesse Cder gemeinsamen Kontrolle über die gesellschaftlichen Voraussetzungen der individuellen Lebensbedingungen) zu einigen? Warum schlug sich die - zunächst allgemein konstatierte - Interessensgleichheit in ihrem Denken und Handeln im Freizeitbereich nicht ausreichend nieder, gelang die Ausraiumung der Differenzen nicht?

Hier scheint es mir notwendig zu klären, welche Rolle der Freizeit - aus der Sicht der Kritischen Psychologie - im Leben des Menschen zukammt, und welche spezifischen Bedingungen in diesem Lebensbereich bestehen.

DER SIELLENWERT DER FREIZEIT

Betrachtet man bei uns die Lebensplane weiter Teile der Bevalkerung oder deren Darstellung in den verschiedensten Medien, so könnte man meinen, die Gestaltung der Freizeit sei vorrangiges menschliches Lebensziel.
Auch für die Gründung des Desinfarkts war der Wunsch nach besserer Gestaltung der Freizeit ausschlaggebend.
Welcher Stellenwert kommt der Freizeit im Rahmen der Konzeption der Produktiven Bedürfnisse zu?

Jede Freizeit - und mag sie noch so "privat" erscheinen setzt voraus, daß ihre Grundlagen als Ergebnis gesellschaftlicher Arbeit vorhanden sind und der Einzelne in ausreichendem Maß darüber verfügen kann. Um die Freizeit menschlich genießen $2 u$ können, muß der Einzelne also auch hier über ein bestimmtes Ma ß an gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit verfügen. Eine Einschränkung der Freizeitbedingungen könte durch die Uberwindung der Ausgeliefertheit an die entsprechenden Lebensbedingungen beseitigt werden. Es müßten also Aktivitaten in Richtung auf die "politische" Kontrolle des gesellschaftlichen Rahmens der Freizeit erfolgen - unter anderem durch den Zusammenschluß Gleichgesinnter.

Betrachtet man die Geschichte des Desinfarkts unter diesem Aspekt, so muß man feststellen, daß die Einrichtung des Vereinslokals sicher als Zusammenschluß Gleichgesinnter zur Erreichung des gemeinsamen Ziels der Verbesserung der Freizeitsituation $2 u$ werten ist.
Diese gemeinsame Handlungsbasis schien aber einerseits nicht auszureichen, um die inhaltlichen Differenzen der beiden Fraktionen im Desinfarkt um die Frage der Zugangsbeschränkung aufzuarbeiten. Andererseits entwickelten die "Desinfarktler" - entgegen der in der Konzeption der Praduktiven

Bedürfnisstruktur dargelegten Notwendigkeit der "politischen" Kontralle der individuellen Lebensbedingungen - das Konzept der Beschränkung der Lebensansprüche auf einen "autonomen Freiraum". Dieser führte aber nicht zu der angestrebten Autonomie, sondern endete mit der "Selbstauflösung" des Desinfarkts viel mehr in valliger Ausgeliefertheit an gesellschaftliche Machtinstanzen.

Warum wurden hier objektiv bestehende Möglichkeiten zur Erweiterung der Handlungsfahigkeit nicht in Anspruch genommen? Warum. wurde auch die gemeinsame Basis so schnell brüchig, tauchten scheinbar unüberwindbare Differenzen auf?

## DIE FREIZEIT- UND PRIUATIDEDLOGIE

AuF dem Niveau der gesamtgesellschaftlichen Uorsorge individueller Lebensbedingungen treten dem Einzelnen die gesamtgesellschaftlichen Handlungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten nicht unmittelbar und zwingend entgegen, sandern sie ergeben sich erst aus der symbolischen Darstellung der Eingebundenheit des Einzelnen in den gesellschaftlichen Erhaltungsrahmen: in seinen gesellschaftlichen Denkformen, alsa dem Bewußtsein über seine Stellung zur Gesellschaft.
"Das Individuum realisiert jetzt nicht mehr zwangsläufig in seinem Denken die Weise seiner Abgesichertheit durch den gemeinsamen Uarsorgeprazeß, sandern kann sich zum PROBLEM machen, wieweit unter gegebenen Verhaltnissen von seinem Standart aus seine individuelle Existenz tatsaichlich hinreichend, d.h. gemäß den gesellschaftlichen Möglichkeiten dazu, durch den gesellschaftlichen Lebensgewinnungsprozeß abgesichert ist: Ja, es kann in seinem Denken sogar die IATSACHE des Zusammenhangs zwischen verallgemei-
nert - gesellschaftlicher Lebenssicherung und eigener Existenzerhaltung UERNACHLẢSSIGEN oder leugnen."
(Holzkamp 1983, 5 316)

Damit ergeben sich die subjektiv wahrgenommenen Mäglichkeiten der Erweiterung der Handlungsfahigkeit nicht direkt aus den objektiv gegebenen Mäglichkeiten, sondern erst aus deren "idealogischer" Abbildung im Bewußtsein des Einzelnen. Dieser kann also durch ideologische Verkehrungen und Verschleierungen um real existierende Handlungsmöglichkeiten gebracht werden, bzw. sich unrealistische Vorstellungen davon machen.

Solches "Falsches Bewußtsein" ist aber kein Defekt (oder gar Uerschulden) des Einzelnen, sondern dadurch bedingt, daß das Wissen über sein Verhaltnis zur vorfindlichen Gesellschaft ja immer unter KONKRETEN gesellschaftiichen Verhältnissen, aber auch van der konkreten POSITION des Einzelnen in dieser Gesellschaft aus, erworben werden muß. Der Zugang des Eirizelnen zu diesem Wissen kann aber durch Strukturen oder auch durch Machtgruppen, die über Einfluß auf Schule, Medien etc. verfügen, eingeschränkt oder manipuliert werden.

Solche Bedingungen kännen die Bewußtseinsbildung "systematisch" verkehren oder behindern. Es ist alsa notwendig, auch die konkret-historische Formation der gesamtgesellschaftlichen Lebenssicherung zu beleuchten.

Diese Organisation der gesellschaftlichen Arbeit geschieht bei uns in Form des Kapitalismus - unbeschadet der Tatsache, daß das in der Propaganda verschleiert wird CWirtschaftswissenschaftler und "Arbeitgeber" sind sich dieser Tatsache sehr wohl bewußt - wie auch ihrem Interesse, das $2 u$ verschleiern!).
Zentrales Merkmal des Kapitalismus ist das Privateigentum an

Produktionsmitteln: Ein (immer graßer werdender) Teil der Bevalkerung kann sich seinen Lebensunterhalt nur dadurch sichern, daß er seine Arbeitskraft an die Produktionsmittelbesitzer (Kapitalisten i.w.S.) verkauft. Diese eignen sich die so geschaffenen Produkte, und damit den "Mehrwert" (den Teil des "Newwerts", der nach Abzug des Lohnes i.w.S. übrigbleibt - siehe Marx: Lohn, Preis und Profit, 5. 43ff) als Profit an.
Mit dem Verkauf seiner Arbeitskraft "gehört" der Lohnabhängige wahrend der Arbaitszeit nicht mehr sich selbst, sandern ist dem Kommando des Produktionsmittelbesitzers unterstellt er ist also framdbestimmt. "Das Kapital" verfügt über den Großteil des gesellschaftlich (vor allem durch die Lohnabhängigen) geschaffenen Reichtums - samit über die äkonamische Macht.
Der bürgerliche Staat (auch in Form der bürgerlichen Demokratie) ist historisch aus diesem Machtverhaltnis entsprungen und dient u.a. Zu dessen umfassender Absicherung - damit zur Absicherung der Fremdbestimmbarkeit Über die Bevalkerungsmehrheit.

Bereits in den akonomischen Verhaltnissen des Kapitalismus sind bestimmte "objektive Mystifikationen" CHolzkamp 1983, S. 361ff) beschlossen, die ein Erkennen dieser Beziehungen behindern:

Der Kapitalismus ist entfaltete Warengesellschaft: die Produzenten produzieren nicht für den eigenen Bedarf, sondern in gesellschaftlicher Arbeitsteilung - für den Markt. Dort erscheint durch den "Warenfetisch" (Marx, Das Kapital, 5. B5ff) der Wert der Waren nicht als Ergebnis menschlicher Arbeit, sondern als Naturaigenschaft der Produkte. Damit entschwindet aber die Jatsache der Mehrwertpraduktion cund mit ihr der kapitalistischen Ausbeutung) dem Auge des Beobachters.
Die Fremdbestimmtheit im Arbeitsprozeß Caber auch z.B. die

Konkurrenz zwischen den Menschen) erscheint dadurch aber nicht mehr als Ergebnis der Lohnabhängkeit - somit kapitalistischer Produktion - sondern als Natureigenschaft der 'Produktion allaemein'.
Ahnliches geschieht mit der Fremdbestimmung durch den bürgerlichen Staat.

Mit dieser Naturalisierung wird die historische Relativitait dieser Uerhältnisse (die Möglichkeit und Natwendigkeit ihrer Uberwindung) verschleiert.
Wenn aber die Veränderbarkeit der gesellschaftlichen Verhaitnisse nicht mehr sichtbar ist, scheinen die wünsche nach Selbstbestimmung und -verwirklichung nur mehr im (ungesellschaftlich erscheinenden) Freizeit- und Privatbereich einlobsbar $z u$ sein. Die Lebensansprüche werden samit tendentiell auf diese Bereiche eingeschrankt.

Damit wird aber dem Einzelnen die Sicht auf vorhandene Möglichkeiten der Erweiterung seiner Handlungsfähigkeit Calsa der gemeinsamen Einflußnahme auf den gesellschaftlichen Rahmen) teilweise verstellt. In der Uberwindung dieser Verschleierungen besteht alsa die Chance, den eigenen Möglichkeitsraum $z u$ erweitern, und $z u$ einer besseren Bedürfnisbefriedigung (im Sinne deren "Produktiver" Einbettung) zu gelangen.

Diese Freizeit- und Privatidealogie wird - da sie dem Kapital nützt - unter Ausnutzung seines Einflusses auf den Staat i.w.S. CSchule, Medien ...) Flaißig unterstützt.

FREIZEITIDEDLGGIE UND JUGENDLICHE

Für Jugendliche gilt die Freizeitorientierung in verstärktem

Maße. Denn sie sind in immer gräßer werdender Zahl noch nicht direkt im Praduktionsbereich integriert, sondern befinden sich in Bildungseinrichtungen.
Im Ausbildungsbereich (vor allem in Schule und Universitat) genießen die Jugendlichen Schonung vor den Zwängen der Lohnarbeit. Dart treten ihnen aber die gesellschaftlichen Strukturen und Anforderungen nicht so unmittelbar entgegen, wie dies im Produktionsbereich der Fall ist.

Das bedeutet für Jugendliche einerseits eine Tendenz der Verschleierung der Hauptwidersprüche unserer Gesellschaft, andererseits aber eine erhöhte Bereitschaft zu Aktivitäten, "weil (die Jugendlichen, F. M.) noch nicht oder zumindest noch weniger durch die Anpassungszwänge der Arbeitswelt eingeschüchtert warden sind" (H.E. Richter, in: M. Haller 1981, S. 23日).

Dem entspricht auch eine Uerschiebung des Bereichs, in dem Jugendliche aktiv werden:
"Jugendprotest manifestiert sich heute vielmehr an Prablemen, die nicht unmittelbar im Bereich von Arbeiten und Lernen, vielmehr in den unterschiedlichen Nichtarbeitshereichen oder allgemeinen Palitik angesiedelt sind: Kampf gegen Aufrüstung und für Frieden, für den Erhalt der Umwelt, Forderung nach ausreichendem und auch bezahlbarem Wohnraum, Aktianen gegen das unzureichende und bürokratisch reglementierte Freizeitangebot und gegen Einschränkungen im Konsumbereich stehen im Mittelpunkt jugendlicher Protestaktionen."
(Franckmann u.a. 1981, S. 日1)

Diese Abkehr der subjektiven Interessen vom Arbeitsbereich wird noch verstärkt in Zeiten verminderter Berufsperspektiven Jugendlicher:

## "wenn aber

- Jugendliche die zunehmende Einengung des Spielraums für individuellen und sozialen Aufstieg auf dem Arbeitsmarkt und in den Betrieben und Büros erfahren, - Uarstellungen, sich durch eigene Anstrengung emporarbeiten zu können, immer mehr untergraben werden, - die zweifellos noch breit vorhandene Leistungsbereitschaft immer mehr darauf konzentriert werden muß, durch eigene besondere Anstrengung wenigstens das bisher Erreichte absichern zu können, oder überhaupt einen Jab zu bekommen,
- die verschärfte Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt und in den Arbeitsstatten van denjenigen, die noch in der Ausbildung stehen und sich noch auf den Ubergang ins Erwerbsleben varbereiten, bereits weitgehend antizipiert und dort die Konkurrenz- und Streßsituation der Arbeitswelt bereits vorweggenammen wird,
dann kommt den Bereichen jenseits von Bildung und Arbeit, wa auch für die Jugendlichen individuelle Bedürfnisse und vielfaltige persönliche Lebensgestaltung sich allein noch realisieren kännen, nach mehr Bedeutung $\mathbf{z u}$, als sie unter entwickelten bürgerlichen Verhaltnissen sawiesa schan haben."
(Franckmann u.a. 1981, S. 114)

Die Freizeitorientierung ist also Für Jugendliche allgemein ausgepragter, und gewann im Verlauf der Krisenentwicklung noch an Bedeutung.
Infolgedessen wird für Jugendliche das Erkennen der Veränderbarkeit gesellschaftlicher Rahmenbedingungen behindert. Dadurch wird aber eine bewußte Gestaltung selbst im Freizeitbereich erschwert.

SIND "JUGENDPROBLEME" EIGENTLICH "JUGEND"-PROBLEME?

Vor allem im Zusammenhang mit den Jugendunruhen von 1980/81 wurde durch Presse und Politik oftmals versucht, diese Proteste als Angelegenheit einer "radikalen Minderheit" darzustellen. Dazu vermerkte die "Eidgenössische Kommission für Jugendfragen":
"Es trifft 2u, daß radikale Minderheiten die Jugendunruhen ausgeliast haben. Es trifft auch zu , daß diese Minderheiten in verschiedener Hinsicht von der Mehrheit - auch der Jugendlichen - isaliert sind. Aber die Probleme dieser Minderheiten sind nicht isoliert von den Problemen der Mehrheit - und zwar einer Mehrheit nicht nur der Jugendlichen."
(Eidgenässische Kommission für Jugendfragen 1980, S. 6)
"Die Angst der Jugend macht Angst, weil sie auch unsere Angst ist."
(ebd., S. 31)

Auch H.E. Richter widerspricht der These, daß hinter den Pratesten Jugendlicher der letzten Jahre eine eigenständige "Jugendproblematik" stünde, indem er schreibt:
"Es gibt gar nicht 'die Jugend' als eine Für sich existiarende Teilgesellschaft. Was die Jungen denken, fühlen und tun ist stets zugleich Frage, Antwort oder Spiegelung im Beziehungssystem der Gesamtgesellschaft. ... Infolge ihrer alterstypischen Disposition (besondere Offenheit, emotionale Ansprechbarkeit) nehmen die Jungen gesellschaftliche Konflikte und Bedrohungen schärfer wahr und empfinden sie intensiver als die Mehrzahl der Alteren. ... Die Jun-
gen reagieren mit besonderer Sensibilitat auf Zukunftsaspekte der gesellschaftlichen Entwicklung, denn sie haben die längste Zukunft vor sich."
(H.E. Richter in M. Haller 1981, S. 238)

UBERLEGUNGEN ZUR UBERWINDUNG DIESES KDNFLIKTS

Was bedeuten die varangegangenen Darlegungen über menschliche Bedürfnisse und Stellenwert der Freizeit für die Aṇalyse des Kanflikts zwischen den Uorstellungen einer "Kompramißlosen bffnung" ader "kreativen Freizeitgestaltung" im DesinEarkt?

Auch für den individuellen Freizeitbereich gilt also, daß seine Voraussetzungen gesellschaftlich geschaffen sind. Die Freizeit kann also (im Sinne Produktiver Bedürfnisse) umso befriedigender erEahren werden, je besser der Einzelne EinFluß auf ihre gesellschaftlichen Uoraussetzungen hat. Diese "produktive" Absicherung der Freizeit durch die gemeinsame Verfügung über die gesellschaftlichen Bedingungen entspricht dem "Allgemeininteresse" nach der Uberwindung der Ausgeliefertheit an unkontraliierbare Leiensbedingungen. In diesem Sinne war das die gemeinsame Handlungsbasis der Jugendlichen bei der Gründung des Desinfarkts.

Dennoch schienen die sehr bald auftauchenden Differenzen über die konkrete Umsetzung unüberbrückbar, gefahrdeten dieses gemeinsame Ziel. Dem Gefühl "eigentlich haargenau 's gleiche" (Erwin, SE SO1) zu wollen stand entgegen, daß in
der Praxis Folgenschwere Meinungsverschiedenheiten über konträre Uarstellungen nicht ausgeräumt werden kannten.

Diese scheinbar paradoxe Situation hat meines Erachtens Ealgende Ursache:

Die Unterschiede ihrer Uorstellungen ergaben sich aus unterschiedlichen Erfahrungen, die die beteiligten Jugendichen aufgrund unterschiedlicher Lebenssituationen gemacht hatten. Sie lagen alsa im jeweiligen konkreten Verhaltnis der Individuen zum gesellschaftlichen Rahmen als "unhintergehbare und universelle Daseinsrealität" (Holzkamp 1983, 5.35日) begründet - in Kindheit, unterschiedlichen "ideologischen" Erfahrungen in Familie und Schule, sozialen Situation im Elternhaus, eigenen momentanen Lage, individuellen Zukunftsperspektiven ... Das Allgemeininteresse tritt nicht offen zutage, sondern steckt in unterschiedlich verschleierter form hinter den individuellen Interessen der Beteiligten.

Wenn diese unterschiedlichen Prämissen der jeweils eigenen Uarstellungen gegenseitig mitgeteilt würden, kännten die Jorstellungen des Anderen wechselseitig "unter dieser Umstenden auch für mich verständlich" werden. Dieses Verstehen bejeutet aber nichts anderes, als in "deinen" und "meinen" vorstellungen die dahinterstehenden gemeinsamen Bedürfnisse zu begreifen und samit die gemeinsame Handlungsgrundlags zu erweitern.

Somit würden die scheinbar gegensatzlichen Vorstellunger der Aktivisten relativierbar und aufeinander abstimmbar: es kinte inhaltlich geklärt werden, worin das Gemeinsame an den Vorstellungen dieser Jugendlichen besteht, Interessensunterschiede könnten daraufhin überprüft werden, ob sie den Allge-mein- und Gruppeninteressen entsprechen oder ihnen zuwiderlaufen.

Voraussetzung für die Herausarbeitung der gemeinsamen Redürfnisse in ihren differierenden Vorstellungen über die Gestaltung der Freizeit ist aber das Uberschreiten des Freizeitbereichs: Arbeits- und Schulbereich, Freizeitsituation, eigene äkonomische Situation und Zukunftsperspektiven, die individuelle und gemeinsame Vergangenheit, aber auch die konkrethistorische Formation der Gesellschaft müßten dazu thematisiert werden. Denn in diesen Faktoren liegen ja die Ursachen für die Verschiedenheit ihrer Varstellungen.

Dieses Begreifen wird aber durch die Freizeit- und Privatideolagie behindert. Indem der gesellschaftliche Bereich z.B. nur als notwendiges. Uhel für die Gestaltung des "eigentlichen" Lebens in der (privat erscheinenden) Freizeit betrachtet wird, werden die Uerhaltnisse geradezu auf den Kapf gestellt. Jugendliche, gerade in der heutigen Zeit, sind von dieser Verkehrung besonders stark betroffen (durch geringe Aussichten auf inhaltlich befriedigende Arbeit oder Einflußmöglichkeiten auf ihre gesellschaftliche Umwelt).

Genau im Uberschreiten dieser Freizeitorientiertheit bestünde die Möglichkeit, die kontroversen Vorstellungen über die Gestaltung der Freizeit aufzuarbeiten, die dahinterliegenden gemeinsamen Bedürfnisse zu verdeutlichen. Damit kennte eine breitere Basis für gemeinsame Aktivitaiten hergestellt werden.

Eine solche Aufarbeitung der auftretenden Differenzen durch Berücksichtigung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen fand natürlich im Verlauf dieses Konflikts teilweise statt wenn auch nicht in dem für eine Klärung im geschilderten Sinne notwendigen Maß.
Das mächte ich mit den folgenden Gesprächsausschnitten zeigen, in denen Much die Motive seines "Kontrahenten" in der Frage der bffnung des Desinfarkts trotz (und durch Berücksichtigung) dessen vallig anderer Lebenslage verstehen kann:
"Much: Der Erwin war eigentlich oaner, der wirklich ... dem's wirklich außerordentlich schlecht gangen is in seiner Jugend wahrscheinlich. In Heimen aufgwachsn und ohne Eltern und mit der Polizei ewig im Konflikt. Stimmt, eigntlich is der Erwin wirklich oaner, ... deswegn war's für den a bsanders wichtig."
(M 527-531)
"Much: ... na ham ma gsagt, mir lassn jedn eina. Und des $i$ glab daß des deswegn vor allm vom Erwin die Idee war, weil er sicher oft außigschmißn worn is oder er fühlt sich immer glei außigschmißn, aus der Gesellschaft, aus allem."
(M 78-82)

Dieses Verständnis reichte jedoch offensichtlich micht aus, die Meinungsunterschiede im Sinne einer gemeinsamen Orientierung zu überwinden. Die konkrete Lebenssituation von Erwin blieb Für Much eben Erwins persönliche Problematik, aus der sich dessen persänliche Varstellungen ableiteten. Es wurde nicht in ausreichendem Maße deutlich, daß Erwins und Muchs Uorstellungen nur unterschiedliche Erscheinungsformen einer gemeinsamen Bedürfnisgrundlage waren.

Uon Erwins Problemen fühlte sich Much nicht betroffen. Es wurde nicht aufgearbeitet, daß Erwin Opfer gesellschaftlicher Entwicklungen war, die in anderer Form auch Much selbst bedrahten - auch wenn dessen persoinliche Situation vallkommen intakt schien: z.B. die erfahrenen Einschränkungen in den Jugendzentren, oder die Gefahrdung seiner Pläne im Desinfarkt infolge der "Neuen Armut" (Alkoholiker, Rauschgiftsüchtige, Aggression im Desinfarkt), aber auch die tristen Zukunftsaussichten - auf allgemeinerer Ebene auch die Gefahr einer akologischen und nuklearen Katastrophe.

Den "Desinfarktlern" schien stattdessen, daß sie jeweils nur individuelle Probleme mit "der Gesellschaft" hätten. Durch diese Individualisierung mußten für sie aber auch die subjektiven Möglichkeiten schwinden, Einfluß auf die gesellschaftlichen Lebensbedingungen zu nehmen - indem auf gemeinsame Betroffenheit mit gemeinsamen Gegenaktionen reagiert würde.
Das wiederum verstärkte die Tendenz, die Lebensansprüche in den "autonomen Freiraum" zu verlegen, den Kontakt mit "der Gesellschaft" nur auf das Allernätigste zu reduzieren, sich auf's "Aussteigen" zu orientieren.

Der Freizeit kam also die Rolle zu, über unveränderlich erscheinende gesellschaftliche Bedingungen hinwegzutroisten. Diese Tendenz (aber auch die Vergeblichkeit dieses Versuchs) kommt in der Eolgenden Passage zum Ausdruck:
"Daß sie oan unheimlich abiziagn"
"Much: Später dann, oder jetz im Nachhinein bir i eigentlich draufkommen, daß sie (die "Desinfarktler", F.M.) oan unheimlich abiziagn. Alsa, wenn ma mit de beinander is, ma wird total trübsinnig auf die Daver, und denkn über alls irr viel nach, und deswegn miaßn sich wahrscheinlich a oft - i hab da damals dann nacher richtig trinkn angfangt, echt, hab irr viel trunkn, hab sicher jedn Tag zwoa, drei Bier trunkn, was für mi irr viel is. Und des oanfach, weil - sitzt zamm, und jeder hat irgend a Problem ghabt, immer. Die Fraun, oder sonst irgendwas. Prablem hat's immer gebn. Irgndwas zum Traurigsein. Ham mer gsagt, ja, trink ma no a Bier. Des war ganz komisch - und de dafangen sich glab i irrsinnig schwer aus dem ganzn. woaß a nit, wieso."
(M 255-266)

Indem die Ursachen der Probleme nicht veränderbar schienen,
blieb nur noch gemeinsames "Probleme-Walzen", Traurigsein oder die Flucht in den Alkohal.

Durch das Begreifen der gesellschaftlichen Zusammenhänge hinter ihren individuellen Lebenṣbedingungen wäre vielleicht sichtbar $z u$ machen gewesen, daß hinter Erwin's und Much's unterschiedlichen "individuellen" Uorstellungen über die Konzeption des Desinfarkts eine gemeinsame Betroffenheit eben durch diese gesellschaftlichen Bedingungen - lag. Im konkreten: daß also die Erfahrung Ernsts, ausgeschlossen zu werden, sowie jene Muchs, in den Jugendzentren Einschränkungen unterwarfen zu sein, gemeinsame gesellschaftliche Lrsachen haben.
Somit wären Voraussetzungen geschaffen, gemeinsame Zielsetzungen und Strategien für die Umsetzung ihrer Lebensansprüche auch in der Freizeit zu finden - jetzt vor dem Hintergrund deren gesellschaftlicher Einbettung.

Die Freizeit genügt sich nicht selbst als Inhalt. Sie ist integraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Und nur über gemeinsame Einflußrahme auf dieses - als Jeren "politischen" Rahmen - können wirkungsvoll die eigenen Lebens- (und somit auch Freizeit-) bedingungen gestaltet werden.

# 2.) ES GELANG NICHI, SICH GEGEN DEN DRUCK UUN AUSSEN ZU WEHREN 

"Sie hattn's jederzeit in der Macht ghabt, uns zu z' machn."
die zielsetzung: "autanamie" - freitheit im freiraum

Ein zentraler Punkt im Konzept des Desinfarkts war jener der "Autonomie": Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.
Diese Uorstellung ergab sich im wesentlichen aus zwei Erfahrungen:
1.) In den Jugendzentren hatten die Aktivisten die Erfahrung gemacht, daß sie durch die Jugendzentrumsleitung eingeschränkt und gegängelt wurden (siehe S. 10f). Die Ursache dafür sahen sie in der Absicht der Palitiker " $z$ ' kontralliern wohin si Jugend bewegt" (B 376), die uber den Umweg der Einanziellen Abhängigkeit Druck auf die Leitungen der Jugendzentren ausübten.

Um dieser Gefahr der Vereinnahmung $z u$ entgehen sollte das Desinfarkt:

- institutionell ungebunden sein - als eigener Verein gelten und ein eigenes Lakal haben.
- Einanziell välig unabhängig sein, ausdrücklich auch auf die bestehenden Subventionsmöglichkeiten verzichten:
"Erwin: Mir ham ja damals a, mia ham gsagt, mia suchn nit
um (Subvention, F.M.) an, weil da wean ma abhängig. Also, mia ham sa gsagt: Iaz gebn ma vo mir aus de zehntausnd Schilling, des is nur a Hausnummer, nägschts Jahr geht's uns ab. Und wenn ma des na verkraftet, des isch ungefaihr so, banal gsagt, ma weat irgendwie verpflichtet und abhängig."
(E 747-752)
- Aber die Aktivisten wollten auch bewußt auf jede Schützenhilfe (z.B. durch Politiker) verzichten, sich also eigenständig absichern:
"Benni: Mir ham erst zum Schluß außi mit innen (den Politikern, F.M. g g'redet, alsa am Anfang ham ma immer des Angebot ghabt, zum Landesjugndrefarentn Girstmaier $z$ ' gehn, und mit ihm $z$ 'redn wenn ma Probleme habn, oder überhaupt über die ganze Situation $z$ ' redn, aber mir ham des - mir ham irgendwie ka Ueranlassung dazu ヨsehn, mir walltn eigentlich a ebn de ganzn Probleme mit Polizei rundherum und so nit irgendwer va obn erledign lassn, obwohl es dann anscheinend hinter unsrer Hand passiert is."
(B 146-153)

2. 2 Aber die Uorstellungen der "Desinfarktler" wurden von einer weiteren wichtigen Erfahrung mitgeprägt: von den "Jugendunruhen" 1980/81.

In vielen westeuropäischen Städten wurden Jugendliche bereits in den Jahren zuvar zunehmend aktiv. Sie forderten die offentliche Forderung "Autonomer Jugendzentren", aber auch Veränderungen in allgemeinen Fragen der Politik CUmwelt, Abrüstung, Prateste gegen Graßbauten, Nachrüstung, öffentliche Angelobungen ...).

In den Frühen 日0er Jahren änderte sich jedoch das Uerhalten der Behörden gegenüber diesen Pratesten und Jugendinitiativen: Mit Riesenaufgeboten von Polizei sollten Proteste zur Unterstützung solcher Forderungen zurückgedrängt werden.

Wegen vergleichsweise geringer Anlässe kam es in dieser Zeit wiederholt $z u$ Straßenschlachten und Massenverhaftungen. Provakationen am Rande dienten zum Vorwand für wahre Hetzjagden auf Demonstranten. Die Ereignisse von Zürich und Nürnberg, die Raumung der "GAGA" in Wien seien hier nur kurz erwähnt. Auch in Innsbruck kam es in dieser Zeit zu ahnlichen Situationen: So z.B. im Mai 1981, als ein anonymes Flugblatt zu Kravallen in der Altstadt aufrief. Hundertschaften von Polizisten wurden zusammengezogen. Eine zerbrachene Fensterscheibe - ein geringfügiger Anlaß hätte eine Katastrophe ausgelöst.

Aber auch die Uberwachung regular angemeldeter Demonstrationen durch Photo, Film und "Antiterrareinheit" hatte spürbar zugenommen.

Eine wichtige Rolle bei der Zurückdrängung solcher Proteste kam spielte dabei die bürgerliche Presse. Um deren Umgang mit den Pratesten dieser Zeit darzustellen, möchte ich hier noch einige Zitate aus Zeitungen anfügen.

Neue Züricher Zeitung, 1.6.1980:
"Die meisten der Randalierer hatten, wenn man sie befragte, kaum eine Ahnung, um was es bei der Opernhausvorlage überhaupt geht, und wendeten sich dann auch rasch ihrem eigentliche Ziel zu: Störung und Zerstörung, Radau und Konfrontation mit der Polizei."

## Diskreditierung von Protesten als Verhetzung von Außen:

 Das DrahtzieherkarussellÜber die Hausbesetzung vom 1.5.81 in Innsbruck: "Die Besetzer, die sich als 'Wolnnungssuchende und Sympathisanten' bezeichnen - viele von ihnen sprechen iberraschenderweise nicht Tiroler, sondern reinen Vorarlberger Dialekt - stiutzen sich auf einen Hochschilerschaftsbericht, demzufogge 3500 Studenten auf der Straße stuinden ..." (Tiroler Tageszeitung, 2./3.5.81)
"In einem Gespräch mit Wohnungsreferent Vizebürgermeister Niescher hob er den sorgfaltig uberlegten Einsatz der Polizeieinheit hervor und betonte, daß man mit der Zwangsräumung jenen Weg gegangen sei, den die Demokratie in solchen Fällen verlange. Er gab 'der Hoffnung Ausdruck, daß es gelingt, künfig die schwierige Situation in den Griff zu bekommen und den ausländischen harten Kern (also doch nicht die Vorarlberger? F.M.)von den Mitläufern zu isolieren.'"
(Tiroler Tageszeitung, 5.5.81)

Fuir eine geplante Protestaktion gegen eine öffentliche Angelobung von Soldaten in Kufstein bestinden Geruchte uber eine Beteiligung der Innsbrucker Hausbesetzerszene und Munchner Demonstranten. (Siehe Tiroler Tageszeitung, 13.8. 81, S.5)
"Scotland Yard: Rassenausschreitungen von Außen gesteuert."

Neue Tiroler Zeitung, 14.4.81, S. 4

# - So kam es zu Jugendkrawall in Wien: Vier Terror-Profis aus dem Re Ausamand risen MORGENAUSGABE <br> Unabhängige Tageszailung lür Uslarraich  <br> Dlenstag, 7 Marz 1801 N U N  

"Haus besetzt: 'Tauchstation' fuir Halbwelt?
. . Fuir Mitbewohner steht allerdings fest: Die 'besetzte' Wohnung ist Unterschlupf krimineller Elemente und Schauplatz wüster Rauschgiftorgien. Ein Mieter: 'Keiner der Bewohner geht einer geregelten Beschäftigung nach, wahrscheinlich lassen sie Kriminelle hier zeitweise untertauchen und kassieren dann kräftig dafur. Oft übernachten 20 Leute hier!'"

Tiroler Tageszeitung, 5.3. 1981
"Die Einäugigen
... 80.000 ließen sich von antiamerikanischen Parolen berieseln, 30.1000 zogen durch Berlin und fuhrten Atomtote spazieren, Emanzen und Iomosexuelle, gehätschelte Fruichte der Perversitial, zogen ebenso mit wie die Filialisten der ostdeutschen Kommunisten - und schließlich fand sich wieder ein 'harter Kern'"..."

Tiroler Tageszeitung, 9.9. 1981

Diese Passagen zeigen sehr deutlich, daß nicht versucht wurde, sich inhaltlich mit den Forderungen der Jugendichen auseinanderzusetzen, sandern von deren Anliegen abzulenken:

- durch Verachtlichmachen
- durch die Darstellung der protestierenden Jugendichen als Opfer van "Terrarprofis"
- durch Kriminalisierung.

Damit wurde deutlich: Wer versucht, politischen Forderungen durch Prateste Nachdruck zu verleihen, hat mit Repressalien zu rechnen. Diese gehen von der Uberwachung über berufliche Schwierigkeiten bis zur gewaltsamen Aufläsung von Demonstrationen.

Das hatte auf die Vorstellungen der "Desinfarktler" starken Einfluß, da sie mit den bei solchen Pratesten und Demonstrationen vorgetragenen Forderungen sympatisierten, und sie sich teilweise selbst daran beiteiligt hatten.
Im Unterschied zu anderen (früheren) Jugendinitiativgrippen spielten im Desinfarkt kommunal- oder allgemeinpolitische Forderungen eine geringe Rolle, praktisch wurden auch keine Aktivitäten in dieser Richtung Cabgesehen von einem Flugblatt gegen eine internationale Unteroffizierskonferrenz in Innsbruck - s. Anhangl unternommen.

Diese Jugendiichen sahen sich aufgrund der eben geschilderten Erfahrungen repressiver Maßnahmen dazu gezwungen, sich auf eine "Freiheit im Freiraum" zu beschränken: statt dem Anspruch nach Ueranderung der gesellschaftlichen Umwelt gaben sie sich damit zufrieden, "eine Dase auf der Grundlage van Taleranz und Menschlichkeit" ("Jux-Statuten", S. 32) zu errichten. Sie hofften, durch diese Selbstbeschränkung auf einen "privaten" Bereich von Repressionen unbehelligt zu bleiben.

Diese Beschränkung auf den "Freiraum" verlief jedoch sehr widersprüchlich - eher aufgezwungen als aus politischer Uninteressiertheit. Denn diese Jugendichen hatten sehr wohl einiges auszusetzen an ihrer gesellschaftlichen Umwelt.

Diese brisante Mischung aus Unzufriedenheit einerseits, andererseits aber berechtigter Angst davor, diese Unzufriedenheit $z u$ artikulieren, verbunden mit der Gewißheit, ohnehin keinen Einfluß auf "die Politik" nehmen zu können, findet meines Erachtens ihren Ausdruck in den "Jux-Statuten", dem ersten Entwurf der Vereinsstatuten.
Daß dort die Forderungen der "Desinfarktler" so unumsetzbar Formuliert wurden, ist Ausdruck der fehlenden Aussicht auf Realisierung ihrer Wünsche. Ihre Resignation wurde dabei in Humor verpackt.
"In da Altstadt mechtma:

+ A Fuasbodnheizung firn Winta, weils gar so kalt isch ...
+ A Dach drüba mechtma mochn ...
+ ausm Galdenen Dachl mechtma an Hyde Park Corner machn, wo a jeda redn kann, wia am die Goschn gwagsn is.

Freiheit mecht ma hobn, wia (for example)

+ Gedanknfreiheit fir an jedn und jede
+ Redefreiheit fir die Gleichn
+ Versammlungsfreiheit, nit nur beim Würschtlstandl
+ Malfreiheit nit nur für die Badnmarkierer und Denkmalschützer ...
+ A Fußballtor aufgstellt mechtma habm, Eir de, was aus Bayern Münchn kemmen, und fir uns a oans
+ Uberhaupt mehr Uerwitterung ..."
("Jux-Statuten": siehe 5. 32)

UUN DER AUTGNGMIE ZUR DHNMACHT
"Mir ham uns glab i gegn alls distanziert"

Im Ealgenden moichte ich darstellen, wieweit sich der zentrale Punkt im Konzept des Desinfarkts - die Selbstbestimmung in einem "autonomen" Freiraum - in die Praxis umsetzen ließ, bzw. wie es zu der aufgezwungenen Schließung des Desinfarkts kam.

Zunächst suchten die Aktivisten den Anschluß an andere Jugendinitiativen: das Desinfarkt wurde Mitglied der "Arbeitsgemeinschaft Tiraler Jugendzentren", kurz "ARGE", einem Zusammenschluß Tiraler Jugendzentren und -initiativen zur gemeinsamen Interessensvertretung und organisatorischen Unterstützung. Deren Mitglieder mußten sich dazu verpflichten, Selbstverwaltung anzustreben bzw. bereits verwirklicht zu haben. Ein von den Jugendinitiativen gewahlter Gescháatsführer wurde über den "Uerein Jugend und Gesellschaft" (dessen abmann ist der Landesjugendreferent) bezahlt (siehe dazu Pichler 1986).

Sehr bald waren einige "Desinfarktler" aber unzufrieden mit der ARGE. Statt Mittel zur Durchsetzung der Interessen der Jugendlichen $z u$ sein, erschien diesen die ARGE (über ihre Einanzielle Abhängigkeit, aber auch durch die Abhàngigkeit darin organisierter Jugendzentren vom Landesjugendreferat) zunehmend zum "Spion" des Landesjugendreferenten $z u$ werden, und so die Kontrolle der Jugendinitiativen zu ermäglichen.
"Erwin: Derf $i$ no was zur ARGE sagn. Also meiner Meinung nach - i bin irc mißtrauisch gegn land und so. Und die ARGE mag sich no so - für Jugndclubs intressiern, weat
immer nur vom Land finanziert. Und i glab, daß die ARGE vom Land irgndwie gfressn worn isch. Abhängig isch. Daß es Land durch die ARGE die einzlnen Jugndclubs kantralliert. Und schaugt, daß sie - also mir kimmt vor, daß es irgndwia so a Art Spion is. Daß es Land irgndwia immer was woaß, und oanfach alls zamm kontrolliert isch. Und deswegn sein mir bei der ARGE nit dabei. Wir walln sa halbwegs autonom bleibn. Also mir wolln uns unsern Scheiß selber machn. Ohne ARGE und sa, und ohne Girstmaier und ohne Wallnäfer (damals Landesjugendreferent/Landeshauptmann), und so weiter und sa Fort. Aui bis zum Gott selber."
(Rundfunk-Interview, S. 4)

Aus Sorge um die Eigenständigkeit zog sich somit das Desinfarkt von seinem einzigen Bündnis zurück und verzichtete auf diese Möglichkeit der gemeinsamen Interessensvertretung. Auch mit anderen - "vereinnahmten" - Jugendzentren unternahm das Desinfarkt keine gemeinsamen Aktionen, ja es distanzierte sich von diesen Gruppen:
"Erwin: I moan - mir ham uns glab i ziemlich kraftig gegn 's KOMM - ... - gegn's 26, gegn's MK, - dinstanziert oanfach. Weil jeder von de hat sei Politik gmacht, oder was irgndwie - 's KOMM isch vo der $\forall H$ (österr. Hochschülerschaft, F.M.) abhangig, 26 isch vom (unverständlich) abhängig, und so weiter und sa fort. ... Mir ham uns damals glab i gegn alls distanziert."
(SE 841-849)

Mit diesem ostentativen Verzicht auf die Zusammenarbeit mit anderen Jugendgruppen stand das Desinfarkt jedach seinen Schwierigkeiten allein gegenüber. Und solche Schwierigkeiten kamen sehr bald.

Bereits beim Silvesterfest wurde van Nachbarn die Polizei gerufen; beim Einstandsfest gab's die erste Anzeige wegen Ruhestörung. Gesundheitsamt und Lebensmittelpolizei machten Kontrollen und Auflagen: zum einen durften keine Speisen mehr ausgegeben werden, zum anderen wurde versucht, ihnen den Bau zweier getrennter WC's aufzuzwingen. Es kam wiederhalt zu Polizeivisiten und Razzien.
Die Gewerbebehörde ermittelte immer wieder, ob sich das Desinfarkt (z.B. durch den Ausschank von Getränken an Nichtmitglieder oder zu Fixpreisen) einer unerlaubten GewerbeausÜbung schuldig machte. Gerade bei diesem Punkt handelte es sich um ein Uorgehen, das gegenüber ähnlichen als Club geführten Lokalen in Innsbruck (z.B. dem "KOMM", dem "TREIBHAUS" und dem "UTOPIA") lange Zeit nicht angewandt wurde. Dort genügte ein Anschlag: "Die Preise verstehen sich als Freiwillige Spenden".

Zunächst wurden diese Schwierigkeiten van den Aktivisten als Willkürakte einzelner Beamter angesehen, und sie setzさen sich entsprechend zur Wehr: Erwin und Benni eigneten sich die Kenntnis der Rechtslage an und hofften, dadurch dieser Willkür Einhalt gebieten $z u$ können - was anfangs auch gelang.

UERSUCHE ZUR ABSICHERUNG DES DESINFARKTS

Da die "Desinfarktler" auf Bündnisse und auf die angebotene Schützenhilfe durch den Landesjugendreferenten verzichteten, mußten sie mit den auftauchenden Problemen anders Fertig werden. Dazu entwickelten sie verschiedene Strategien:
ein, indem sie jedem neuen Besucher autamatisch einen Mitgliedsausweis aushandigten und ihn in der Mitgliederkartei auFnahmen. Zugleich machten sie alle Besucher darauf aufmerksam, daß die Bezahlung der Getränke als Ereiwillige Spende zu verstehen sei.

- Anfangs konnten einige Probleme durch Kenntinis der Rechtslage und durch Bluffen abgewendet werden.
- Als deutlich wurde, daß diese Maßnahmen nicht genügten, entschlassen sie sich dazu, eine Art "Außenpalitik" zu betreiben (siehe S. 77EE)
Dabei versuchten sie einerseits, durch einen Artikel in der damals neu erscheinenden Zeitschrift "Stattblatt" das DesinEarkt einem weiteren Publikum bekannt zu machen und so neue Besucher zu gewinnen.
Andererseits wollten sie auch eine Gegenöffentlichkeit schaffen, um so der Stimmungsmache, die gegen sie in Zeitungsartikeln betrieben wurde, etwas entgegenzusetzen. Konkretisiert wurde dieses Uorhaben durch ein Infarmations-Flugblatt und das Arrangieren einer Rundfunksendung üher das Desinfarkt.

Es ist mir nicht bekannt, welchen Effekt das InformationsFlugblatt und der Stattblatt-Artikel hatten, ich vermute aber, daß dieser eher gering war.
Die mit der Rundfunksendung verbundenen Koffnungen, den Palitikern und Zeitungsschreibern auf diesem Weg die Meinung sagen zu können, ging jedenfalls nicht auf: Die Jugendlichen hatten letztlich keinen Einfluß auf die Gestaltung der Sendung, und der Reporter hatte darüber seine eigene Auffassung. Diese entsprach keineswegs ihren Varstellungen:
"F.M.: Da hat's ja im Radia a Sendung gebn über's DesinEarkt -

Erwin: Ja, ma bittschön, hea auF. (Den Reporter, F.M.)
kannt i deswegn immer no umbringen. F.M.: Scho? Wia is'n des glaffn? Hat der des von sich aus

Erwin: $\mathrm{Na}, \mathrm{mir}$ ham halt probiert, daß irgndwelche Leut, mir ham da a großartige Story vorghabt, a großartige Sach vorghabt, und da wollt ma halt a a große Außnpolitik machn. Unsere Connekschn ausnutzn. ... Na ham ma ebn a Interview gmacht, er mit uns, und da sein ma schon mim Ronni a bissele - mim Ronni hab i immer - mir ham kloane Streitigkeitn ghabt. Also über Struktur ... vom DesinFarkt. Und mir ham damals meines Wissns nach nit allzusehr gstrittn. Aber der (Reporter, F.M.) hat des damals so - daß es wirklich ausgschaut hat wia a Streitgespràch. Also mir ham gstrittn - i hab des a gheat, i hab glab i no die Aufnahme dahoam."
(SE 463-480)

- In Situationen, in denen das Desinfarkt akut in Gefahr war (durch Druck von Außen oder innere Schwierigkeiten) versuchten die Aktivisten, mehr Leute zur Mitarbeit im DesinFarkt zu mativieren und sa die Existenz des Desinfarkts wieder abzusichern. Mit dieser Strategie hatten sie zeitweise auch Erfolg.
"Wieder zammhaltn müssn"


#### Abstract

"Sonja: (über die Krise im Anschluß an den Einbruch im Sommer, F.M.J ... aber grad so was hat wieder a neue Power einibracht. Daß die Leut wieder zammhaltn ham müssn und wieder von varn anfangen müssn. Und grad de Krisn ham wieder de Leut zammenbracht. Oder was woaß i - wia dann die massivn Bullnschwierigkeitn angfangen habn, daß da a wieder oanfach mehr Zusammenhalt war, oder de Sache mit'n Brand im Desinfarkt und so Sachn."


Diese Belebungsphasen waren jedoch nicht von langer Dauer. Die Aktivisten konnten damit zwar punktuelle Schwierigkeiten meistern, prinzipiell ließ sich ihre schwache Position dadurch aber nicht festigen.

All diese Maßnahmen waren aber nicht dazu angetan, das Desinfarkt nachhaltig abzusichern.

Die "Desinfarktler" befanden sich in einer zwiespältigen Situation:

- Einerseits war das Desinfarkt indirekt bestandig in GeFahr: Durch die rechtlich nicht eimwandfreie Finanzierung Über den Barbetrieb und die Probleme mit der Polizei drohten ständig Anzeigen. Verbunden mit der chronischen Geldnot des Clubs konnten aber bereits ein paar Anzeigen das finanzielle "Aus" bedeuten.
- Andererseits hatten die Behörden kaum direkte Möglichkeiten, das Desinfarkt zu schließen, da der Verein nur wegen sehr triftiger Gründe aufgelöst werden konnte. Dieser formellen Position der Stärke waren sich die Aktivisten bewußt.
"Erwin: Ja guat, zuamachn kennen's uns eh nitta, was mechtns zuamachn, ... da miaßn's den Uerein verbietn. Und da miaß ma aber - woaß der Teifl wia. Da miaß ma 'Heil Hitler' schrein, und da würdn's uns a nit zuamachn." (E 670-674)

Ihren realen Erfahrungen der Ausgeliefertheit stand also eine formalrechtliche Pasition der Stärke gegenüber. Die daraus resultierende trügerische Sicherheit behinderte zusatzlich die Einsicht in die existentielle Notwendigkeit, die Absicherung des Fortbestands des Desinfarkts zu einer HauptauFgabe zu machen.

DIE AUSGELIEFERTHEIT DES DESINFARKIS WIRD OFFENSICHTLICH

Eine gewisse Zeit konnten sich die "Desinfarktler" also in der Hoffnung wiegen, mit den auftauchenden Problemen durch individuelle Strategien fertig zu werden. Das änderte sich jedoch im Herbst/winter 1982, als sich die Probleme mit den Behörden verstarkten und ihnen Gerüchte über die beabsichtigte Schließung des Desinfarkts zu Ohren kamen.
Damit schien den Aktivisten, daß Sein oder Nicht-Sein des Desinfarkts nicht von ihrem willen abhing, sondern vielmehr von der Duldung durch die Behörden. Ja sie erfuhren sogar, daß die bisherige Existenz des Desinfarkts "politischen" Interventionen zu verdanken war:
"Benni: ... und dann wenn die Polizei kommen is, dann ham (die Nachbarn, F.M.) g'sagt, warum machts es nit endlich zu, ... und dann sagn sie (die Polizisten, F.M.), ja, fragts im Stadtmagistrat. Und so, also es hat da irrsinnig viele Spielchen hintenumma gebn, von de mir wahrscheinlich nie weiter's erfahrn werdn."
(B 170-180)
"Benni: Zum Desinfarkt hin hat's irrsinnig viele Anweisungen von hintn g'gebn, wie ma nacher erfahrn ham, und wie ma immer so zwischneini erfahrn ham, daß da ah, ja die Polizei hat da Veto einglegt, daß ma Desinfarkt nicht zumacht, weil sie will da die Drognszene erfassn ..." (B 153-158)

Damit wurde immer deutlicher, daß die Existenz des DesinFarkts nicht eigenständig abgesichert war, sondern von der Duldung durch gesellschaftliche Machtgruppen abhing - daß diese sogar das Desinfarkt zur Erreichung ihrer Ziele Cz.B.
der Erfassung der Drogenszene) einsetzten.
Da die Aktivisten aber keine Möglichkeit für eine aktive Absicherung sahen, waren sie auf diese Duldung angewiesen. Und sie konnten sich ihrer nur so lange sicher sein, solange sich diese Gruppen einen Uorteil aus dem Desinfarkt versprachen oder eine Schließung noch nicht opportun schien.
"F.M.: Des haßt mehr oder weniger, daß es der Gemeinderat in der Mand hat, ob's so a Lokal gibt oder nit?
Benni: Ja, genau. ... Alsa sie hattns jederzeit in der Macht ghabt, des wiss ma, uns zuzmachn."
(B 359-366)

Die Jugendiichen lebten also in dem Wissen, daß die Existenz des Desinfarkts nicht eigenständig abgesichert war, sondern nur geduldet wurde - also nur so lange gesichert war, als das Desinfarkt für andere von Nutzen war.
Diese Tatsache zwang die Aktivisten $z u$ bewußter und unbewußter Selbstzensur. Sie mußten Aktivitaiten vermeiden, durch die das Desinfarkt für Behörden oder Geschäftsleute unbequem wurde. In ihrer isalierten Situation durften sie es auch nicht mehr wagen, in der 日ffentlichkeit aktiv $z u$ werden.

Diese Ausgeliefertheit spielte bereits im Frühjahr bei der Diskussion um die Ausgrenzung von "Junks" und "Alkies" eine wichtige Ralle.
Statt ihre eigenen Uorstellungen umzusetzen, mußten sich die "Desinfarktler" nach den vermuteten Interessen mächtiger Gruppen arientieren.

Durch diese Selbstzensur konnte ihre Ausgeliefertheit jedoch nicht beseitigt werden. Ihre Ohnmacht wurde augenscheinlich, als sich zu Beginn des Winters die Hinweise verdichteten, daß - allen Zugeständnissen zum Tratz - das Desinfarkt nun
endgültig beseitigt werden sollte. (siehe S. 96)

Zu dieser Zeit wurde der Hauptteil der Arbeit von Benni allein verrichtet, und als Obmann haftete er persönlich für Anzeigen gegen das Desinfarkt. Im. Protokoll eines Gesprächs, das ich zu dieser Zeit mit ihm führte, kam seine damalige Ausweglasigkeit und Resignation zum Ausdruck.
"Verärgert dachte (Benni) daran, das Desinfarkt einfach zuzusperren, eventuell wenn auch das KOMM zugesperrt würde, in der Hoff̣nung, daß durch die dann auf der Straße stehenden Leute irgendwas bewirkt würde."
(Ged. Prot. 12.12.日2)

Diese Passage drückt Bennis Aussichtslosigkeit hinsichtlich einer aktiven Veränderung der Situation aus. Er hatte nur noch die Hoffnung, daß sich "etwas tut" - daß àsc andere Leute aktiv würden. Sein darauffalgender Rückzug vom Desinfarkt war nur der logische Schluß aus seiner Einschatzung der Handlungsmäglichkeiten.

Nach dem Abgang Bennis ت̈bernahm eine Vierergruppe den weiteren Betrieb des Desinfarkts. Auch ihnen gelang es jedoch nicht, das Desinfarkt zu retten.

Durch wiederholte Razzien wurden in der folgenden Zeit dem Desinfarkt die Besucher - und damit die finanzielle Basis abgegraben. In kurzer Zeit war das Desinfarkt mit der Miete Zwei Monate im Uerzug. In dieser Situation wurden auch wieder Erhebungen wegen unerlaubter Gewerbeausübung angestellt. Die Aktivisten wurden auf das Stadtmagistrat zitiert. Dort wurde ihnen eine hohe Geldstrafe angedroht.
Nach dieser Zermürbung mußte ihnen nur noch das Angebot von
der Ubernahme der Mietschulden und des Verzichts auf eine Anzeige unterbreitet werden, damit die "Desinfarktler" das Lokal selbst schlossen.

Die Aktivistengruppe sah sich "in die Ecke gedrängt". Diese Resignation kommt im Flugblatt "Wir sind traurig" deutlich zum Ausdruck.
"Wir wissen nicht genau, wie sie uns zerstaren wollen, welchen Uorwand sie verwenden wollen. Sie haben das Recht des Stärkeren. Wir haben die Stärke derer, die in die Ecke gedrängt werden. ...

Noch reden wir
Noch schreiben wir"
(Flugblatt "Wir sind traurig", siehe S. 103)

Was sie tun würden, wenn "reden" und "schreiben" nichts nützten, blieb unausgesprochen. Der weitere Verlauf des Endes zeigte jedoch, daß sie nicht mehr weiter wußten.

Ihr Iraum von der "Autonomie" endete also in Ohnmacht.

ANALYSE DER MUGLICHKEITEN FUR EINE UERBESSERTE ABSICHERUNG

Die varangegangene Darstellung zeigt, daß es den Jugendifchen im Desinfarkt nicht gelang, ihr Ziel der selbstbestimmten Freizeitgestaltung umzusezten. Im Gegenteil: Sie gerieten in einen Teufelskreis, an dessen Ende vallige Ausgeliefertheit, Ohnmacht und Selbstzensur standen. Diese Fremdbestimmtheit begann schon sehr früh, das letztliche Ende des

Desinfarkts war nur der spektakuläre Abschluß einer langen Entwicklung:

- Anhand der Reaktionen der Behörden auf die "Jugendunruhen" wurde deutlich, was die "Desinfarktler" zu erwarten hätten, falls sie ihren Uorstellungen durch offentliche Aktionen Nachdruck verleihen wallten. Gegen diese glaubhaft angedrohten Repressalien wußten sie sich nicht abzusichern.
- Infalgedessen sahen die Jugendlichen die einzige Möglichkeit der teilweisen Verwirklichung ihrer Vorstellungen in der Selbstbeschränkung auf einen "Autonomen Freiraum". So hofften sie unbehelligt $z u$ bleiben.
- Dadurch verfügten sie jedoch über keine Machtposition zur eigenständigen Absicherung. Als sich herausstellte, daß ihr Rückzug in die "Autonomie" sie nicht vor Einflußnahme von Außen abschirmen konnte, blieb ihnen nur noch Selbstzensur und letztlich die Selbstauflösung des Desinfarkts.

Diese Entwicklung zeigt, daß es für das Desinfarkt (wie auch für ahnliche Initiativen) unumganglich gewesen wäre, auf eine Basis für die eigenstandige Absicherung ihrer Position nach Außen hinzuarbeiten. Erst auf dieser Grundlage hatten die "Desinfarktler" ihre inhaltlichen Uorstellungen durchsetzen können. Die Frage der "politischen" Absicherung müßte für solche Initiativen also zum zentralen Thema werden.

Aufgrund dieser Natwendigkeit möchte ich nun die Frage stellen: Welche Möglichkeiten für aine solche Absicherung hätten sich Eür das Desinfarkt bieten können?
Um das abzuklaren ist es zunächst notwendig, die konkreten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie damals aktuelle Tendenzen (als den konkreten Rahmen ihrer Handlungsmöglichkeiten) darzustellen.

DIE GESELLSCHAFTLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN DES DESINFARKTS
"Ronni:
I mecht für die ganze andere Jugendbewegung, für die Politiker, für die Jugendzentren mecht i iaz was vorsingen.

Drei, vier:
In Zeiten wie diesen sind wir gebor' $n$,
In Zeiten wie diesen sind wir verlor' $n$. Denn wir sind die Sorgenkinder, uns ist der Staat zu minder."
(Rundfunkinterview, 5 5)

Was bedeuteten die hier angesprochen "Zeiten wie diese" die späten 70 er und frühen 80er Jahre - für die "Desinfarktler"?

Die Jahre nach 1979 waren in Westeuropa nicht nur durch die "Jugendunruhen", sondern auch durch eine Verschärfung der sozialökonomischen Auseinandersetzungen im Gefolge einer hartnäckigen wirtschaftlichen Krise geprägt. Ich machte zunächst diese Situation und ihre gesellschaftspolitischen Falgen darstellen.

DIE WIRISCHAFISENTWICKLUNG DER WESTLICHEN INDUSTRIENATIONEN UON 1970 BIS 1983

Die Wirtschaftsentwicklung der westlichen Industrienationen war von 1970 bis 1983 geprägt durch zwei Krisen, die den gesamten $0 E C D-R a u m$ erfaßten (in der $0 E C D$ sind die meisten westlichen Industrienationen erfaßt, darunter auch tsterreich):

Ende 1973 trat inmitten eines ungewännichen AuFschwungs plötzlich ein Rückgang in der Wirtschaftstatigkeit ein, der sich 1974 und 1975 ausweitete und die gesamte entwickelte kapitalistische Welt erfaßte.

Tratz der Härte dieser Krise wurde sie bereits in der zweiten Halfte 1975 überwunden, und es kam zu einem beschleunigten Wiederbelebungsprazeß, der dann im ersten Halbjahr 1967 zu einem Aufschwung führte. Die Zeit bis Mitte 1979 war gekennzeichnet durch relativ bescheidene und instabile wachstumsraten (3,5-5\%).

Im zweiten Malbjahr 1979 zeigten sich die ersten Anzeichen einer weiteren Krise, die 1980 einsetzte.

Die neue Spezifik dieser Krisen war, daß die Belebungs- und Aufschuungsphasen relativ kurz waren. Aber es gab noch zwei andere Erscheinungen, die der Lage neue Züge verliehen:
1.) Das Nebeneinander von Belebung und hoher Arbeitslasenrate.
In der Krise $1974 / 75$ erreichte die Arbeitslosigkeit im aECDSchnitt $5 \%$ und ging in den falgenden Jahren nicht unter diesen Wert zurück, sondern erhöhte sich in der Zeit van 1979 bis 1982 auf ت̈ber $B \%$. In den falgenden Jahren setzte sich diese Entwicklung Fort.
2.J Das Nebeneinander von Krise und hoher Inflationsrate ("Deflation").

In den Jahren bis 1982 lag die Inflationsrate Cgemessen am Uerbraucherpreisindex) zu keiner Zeit unter $8 \%$.

In dieser Zeit zeigte sich aber auch, daß bis dahin international anerkannte Methoden staatlicher Wirtschaftsregulierung (Keynesianismus) scheiterten. Es wurden also andere Rezepte angewandt, um der Situation Herr zu werden.

UERANDERTE BUDGETPDLITIK - KRISENMANAGMENT AUF DEM RUCKEN DER BEUULKERUNG

In den Jahren nach 1980 wurde vor allem auf die Reduzierung der affentlichen Ausgaben abgezielt. Das beinhaltete u.a. eine Senkung der Sozialquote zugunsten der Wirtschaftsförderung und Reduktion von Arbeitsplatzen im uffentlichen Dienst.

In bsterreich erhöhte sich die Sazialquate in der Zeit von 1970 bis 1982 zwar von $21,1 \%$ auF $26,8 \%$ in dieser Zeit verfünffachte sich aber der Betrag der Subventionen der offfentlichen Hand an die Industrien.
Zudem fand in den letzten Jahren eine deutliche Umschichtung des Steueraufkommens von der Gewinnbesteuerung zu den Massensteuern (vor allem Mehrwert- und Lohnsteuer) statt. Deren Anteil am BudgetauFkammen erhähte sich van 1970 bis 1985 CUoranschlag) von $47,4 \%$ auf $63, \mathrm{~B} \%$, wahrend im gleichen Zeitraum der Anteil der Kapitalsteuern (Einkommens-, Kérper-schafts-, Gewerbe-, Vermögenssteuer) von 23, $\%$ auf $15,1 \%$ sank.
Die Budgetausgaben verschoben sich also von Sozialausgaben zur Gewinnfärderung, wahrend die Steuereinnahmen verfehrt von den Masseneinkommen getragen wurden.

Durch diese sozialpolitischen und akonamischen Entwicklungen spitzte sich die Lage besonders für einige Gesellschaftsgruppen zu - unter ihnen auch die Gruppe der Jugendlichen:
"Der Preis der Erhaltung der freien Marktwirtschaft wird gezahlt von:

- Den Kindern und Jugendlichen in Vorschulerziehung und Ausbildung.
- Den Arbeitern und Angestellten durch wachsenden Ver-
schleiß der Arbeitskraft und Einschränkung der gesundheitlichen Uersorgung.
- Den alteren Menschen, die nach einem Arbeitsleben um die Sicherheit ihrer Altersversorgung, um die Möglichkeit einer relativ sorgenfreien Zeit betrogen werden;
- den korperlich und geistig behinderten Kindern und Erwachsenen, denen sich diese Gesellschaft gerade sorgenvoll zuzuwenden begann;
- den arbeitslosen Jugendlichen und den hunderttausenden Schulabgängern ohne Abschluß;
- den psychisch Kranken, den Labilen und den Kriminalisierten, denen, die weiterhin in schlechten Wohnverhältnissen leben müssen, den jugendlichen Ausländern u.s.w."
(D. Dankwerts, in: Damm u.a. 1978, 5 26)

Besonders stark subjektiv betraffen durch die Einschränkungen der akonamischen Lebensperspektiven war gerade die Altersgruppe, der ein Großteil der "Desinfarlttler" argeherte:
"Kindheit und Jugend der heute (1980, F.M.) Zwanzigjênzigen fallen in die Sechziger- und Siebzigerjahre, alse in eine Zeit wirtschaftlicher Blüte, in der alles machbar schien. ... Ausgerechnet auf den Zeitpunkt der Pubertat und des Ubertritts in die Arbeitswelt, ausgerechnet auch in die Zeit der Integration in die Erwachsenenwelt brach dann die wirtschaftliche Rezession. Mit der Einschränkung freier Berufswahl und dem Verlust der absaluten materiellen Sicherheit ging genau jene Basis der individuellen Lebensgestaltung verloren, der nach den Normvorstellungen unserer Gesellschaft noch mehr Gewicht beigelegt wird, als sie faktisch schon hat."
(Eidgenössische Kommission für JugendFragen 1980, S. 20)

"DAUERKRISE" UND SOZIALER FRIEDE

Die VerEasser des Buches "Jugendpalitik in der Krise" beurteilten die Tendenz zunehmender innenpalitischer Konfrontation seit den 7Oer Jahren - am Beispiel BRD - Ealgendermaßen:
"Seit die Herrschenden erkannt haben, daß die bereits seit Jahren andauernde wirtschaftliche Krise und ihre Falgeerscheinungen wie Arbeitslasigkeit, Betriebsstillegungen, Kurzarbeit, Lohnabbau, Rentenmisere, Preissteigerungen, Geldentwertung ... - keine vorübergehende Erscheinung darstellt, sondern sich zu einer strukturellen Dauerkrise entwickelt hat, wurde ihnen zugleich deutlich, daß das traditianelle Konzept zur Herstellung von Massenloyalität, nämlich über die Gewährung materieller Gratifikationen, unter bestehenden gesellschaftlichen Herrschaftsverhaltnissen nicht langer praktizierbar ist. wo jedoch Massenloyalitat zu einem repressiven System richit mehr erkauft werden kann, weil dafür die Finanziellen Mittel Eehlen, liegt der Versuch nahe, sie zu erzwingen. Demgemaß beabachten wir bereits seit Jahren eine Umverteilung staatlicher Finanzen zugunsten der "inneren Sicherheit" sowie direkter und indirekter Subventionen an die Industrie, was zugleich eine Einschrainkung der sozial- und jugendpolitischen Haushalte zur Folge hat. ...Ziel ist, die Risiken politischer Widerstandsbewegungen für die Exekutoren von Herrschaft kalkulierbar zu machen und jede Form des widerstands mit individueller Existenzbedrahung zu beantworten." (Damm u.a. 1978, S B)
"Die Furcht staatlicher Instanzen vor jeder Form einer außerparlamentarischen Opposition, vö́ einer Abnahme der Identifikationsbereitschaft mit den bestehenden Herr-


#### Abstract

schaftsstrukturen und vor einer 'schwindenden Massenloyalität' (Brückner) lokalisiert das Feindbild, gegen das sich die langfristig geplante Gesamtkonzeption zur 'inneren Sicherheit' richtet, jedoch nicht etwa nur im 'lager' der Linken; die Generalpràvention wendet sich - wie der 'Landesentwicklungsplan 1985' von Niedersachsen offen bekennt - gegen 'das steigende politische Bewußtsein der Bevalkerung (...), (das) wahrscheinlich dazu führen (wird), daß die Neigung zu offentlicher Konfrontation ansteigt.'" (Damm u.a. 1978, 5 59)


Diese Darstellung darf natürlich nicht direkt auf Dsterreich umgelegt werden, hat jedach als Tendenz auch Für uns Gültigkeit.

Diese Strategie der "Generalpravention" richtet sich alsa gegen jedes Protestpotential, nicht zuletzt auch gegen kritische und "autonome" Jugendinitiativen. In diesem Zusammenhang sind wohl auch die "Jugendkrawalle" der Jahre 1980/日1 zu verstehen, die ganz Westeuropa erschütterten: als offensives Zurückdrangen öffentlicher Proteste mit den Mitteln staatlicher Gewalt.

Entsprechend den neuen "Erfordernissen" trat auch eine Wende der staatlichen Jugendpolitik ein.
Für die "Arbeitsgruppe Jugend" in der BRD bestand die Reaktion affentlicher Jugendpalitik:

[^8]3.) Im Rückzug der Verbände und Drganisationen auf ihre ureigendsten Verbandsinteressen und -ideologien unter Eaktischer Aufgabe allgemeiner emanzipatorischer Zielsetzung in der praktischen Arbeit.
4.) In einer wachsenden palitischen Kantralle der beschäftigten Sozialarbeiter und Referenten für politische Bildungsarbeit.
5.) In der verstärkten palitischen Disziplinierung bis hin zur Kriminalisierung derjenigen Jugendiichen, dia um Freiräume für ihre politische Arbeit und Freizeitorganisation kämpfen."
(Damm u.a. 1978, S 11)

Diese Chier am Beispiel des $0 E C D-R a u m s$ und der BRD naiher erlàuterten) ökonamischen und gesellschaftspolitischen Tendenzen lassen sich im wesentlichen auch in dsterreich Festmachen - und verfehlten ihre Auswirkungen auf die Jugendszene nicht:
Stagration, Reallahnverlust, steigende Arbeitslasig'eit, Neue Armut, Sinken der Lebensperspektiven ... zeichneten sich 1980 auch bei uns ab und haben sich seither noch verdeutlicht.

Auch in Iiral
"... wird eine neue Jugendpolitik favorisiert: Kein Mai 1981 Cgemeint ist der 1. Tiraler Maimarkt der ARGE, F.M.J, keine Unruheherde wie KOMM oder Desinfarkt, kein Geld Für Agitataren und Gesellschaftsverànderer mehr, sandern eine Wende hin zum Ruhigen, Asthetischen, Konstruktiven, Besannenen, Und-Nur-Nichts-Linken. Uberschaubarkeit ist wichtig, denn sie gewährt Kontralle." (Pichler 1996, S. 94)

Eine weitere Seite der krisenhaften Entwicklung in den westlichen Industrienationen ist die Zuspitzung globaler Wider-
sprüche, die sich in einer zunehmenden Gefahrdung der gesamten Menschheit niederschlagen - hier vor allem die Problemkreise der
o nuklearen Bedrohung (verschärft durch den Wandel der uSAußenpolitik von der "friedlichen Koexistenz" zum Konzept der "Ausrottung des Reichs des Bösen", materialisiert in der Stationierung von erstschlagsfähigen Mittelstreckenwaffen in Europa und der Ausweitung der Rüstung auf den Weltraum) - dkologischen Bedrohung, wobei deutlich wurde, daß trotz offensichtlicher Verschärfung der Situation notwendige Maßnahmen verhindert oder umgangen werden (als Beispiel die politische Schützenhilfefür den LKW-Transit zuungunsten der Bahn: trotz dramatischer waldschäden und daraus resultierender Katastrophen).

- zunehmenden Uerarmung der "Dritten Welt", die ein friedliches Nebeneinander der Nationen gefährdet.

Durch die Folgen der krisenhaften Wirtschaftsentwicklung wurden also die Zukunftsperspektiven der Bevolkerung mehreach beeinträchtigt.
Diese äkonomischen, akologischen und weltpolitischen Einschränkungen der Lebensperspektiven werden von Jugendichen besonders dramatisch erfahren, da diese sich naturgemäß verstarkt auf die Gestaltung der Zukunft orientieren. Diese "besondere Sensibilität (für) Zukunftsaspekte der gesellschaftlichen Entwicklung" (H.E. Richter) Eindet ihren Ausdruck einerseits in einem hohen Engagment der Jugend in diesen Fragen, andererseits aber auch in einem besonderen psuchischen Druck Cselbst die "No Future"-Haltung vieler Jugendlicher entsteht ja aus einer ursprünglichen Hinwendung zu einer Zukunft, die jedoch keine Perspektiven zu bieten scheint).

## Geben die Jugendlichen der Gesellschaft noch eine Zukunft?

Die Mehrheit der Jugendlichen sieht die Zukunft der Gesellschaft pessimistisch: 58\% schätzen die gesellschaftliche Zukunft als „eher düster", 42\% als "eher zuversichtlich" ein.

- 95\% der Jugendlichen rechnen nicht damit, daß die Kriege abgeschafft werden
- $95 \%$ rechnen nicht damit, daß es eine sorgenfreie Gesellschaft geben wird
- 80\% rechnen mit Rohstoffknappheit, Wirtschaftskrisen und Hungersnöten
- 78\% rechnen nicht damit, daß es mehr Gleichheit unter den Menschen geben wird
- $76 \%$ rechnen damit, daß Technik und Chemie die Umwelt zerstören werden.
(Deutsche Shell 1982, S. 15)


## HANDLUNGSMUGLICHKEITEN IN DIESER KONFLIKTLAGE

Diese gesellschaftspolitischen Tendenzen brachten die "DesinEarktler" (wie andere Jugendinitiativen auch) in einen zugespitzten Kanflikt:
Den inhaltlichen Anliegen nach Eigenstandigkeit sowie ihren palitischen Forderungen stand die 〔sehr glaubhaft angedrohte) Gefahr der repressiven Antwort darauf entgegen.

Die Reaktion der "Desinfarktler" in dieser Konfliktsituation bestand in einem Rückzug vor der Gefahr repressiver Maßnahmen - etwa durch die Beschränkung auf den "Freiraum", oder auch durch den Uerzicht auf ein offensives Auftreten für ihre Forderungen in jugend- und allgemeinpolitischen Fragen. Daß diese Selbstbeschränkung nicht widerspruchslos verlief, fand meines Erachtens seinen Ausdruck u.a. in den Formulierungen der "Jux-Statuten". Hier wurden zwar bestimmte Forde-
rungen artikuliert, jedach in einer so entstellten Form, daß niemand deren Umsetzung zu befürchten hatte. (S. 32)

In solchen Konfliktsituationen gibt es nach Holzkamp die "doppelte Mäglichkeit" zur Erhaltung der Handlungsfahigkeit: die "restriktive" und die "erweiterte" Handlungsfahigkeit (siehe Holzkamp 1983, 5. 374 fE).
1.) Dem Einzelnen ist die Notwendigkeit oder Mäglichkeit der Veränderung seiner gesellschaftlichen cunbefriedigend empfundenen) Lebensbedingungen nicht einsichtig. Diese erscheinen ihm entweder als naturuüchsig 〔alsa prinzipiell unveränderbar), oder aber er sieht keine Mäglichkeit, sich gegen die beim Uersuch der Erweiterung der Handlungsfähigkeit zu erwartenden Gefahren zu schützen (z.B. durch Zusammenschluß mit Gleichgesinntenj.
Zur Beibehaltung der Handlungsfahigkeit bleibt in diesem Fall nur die Miglichkeit, sich mit den bestehenden Machtverhältnissen zu arrangieren: sich einigermaßen angenehme Bedingungen $z u$ "erkaufen", z.B. auf bestimmte Farderungen zu verzichten, um geduldet zu werden.
Die sa erreichte Sicherheit bleibt jedoch ständig gefährdet und trügerisch, denn sie beruht lediglich auf der Duldung durch die "Mächtigen". Durch den Verzicht auf den Aufbau einer eigenständigen Machtpositian und auf Widerstand wird deren Pasitian zusätzlich gestärkt - die sa erreichte Handlungsfahigkeit bleibt "restriktiv".
2.) Die Uerwirklichung der "erweiterten Handlungsfahigkeit" setzt voraus, daß
"... das Individuum zugleich mit der Mäglichkeit der Verfügungserweiterung auch die Mäglichkeit erfährt, die dabei zu antizipierende Existenzgefahrdung abzuwenden, d.h. durch Zusammenschluß ... eine überindividuelle Gegenmacht von der Graß̉nordnung zu gewinnen, die die Gefahr-
dung der je individuellen Existenz aufheben kann ..." (Holzkamp 1983, 5 373).

MUGLICHKEITEN ZUR ABSICHERUNG EINES SOLCHEN JUGENDPRDJEKTS

Betrachtet man das Ausmaß der Gefahren, mit denen die "Desinfarktler" aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Strategie der "Generalprävention" für den Fall rechnen mußten, daß sie
 lich, daß die Alternative der Erweiterung der Handlungsfahigkeit mit der Sicht breiter Bündnismöglichkeiten steht und fallt.

Die objektiven Möglichkeiten für solche Bündnisse sind durchaus gegeben: Denn einerseits sind ja viele Jugendprojekte von dieser gemeinsamen Gefahr betroffen. Andererseits stellen die vermehrten Angriffe gegen Jugendinitiativen lediglich eine Facette der Absicht dar, die Krisenlasten auf die Bevalkerungsmehrheit abzuwalzen; die globalen Probleme betreffen wiederum die gesamte Menschheit gleichermaßen. In dieser Hinsicht bestünde eine breite gemeinsame Betroffenheit (z.B. durch Lohn- und Sozialkürzungen, Intensivierung der Arbeit, Arbeitslosigkeit ...), die die objektive Basis für gemeinsame Aktionen sogar über den Jugendbereich hinaus darstellt.

Die Frage ist nur, ob und inwieweit diese Möglichkeiten subjektiv wahrgenammen werden können - nicht nur von den "Desinfarktlern" selbst, sondern auch von ihren potentiellen Bündnispartnern. In der Erweiterung der Einsicht in diese Mäglichkeiten (also in einem politischen Lernprozeß) liegt der Schlüssel zur Erweiterung der Handlungsfahigkeit - alsa zu einem befriedigenderen Leben.

Im falgenden möchte ich daher naher untersuchen, wie die "Desinfarktler" mit der Bündnisfrage umgingen, b.z.w. Überlegungen zur Erweiterung der Bündnisbasis anbieten.

Entgegen der bereits skizzierten breiten (objektiven) Miglichkeiten zur Bildung van Bündnissen war beim Desinfarkt festzustellen, daß die vermehrten Angriffe stattdessen $z u$ einer Tendenz der Rücknahme politischer Forderungen und zu Selbstisolation führten - in deren Folge sich die Ausgeliefertheit verfestigte.

Die Gründung des Vereins stellte zunächst einen wichtigen Schritt zur Schaffung von Uoraussetzungen für die Umsetzung der Ansprüche der Jugendlichen dar, indem sich hier Betraffene zwecks gemeinsamer Durchsetzung ihrer Interessen zusammenschlossen.
Dennoch ist bereits zu Beginn festzustellen, daß von den "Desinfarktlern" palitische Forderungen kaum (bzw. in unrealistischer Formj artikuliert wurden. Auch in der Praxis wrden sie kaum in diese Richtung aktiv. Stattdessen orientierten sie sich tendentiell auf die Schaffung eines "autonomen Freiraums", einer "Dase der Menschlichkeit".

Dahinter steckt meines Erachtens die Erfahrung der "Jugendunruhen", d.h. die fehlende Sicht auf Mäglichkeiten, sich gegen die zu erwartenden Angriffe abzusichern. Die Mögichkeiten der Bildung von Bündnissen trat für sie offensishtlich subjektiv nicht in Erscheinung.
Diese "Entpalitisierung" ist durch die Freizeit- und Privatideologie begünstigt. In dieser wird auch gleich ein Ausweg nahegelegt: der Rückzug auf den scheinbar ungesellschaftlichen "Freiraum".
Dadurch wurde die Freizeitarientierung zementiert, der Blick auf bestehende Mäglichkeiten weiter verstellt.

DER "GENERATIONSKONFLIKT"

Die Ausschäpfung bestehender Bündnismöglichkeiten wird aber für Jugendliche generell noch dadurch erschwert, daß gegen sie vorgetragene Angriffe häufig als "Generationskonflikt" erscheinen. Sa sahen sich auch die "Desinfarktler" vor allem von "Erwachsenen" bedrängt: von Nachbarn, Passanten, Polizisten, Politikern, Zeitungsschreibern ...
Ihre daraus resultierende Selbstdefinition als "Jugendiche" legte nahe, daß sie eigenständige, von "Erwachsenen" schwer nachvollziehbare oder akzeptierbare Bedürfnisse hàtten. Demnach kännten sia jedach von den "Erwachsenen" höchstens Duldung, nicht aber ein Bündnis im Rahmen gemeinsamer Ziele erwarten.

Die Folge dessen war, daß sich die Sicht von Bündnismiglichkeiten Für die "Desinfarktler" auf den Bereich "Jugend" und "Freizeit" konzentrierten.

Im Sinne dieser Orientierung wurden sie zunächst auch aktiv, indem das Desinfarkt der ARGE beitrat. Das stellte den Uersuch dar, entsprechend ihrer Sicht der Mäglichkeiten ihre Positian durch das Eingehen eines Bündnisses zu stärken.

Die Aktivisten zogen sich jedach von dieser Plattform zurück, als sie die Kontralle des Desinfarkts durch die ARGE befürchteten, und verzichteten auf jede weitere Zusammenarbeit (auch mit den in der ARGE organisierten Jugendzentren).

Diese beinahe panische Angst vor Uereinnahmung ist vielen änlichen Initiativen gemeinsam. Und sie ist unter den Bedingungen der Isoliertheit und Machtlosigkeit solcher Gruppen auch durchaus nicht irrational, sandern begründet. Erst nach Aufbau einer eigenständigen "Macht"position kann auf Subven-
tionen oder "Schützenhilfe" durch Politiker eingegangen werden, ohne jedem Uereinnahmungsversuch ausgeliefert zu sein.

Die Jugendlichen verzichteten samit auf die Bündnisbasis ARGE, ohne alternative Bündnisse gefunden zu haben, ja ohne solche anzustreben.
Auch die Tatsacht, daß die "Desinfarktler" in weiterer Falge nichts zur Suche von Zusammenschlüssen jenseits des Bereichs von "Freizeit" und "Jugend" unternahmen, zeigt, daß die existentielle Notwendigkeit der Bündnisbildung nicht erfaßt wurde.

Damit blieb jedoch nur noch die Mäglichkeit der "restriktiven" Absicherung: Durch Selbstzensur und Rückzug - in der Hoffnung, dadurch von den Mächtigen geduldet zu werden.

Aber selbst als die Absicht der Behörden, das Desinfarkt trotz all seiner Zugeständnisse zu schließen, im Herbst/ Winter deutlich wurde, sich also die Uergeblichkeit dieses Uersuchs abzeichnete, wurden keine Kontakte (z.B. zur ARGE oder zum KOMM, über dessen Schließung damals ebenfalls Gerüchte kursierten) aufgenommen.
In dieser Isolation und Ohnmacht sah Benni - statt selbst etwas zu unternehmen - dann nur noch die Hoffnung, daß sich "etwas tun würde", also andere aktiv würden. Sein Rückzug vam Desinfarkt war die logische Kansequenz aus dieser "restriktiven" Sicht der Handlungsmöglichkeiten.

Auch nach dem Abgang Bennis änderte sich daran nichts. Im Flugblatt "Wir sind traurig" wurde deutlich, wie sehr die Aktivistengruppe sich durch übermächtig scheinende Angriffe "in die Ecke gedrängt" Fühlte. "Wir wissen nicht genau, wie sie uns zerstaren wollen, welchen Vorwand sie verwenden wollen. Sie haben das Recht des Stärkeren." (S. 103)

Auch in diesem Flugblatt beschränkten sich die "Desinfarkt-
ler" darauf, den Lesern "die Vorurteile wie einen faulen Zahn zu ziehen", deren Verständnis und Duldung zu erreichen, statt Partner für gemeinsame Aktionen zu suchen.

ZUSAMMENFASSUNG

Ich glaube deutlich gemacht zu haben, daß für Jugendinitiativen wie das Desinfarkt die Politisierung ihrer Arbeit für eine eigenständige, aktive Absicherung - damit für die Umsetzung ihrer Interessen - von zentraler Bedeutung ist. Nur durch die Berücksichtigung der gesellschaftspolitischen Entwicklungen und der sich daraus ergebenden Gefahren und Möglichkeiten (also einem politischen Lernprozeß) sind die Uoraussetzungen $z u$ schaffen für die Umsetzung ihrer inhaltlichen Uorstellungen. Selbstbestimmung und Freiheit lassen sich "privat" nicht verwirklichen.

Aber ich glaube es wurde auch deutlich, daß sich für Initiativen van Jugendlichen die Prableme verschärft darstellen.

- Zum einen sind Jugendiliche verstärkt von den Folgen der Krisenbewaltigung betraffen: Jugendarbeitslosigkeit, Uerschlechterungen bei den Stipendien, der Wohnsituation, der eigenen finanziellen Lage und jener der Eltern, Uerschlechterung der Zukunftsaussichten betreffen diese Gruppe mehrfach.
Aufgrund ihrer Zukunfts- und Entwicklungsorientiertheit haben für Jugendliche auch Fragen der globalen Entwicklung (Umwelt, nukleare Bedrohung, Dritte Welt ...) erhöhte Bedeutung, was einen erhöhten Handlungsdruck auslöst.
- Zum anderen sind Jugendliche verstärkt von Uerschleierungen ihre Mandlungsperspektiven betroffen:
Sie sind zu einem hohen Prozentsatz noch nicht in die gesellschaftliche Arbeit eingebunden - gesellschaftliche Widersprüche treten ihnen (z.B. in Schule und Universität) vielfältig verschleiert entgegen.
Die Aussichten auf einen inhaltlich interessanten Beruf sind gesunken, die Berufsperspektiven werden zunehmend darauf eingeengt, irgendeinen "Job" zu bekommen. Die Wichtigkeit der Integration in die gesellschaftliche Lebenssicherung für die eigene Identitätsfindung sinkt. "Arbeit" (als gesellschaftliche Integration) wird vam ZWECK gesellschaftlicher Sicherung der eigenen Lebensbedingungen zum blaßen MITIEL zur Finanzierung des "eigentlichen Lebens" in der Freizeit.


#### Abstract

- Zudem sind Jugendliche Zielgruppe der "Freizeitindustrie", samit Opfer zusätzlicher Freizeitpropaganda und Entpolitisierung.


- Sie erfahren sich überdies als "Jugendliche", die mit "Erwachsenen" wenig gemeinsam hätten - ja beständig von Vertretern der "Erwachsenenwelt" bedraingt werden - was innen den Blick auf gemeinsame Handlungsperspektiven verstellt.

Jugendliche befinden sich also in einer besonders zugespitzten psychischen Konfliktsituation:
Einerseits stehen sie aufgrund der sie treffenden Verschiechterung der Lebensperspektiven unter verstärktem Handlungsdruck; das Finden realistischer Handlungsmöglichkeiten stellt für sia aine psychische Existenzfrage dar.
Andererseits sind Jugendliche auf der Suche nach solchen Handlungsperspektiven (also im Finden breiter Bündnisse zur gemeinsamen Kontralle der Lebensbedingungenj vielfach behindert.

Wenn infolge dieser Behinderung in der Situation hohen Handlungsdrucks das Erfassen von realistischen Handlungsmöglichkeiten nicht gelingt, so sind die (vielbeobachteten und -beklagten) Folgen entweder blinder Radikalismus, oder aber (auch in dessen Folge) Resignation und verstarkte Tendenz zur Isolation, Berauschung, Selbstzerstarung, Aggression ...

Voraussetzung für das Finden realistischer Handlungsmöglichkeiten ist die Schaffung einer breiten Bündnisbasis, die geeignet ist, wirkungsvallen Schutz gegen die zu erwartende Repression $z u$ bieten. Diesen kann nur eine Organisation bieten, die eine Mehrheit der Bevalkerung zur gemeinsamen Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens organisiert. Diese Aufgabe könnte u.a. der Gewerkschaftsbewegung zufallen.

GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG UND JUGENDINITIAIIUEN

Das psychische Dilemma Jugendiicher - die vielfache Verschleierung van Handlungsmöglichkeiten - ist zugleich ein Dilemma fortschrittlicher Organisationen, wie z.B. der Gewerkschaft cdie ja - zumindest potentiell - Organisation der Bevalkerungsmehrheit zur Kontralle deren Lebensbedingungen ist). Ein Dilemma, für dessen Lísung allerdings die objektiven Mäglichkeiten vorhanden sind.

Denn will die Gewerkschaft ihre Funktion in Gegenwart und Zukunft erfüllen, so muß sie auf die verstärkte Aktivierung der Jugend setzen. Gerade im Bereich der Einbeziehung Jugendlicher hat die Gewerkschaft ja Probleme.
Der vielbeklagten Entpolitisierung Jugendiicher steht dabei ein hohes Engagement Jugendlicher zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen in Initiativgruppen wie dem Desinfarkt


#### Abstract

(also im Freizeitbereich) entgegen. Dieser Personenkreis kännte EINE Mäglichkeit der Erweiterung der Gewerkschaftsbasis im Jugendbereich sein. Zu bedenken ist dabei jedoch, daß gerade dieser Kreis (verständlicherweise) auf Vereinnahmungsversuche sehr empfindlich reagiert.


Für Jugendinitiativen wie das Desinfarkt böte der Kontakt mit den Gewerkschaften in zweierlei Hinsicht wichtige Möglichkeiten:
1.) könnten dadurch gesellschaftspalitische Analysen ihrer Situatian angeboten, und samit die Freizeitarientiertheit durch einen palitischen Lernprozeß überwunden werden. 2.J könnte das (wenn auch zunaichst nur punktuelle) Finden von Interessensgemeinschaften zwischen Jugendlichen und werktaitigen Bündnismäglichkeiten mit einer so wichtigen gesellschaftlichen Kraft wie der Gewerkschaft aufzeigen - alsa die Voraussetzungen Eür die Durchsetzbarkeit ihrer Uosstellungen schaffen.

Eine "Partnerschaft" zwischen Gewerkschaft und Jugendinitiativen wäre also für beide Seiten sinnvoll und möglich. Wenn dennoch in der Praxis eine salche Zusammenarbeit kaum stattEindet, so heißt das nur, daß in dieser Richtung noch viele Anstrengungen unternommen, wechselseitige Resentiments abgebaut werden müßten, um die vorhandenen Mäglichkeiten auszuschöpfen.
Betrachtet man den psychischen Druck, unter dem Jugendliche zwischen Handlungsnotwendigkeit und Fehlenden Handlungsmigglichkeiten stehen, so wird deutlich, wie wichtig und verantwartungsvall diese Aufgabe der Gewerkschaft ist.

## 3.) ES GELANG NICHI, EIN FUNKIIONIERENDES MITBESTIMMUNGSMODELL ZU ENTUICKELN

"Mit der Basisciemakratie ham mir in dem Kreis alsa echte Schwierigkeitn ghabt"

Ein weiteres enscheidendes Problem im Desinfarkt stellte der Modus der Entscheidungsfindung dar. Wie bereits beschrieben (S. 7Off) gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihrer Uarstellungen einer "basisdemokratischen" Entscheidungsstruktur. Durch dieses Konzept (siehe S. 44) sollte ja gewährleistet werden, daß alle Benutzer des Desinfarkts an allen Entscheidungen beteiligt, aber auch für deren Umsetzung verantwartlich sind.

Die Realisierung dieses Ziels war geprägt durch Erfahrungen, die viele der Desinfarkt-Aktivisten zuvar mit Mitbestimmungsformen in den Jugendzentren 26 und MK gemacht hatten:
"Warum gehts ihr nit in die MK oder ins 26?
Ronni: Weil i mi nit verwaltn lassn mecht." (Intim-Interview, siehe S. 30)

In den beiden hier angesprochenen Jugendzentran gat es Mitbestimmungsgremien, und beide hatten sich auch als Mitglieder der ARGE verpflichtet, Selbstverwaltung durch die Jugendiichen anzustreben. Dennoch befanden sich die dort eingerichteten Mitbestimmungsmöglichkeiten im Rahmen hierarchischer Leitungen und der Abhängigkeit der Jugendzentren gegenüber ihren Trägern und Geldgebern. Dadurch wurde die reale Entscheidungskompetenz dieser Mitbestimmung scharf eingegrenzt.
In Zeiten verstarkter inhaltlicher und Einanzieller Auflagen
von Außen wurde - statt die Jugendlichen an der aktiven Absicherung des Jugendzentrums zu beteiligen - dieser Druck durch die Leitung als unveränderlicher "Sachzwang" an die Jugendlichen weitergegeben. Die Mitbestimmungsgremien wurden dadurch immer mehr darauf beschränkt, scheinbar Unveränderliches zu akzeptieren, statt aktiv Entscheidungen treffen zu können.

Infalge dieser realen Entwertung der Mitbestimmungsgremien sank auch das Interesse der Jugendlichen, daran weiterhin teilzunehmen.
So wurde in der MK ab 1983 der "Konsult" (ein Rat aus gewahlten Jugendlichen und den Erziehern) nicht mehr einberufen, da die Jugendlichen immer weniger Interesse an der Teilnahme an diesem scheindemokratischen Gremium hatten. Auch im Z6 gab es ännliche Tendenzen. So stellte in der Z6-Zeitung ein Jugendicher in Bezug auf das "offene Leitungsteam = beschlußfassendes Gremium" die Frage: "Warum diskutiert man überhaupt noch darüber, wenn von vorn herein affensicr:zish ist, daß die Hauptamtlichen nicht ihre Meinung ändern." (Die ZG'ische Allgemeine, Heft 2, S. 7)

Dominierende Erfahrung dieser Jugendlichen mit Mitbestimmungsgremien und Diskussionsstrukturen war alsa: Entweder zu akzeptieren was als "Sachzwang" vorgegeben wurde, oder auf versteckte oder offene Art übergangen $Z u$ werden. Während sie formal in die Entscheidungsfindung eingebunden waren, mußten sie die reale Erfahrung machen, auf die Entscheidungen wenig Einfluß nehmen zu können.

Ahnliche Erfahrungen machten die Jugendlichen auch im Bereich der Politik, verbunden mit der ideologischen Anpreisung der parlamentarischen Demokratie als "bestmägliche" Form demokratischer Mitbestimmung:
"Unsere gesellschaftliche Formation ist so geraten, daß eine aktive Teilhabe Jugendlicher an gesellschaftlicher Entwicklung und Veränderung weitgehend unmöglich geworden ist. Weder sind unsere Schulen durch einen Lernbegriff geprägt, der das Uerhältnis von Reflexion und Aktion als untrennbar betont und Lernen als Partizipation an lokaler oder regionaler Praxis Faßt, noch finden wir - jenseits von Schulen - auf kommunaler Ebene Strukturen vor, die eine breite Beteiligung von Erwachsenen und Jugendlichen an Willensbildungs- und Entscheidungsprazessen Favorisieren."
(Psychasazial 17, S. 9)

Vor diesem Erfahrungshintergrund ist die generalisierende Ablehnung van strukturierter Entscheidungsfindung und aiskussion - wie sie bei vielen ähnlichen Projekten zu beabachten ist - nur zu verständlich. Der Rückzug Jugendlicher von Mitbestimmungsgremien ist also nicht in mangelndem Interesse oder Passivität der Jugendlichen begründet, sondern stellt eine Uerweigerung der weiteren Legitimierung scheindemokratischer Strukturen durch ihre Mitwirkung dar.
H.E. Richter beschreibt dieses Entwicklung so:
"Die neue Protest-Szene ist ANARCHISTISCHER. Sie vermeidet organisatorische Strukturierung. Handlungsbeschlüsse entstehen eher spontan aus Impulsen, die sich in Gruppengesprächen durchsetzen. Hierarchische Rollenverhältnisse werden streng gemieden."
(H.E. Richter in M. Haller 1981, S. 241 E)

All diese Erfahrungen Fanden ihren Niederschlag im Madell der "Basisdemokratie". Die wichtigsten Punkte dabei waren:

- Jeder Interessent sall in den offen zugänglichen Arbeitsversammlungen gleichberechtigt mitentscheiden kännen.
- der Betrieb des Desinfarkts sollte van allen seinen Besuchern getragen werden.
- durch die Ablehnung der Strukturierung des Diskussionsund Entscheidungsprazesses in der Arbeitsversammlung sollte vermieden werden, daß sich informelle Machtpositionen entwickeln können.

Die alltägliche Praxis der Entscheidungsfindung und Gestaltung des Desinfarkts entwickelte sich jedoch anders:

- Das Konzept des gleichen Entscheidungsrechts für. alle vernachlässigte den Umstand, daß die Verantwortung nach Außen letztlich ungeteilt beim Uereinsobmann lag. An diesem hielten sich die Behärden bei Anzeigen letztlich schadlos. Er mußte alsa Entscheidungen, die rechtliche Konsequenzen für ihn haben konnten, verhindern, übte also faktisch ein informelles Vetorecht aus, ohne daß diese Notwendigkeit in vallem Umfang bewußt gemacht wurde. Diese 'Notbremse' wurde demzufolge als autoritäres Verhalten verurteilt.
- Zudem wurde die Arbeit im Desinfarkt von einer kleinen und relativ konstanten Gruppe von Aktivisten gemacht, während die Entscheidungsgewalt bei einem launisch wechselnden Gremium lag, dessen Teilnehmer nur zu einem geringen Teil zur aktiven Mitarbeit bereit waren. Manche machten sich offensichtlich sogar einen Spaß daraus, die Sitzungen zu sabotieren.
- In den Arbeitsversammlungen kamen oft Entscheidungen zustande, die den Uorstellungen der Aktivisten widersprachen. Da diese aber die dafür notwendige Arbeit unentgeltlich leisten sollten, waren sie nur begrenzt bereit, solche Beschlüsse umzusetzen.

Dadurch verloren die Entscheidungen der Arbeitsversammlung ihren Wert für die praktische Arbeit im Desinfarkt.

- Durch die Strukturlosigkeit der Sitzungen waren diese nicht themen- oder beschlußorientiert. Es kam selten zu kiaren Entscheidungen; oft war nicht einmal klar, worüber gesprochen werden sollte. Grundsätzliche Fragen wurden nie endgültig ausdiskutiert und tauchten immer wieder auf. Es kam zu Streitereien, oder aber die Sitzungen gingen in Tratsch oder Trinkerei über.
- Zudem war nicht geklärt, wie die zwischen den Sitzungen anfallenden Entscheidungen getroffen werden sallten. Dafür gab es keine Rechenschaftspflicht oder Weisungsgebundenheit. Hier waltete oft die Willkür derer, die gerade anwesend waren.

Es gelang also nicht, die Arbeitsversammlung zu einem Gremium zu macher, ir dem die Entscheidungen über das DesinEs=kt gemeinsam getroffen würden, um danach auch gemeinsam und motiviert umgesetzt zu werden. Stattdessen wurden Entscheidungen von Wenigen getroffen - oder aber verhindert.
Entprechend nahm auch das Interesse der Besucher und Altiziisten $a b$, an der Arbeitsversammlung noch teilzunehmen - bis sich Benni und Erwin nur noch allein dart trafen.

Entscheidungsmodell und EntscheidungsPRAXIS klafften also weit auseinander. Das Geschehen im Desinfarkt war dadurch letztlich immer mehr gelahmt.

Zwar wurden einige Uersuche unternammen, Veränderungen im Entscheidungsmodell varzunehmen, um die Bedeutung gemeinsamer Entscheidungen für die tägliche Arbeit im Desinfarkt zu erhöhen. So wurde vorgeschlagen, die Arbeitsversammlung nur noch für den Kreis der Aktivisten zugänglich zu machen, oder
eine Tagesordnung aufzustellen und eine Diskussionsleitung $z u$ ernennen.
Diese Uersuche scheiterten jedoch am Widerstand einiger erbitterter "Basisdemakraten",
"de sich wirklich ganz streng dran haltn wolltn, an des Prinzip und sa, und mit der Basisdemokratie ham mir in dem Kreis also echte Schwierigkeitn ghabt." (Sanja, SE 62-65)
"Sonja: Da warn wirklich a paar Chaotn dabei, de oanfach alles, was mit Uernunft zu tun ghabt hat, als Spießertum abgstemplt ham, verstehsch, und für de des scho total anrüchig war, verstehsch, und de dann wirklich gsagt ham, ja, was is iaz no von dem anfanglichn Desinfarkt, vo der Ursprungsidee no da."

```
(SE 168-174)
```

Es bestanden also in der Frage der Entscheidungsstrukturen zwei Gruppen (ich will sie der Einfachheit halber "Realos" und "Fundis" bezeichnen, ohne dabei Parallelen zu den westdeutschen Grünen ziehen $z u$ wallen):
Die "Realos" wollten aufgrund der schlechten Erfanrungen mit der Praxis der "Basisdemakratie" die Entscheidungsstrukturen modifizieren (eingeschränkte Zugänglichkeit der Arbeitsversammlung, Strukturierung der Diskussian), um ein besseres Funktionieren des gesamten Desinfarkts $z u$ erreichen. Die "Fundis" wallten an dem Prinzip der freien Zuganglichkeit und Unstrukturiertheit der Entscheidungsfindung jedoch unbedingt festhalten.

Alle Vorstaße $z u$ einer Veränderung wurden von den "Fundis" gestappt durch den Einwand, damit würden Grundprinzipien des Desinfarkts auFgegeben.
Diese Einwände fielen auch bei den "Realos" auf fruchtbaren

Boden, sodaß diese Vorschläge meist in der ersten Diskussionsphase wieder aufgegeben wurden.
Die hemmende Diskrepanz zwischen Entscheidungsmodell und praxis blieb so weiter bestehen.

WElche muglichkeiten Zur uberwindung dieser gifferenzen hätTE ES GEGEBEN?

Die Uerbesserung der uneffektiven Entscheidungsstrukturen gelang offensichtlich deshalb nicht, weil das konkrete Modell der "Basisdemokratie" sowohl von "Fundis" als auch "Realos" als zentrales Grundprinzip betrachtet wurde. Es erschien als ein Wert für sich. Dadurch kannte jeder Veränderungsversuch mit dem Uorwurf der "Aufgabe van Grundprinzipien" gestappt werden.

Kommt dem Konzept der "Basisdemakratie" tatsaichlich diese Ralle eines "Grundprinzips" zu, als das es van den "Desinfarktlern" betrachtet wurde?

Diese Frage mächte ich hier aus der Sicht des van mir bereits dargestellten Konzepts der Praduktiven Bedürfnisstruktur des Menschen (S. 123ff) beleuchten.

Dort wurde von mir herausgearbeitet, daß sich "die in der gesellschaftlichen Natur des Menschen liegenden Bedürfnisse ... in der ERWEITERUNG DER HANDLUNGSFAHIGKEIT (realisieren)" (Holzkamp 1983, S. 241). Demnach kame der "subjektive (n) Notwendigkeit der Uberwindung der Isolation und Ausgeliefertheit, damit Angstüberwindung, durch Teilhabe an gemeinschaftlicher Varsarge über die eigenen Lebensbedingungen" (Holzkamp 19日4, 5 36) durch Zusammenschluß mit anderen als "Allge-
meininteresse" zentraler Stellenwert zu. Wenn aber diese gemeinsame Kontrolle der gesellschaftlichen Lebensbedingungen als varrangiges menschliches Eedürfnis anerkannt würde, so könnte das konkrete Modell der Entscheidungsfindung daraufhin überprüft und relativiert werden, ab es zur Erreichung dieses Ziels geeignetes MITTEL ist - um gegebenenfalls beumßt modifiziert zu werden - statt als Selbstzweck unantastbar zu bleiben.

Am Verlauf des Desinfarkts laßt sich meines Erachtens aufzeigen, daß gerade die Unantastbarkeit der "Basisdemakratie" die Umsetzung des Allgemeininteresses der gemeinsamen Verfügung über die Freizeit (als ein Aspekt der Lebensbedingungen) behinderte: Die Einigung auf gemeinsame Ziele wurde sogar erschwert, Willkürakte griffen Platz, und in der Falge war sogar der weitere Bestand des Desinfarkts gefahrdet.

Nun ist die hirter der Vertaidigung des "Prinzips Dasisdemokratie" stehende generalisierende Ablehnung von "Entscheidungsstrukturen und -funktionen" der "Desinfarktler" aber durchaus verständich und begründet - schließlich machten diese Jugendiichen ja die reale Erfahrung, von konfraetan Mitbestimmungsstrukturen (in Jugendzentren und Politik) an tatsächlicher Mitbestimmung behindert zu werden.

Für die kritische Durchleuchtung dieser generalisierenden Ablehnung müßte untersucht werden, ob die Behinderung realer Mitbestimmung tatsaichlich "Strukturen allgemein" anzulasten ist, oder aber eine andere Ursache hat.

Eine solche Analyse würde meines Erachtens ergeben, daß die hemmende Wirkung der konkreten Mitbestimmungsformen aus der Doppelfunktion entspringt, die demokratischen Institutionen〔also auch den Mithestimmungsstrukturen in den Jugendzentren

MK und 26) im Rahmen der Bürgerlichen Gesellschaft zukommt: Unter dem Mantel der Demakratie eine akonamische Ordnung aufrechtzuerhalten, die auf der weitgehenden Fremdbestimmbarkeit weiter Ieile der Bevalkerung basiert.
Denn einerseits ist die Bürgerliche Demakratie eine histarische Errungenschaft gegenüber monarchistischer Herrschaft. Sie bietet der Bevölkerung tatsächlich verbesserte Möglichkeiten, ihre Interessen zu artikulieren,

Andererseits wurde sie eingesetzt als Zugestaindnis an eine erstarkte Arbeiterschaft und sallte dazu dienen, die äkonomischen Strukturen des Kapitalismus zu retten. In dieser Funktion ist sie vielfach eingeschränkt: So ist z.B. der "freie Mandatar" in der Parlamentarischen Demokratie nicht weisungsgebunden (Tiroler Landesverfassung: "Die Landtagsabgeordneten dürfen keinerlei bindende Aufträge ihrer wahler entgegennehmen") oder rechenschaftspflichtig gegenüber seinen wahlern, und von diesen nicht abberufbar. Dadurch wird es möglich, daß von demakratisch legitimierten Palitikern unter dem Einfluß akanomischer Machtgruppen Entscheidungen getrofFen werden, die dem willen der Bevalkerungsmehrheit usidersprechen.

Salche Einschränkungen gelten auch für die Mitbestimmungsgremien in den Jugendzentren (siehe S. 177).

Im Zuge dieser Analyse der konkreter Mitbestimmungsstrukturen würde deutlich, daß die Restriktivitat dieser Mitbestimmungsformen nicht auf "Strukturen generell" zurückzuführen ist, sondern auf die undemokratische Funktion, die den konkret vorgefundenen Strukturen im Rahmen Bürgerlicher Gesellschaft zukammt.

Vor diesem Hintergrund hatten Strukturen von den Jugendiichen des Desinfarkts insoweit bewußt eingesetzt werden konnen, als sie der Uerbesserung ihres Entscheidungsmodells (im Interesse der gemeinsamen Selbstbestimmung) entsprochen hätten. Die sa eingeführten Strukturen müßten aber immer wieder
daraufhin kritisch überprüft werden, ob sie der gemeinsamen Selbstbestimmung tatsächlich dienen.

Die hemmende generalisierende Ablehnung jeder Strukturierung wäre damit überwindbar geworden.

Der Diskussions- und Entscheidungsprozeß müßte im Interesse der gemeinsamen Handlungsfahigkeit meines Erachtens folgende Funktionen erfüllen:

- Die unterschiedlichen geäußerten Vorstellungen und Wünsche müßten inhaltlich daraufhin beurteilt werden, ob sie als dem gemeinsamen Gruppeninteresse - aber auch dem Allgemeininteresse der Uberwindung der Unterdrückung des Menschen durch den Menschen (die allgemeinste Handlungsbasis, s.a. S. 125f) - entsprechend erachtet werden.
In diesen Klàrungsprozeß müßten alle Interessenten mit einbezogen werden, damit die so erarbeiteten gemeinsamen Ziele möglichst breit akzeptiert sind. Das wäre die Uoraussetzung für eine breite, motivierte Beteiligung am Betrieb des Desinfarkts.
- Dieser inhaltliche Klärungsprazeß müßte aber auch entsprechend effizient verlaufen, sodaß er die Handlungpraxis tatsächlich wirkungsvoll anleiten kann. Denn nicht die Diskussion, sandern die Umsetzung ihrer Uarstellungen ist ja das Ziel. Nur wenn diese gewahrleistet ist, kann die Motivation zur Teilnahme an diesen Diskussionen erhalten bleiben.
- Weiters müßte gesichert sein, daß auch zwischen den Sitzungen des Entscheidungsgremiums anfallende Entscheidungen getroffen werden können. Das ist sowohl für den Normalbetrieb, als auch in aktuellen Notsituationen wichtig. Es müßte dabei aber gewährleistet sein, daß diese Entscheidungen nicht willkürlich getraffen werden, sondern sich an den ge-
meinsam erarbeiteten Grundsätzen orientieren, die so lange als Richtschnur zu gelten haben, bis sie vom Entscheidungsgremium revidiert werden.
Das könnte durch eine Rechenschaftspflicht gegenüber dem Entscheidungsgremium gewährleistet werden.

Die Entscheidungsfindung müßte alsa widersprüchlichen Anforderungen gerecht werden: Sie müßte inhaltlich ausgereift, aber auch effizient sein.

Wie ein konkretes Entscheidungsmodell aussehen könnte ist danach zu bemessen, wie unter konkreten Bedingungen und Fragestellungen die (qemeinsame) Handlungsfahigkeit der Beteiliaten am besten abzusichern oder $z u$ verbessern ist. Es gibt dabei kein für alle Zeiten "richtiges" Modell. Damit ist nicht gesagt, daß die im DesinEarkt praktizierte "Basisdemokratie" grundsatzlich falsch wäre. Gerade in Phasen der Grundsatzdiskussion kommt diesem Element hohe Bedeutung zu . Es soilte aber aufgrund der geschilderten Erfahrungen im DesinFarkt in Frage gestellt werden, daß diese Form generell richtig und als "Grundprinzip" jedenfalls beizubehalten wäre. Damit wäre eine wesentliche Vorausseizzung dafür geschaffen, bewußt und konstruktiv an der EfFektivierung der Entscheidungsstrukturen - entsprechend den jeweiligen Bedingungen - zu arbeiten.

## SCHLUSSWORI

Mit diesen drei von mir behandelten Problemkreisen sind natürlich nicht alle interessanten Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Desinfarkt behandelt. Aber ich glaube, damit doch zentrale Punkte herausgegriffen zu haben.

Als psychologische Kernaussage diaser Arbeit würde ich Ecrmulieren:

Für das Gelingen des Uersuchs von Jugendlichen, ihre Freizeit selbstbestimmt zu gestalten, ist ein politischer Lernprozeß, alsa eine Politisierung der Freizeitaktivitäten notwendig, da diese ein integraler Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens ist. Die Freizeit genügt sich nicht selbst als Inhalt.

Diese Palitisierung im Sinne der gemeinsamen Verfügung der individuell relevanten gesellschaftlichen Lebensbedingungen sollte zum einen als psychologische Richtungsbestimmung herausgearbeitet werden.
Zum anderen wurde aber auch dargestellt, daß eine solche Politisierung zur Bewàltigung von in der Praxis auftauchenden Problemen eines salchen Projekts notwendig ist - im Fall des Desinfarkts

- zur Aufarbeitung inhaltlicher Differenzen
- zur Verbesserung der inneren Entscheidungsfindung
- aber auch zum Schutz des Projekts gegen Angriffe von Aussen - somit als Uoraussetzung für die Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Vorstellungen.

Realisierbarkeit der angestrebten Selbstbestimmung und eigenständigen Gestaltung des eigenen Lebens. Sie ist alsa notwendig zur Uberwindung der Ausgeliefertheit an die Lebensumstände - somit zur Vermeidung deren vielbeklagter Folgen: Resignation, Radikalität, Passivität, Drogensucht, Selbstzerstiorung, Aggressivität, Kriminalität ...

In dieser Arbeit wurde aber auch deutlich, daß der Verzicht der Jugendlichen auf (objektiv) bestehende Mälichkeiten aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen durchaus begründet erschien.
Durch eine kritische Analyse dieser Erfahrungen und der bestehenden Handlungsmöglichkeiten hätten von ihnen realistische Perspektiven für eine verbesserte Absicherung der eigenen Lebensbedingungen (z.B. im Rahmen des Desinfarkts) entwickelt werden können.

Es wurde aber auch klar, daß eine Uielzahl von Jugendlichen durch objektive und subjektive Faktoren - einem besonderen Handlungsdruck ausgesetzt sind. Diesem Handlungsdruck steht jedoch gegenüber, daß das Erkennen von Handlungsmoglichkeiten mehrfach behindert ist, und daß Jugendliche in besonderem Maß von solchen Verschleierungen betroffen sind: durch Freizeit- und Privatidealagie, durch die geringe Einbindung Jugendiicher in die zentralen gesellschaftlichen Prozesse, oder ihre geringe Motivation, überhaupt noch "einzustaigen". Nicht zuletzt aber auch durch den verstärkten Druck, der in den letzten Jahren auf Proteste und Initiativen der Jugendlichen ausgeübt wurde.

Jugendiiche befinden sich also in einer besonderen psychischen Zwangslage zwischen verstarkter Handlungsnotwendigkeit und erschwerten Bedingungen, realistische Handlungsperspektiven $z u$ entwickeln. Radikalität, Resignation, Passivitat oder Neigung zum "Aussteigen" sind Ergebnis dieser Situation.

Ein Ziel der Arbeit sallte sein, anhand der Darstellung des Beispiels Desinfarkt Handlungsmäglichkeiten für ahnliche Initiativgruppen (auch über den Jugendbereich hinaus) bei der Bewältigung deren Schwierigkeiten zu skizzieren. Dabei ging ich auch auf die Frage des Verhaltnisses solcher Initiativen zur Gewerkschaftsbewegung ein, dem ich für die zukünftige Entwicklung einen hohen Stellewert beimesse.

## LITERATURUERZEICHNIS

BAAKE, Dieter; SCHULZE, Theadar: Aus Geschichten lernen. Zur Einübung pädagogischen Verstehens. Münchan: Juventa 1979.

BECKER, Helmut (Hrsg.): Jugendprotest. Berichte und Analysen. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt 19日3. (Psychosozial 17)

BEHR, WolEgang: Jugend-Krise und Jugend-Protest. Stuttgart: Kohlhammer 1982.

BISCHDFF, Joachim; MALDANER, Karlheinz (Mrsg): Kulturindustrie und Idealogie. Hamburg: USA 1980.

BRAUN, Karl-Heinz u.a.: Karl Marx und die Wissenschaft vom Individuum. Bericht von der 1. internationalen Ferienuniversität Kritische Psychologia ... Marburg: Verlag Arbeiterbewegung und Gesellschaftswissenschaft 1983.

BRaUN, Karl-Heinz; GEKELER, Gert (Hrsg): Objektive und subJektive Widersprüche in der Sozialarbeit/Sozialpadagogik. Bericht van der 2. internationalen Ferienuniversitat Kritische Psychologie ... Marburg: Verlag Arbeiterbewegung und Gesellschaftswissenschaften 1984.

BRaUN, Karl-Heinz u.a.: Geschichte und Kritik der Psychoanalyse. Bericht van der 3. internationalen Ferianuniversität Kritische Psychologie ... Marburg: Verlag Arbeiterbewegung und Gesellschaftswissenschaften 1985.

BRAUN, Karl-Meinz, MOLZKAMP, Klaus (Mrsg.): Subjektivitait als Problem psychalogischer Methodik. 3. internationaler Kongreß Kritische Psychologie, Marburg 1984. Frankfurt/M., New York: Campus 1985.

DAMM, Diethelm u.a.: Jugendpolitik in der Krise. Repressian und Widerstand in: Jugendfürsorge, Jugendverbänden, Jugendzentren, Heimerziehung. Frankfurt: Verlag Jugend und Palitik 1987.

DAMM, Diethelm; SCHUN, Bernhard: Stadtverwaltung statt Selbstverwaltung? Repression gegen Jugendzentren und was dagegen $z u$ tun ist. In: D. Damm u.a., Jugendpalitik in der Krise. Frankfurt: Verlag Jugend und Politik 1997. S. 72-80.

DIE 26'ISCHE ALLGEMEINE, Jugendzentrum 26 (Hrsg.). Innsbruck: Selbstverlag um 1980.

EIDGENOSSISCHE KOMMISSION FUR JUGENDFRAGEN: Thesen zu den Jugendunruhen 1980. Bern: Selbstverlag 1980.

EIDGENOSSISCHE KGMMISSION FUR JUGENDFRAGEN: Stichworte zum Dialog mit der Jugend. Bern: Selbstverlag 1981.

ENGELS, Friedrich: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. In: K. Marx, F. Engels - Ausgewählte Werke. Moskau: Progress 1981. S. 473-609.

ERDHEIM, Maria: Dia gesallschaftliche Produktion von Unbewußtheit. Eine Einführung in den athnopsychoanalytischen Prozeß. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1984.

FISCHER, Heinz (Hrsg.): Das politische System Bsterreichs. Zweite, Überarbeitete Auflage. Wien: Europa-Verlag 1974.

FRANCKMANN, Margit u.a.: Null Bock oder Mut zur Zukunftr Jugendliche in der Bundesrapublik. Mamburg: USA-Uerlag 1981.

FRITZ, Rudalf; LDYDA, Jürgen: Handlungsfarschung in einam Jugendprajekt.- In: Betrifft:Erziehung, Mai 1975. 5. 33-37.

GEHMACHER, Ernst: Jugend in Usterreich. Die unberechanbare Generation. Wien: Molden Schulbuch-Uarlag 1981.

GEMEINDERATSPROTOKOLL der Sitzung des Innsbrucker Gemeinderats vom 16.12.1971.

GSIEITNER, Peter: Beographische Methoden in der Sazialisationsforschung. In: K. Hurrelmann, D. Ulich (Hrsg.), Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim: Beltz 1982. S. 371-392.

HALLER, Michael (Hrsg.): Aussteigen oder rebellieren. Jugendliche gegen Staat und Gesellschaft. Reinbek bei Kamburg: Rowohlt 1981.

HALLER, Michael: Zwischen Reaktion und Revalte. Zur Geschichte der Jugendbewegungen. In: M, Haller (Hrsg.), Aussteigen oder rebellieren. Reinbek bei Hamburg: Rowahlt 1981. S. 243-252.

HERRENKNECHT, Albert u.a.: Träume, Hoffiungen, Kämpfe. Ein Lesebuch zur Jugendzentrumsbewegung. Frankfurt: Uarlag Jugend und Politik 1977.

HOLLSTEIN, Walter: Autoname Lebensfarmen. Uber die transbürgerliche Perspektive der Jugendbewegung. In: M. Haller (Hrsg.), Ausstaigen oder rebellieran. Rainbak bai Hamburg: Rowohlt 1981. S. 197-216.

HOLZKAMP, Klaus: Gesellschaftlichkeit des Individuums. Aufsätze 1974-1977. Kえ̈ln: Pahl-Rugenstein 1978.

HOLZKAMP, Klaus (Hrsg): Forum Kritische Psychologie 4. Berlin: Argument-Uerlag 1979., $=$ Argument-Sanderband AS 34)

MOLZKAMP, Klaus: Zur kritisch-psychologischen Theorie der Subjektivitat I. Das Uerhaltnis von Subjektivitat und Gesellschaftlichkeit in der traditionellen Sozialwissenschaft und im Wissenschaftlichen Sazialismus. In: Forum Kritische Psychologie 4. Hrsg: K. Holzkamp. Berlin: Argument-Uarlag 1979a. S. 10-54. (= ArgumentSonderband AS 34)

HOLZKAMP, Klaus: Zur kritisch-psychalagischen Thearia der Subjektivitait II: Das Verhaltnis individueller Subjekte $\mathbf{z u}$ gesellschaftlichen Subjekten und die frühkindliche Genese der Subjektivität. In: Forum Kritische Psychalogie 5. Hrsg.: K. Halzkamp. Berlin: ArgumentUerlag 1979b. S. 7-46. (-Argument-Sonderband AS 41).

HOLZKAMP, Klaus: Individuum und Organisation. In: Forum Kritische Psychologie 7. Hrsg.: K. Holzkamp. Berlin: Ar-gument-Uerlag 1980a. S. 208-225. (=Argument-Sonderband AS 59)

HOLZKAMP, Klaus: Jugend ohne Orientierung? In: Forum Kritische Psychalogie 6. Hrsg: K. Holzkamp. Berlin: Argument Verlag 1980b. (Argument Sonderband AS 49)

HOLZKAMP, Klaus: Grundlegung der Psychologie. Frankfurt, New York: Campus 1983.

HOLZKAMP, Klaus: "We dan't need no education ...". In: Farum Kritische Psychalogie 11. Hrsg.: K. Halzkamp. Berlin: Argument-Uerlag 1983a. 5. 113-125. © = Argument-Sonderband AS 93)

HOLZKAMP, Klaus: Zum Verhaltnis zwischen gesamtgesellschaftlichem Prozeß und individuallem Lebensprazeß. In: Kon-sequent-Sonderband Streitbarer Materialismus, März 1984. Berlin: Zeitungsdienst Berlin 1984. S. 29-40.

HOL2KAMP-OSTERKAMP, Ute: Grundlagen der psychalogischan Motivationsforschung 1. Frankfurt/M.: Campus 1975.

HOLZKAMP-OSTERKAMP, Ute: Grundlagen der psychologischen Mativationsfarschung 2. Die Besonderheit menschlicher Bedürfnisse - Problematik und Erkenntnisgehalt der Psychoanalyse. Frankfurt/M., New York: Campus 1976. (-Texte zur Kritischen Psychalogie, Bd. 4/2)

HOPF, Christel: Soziologie und qualitative Sozialforschung. In: Ch. Hopf, E. Weingarten (Hrsg.): Qualitative Sozialforschung. Stuttgart: Klett-Cotta 1979. S. 1135.

HORNSTEIN, Walter u.a.: Jugend ohne Orientierung? Weinheim, Basel: Beltz Verlag 19e1.

HURRELMANN, Klaus; ULICH, Dieter (Hrsg.): Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim: Beltz 1982.

INTIM, MK Mittelschulkongregation (Mrsg.), Jg.7 Nr.3.
Innsbruck: Selbstverlag Dezember 1981.

JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL: Jugend '日1. Lebensentwürfe Alltagskulturen Zukunftbilder. Leverkusen: Leske+Budrich 1982.

JUGENDWERK DER DEUTSCHEN SHELL: Naherungsversuche Jugend '81. Eine Studie. Eine Tagung. Reaktionen. Dpladen: Leske+Budrich 1983.

KAHL, Willi: Wirtschaftskrise und Jugendpolitik. In: D. Damm
u.a., Jugendpolitik in der Krise. Frankfurt/M.: Uerlag Jugend und Palitik 197日. S. 11-30.

> KAMMER FUR ARBEITER UND ANGESTELLTE FUR IIROL (Hrsg.): Arbeitnahmereinkommen in Tiral 1984. Innsbruck: Selbstverlag 1985.

KOCKEIS-SIANGL, Eva: Methoden der Sozialforschung. In: K.
Hurrelmann, D. Ulich (Hrsg): Handbuch der Sozialisa-
tionsforschung. Weinheim: Beltz 1982. S. 321-370.
KRAMER, Dieter: Freizeit und Reproduktion der Arbeitskraft. Kaln: Pahl-Rugenstein 1975.

KRAMER, Dorit; KRamer, Helmut: Jugend und Gesellschaft in
Dsterreich. In: H. Fischer, Das Politische System us-
terreichs. Wien: Europa-Verlag 1974.

KRIPP, Sigmund: Abschied von Morgen. Aus dem Leben in einam Jugendzentrum. Düsseldorf: Patmos 1973.

KRIPP, Sigmund: Hören, was die Jungen sagen. Begegnungen im Jugendzentrum. München: Kösel 1984.

LESSING, Hellmut u.a.: Lebenszeichen der Jugend. Kultur, Beziehung und Lebensbewaltigung im Jugendalter. Weinheim, München: Juventa 1986.

LIEBEL, Manfred; SCHONIG Bruno (Red.): Ist die Zukunft schon verbraucht? - Nach Denken über Jugend und Jugendarbeit. Zur Erinnerung an Hellmut Lessing. Berlin: Technische Universität Berlin 1987.

LORENZER, Alfred: Sprachspiele und Interaktionsformen. Frankfurt/M: Suhrkamp 1977.

MAASE, Kaspar: Lebensweise der Lahnarbeiter in der Freizeit.

Empirische Materialien und theoretische Analyse. Frankfurt/M.: Institut für Marxistische Studien und Forschung 1984.

Marx, Karl: Lohn, Preis und Profit. Berlin: Dietz Verlag 1971.

MARX, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen 甘konomie, erstar Band. Berlin: Dietz Verlag 1977. (= Marx-Engels-Werke, Bd. 23)

MENDE, Julius: Anpassung/Resignation/Widerstand. Jugendprotest und Persoinlichkeitsentwicklung. In: P. Fleissner, F. Deppe (Hrsg.): Arbeitarklasse - gibt's die noch? Wien: Uerlag für Gesellschaftskritik 1985. S. 226-243.
NIEMEIER, Christian: Kritische Psychologie und Psychoanalyse. Therapie, Thearie, Politik. Frankfurt/M., New York: Campus 1981.

NOWICKI, Michael: Staatsgewalt und Jugendpolitik - Eingemacht werden oder Selbermachen? In: D. Damm u.a., Jugendpolitik in der Krise. Frankfurt: Verlag Jugend und Politik 197日. S. 45-71.

USTERREICHISCHES INSTITUT FUR JUGENDKUNDE: Jugend in Bewahrung und Bedrohung. Usterreichischer Jugendbericht 2. Wien, München: Jugend und Ualk 1982.

PICHLER, Bernhard: Jugendarbeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Universitat Innsbruck, Institut Eür Erziahungswissenschaft, Diss. 1986.

RICHIER, Horst Eberhard: Die neue Sensibilitat. 19 Thesen über die Hintergründe der Jugendbewegung. In: M. Haller, Aussteigen oder rebellieren. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 1981. S. 238-242.

RYCHLIK, Reinhard: Freizeitbewußtsein und Gemeindestruktur. Eine Untersuchung des Freizeitraumes Jugendiicher in einer Mittelstadt des Ruhrgabiates. Kaln: Pahl-Rugenstein 1981.

SCHILLING, Johannes: Freizeitverhalten Jugendlicher. Eine empirische Untersuchung ihrer Gesellungsformen und Aktivitäten. Weinheim, Basel: Beltz 1977.

SCHNEIDER, Ulrike: Sazialwissenschaftliche Methodenkrise und Handlungsforschung. Frankfurt/M., New York: Campus 1980.

SIADTGEMEINDE INNSBRUCK: Stadtentwicklungskonzept Innsbruck, Fortschreibung 1983/84. Innsbruck: Selbstverlag 1985.

THEUS, Balz: Spiel mit dem Feuer. Ein Jahr Jugendbewegung in Zürich. In: M. Haller, Aussteigen oder rebellieren. Reinbek bei Hamburg: Rowahlt 1981. S. 49-70.

WABNEGG, Herbert u.a.: Jugend in Bewährung und Bedrohung. Osterreichischer Jugendbericht 2. Wien: Verlag Jugend und Valk 1982.

WAHL, Klaus u.a.: Wissenschaftlichkeit und Interessen. FrankFurt/M.: Suhrkamp 1982.

WETZEL, Konstanze: Indentität oder Handlungsfähigkeit? Jugendliche Persänlichkeitsentwicklung im Konzept der Psychoanalyse und der Kritischen Psychologie. In: K.H. Braun u.a., Geschichte und Kritik der Psychoanalyse. Marburg: Verlag Arbeiterbewegung und Gesellschaftswissenschaft 1985. S. 97-126.

2IMMER, Jürgen: Eine (fiktiva) Berliner Kindheit. Beobachtun-
 al 17. Jugendproteghivicif ideck bei Hamburg: Rowahlt 1983. S. 7-30.
der im Text enthaltenen Dokumente:
Ansicht der Altstadt ..... 17
Plan der Ueranstaltungen in der Altstadt ..... 20
Photo "Innsbruck ist eine Touristenhure" ..... 21
Zeitungsartikel:"Von den Unmóglichkeiten", Dokumentation des 26"Unerwünschte Gaiste" = Buzas-Artikel, Tiroler
Tageszeitung 10.10.1981 ..... 22
"Altstadtjugend" = "Intim-Interview ..... 30
"Ein Uerein stellt sich var" = "Jux-Statuten" ..... 32
"Uerstärkte Razzien ...", Tiroler Tageszeitung, 14.2.1982 ..... 58
"Das Signal von Zürich", Neue Tiraler Zeitung, 25.3.1982 ..... 63
"Stattblatt-Artikel" ..... 79
Div. Artikel über die Straßenmaler, TirolerTageszeitung91
"Die Innsbrucker Altstadt ...", Tiroler Tages- zeitung, 9.7.1982 ..... 92
"Uble Nachrede", Tiroler Tageszeitung, Sommer 1982 ..... 94
Uber die Züricher Jugendunruhen, Neue Zürcher Zeitung, 1.6.1980 ..... 143
Das Drahtzieherkarussell - div. Artikel aus Tiroler Tageszeitung, Kurier ..... $144 F$
"Haus besetzt: 'Tauchstation' Eür Halbwelt?",Tiroler Tageszeitung, 5.3.1981145
"Die Einäugigen", Tiraler Tageszeitung, 9.9.1981 ..... 145
Flugblätter:
"Stadtsenat verbietet Straßenkunst" ..... 93
"Information" ..... 80
"Wir sind traurig" ..... 103
Flugblatt zur Unteroffizierskonferenz
Vereinsstatuten ("endgültige Statuten")
RundEunkinterview
Flugblatt - Konzertankündigung "MixDur"
Ged.Prot. Benni, 12.12.1982
Ged.Prot. Benni, 11.11.1983
Ged.Prat. Andrea, 22.11.19日3
"Rückmeldungsgespräch" mit Benni, 30.4.1987
Ged.Prot. Ronni, 25.2.19a7

Anläßlich der Mnteroffizierskonferenz in Irmobruck.

Jeh finde noch immer, daß jeder, der: "Rur Verteidigung des Valerlauds" "Im Nower Gothes" usw.
einen auderen pottel, sin Mörder
isi.

Dem wenn es doch beiliga Kriege gitl wein Waffen geweith werden wemn es Thilitärparrer gibs

- Warum hast daun miche

Du , Jeisus
Deine Gegrer

- krafl deiner Allmäclitiofkeii. erschbagen?

Imprassum: Medierinhaber, Herausgeber a Hersteller: DES INF ARKT, Badgass: 4, /\%

## S＿TATUTED

des Vereines der
AUTONOMEN JUGEND INHSDBUCK 1902，ARBEI TSGEEEINSCHAFTYN ZUR FÜRDERUMG AUTOMOMGR JJGENDKULTUR，JUVGE ALISTADT ITNTSBRUCK－


## § 1 Hauersitz＿und＿Titizkeitsbereicie．

Der Verein fiuhrt den Famen：＂Autonome Jugend Innsbrucir 1982， Arbeitssemeinschaften zur Förderung Autonomer Jugendikultur， Junge iltstadt Innsbruck－Desinfarly $84^{\prime \prime}$ ．Als Kurzform seines Hamens verwendet er：＂Autonome Jugend 82－Desinfarkt 84＂．
Er hat seinen Sitz in Innsbruck und erstrecht seine allgemeine

Die E－Fichtuns von Zweigvereinen mit Sitz außerhalb von Inns＝ bruck 三si nicht vorgeshen．Der Verein bezruibt und fördert je＝ doch $\operatorname{ij}_{i} \equiv G$ Giunduny wei．terer，rechtlich selbständiger Vereinigun＝ gen Autsnomer Jugend in Tirol．
Die Errichtung von Zweigvereinen mit Sitz in Innsbruck ist be＝ absichtigt．
Im TätiEkeitsbereich，Stadtteilarbeit Autonomer Jugend，wird der Verein als Rechtstriaser Innerihalo der Altstadt Inusbruck eine zentrale Sammelstelle Autonomer Jugend fir allgemeine Vereins＝ tätiv゙：eiten errichten．Diese erste Bミuhiitte Autonomer Jugend＝ kultur wird den Manen＂Autonome Jugend 82－Desinfarkt 84＂tragen und als Club－Loicalität in Selbstvermaltung gefiuhrt．Diese Bau＝ hiitte ist fiir interne Vereinstätigkeit der Mitglieder gewidmet．
Die Autonorse Juœend beabsichtigt nicht，ihre Stadtteilarbeit auf den Bereich Altstadt Innsbruck au beschränken，sondern sie erkl⿺辶⿱丷⿱一⿱㇒⿴囗⿱一一儿丶 it inre frundsëtzliche Bereitsohaft，anch in anderen Stadt＝ beainken beim Aufbau Autonower Einheiten（Selbstverwaltuns）vie selbstorganisiorter Freizeitojnrichtungen der Jugend Hilfe zur Selbsthilfe solidarisch zu leisten．
In mitigkeitsbereich，allgemeine Arbeit Autonomer Jugend，wird der Verein als Rechtstriăer offene Arbeitsgerneinschaften ini＝ tiativ begrinden．Diese Arbeitsjemeinschaften können zur För＝ derung Autonomer Jusendlultur in jesamten Lebensbereich der Jünend Tätigkejten entfalten und dabei dia gesellscheftriche Ufientilchkeit mit authentischem Leben der Jugend direki kon＝ frontieren．Diese Arbeitsgemeinschaften können auch nach Not＝ wendickeit uber den Status Zweigrereine der Autonomen Jugend rechtliche selbständijokeit entwickeln und erreichen．
In freier Gegenseitigkeit begriubt uie Autonome Jugend e2－ Desinfartt 84 die angebotene Zusanmenarbeit mit der＂ARGE－ Tiroler Jugendzentren，Kommunikationszentren，Klubs und Ini＝ tiaiivsruppen＂．Die Autonone Jugend ist durchaus bestrebt， mit bestehenden Jugendorganisationen produrtive Zusammenar＝ beit zia leisten．Und Jugendveranstaltungen，wie Maimäricte，Nar＝ zissenャieihen und Narrenfeste im Revier Altstadt Innsbruck werden Tiroler Tradition．

## § 2 Zweck des＿Vereines

Der Verein，dessen Tätigkeit nicht aur Gevinn serichtet ist， versucht eine dem alleemeinen Noil diensnde Autonome Jugend＝ kultur zu fördern und als Rechtsträber neue Formen der Jugend＝ arbeit $u$ vermitteln．
Die Sutonome Juẽend versteht Jugendarbeit als Arbeit der Jugend． Dadurch Pördert sie produitive und selbständige Alternativen zu üblicinen Arbeitsiveisen von Institutionen rie Jusendeentren， 70 bekanntlich Funktionire（pädagosen）Arbeit fiir die Jugend letsten．

## Seite＿2sStatuten（A．J．32／Desinfarkt 84）

Die Autonome Jugend wird nicht als Jugend Jugend verwalten， sondern sie wird in demokratischer Konkurrenz zu Formen tradi＝＂ tioneller Juzendarbeit versuchen，neue liodelle notwendiger Jugend＝ arbeit in Lebens－und Freizeitbereichen der Jugend zu entrickeln． Dabei wird sie demokratische Lernprozesse provozieren，Hilfe zur Selbsthilfe leisten，in ihren Bereichen Modelle grundsätzlicher Selbstverimaltung entwickeln und als selbständige Jugend öffent＝ liche Verantriortung tragen．
Der Verein beawecirt insbesondere：
den Friahrañs－und Informationsaustausch zwischen Jugendlichen，

Entrici－1ing und Förderung Eemeinschaftlicher Lern－und Handlungs＝ prozessき zur Selbstfindung der Jugend；
gegensi＝itige Unterstiitzung im Entwickiungs－und Reifungsprozeß，bei der Sac：三 yach persönlicher Identität und Entwicklung einer mün＝ digen Fersönlıchkeit；
gemeins inaftliche Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen $\mathrm{Ge}=$ gebenhei̇en wie Orientierungsvielfalt，ن̈berorganisation des All＝ tagsleb：cis，abstrakter Ausbildung fïr ein Berufsleben und Probleme＊ der Arbeitsipelt der Jugend；
Schaffung gemeinschaftlicher $\begin{aligned} & \text { Eöglichkeiten } z u \text { eigenständiger und }\end{aligned}$ selbstverant：portlicher Gestaltung des Alltagslebens wie Entwick＝ Iung valtureller Tätigkeiten；
Initiativen zu eigenständiger liitgestaltung am politischen Ieben der Gesollschaft，insbesondere durch gemeinschaftliche Ausainander＝ setman̈ mit；bestehenden $\operatorname{Tertsystemen~wie~kritischer~Betrachtung~}$ der Preris verschiedener Institutionen；
Förderner und Finticklung direkter Interessensvertretung der Jujenc Entmintiang and Errichtung neuer INodelle der Jugendarbeit；
Frrichtom unj．Betroiben vor bauhiutten Autonomer Jugendwiltur； Eォmeinsana Efleg̃e Autononer Kultur als Beitrag der Jugend zum Abbきu تilozemeiner Ausdrucksarmut；
 Lernziė：Solidarität und Zärtlichieit．

## § 3 iftel＿wur Eixoiciuns＿des＿Vereingzueckes

Der Versinsaireck soll durch ideelle und materielle littel er＝ reicht farden．
Als iü＝ 1 Ile litt siロユ⿰㇒⿻二丨冂：ミeminare fír Selbstverwaltung，Demonstrationen，Aktionen， minuicizins von Informationsstellen，Verfassen von Schriftstiucken， Heraus $\underset{=1}{ }$ be von Druckiverken，kulturelle Veranstaltungen，Errichtung von Arijeitsgemeinschafton，Griundung von Zweigvereinen，Frrichtung und Betzeiben von Bauhuitten Autonomer Jugendkultur als Club－Io＝ kalitü̇ミn fir Mitglieder der Autononen Jugend，Organisation von Veranstaltungen authentischer Jugendinultur，Zusamnenarbeit mit anderen Organisationen der Jugend，Förderunc direlkter Interessens＝ vertetaro der Jugend durch Information und Bexatung，Einrichten von Berztungsstellen fiir allgemeine Probleme der Jugend als An＝ gebot der Hilfe zur Selbsthilfe．
Die erforderlichen materiellen wittel sollen aufgebracht werden durch：Eeitrittsgebihren，Mitgliedsbeiträge，Spenden im Club－Be＝ reich，Spenden bei Veranstaltungen der Autonomen Jugend，private Spenden und öffentliche Subventionen．
§ 4 Arten＿der Figtgiedschaft
Dle fiitgliader des Vereines gliedern sich in ordentliche una fürdernue lijtiflieder．Ordentliche Mitölieder sind solche，die sich voll an der Vereinsarbeit beteilicen．Fördernde pitglieder sind solcine，die Autonome Jugendikiltur ideall unterstiutzen und vor alleu die Vercinstätigkeit durch höhere Mitgliedsbeiträoe und spenden anteriell fürdern．

Seite＿32Statuten（A．J．32－Dosinfarkt 84）

## § 5 끄weroocer Mitglieũschaft

Liitglleder des Vereines künnen alle pinysischen sowie juris＝ tische Personen werdar．iver die Aufnanue von ordentlichen und fördernden sitgliedern entscheidet der Vorstand endgiilife． Die Aufname kann mit Angave von Grinden varweigert werden． Vor Ǩonstitulerung des Vereines erfolgt dic vorläufige $\Lambda u f=$ nanie von ：itgliedorn durch die Proponenten．Diese litglied＝ schaît wizd erst mit der Konstituieruñ des Vereines wirksan．

## § 6 Eeengising der＿纤立

Die durch $V$ Feinst der Rechtspersönlichreit），durch freiwillifen Aus＝ tritt 띀 Burch Ausschlứ
Der Ainミニージちt ist jederseit möelich．푸 wird durch schriftliche oder ai＝niciche liitteilung an den Vorstand wirsam．
Der Ausszhluß eines Mit weocn 天゙うtar Verletzung der kitgliedspflichten wie grober Behin＝ derung Ear Frzielung des Vereinszizecres und grober Schädigung der Interessoten des Vereines verfinst werden．
Dieser Eeschlub wird ait einfacher Stimmennehrheit gefabt und ist aen ausauschlie！enden Mitglied schriftlich bekannt zu geben． Gegen den Ausschlub ist die Berufuns an die Generalversammiang zulässiog，bis zu deren endgultiéer Bitscheidung aber die kitglieds＝ recinte minen．Ausgeschlossene Hitlieder gehen aller aus dem Ve＝ rein eriorbenen Rechte verlustig．Sie sind jedoch verpflichtet， die zur Zeit des Auscialusses bestohenden Verbindlichkeiten ge＝ geniber den Verein zu erfillen．

## § 7 Rechte＿und＿Pflichten＿der＿sitilieder

Die initifieder sind berechtigt，an allen Veranstaltungen wie Tä＝ tigineiten des Vereines teilzunhen．Selostverstandlich dirfen sie die Binrichtungen des Vereines beanspruchen．
Das Stimarecht in der Generalversammlun亏̂（wie in Ariveitsversame Iumjen und Sitzungen des erweiterten Vorstandes）ist von der quali＝

nur ordentliche förcieride Witglieder sind nur berachtist，aktives Wahlrecht zu beanspiuchen，b．z．w．auseuiuben．
Die ilitglieder sind verpflichtet，die Interessen des Vereines nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen，wodurch der Zweck und die Ziele des Vereines groben Abbruch erleiden könnten．Sie haben die Vereinsstatuten so：rie die Beschluisse der Vereinsorgane au be＝ achten，insbesondere sind sie verpilichtet，die puinktliche Zahlung der ：litgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung jährlich beschlossenen Höhe gu leisten．

## § 8 Orsane＿des＿Vereines

$0 \geq$ mene des Vereines sind： Die Generalversanmlunc（3̂́s 9 und 10）；
 der Vorstand（§§̂ 12 bis 14）；
der ermeiterte Vorstand（vasisdenozratischer Rat－§ 15）；
die Recinnanspriifer（ $\$ 1.0)$
und das Schiedsgericht（\＄ 17 ）．

## § 9 ie＿Generalversampluns

 von drei Monaten nach Beginn des Kalenderjahres statt． Eine auBerordentlicha Gentralversammluns hat auf Beschiluß des

## Seite＿4s Statuten（A．J．62－Desinfarit 34）

Vorstandes，oder der ordentlichen Generalversammlung，oder der Arbeitsversammlung，oder des erweiterten Vorstandes，oder auf schriftlich begruindeten $A_{1}$ ntrag von mindestens einem Drittel der liitglieder oder $\mathrm{auf}^{2}$ Verlangen der Rechnungspriffer innerhalb von zizej．7ochen stattzufinden．
Zu einer Generalversamilung sind alle Mitglieder mindestens eine ت̈oche vor dem Termin schriftlich einzuladen．Die Anberaumung der Generalvergammiuns hat unter Angebe einer Tagesordnung zu erfol＝ gen．Die minberuruns erfolgt durch den Vorstand．
Anträge zur Generalversammlung können jederzeit beim Vorstand schriftlich oder mindlich eingereicht v：erden．
Bei der Generalversamilun Jedes $-\underset{i}{-i l e d}$ hat eine Stimme．Juristische Personen werden durch einen EシーロIlmächtigten vertreten．Die Übertragung eines Stimm＝
 macht i三t zulaissig．
 glisder：シzw．ihrer Vertreter）beschlußfähig．Ist sie zur festge＝ setater Stunde nicht beschlubfähi später jei Anwesenteit jeder Anzahl von Stimmberechtigten tagen．
Die $\bar{a} \mathfrak{l}$ ： 1 en und Beschlubfassungen in der Generalversaminlung er＝ folgen in der Regelit mit einfacher Stimmenmehrheit．Beschliisse， mit denen das Statat des Vereines beändert oder der Verein auf＝ gelüst ：Tercen soll，vediuffen jedoch einer qualifizierten Hehrheit von amei Drittel der aogegebenen giiltigen Stimmen．
Den Yorsita bei der Generalversamiung führt der exste Obmarn， bei iessen Verhinuerung die erste Obfrau，ist auch diese veriin＝ dert，ein yoiteres liftilied der ibrigen obleute．
Sollten alle vier Oblcüte verhindert sein，so fihhrt bei der Ge＝ neraiv゙ミエモョrmilung das an Jahren altestenVorstandsmitolied de！ Vorsitz．

Der ceazazlvarsamalinic sind folgonde Aufgaben vorbehalten： Bastelaye ind Fitioblue der Vitslieder des Vorstandes und der Ragnemerifer；
 berícijes des Vorstandes sowie des Rechnungsabschlusses； Besch？：ニEfassung über den Voranschlag；
Fesísミデचng der Hähe der Beitrittsgebühren und Mitglieasbeiträge； Entecin：idung iber Berufungen geyen Ausschlüsse von der Mitzlied＝ Scinaf：
நsscinífassung ioer Statutenainderungen und die freiwillige Auf＝ Iösme Ees Vereines；
Berョturz und Beschlubfassung iiber Grindung von Zweisvereinen； Beratar und Beschlulfassung iber Anerkennung von Arbeitsgemein＝ schaさten mur Förderung Autononer Jugendlultur；
Beratar－und Beschluffassung allgemeiner Programe Autonomer Jugenc：
nachtrifsliche Genehrigung von Beschluissen vorausgegangener Ar＝ beitsversammluñen sorfie des erveiterten Vorstandes（Arbeitsrat）， someit sie nicht im Koupetenzbereich des Vorstandes sind，
Borating wind Beschlußfassung ioer sonstige aui der Tagesordnung stehende Fragen．

## § 11 ㄲis＿Grbeitsversaminlung＿und ihr Aufgabeniryeis

nie Aroeitsvarianixn ist ein basisdemokratisches Greaium． In bestehenden Bauizitten Autonomer Jugendaltur tagen die wit＝

Seite＿52statuten（A．J．32－Desinfarix 84）
Slieder der Autonomen Juzend je nach ：Tunsch，Iust，Tunlichkeit oder Notwendigkeit wöchentlich．
Den Vorsitz fuihrt ein anwesendes Vorstandsintslied．
Beschliisse dieser Arbeitsversammurisen werden formalrechtlich erst wirksam durch nachtrieglich Geneimiguns durch den Vorstand ocier die Genoralversamnlun tiitarisch diesen Organen vorbehalten sind．

## § 12 Der＿Vorstand des Vereines

Der Vorstand besteht aus dem ersten Obininn，der ersten Obfrau， Cer sweiten Obuln，der zweiten Obîrau，den Sekretär，der Sekre＝ tiarin，cise Eassier，der Kassierin，dem Kulturreferenten，der Kultur＝ referentiné，dem Fressesprecher and der Fressesprecherin．
Sämtliベンき Jorstandsmitslieder werden von der Generalversammung mit einfacker Stimnewnehrheit auf ein Jahr gewählt．
Der Vorsjend hat bei Ausscheiden eines geizählten IGitgliedes das Recit，$ニ=$ seine Stelle cin anderes wêhlbares kitglied zu koop＝ tieren，：oad die nachtrögliche Geneinigung einer Generalversemm＝ lung einsuholen ist．
Der Vorstand wird vom ersten Obmann，bei dessen Verhinderung von der ersten Obfrau，ansunsten einen ：reiteren lifolied der Obleute schriftlich oder mijnilich einverufen．Fr ist beschlußfähig，wenn alle seine ilitglieder eingeladen marden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist．
Der Vorstand faßt seine Jeschliisse mit einfacher Stimmenmehrheit； bei Stinmengleichineit gibt die Stiame des Vorsitzenden den Aus＝ schlã̃．
Den Vorsittz fihrt der Obmann，bei Verininderung die Obfrau，ist auch diese verhindert，ein woiteres ilitfined der iibrifen obleute，an＝ sonsten das an Jahren iliteste azizesenue Vorstandinitglied．
Auber durch Tod und Silanf dor Furistionsperiode erlischt die Funk＝ tion eines Vorstandsmiteliedes cureh Enthebung oder Rucktijt． Die Ceneraliversamiung kann jederieit den gesamten Vorstand oder eincelne seiner Mitglieder enthoben．
Die Vorstandsmitēlieder können jederzeit schriftlich ihren Riuck＝ tritt erklüren．Die R：cktrittserlilërung ist an den Vorstand，im Falle des Rucktrittes des gesamten Vorstandes an die Generalver＝ samilung zu richten。Der Riicktritt wird erst mit Fahl，bzwo Koop＝ tierung eines Nachfolgers wirksam．

## § 13 Aufgabenkreis＿des＿Vorstandes

Dem Vorstand obliest die Leitung des Yereines．Ihm kommen alle Auráoban zu，die nicht durch die Statuten einem anderen Vereins＝ orsan zugeifiesen sind．
In seinen $\operatorname{tirkungsireis~fallen~insbesondere~fol~}$ heiten：
Ersteliung des Jahresvoranschlages soirie Abfassung des Rechen＝ scharitsberisintes und des Rechiuñésabschlusses；
Vorbereitung und Einberufung von Generalversammlungen；
Oirenisation und Leituras von Arbeitsversammlungen；
Leituas des erweiterten Vorstandes，des Arbeitsrates；
Verwaliung des Vereinsvermízens；
Aufnabue und Ausscinlub von Vereinsmitisliedern；
Beschlubfassung uiver Vertrüge des Vereines；
Beratinc und Beschlußfassiung iiber Jeschlisse des erweiterten Vorstandes（Arbeitsrat）sowie der Aroeitsversamolung，sorveit diese
 das oberste Vereinsorgan，zur Beratung und Beschlubfassung in einer Generalversaminins．

## § 14 Besondere＿obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglisder

Die vier Obleute als Repräsentanten des Vereines besorgen nach Absprache und Zuteilung die Vertretung des Vereines nach außen． Üblicherreise wird der erste Obmann，in dessen Verhinderung die erste Obfrau，ansonsten ein weiteres Mitglied der iibrigen Obleute， den Verein gegeniiber Behörden vertreten．Der erste Obmann ist formalrechtich der oberste Vereinsfunktionär nach außen．
Vereinsintern besorgen die Obleute die Aufgaben der Vorsitz＝ funktionen gemeinsam，wobei durch Vorstandsbeschluß besondere Verantivortungsbereiche einzelnen Obleuten speziell zugeteilt werden 飞innen．
Bei Geferr in Verzug sind die Obleute berechtigt，auch in Ange＝ legenh oder de三 iorstandes fallen，unter eigener Verantwortung selbstän＝ dige $A=$ rinungen wu treffen．Diese bediurfen jedoch der nachträg＝ licinen Eanehmigung durch das zuständige Vereinsorgan．
Die Oblsute berufen Sitzungen ein und fïhren in den Sitzungen den Vorsitz．Sie vollziehen die Beschliasse des Vorstandes sorie der Gerseralversammlung．
Die Sekretäre haben die Obleute bei der Fuhrung der Vereinsge＝ schïfte mu unterstützen．Ihnen obliegt insbesondere die Fihrung der Protokolle bei Sitzungen der Vereinsorgane．Sie leiten ver＝ antwortlich allgemeine Selrretariatsarbeiten，verfassen und fer＝ tigen（z：isamen mit obleuten）vom Verein ausgehende Schriften und Dokumente und besorgen die Arbeit zur Pflege des Vereinsarchives．
Die Kassl are sind fur die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines verantiortilich lind haben insbesondere alle Geldangelegenheiten in oxirontioher Buchholting transparent zu fiuren．Sie besorgen das Irinaso der Jinnahaen，Beitrittsgebuhren und Mitgliedsbeiträge， deren rorbuciung und sind verpflichtet，ein Kassabuch des Vereines ordmunjacian zu fiihren．Ausgehende Dokumente zeichnen sie gemein＝ sam uity oisuten。
Die Kil：Znefferenten sind zuständig für organisatorische Belange in kutirellen Bereich der Autonomen Jugend und besoraen Entrick： luncan：eit in inrer Rolle als Anvëlte der Jugendlultur whe Ani＝

Die Prossesprecher besorgen die Üffentlichreitsarbeit des Vereines． In thr te二 sif Entricklungsarbeit fur authentische Kummunikation mit der Gesellschaftlichen Öffentlichkeit．Aussehende Dokumentc zeichnen sie gemeinsam mit obleuton．
Zu：recitskriftisen Zeichnung fur den Verein sind zmei Unter＝ sciriften erforderlich，und zwar von Mitgliedern des Vorstandes in folocader Teise：
fïr alleemaine wie spezielle Beraiche die Unterschriften von zwei Obleuten（Generalrollmacht der Obleute von eins bis vier）； in spoziellen Bereichen zeichnet ein ilitglied der Obleute zusam＝ men mit dem fü $\dot{\text { ui }}$ esen Kompetenzbereich wuständigen Referenten wie Sekretäre，Kassiere，Kulturreferenten und Fressesprecher．

## § 15 Der＿erweiterte＿Vorstand－basisdewokratischer＿Rat

Der ermaiterte Vorstand ist ein basisdemolratischer Mitarbeiter－ Rat．In jestehenden Bauhiitten Autonomer Jugendkultur tagen aik＝ tive nitarbeiter，die in verschiedenen Beieichen der Autonomen Juseau junc homirate Arveit leisten，inls Arueltsrat nach Iotwen＝ digieit．Dieses Giemiun besteht aus den Mitgliecern des Vorstan＝ i．v．egeste 7
des und ist erweitert durch bevollnïchtiste Vertreter beste= hender Zweisvereine, durch Delegiserte begruindeter Arbeitsgemein= scharten der Autonomen Jugendkultur, duich Vertreter verainsin= tordernden initiolieder und insoesoniere tarbeiter aus dem Kreis der
 Fonireter fufgaben betriut und befaist singen wie Durchfiihrung Die FHnladung man Arbeitsrat besor
Den Vorsitz in dieseul İitarbeiter- Nat fiih Vorstand mindlich. im Falle ciex Varininderuno weitere Vorstianden anivesende Obleute, Als erweiterter Vorstand hat diescs Gremdsuitglieder. beratari̇ finfeiben wairgunchmen. wrmium insbesondere auch Beschi:isse diesss Arieitsratou s: Genar=-iersamilues, soweit sic verainsrch den Vorstand oder die diesen CEsanein vor'behalten sind.

## § 16 İ三足echunngsprifer

Die zwei Rechnuagsiriifer werden von der Ceneralversamnlung auf

und die tiverpruifins des Rechnungsabsohle eescizīiftsiontrolie Sie haben der Generalversamiung :iber aisses.
pruifuno Bericint mu ëoben.
Sie dïffen fleichacitifi dou Vorstand nicht ancenuren. Im ubrigei ธelten fïr dif Recinuncesprifer die Bestimmeren des § 12 singen

## § 17 Das Schiedscexicht

In ailan aus dom Vereinsworhiltnis ontstehendon Streitiotroiton entecineidet das Scinieuscericht. Das Scrijedsexericht setet sich aus finf ordentlichen Vereins miteliedean eusamen. تs wird derart jebildet, das̃ jeder Streit= teil inaerhale von acht Taeen dea Vorstand zwai ijtalieder als Sinen Jorsitzencen des Schiedsererichtes Boit Stiwnermehrheit entscheidet unter den Vorgeschlazenen . Bei Stiwnenaleichineit Das Schiedsecericht fällt seine Rntsco dias Los.
aller seiner lit tulieder mit einfacher Stion bei Anvesenheit Es entscheidet nacin bestem 7issell und Gewnenmehrheit. dungen sind vereinsintern endöilitig. Gewissen.Seine Entschei=

## § 13 Ainilösuñides_Vorsines

Die freimilliee Auflösung des Vereines hann nur in einer zu diesea 'wech einberufenen aujerordentlichen Generalversa:amiuns und nur mit Z:veidrittelmehrheit der absegebenen giultigen Stimmen bescalossen werden. handen ist-uber die Lilquidation ai beschließen. Insbesordere hiat sie einen Liquidator nbdechufen und Peschilui dariiver zu fassen, verä̈gen yu iibertrajen hat. Dieses vermiven verbleibende Vereins= lich und erlaubt ist, zur Gäдzee eitier fien soll, soweit dies miés= die fleicisc oier ühniche Znecire :ie dieser

## Junesbruck




## Konzert mit



# im Desinfarkt am So.,19.12. um20 ${ }^{\circ}$ 


[^0]:    Benni: Und - ja es war - es hat sicher a mit die Leut z'tuan, daß sie - meine jetzign Freunde, ja - meine jetzign Freunde nit in der MK warn, weil der Betriab ihnen nit unbedingt saumaßig getaugt hat, oder, und der Teeraum Cein Zimmer in der MK, das sich eine Gruppe alterer Jugendiicher nach ihren Uarstellungen als Treffpunkt einrichten konnte. Die Idee dieser Gruppe war, hier - abseits des Getriebes des Jugendzentrums - einen offenen Ireffpunkt $z u$ schaffen, F.M. J war a nur für a bestimmtes Interesse. Für a bestimmte Personengruppe interessant."
    (B 122-125)
    "Much: - und vor allem, weil die MK ebn aussortiert hat, des hat mi a immer gstart. Also ma hat immer mur oa Facette von Menschn da kennenglernt dort. Also MK'ler ader 26'ler, des is ja genausa, des is immer a scho sortiert, und des hat mi wahnsinnig gstort, $i$ wallt immer mit alle möglichn Leit beinander sein oder de kennenlernen. Und

[^1]:    "F.M.: Und was hat di am Teeraum drinnen gstort? Benni: Ja doch, daß ma immer jemandn zum Aufsperrn ghabt hat, braucht hat, oder daß ma immer um Zehne zumachn hat mûssn, wenn die MK zumacht. (...)
    F.M.: Welche Persanengruppn san da außagfalln?

    Benni: Haja, des is jetz schwar $z$ ' sagn, $i$ man es is einfach immer Eür de Leut gwesn, de selber was in die Hand nehmen wolltn, im Teeraum warsch du doch nur a Teil von der MK. Und mir walltn einfach was selber machn."
    (B 119-135)

[^2]:    "Erwin: ... des war wirklich a Kellerloch, des war grausig und so, aber da hat eigentlich jeder irrsinnig guat mitgholfn, hat ma getaugt. Hat jeder, der was halt - i was nit, hasch du 's am Anfang gsegn? (F.M.: Na.) Wo ma die Wand bemalt - und da hat jeder sei Sprüchl aufi, jeder sei Bildl aufigmacht, und sa hat's ausgschaut wia a - i man a alte Frau fallt in Ohnmacht wenn sie des sigt, es war persönlich, es hat jeder sein persönlichn Schtsan ghabt, jeder sei Fleckl ghabt, was er angmait hat, jas sei Fleckl war, und es war für mi eigentlich ans vo die schänstn Zeitn, mir warn irrsinnig viel Leit, wia i zerscht gsagt hab, daß die Leit nit wissn was sie we:in, also hingahn solln. Und da warn platziich de ganzin Lミ:ニ, so isch mir vorkemmen, $i$ glab i teisch mi da nitta, warn da platzlich drein und ham da mitgarbeitet, und ham da ja getaugt, und mitamand gredet und so, de hat's irssinnig Spaß gmacht. Des war irrsinnig guat." (E 135-151)

[^3]:    "Autoname Jugend 82-Desinfarkt84"
    (Statuten, § 1)

[^4]:    "AUSSENPDLIIIK" ALS UERSUCH DER ABSICHERUNG DES DESINFARKTS

[^5]:    "... und da hab $i$ gsagt, ohne mi ... wenn's andersch lafft" (E 209).

[^6]:    "Erwin: Er (Ranni, F.M.) wallt scho ungefahr 's gleiche. Er wollt haargenau 's gleiche wia mir. Nur halt - sagn ma, wia des Trafo (ein damals entstandenes New WaveLokal, F.M.) nacher entstandn isch. I glab er wollt so a Art Irafo oder - schon a auf verrückt, seinesgleishn, aber nit irgendwelche Junks dreinhabn."
    (SE 501-504)

[^7]:    Worin bestand also das Trennende und das Gemeinsame bei ihren Uorstellungen? Worin hatten alsa Möglichkeiten zur Erweiterung der gemeinsamen Handlungsbasis bestanden?

    Um das $z u$ beantwarten - und damit Mäglichkeiten zur Lësung solcher Kanflikte aufzuzeigen - halte ich es zunächst für notwendig, thearetisch abzuklären, worin "menschliche Bedت̈rfnisse" (und darin "Freizeitbedürfnisse") eigentlich bestehen. Das mächte ich im Ealgenden Abschnitt dieser Arbeit machen.

[^8]:    "1.) In der Kürzung bzw. Umverteilung van Mitteln Eür palitische Jugendarbeit zugunsten kompensatarischer Maßnahmen für sogenannte Randgruppen.
    2. 2 In der Einfrierung bzw. Streichung von Stellen und Mitteln.

