Übung 1-1

Grenzen des Wachstums

Rieke Ammoneit & Chris Reudenbach

2025-08-30

Los geht’s! Bevor wir uns mit der *Modellierung von Nachhaltigkeit* befassen, sollten wir zunächst klären, worum es dabei überhaupt geht.

### Das heutige Verständnis von Nachhaltigkeit

Das globale *„moderne Konzept”* der Nachhaltigkeit hat seine Wurzeln in den 1970er Jahren. Im [Club of Rome](https://en.wikipedia.org/wiki%20/Club_of_Rome) wird ein *„nachhaltiges Weltsystem”* gefordert, was die erste moderne Verwendung des Begriffs darstellt, der sich schnell durchsetzt: So formuliert beispielsweise die Kommission des Ökumenischen Rates der Kirchen von 1974 die Idee einer *„nachhaltigen Gesellschaft”*, und die erste Grüne Partei (in Großbritannien) verabschiedet 1975 ihr *„Manifest für eine nachhaltige Gesellschaft”*. Es dauerte jedoch bis 1987, als die *Weltkommission für Umwelt und Entwicklung*, die sogenannte [Brundtland-Kommission](https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future), ihren Bericht veröffentlichte, in dem *„nachhaltige Entwicklung”* wie folgt definiert wurde:

*„[…] eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen zu beeinträchtigen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen”*

Dieser Bericht löste eine weltweite Diskussion aus, die schließlich 1992 zum *„Rio-Gipfel”* führte. Sensationell trafen sich 114 Staatschefs und unzählige Nichtregierungsorganisationen und einigten sich in der „Rio-Erklärung” auf das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung – bis heute bekannt als *„Agenda 21”*.

Heute wird diese *nachhaltige Entwicklung* in der Regel als ein interagierender Prozess zwischen den *drei Säulen* Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft verstanden.

## Von der grauen Theorie zur konkreten Anwendung

Nachdem wir nun festgestellt haben, dass der Begriff viel Theorie und Politik beinhaltet, sollten wir uns daran erinnern, dass ein konkretes Modell diese Diskussion vor fast genau 50 Jahren ausgelöst hat.

Wenn Sie sich also für die wissenschaftlichen Grundlagen der nachhaltigen Entwicklung interessieren, kommen Sie zu dieser „Ur-Studie” [*Limits to Growth*](https://www.clubofrome.org/publication/the-limits-to-growth/) des [Club of Rome](https://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome) Sie beschreibt quantitativ und für jedermann verständlich (und damit auch diskussions- und kritikfähig) konkret das von Malthus erstmals erwähnte Nachhaltigkeitsproblem auf der Grundlage weltweiter Wirkungsmechanismen dieser drei Säulen Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.

Als Grundlage für den Bericht entwickelte Jay Forrester ein mathematisches **Modell**, das sogenannte *Weltmodell*, das die wesentlichen Zusammenhänge und Wechselwirkungen anhand von Gleichungen beschreibt. Um auf dieser Grundlage zu einer konkreten Aussage zu gelangen, wurden alle damals erforderlichen und verfügbaren Daten eingegeben. Da dieses Modell mit Hilfe eines Computers entwickelt wurde, kann es durch Simulationen Vorhersagen treffen. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern führten seine Studenten Donella und Dennis Meadows dann ihre Analysen für den Bericht „Die Grenzen des Wachstums” auf diesem Modell durch.

## Systemdynamik – das Weltmodell 30 Jahre später

Die Simulationen waren der Ausgangspunkt, um die Grenzen des Wachstums ohne reale Experimente quantitativ aufzuzeigen und damit erneut die Notwendigkeit der Ressourcenknappheit und des sinnvollen Umgangs mit Ressourcen aufzuzeigen und zur Diskussion zu stellen.

Forrester hatte nicht nur das Weltmodell entwickelt, sondern in Zusammenarbeit mit Kollegen vom MIT auch das Konzept der grafischen dynamischen Modellierung. Dabei handelt es sich um eine deutliche Vereinfachung gegenüber der herkömmlichen Programmierung, bei der grafische Elemente mit entsprechenden Formeln und Effekten versehen werden.

Da sowohl das *Weltmodell* als auch solche Programmierumgebungen kontinuierlich weiterentwickelt wurden, können wir heute auf eine Vielzahl von Softwareprogrammen und *Weltmodellen* zurückgreifen. Das bekannteste ist wahrscheinlich das *World 3-Modell* aus dem Jahr 2008. Aufgrund seiner „Berühmtheit” ist es in fast allen Systemdynamik-Programmierumgebungen verfügbar.