Mythen und Helden

1. Nelson Mandela : ein Held ?
2. Die neuen deutschen Helden sind anders
3. Interviews : was zum Thema Mythen und Helden gesagt werden kann (Fokus T, pistes 13+14)

Ein Mythos ist eine alte Erzählung, aber auch eine Person, oder ein Held, der glorifiziert wird.

Ich werde über alte und neue Mythen und Helden sprechen. Was haben sie gemeinsam und was unterscheidet sie ? Und sind Mythen und Helden nützlich für die Menschen und die Gesellschaft oder nicht ?

Für Jan und Sonja im Interview "was zum Thema Mythen und Helden gesagt werden kann" sind Mythen symbolische Erzählungen oder Legenden. Sie haben nichts mit der Realität zu tun. Sie denken an die griechische Mythologie mit Helden wie Odysseus oder Achilles.

Comic-Helden wie Superman oder Spiderman sind auch symbolische, unrealistische Helden. Für Jan und Sonja sind Helden im Alltag viel wichtiger. Sie haben nämlich Zivilcourage. Zum Beispiel ein Feuerwehrmann, der Menschen rettet. Oder eine Großmutter, die den kranken Mann pflegt.

Früher und heute ist ein Held also jemand, der eine besondere, mutige oder selbstlose Tat vollbringt. Er wird bewundert für seinen Charakter und für seine Taten.

Ein Held ist ein Vorbild für die Menschen. Und er ist oft sozial engagiert. Er kämpft für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden.

Diese Helden können Werte vermitteln, wie Mut, Engagement, Solidarität und Selbstlosigkeit.

Gandhi zum Beispiel ist ein Held, der zum Mythos geworden ist. Als Widerstandskämpfer und Pazifist war er engagiert im Kampf für die Gleichberechtigung aller Menschen. Seine Ermordung machte Gandhi zum Mythos.

Auch Nelson Mandela war ein Freiheitskämpfer in Südafrika, ein Held und ein Mythos, und ein Vorbild für alle Menschen. Er kämpfte für die Gleichberechtigung von Schwarzen und Weißen, also gegen die Diskriminierung der Schwarzen in Südafrika. Aber die Regierung warf ihn ins Gefängnis. Dort blieb er 27 Jahre lang. Friedensorganisationen aus der ganzen Welt haben protestiert, und schließlich kam er frei. Er konnte als Politiker weiter kämpfen. Resultat : die Gesetze wurden geändert, es war das Ende der Rassendiskriminierung, freie Wahlen, und Mandela wurde 1994 Präsident. Und Friedensnobelpreis. Letztes Jahr ist er gestorben. Mit seinem Widerstand gegen die Rassentrennung ist er weltweit ein Vorbild für den Kampf für Menschrechte.

Wir hatten im Unterricht den Text "Die neuen deutschen Helden sind anders". Der Text erklärt gut den Unterschied zwischen Helden von früher und Helden von heute. In Deutschland hat man Schwierigkeiten mit dem Wort Held, denn im Dritten Reich wurde das Wort missbraucht. Helden waren Nazis und Soldaten, aggressive, grausame Männer und sogar Verbrecher.

Aber seit kurzem spricht man wieder von Helden.

Die Medien machen nämlich prominente Leute zu Helden. Diese neuen Vorbilder sind zum Beispiel berühmte Sportler, Schauspieler und Sänger. Aber diese Idole haben nur einen positiven Einfluss, wenn ihr Image in den Medien positiv ist. Sie können Werte symbolisieren wie Mut, Stärke oder soziales Engagement. So können diese Idole die Jugendlichen positiv beeinflussen.

Aber die Medien können auch ein negatives Bild zeigen, wie zum Beispiel Drogenkonsum. Dann können diese Idole auch negative Werte vermitteln. Die Jugendlichen stehen unter dem Einfluss der Medien und den Identifikations-Figuren, und das kann auch gefährlich sein.

Aber auch andere, ganz normale Menschen können viele positive Werte vermitteln, wie Mut, Solidarität und Selbstlosigkeit.

Es gibt eine interessante Initiative von der Tageszeitung Taz. Sie hat seit 10 Jahren eine Rubrik "Helden des Alltags". Diese Rubrik erzählt von Menschen, die im Alltag etwas Gutes tun. Zum Beispiel Lehrer, die Analphabeten lesen und schreiben beibringen, oder Menschen, die engagiert sind und Menschen mit Problemen helfen.

Meiner Meinung nach ist das eine sehr gute Initiative. Das zeigt : jeder Mensch kann etwas Gutes tun. Wir brauchen keine prominenten Helden oder Idole, um das Leben besser zu machen.

Aber wir brauchen Werte, die wir nicht immer in der Gesellschaft sehen, wie Ehrlichkeit, Menschlichkeit, Empathie und Solidarität. Und man kann sich sozial oder politisch engagieren. - ganz persönlich im Alltag, oder auch vielleicht in einem Verein wie Amnesty International oder Green Peace. Nur so haben wir einen positiven Einfluss auf das Leben in unserer Gesellschaft. Und so fühlen wir uns vielleicht nicht als Helden, aber als verantwortliche Menschen.

Mythes et héros (Gala neu)

Un mythe est une histoire ancienne, mais aussi une personne ou un héros qui est glorifié.

Je vais parler de vieux et de nouveaux mythes et héros. Qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qui les différencie. Et est-ce que mythes et héros sont utiles pour les êtres humains et la société ou pas ?

Pour Jan et Sonja dans l'interview "was zum Thema Mythen und Helden gesagt werden kann" , les mythes sont des récits ou légendes symboliques. Ils n'ont rien à voir avec la réalité. Ils pensent à la mythologie grecque avec des héros comme Odysseus ou Achilles.

Les héros des bandes dessinées comme Superman ou Spiderman sont aussi des héros symboliques, irréalistes. Pour Jan et Sonja, les héros de la vie de tous les jours sont beaucoup plus importants car ils ont du courage (civique). Par exemple un pompier qui sauve des personnes ou une grand-mère qui soigne le mari malade.

Avant et aujourd'hui, un héros est donc quelqu'un qui accomplit une action particulière, courageuse ou désintéressée (généreuse, non-égoiste). Il est admiré pour son caractère et pour ses actions.

Un héros est un modèle pour les gens et il est souvent socialement engagé. Il lutte pour la liberté, la justice et la paix.

Ces héros peuvent transmettre des valeurs, comme le courage, l'engagement, la solidarité et la générosité.

Gandhi par exemple est un héros qui est devenu un mythe. Comme résistant et pacifiste, il était engagé dans la lutte pour l'égalité des droits de tous les êtres humains. Son assassinat à fait de Gandhi un mythe.

Aussi Nelson Mandela était un combattant pour la liberté en Afrique du sud, un héros et un mythe, et un modèle pour tous les gens. Il combattait pour l'égalité des noirs et blancs, donc contre la discrimination des noirs en Afrique du Sud. Mais le gouvernement l'a jeté en prison. Il y est resté pendant 27 ans. Des organisations pour la paix du monde entier ont protesté, et finalement il était libéré. Comme homme politique, il a pu continuer à se battre. Résultat : les lois ont été modifiés, c'était la fin de la discrimination raciale, élections libres et Mandela est devenu président en 1994. Et prix nobel de la paix. Il est mort l'année dernière. Avec sa résistance contre la ségrégation, il est dans le monde entier un modèle pour la lutte pour les droits de l'Homme.

Nous avions en cours le texte "Die neuen deutschen Helden sind anders". Ce texte explique bien la différence entre héros d'autrefois et héros d'aujourd'hui. En Allemagne, on a des difficultés avec le mot héros, car au 3ème Reich, on a abusé de ce mot. Les héros, c'étaient des nazis et des soldats, des hommes agressifs et cruels, même des criminels.

Mais depuis peu, on parle à nouveau de héros.

Car les médias transforment les peoples en héros. Ces nouveaux modèles sont par exemple des sportifs, acteurs et chanteurs célèbres. Mais ces idoles ont seulement une influence positive lorsque leur image dans les médias est positive. Ils peuvent symboliser des valeurs comme courage, force ou engagement social. Comme ça, ces modèles peuvent influencer les jeunes de façon positive.

Mais les médias peuvent aussi montrer une image négative , comme par exemple la consommation de drogues. Alors, ces idoles peuvent aussi transmettre des valeurs négatives. Les jeunes sont sous l'influence des médias et de ces personnages d'identification, et cela peut aussi être dangereux.

Mais aussi d'autres personnes complètement normales peuvent transmettre des valeurs positives, comme courage, solidarité et générosité.

Il y a une initiative intéressante du journal Taz. Il a depuis 10 ans une rubrique "héros du quotidien". Cette rubrique parle de personnes qui font du bien dans la vie de tous les jours. Par exemple des professeurs qui apprennent aux analphabètes à lire et écrire. Ou des personnes qui sont engagés en aidant les gens avec des problèmes.

A mon avis, c'est une très bonne initiative. Cela montre : chaque personne peut faire du bien. Nous n'avons pas besoin de héros ou d'idoles célèbres pour améliorer la vie.

Mais nous avons besoin de valeurs que nous ne voyons pas toujours dans la société, comme sincérité, humanité, empathie et solidarité. Et on peut s'engager socialement ou politiquement – personnellement dans le quotidien, ou peut-être dans une association comme Amnesty International ou Green Peace. C'est seulement de cette façon que nous avons une influence positive sur la vie dans notre société. Et de cette façon, nous ne nous sentons peut-être pas comme des héros, mais comme des gens responsables.

**Texte court :**

**Mythen und Helden**

Ein Mythos ist eine alte Erzählung, aber auch eine Person, oder ein Held, der glorifiziert wird.

Ich werde über alte und neue Mythen und Helden sprechen. Was haben sie gemeinsam und was unterscheidet sie ? Und : Sind Mythen und Helden nützlich für die Menschen und die Gesellschaft oder nicht ? Das ist hier mein Thema.

Es gibt Mythen und Helden in Legenden und Märchen. Wie zum Beispiel der Prinz, der Dornröschen aus dem Schlaf rettet. Oder Achilles in der griechischen Mythologie, der größte Held in der Illias von Homer und ein moralisches Ideal.

Alte Mythen und Märchen haben großen Einfluss auf unsere Kultur. Sie sind sehr präsent in Musik und Film. Und diese Mythen und Legenden spielen eine Rolle in der Erziehung. Kinder bewundern die Helden, und sie können positive Werte vermitteln.

Ein Held ist nämlich jemand, der mutig, stark und selbstlos ist. Er ist ein Vorbild für uns. Er kämpft für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Sogar Comic-Figuren wie Supermann gehören zu diesen Helden.

Diese symbolischen Helden in Mythen, Märchen und Comics können also nützliche Vorbilder sein, auch wenn sie nicht wirklich existiert haben.

Es gibt auch Helden, die wirklich existiert haben. Sie haben eine besondere, mutige oder selbstlose Tat vollbracht. Sie waren sozial oder politisch engagiert und kämpften für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Sie werden bewundert für ihren Charakter und für ihre Taten.

Diese Helden können auch Werte vermitteln, wie Mut, Engagement, Solidarität und Selbstlosigkeit.

Ich denke an Freiheitskämpfer und Pazifisten wie Gandhi, Martin Luther King oder Nelson Mandela. Auch Widerstandskämpfer sind Helden. Sie kämpften gegen eine Diktatur und riskierten ihr Leben für Freiheit und Demokratie. Ich denke zum Beispiel an die Geschwister Scholl und die Widerstandsbewegung „die weiße Rose“ im Dritten Reich.

Aber es gibt auch heute reale Helden im Alltag. Sie verändern die Gesellschaft positiv. Sie bringen den Menschen Hilfe oder Rettung und sie zeigen Zivil-Courage.

Ich denke zum Beispiel an die Feuerwehr. Diese Männer und Frauen sind echte Helden. Sie helfen und retten Menschen. Sie riskieren ihr Leben, sie sind mutig und selbstlos. Auch Ärzte in Krisen-Regionen gehören dazu.

Ich glaube, symbolische und reale Helden sind nützlich. Sie sind nämlich Vorbilder und vermitteln Werte wie Mut, Engagement, Selbstlosigkeit und Solidarität. Außerdem bringen sie uns Hoffnung. Hoffnung auf ein besseres Leben. Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Und vielleicht die Überzeugung : jeder kann etwas bewegen, wenn er motiviert ist.

Übrigens : Es gibt eine interessante Initiative von der Tageszeitung Taz. Sie hat eine Rubrik "Helden des Alltags". Diese Rubrik erzählt von Menschen, die im Alltag etwas Gutes tun. Zum Beispiel Lehrer, die Analphabeten lesen und schreiben beibringen. Oder Menschen, die sich engagieren für Arbeitslose, Obdachlose oder andere Leute mit Problemen.

Meiner Meinung nach ist das eine sehr gute Initiative. Das zeigt : jeder Mensch kann etwas Gutes tun und sich sozial engagieren. Und jeder Mensch kann ein Vorbild, ein moralisches Ideal oder ein Held sein, also nützlich und positiv für unsere Gesellschaft.