99 Die Anerkennung von Menschenrechten nur dann, ,wenn es sich ausgeht' und ,zu unseren Konditionen', ist ein Widerspruch in sich. 66

## KANTS SPUREN

## Kaliningrad

Kants Heimatstadt Königsberg ist beute die westluchste Stadt Russlands. Der Königs berger Dom beherbergt das Kant-Muscum undan der Außenfassade das Grab (Bild) Ues detatschen Philosophen.


## Karl L. Reinhold

Stine "Bricfe über dielsantische Philosophie" (1786) weckten grokes Interesse: Der erste Wiener Kantlaner wourde in Jena aum Wegbereiter der Kant-Rezeption in Deutschland und Ôsterreich.



Zum Kant-Kongress in Wien: Wie hätte sich der Philosoph in heutigen Debatten, von der Flüchtingskrise bis zur Willensfreiheit, verhalten?

## Ein Denker ZWISCHEN DEN STUHLEN

| Von Martin Tauss

Scin Name lst in dre thilosophie eine global bewährte Marke, und die hat offensichrlich auch heute noch groke Anzir. hungskratt: Rund 600 Forscher aus aller Welt wewden dicse wor che heim Internationalen KantFiangress in Wien erwartet. Im Jahr des 650-jǎrrigen Jubiläums der Uniwersitat wien ist es der Phi-losophie-Professorin Yioletta Waibel gelungen, den zwolften Kon gress der Känt-C'esellschaft nach Osterreich zu holen - hierzulan de die größte philosophische Ver anstaltomg seit dem Weltkongress der Philosophie im Jahs 1468 in Wien. Das grobe Thema der aktu-
9) Kant hat konsequent für die Umsetzung seiner moralischen Maßstäbe plädiert.
Wer in seinen Texten stöbert, stößt auf hohe Ansprüche der Mimenschlichkeit. ${ }^{6}$
cllen Versammlung: "Natur und Freiheit", ist gesrobickl gewählt: In diuses umkāmpfte Spuruungsfeld hineinzugehen, führtzu wloltigen Motiven des Kantischen Denkens, aber auch ou hōchst aktuellen Debaten an der Schnitustelle von PhiJasopine und Firnforschung, Va-tur-und ceistestwissenschaft.
Mil seinem vielseitlgen Wierk wird der Prcuße aus dem alten Königsberg am Ursprung der mo-
dernen Philosoplis werortet Der Aufklërrang verptlichtet, hat el nicht nur die Erkenntnistheorie geprägt, sundern auch vieh buachute Schriften xur ReligionsRechts und Geschichtsphiloso phie hinterlassen Wlt "Kritik der praktischen Vernunft "hat er ein Grundlagenwerk der Ethik geschallen, und mit "Kritik der Urteilskraft" zur Tleorie: der Asthe tik belgerragen.

Nährboden für Menscherrechte
Soine Gedariken lieferten sinca Năhrboden fūr dic ideelle Begrūndung des Yolkerrechts unt der I: N - herischenrochte. Und angesicbus der europäischen Flüthtlingsproblematik soheint der Phijosoph, der berelts im Jahr 1763 die "Herhte der Wenschheit" he"zuscellon trachlete, num auch hier wieder ungeahnte Aktualität zu
crlangen. „Dass dic Berufung auf Menschenrechte leicht ist, dic Lintösung ihies universalen Anspruchs aber elne besondere He rausforderung, kann man berelts vos Kant lernen", homerkt Rudolt Langthaler 4 om Instinut für Christliche Philosophie der Lini Mien. "Wienn die Themer Menschenrechte und Menschonwirude micht zum Stoff von Sonntagsredun wear kommen solles, bedcutet dieses Recht eben auch die vertiingte


Kritik 8
Aufkiärung Kants Werk ${ }_{n}$ Kritik der
 gilt als Meileristein der Philobophiegeschlonte.

Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen. Die Anerkennung von Mensrhmenechten gewisserfiat Ben nur dann, weon os sich ausgeht, zu unseren konditionen und nach MaBsabe nationaler In teressen, ist ein Widerspruch in sich." Kant sprath von der einen - unfassenden - Menschheit eine Idee, dic mit dent Gedanken geschuldeter太iolidarität einhorgeht.
Was dor Kinuigsberger benker angesichts des ${ }^{\text {FRendezvous mit }}$ der Realitint" ( $\Theta$ Sebastian Kurz) heute konkret yorgeschlogen hătte, muss offen lileibea - dass er konseçuent für die Unsctzurg seiner moralischen Miaßstäbe plädiert luat, ist jedenfalls unbestritten. Wer in scinen Texlet stöbert stößt aul bohe Anspriche der Mimenschlichkeit: Die Pfficht mit undern wegen ilver Linterdru ckung gemeinschuplutue sache su macher, tst mehr als bloß güttige Pfiedte", heißt es da, oder auch„Verdlentunter solchen Umsiēnden der Betstand, dert der Reiche den Alotlekigenden erwelsen mag, wohi überhurup den Nahmer der WithlIdtigkeit, mit welcher man sich so gern dels l'erdienst brüstet?

## Natur und Freiheit

Abor zurūck zur efgentlichell Frunt des Kant-Kongresses, der Behauptung der Freiheit in eifem zumehmend naturnissensuhaliLitlı geprägten Weltbild. Komplezer und unklarec ais für die Aufklärer des 18. Jahrhumdert erscheinc heute die Frage, wic sehr der Mensch micht nur von der Na tur beherischt wird, sondern üherbaupl Nanur ist - und wie writ. er tatsächlich in Frejhelt handell. Die Beubaclatung, dass unserem bewusaten Erleben unbewusste Prozesse in den Nervenzelton des Gehims um einige hundert Millisekunder vorangehen, hat manche Hiratorscher dazu animient, die willensfreiheit des Monschen xu relativicren uler gar in Abrede zu stellen. Hätte ihnen Kant die Leviterı gelesm? In seimen Schriften, so Rudolf Langthaler, Findet sich jedenfalls ein ganzes Repertoire ил Argumonten: mit der einer

## Breite Ausstrahlung

Kein Lichtstrahl, er komme, woherer walle, soll in Hinkunft unbeachter und unerkannt in der Monarchie blelben (..)."So lautete einc Zensurvorschrift im Habsburger-Österreich des Jahres 1810. llas galt somit auch filt die luziden Gedauken eines Komigsberger Philosophen, der so ctwas wie einen Lenchtturm der Aufks arungemichtor hat immamuel Kant. Während dle Be deutumy des 1804 verstorbenen Denkeutung in den deutschen Lä口dern schon kers in den deutsch en Ländern schon beld erkannt wurde, war die Kant-Kozeprion in Üsterreich zunăchist won der

Zensar üherschattet. Sire erfolgte daher aut Umwegen und war eher ambivalent: Wurde Kant offiziell sthar1' krilisiert, so fand im "Entergrund" docl cinc rege Beschäftigung nit seiner Philosophie statt. „Umwege* nennt sich demnach auch die Ausstclluus aur Kant-Rezeption, die nunan lässlich des Internatlonalen KaintKongresses an der Universität when eröffnct wurve. Sle beleuchtet die Aufuralume der Kantischen Ideentell in Wien, rudem in gamz osterreich und in Osteuropa- und follgt secths themaLischen Weyswisem der Kant-Rezeptun: die Zensur, der Wiener Kantianor

Kal Leonhard Reinhold (1757-1823) Osteuropa, die Welliteratux, der Wiener Kreis sowie die philosophische Strömung der Phănomennlogie. Präsentiert wrodert Originalausgaben und Faksimiles, Textstellen aus Literatur und wissenschatt sowie besundere Notizen und Ausschnitte aus Briefwechseln. Als Wanderausstellung wind diephilusuphiellistorische Schau im Fruhjahr 2016 auch an der Karl-Franzens-Ćniversităt Graz und an der Universität Klagenfurt gezeigt (rut)

Unwege. Annäherungery an I. Kant Unviv. Bibliothek Wren: (Foyer), bis 31.12.2015

Wiener Kreis
Inden 1920er-Jahren formierte sich an der Uni Wien cin eintlussrecicher Forscherzirkel. Onne dic kritischo Anseinandersetzung mit Kant ist die Philosophie des Twiener Kneises nichr denkbar.


Weltliteratur
Auchbel vielen Schriftsrellorn (z.B. Umberta Ecot hat Kants IdeenweltSpurenhinterlassen. Bis heute finden sich literarlsche Querverwaise aut seine Ästhetik, Moralphilosophic und Erkenntnistheoric.

99 In Kants Frage , Was soll ich tun?' geht es heute auch darum, ob der Mensch mehr ist als eine Marionette seiner biologischen Verfassung. 66

solchen Auffassung entgegenge treten werders kann (siehe auch Interview rechis').

Die. Spuren des Philosophen in der wieltliteratur $\sin$ d, neben seinom Kintluss auf den Wiener Kreis und die phitoserphisçhe Strönuung der Ihänomenologie, ein Schwerpunkt das Kongresses. Bis heuto haben zahlreiche, Diehter und 5 chritsteller seine Iden werarlueitet - darunter Jean Paul und Thor mas de Ouinecy, Umberta Eco und Thomas hermhard, Ingeborg Bachmann und Daniel Kehlmann. wie dic Kongressleiterin Veronika Waibel im alesebuch" zur hegloiterden Kant-Ausstellung an der 1 !ni when ulehe unten) testhalt, sind dlese Idecn atiormicrend, kritisierend, überbiatend oder bis zur Unkentlllchkeit verändernd" in die Ilterarkchen werke eingcilossen.

Auch Kanls asthetischo Uberlegulugen linden zuletz. wieder wer stärkten thiderhall, und diese sto
9) Der Philosoph, der Köngshorg zeli seines lebens kaum verlassen hat, hütte wohl auch heute, umitost von Infotainment, eine gate Figur gemacht. ${ }^{66}$
hen in enger Verlechoung mit der
 beheraigh dass jede Erkenntnis mil einer Sinneswahrnchmung (risthesis) anhelt, danin fintet sich in Kunis Begriff der Asthe lik auch eine philosophische Grundlegong der Naturwissenschaften, und somit pitwid auch das Funidament der mudermen Medizin, wie der Wiener Philosoph Wartin Poltrum in seiner ästhetisch orientierten .Kijnischen Philosophle" unlängst dargelegt hat.

Irmatigung fïr Zeityenvsselr
Demp preuBistiten Gelehrten wurde wiederholt tim rationaler Rigorismus oder auch eine "unmensthliche Ferbanourg erler Gefühle" (Schiller) voryeworfen. Gem wird ihm auch ein schrul liger Lebensstil nachesesagt $G$ gen Hinde seimes i.ethens soll er thit rauf bestarden halden, täglich sur gleichen \%eit einen Spaziergang zu machen. Uennoch bätte der Den kar. der Königsherg zeit seimes Lebens kaum verlassen hat, auch houte cine gute Figur gemacht Denn er verstand es; seine Gedanken in' einnrägsamen Bokscinatom su verdichton. Was hätto er uns in der IIcktik des heutigen Alltags, umfost won lierbung und infotain ment, dew mitgegehen? whal das edlo Dostillat des kategorischen Imperativs aut (flande so, tass die Maxime deines Williens jederzeitas glaich als Prinzip pineratighmeinen Greseragebung gethern könatel, uder auch seine formelhafte Verdichtung der Auftclärung: Hfabe iffut dich dipines pigarten Versmondes za bediener." In Zciten wie diesen ist dics tatsächlich brandaktuell.

Kants Ideenwelt ist für die heutige Hirnforschung ebenso relevant wie für die moderne Theologie: Philosoph Rudolf Langthaler über die anhaltende Aktualität des Denkers aus dem alten Königsberg.

# „Kernfragen unserer Existenz" 

Das Gespräch führte Martin Taus§

Btiw Internationalen Kant-Kongress in Wien sprach Rudolf Langthaler uber die Kantischen Variationen des "Vernunftglaubens". Aber welche Rolle spielt Kaut heute gencell fïr Wissenschaft und Religion? Dic FURGHE but den Philosophen und Theologen zum. weiterfïhrenden Gesprăch.
die flrcee: Was hat urs Immuntel Kant heute noch zu sugen?
Kndolf I.angthalere Fr ist durchaus ein Philosoph des 21. Jahrhunderts und nitht nut yon antiguarischem Interesse. Kant hat vom Schulbegriff" einen "Fieltbegriff der Pblloonphis" unturechierden. Jieser Wreltherrifl thematisiert. Kermfogen der mensthliduen | ixistenz, die deshalb auch jedermann nutwandig intoressieren ${ }^{4}$. Letztlich geht es hier um die Sellostvergewisserung "Has ist der Mensch?" Das wird auch in Kants he cühmaten liragen: = whas kann ich swissen?
 an?" cattaltot. In der zweiten Fiate gelle es auch darum, ob der Mensch noch mehr ist als cine Marionette seiner biologischen Ver fassung. Ifeute wird mit Blick auf die Keurowissenschatten for allem gefrugt, ob der Venscb nieht durch die neumonale Onganjsation des Gchims in seinem "bigrbalten durchgehend determiuiertist.
IE FlRGIIE Dte Frae der Withensfreiheit wirdaberauth in der Hirnforseftung kottravers disktatiert.. Lunglhaler: Man che renommierte Hirnforsclerer becouen bekannt lich, dass dle Freincit blos eín gutes Getühl ist und die verneintliche Entscheidungsirtilualt elne blos ewo utlonär bedingtc, mach rägliche Illusion darstellt während wir in Wahrleeit durch useleuer komplexe neuronale Yer chalungen in der Organisarion les Gehirns festgelegt sind. die furche: Was wairde wohi Rant dieser madernen Auffassung vom Inpults. gestertarten Mfenschen entgegenfuiten?
angthaler. Zweifellos ist ler Mensch als "Weltwesen" uch nach Kant ein naturhaft hedingtes undabháagiges Wesen Bezaüglich der motarnen Eitıwände swürde er aber wohl vieles zu bedenken geben, da runter letzalich auch dies: Wenn der die wil ensireiheit negierende Hirnforscher sich fìr seinu Thesen' auf Experinuenle berufl damn ist doch schon für ihre Durchführung vorausgesetzt, dass er sich daloei handelnd an logische Regeln hall. Das heibt er muss 'Teuherit immer schoun vortubsetzen. aIE FLRC日E: Wïe tässt sich Kunts dritte Frage aktualisierens Wes düfen wir hoffen? Langthaler: Das bezzieht sich zunächst ein mal auf die Entwicklung der menstilichen
Kultur, wor allem auf Politik und Rechts-
verhältrisse: Nach woichen Kriterien kann sich denn die Frase ulweiser lassen, ob das menschiche Geschlecht im Fortschreilen zum Besseren sei? ${ }^{\text {? }}$ Seint rechts philosophischen U'serlegungen haber wesentlichet Aspekse der . 41 lg gemeinen Erllärung der Nen schenrochte" durch die L.NO, aber auch die moderne Entwickaung der Idec des Vialkerreshts maß goblich beeinflusst. For der politischen Dimension bleibt aber der religionsphilosophische Gehalt dieser Fra ge genau zu unterscheiden. DIE Funcill: Wie fat es Kant sethst mit der Religion gehalten?
Langthaler: Durchaus posiciv: Er hat die Re lighon nicht nur als ,Vernuntisachen gewiur digt und sje so dayor besrahrt, dass sie zu einer inrationaled Angelegenheit werkommt oder etwa auf cine blobe. Gefühlsangelegenheitreduziert wird. Mit Blick unf die existerzielle Frage nach Binemi gelungenen Jeben - das nicht nur akzeptiert, sondern auch insgesamt als sinnvoll hojabt werden kann - nat noch der alte Kant hetont: „H:S ist ut-
9) Wenn man tus bhonlogischer Sicht nichigegenüber der Moderne, gegenuber Wissenschaft und Aufklärung ins Hintertreffen geraten will, dana isi Inmanuel Kant ein wichtiger Verbündeter. 6
 Rudolf ist Yorstand des Instituts für Chriştlinhẹ Philasorahie ander KatholischTheologisuhen Fakultát der Universitat Wiem
möglich, dassein Mensch ohne Re ligion seines Lebens froh werden kutule
OE CLRCIIE: Kants Begriff des Verntaffglaubens ${ }^{\text {a }}$ kling heute momögitch ūhnlioh attruktiv wie das Mort Vernumit ché. Was war damals damit gemeint?
Langthaler: Seine "Kritik" Yr wirft suwohll die Anspriche der raditionellen Guttesbeweise al auch diejenigen eines Im Naraen Atheismus als buchstäblich vermessell Donn beide Lager, so Kant, verkennen ${ }^{\text {das }}$ Längenmaß der Kräfte der menschlichen vernuntit. Wie trontademdie Cruttesirage ver nuinftgg dargelegt und bejaht werderl kanlu ist Thems seiner Relirionsphilosophle Allerdings lehnt Kant es ausdrücklich ab die finttesthematik surr die Begrïndung von Recht und Mforal $x u_{11}$ strupazieren ${ }^{4}$, well das der nutonornie der "hemmft" thidersprich Freitich: Auch dem Atheisten mutet er die Perspoktive Zu, sein lehen so an fühmen, als ob cr climal Rechenschatt datur ablegen musste, Das ist keine Drohbotschaft, somdern heist lediglich, dass unser bew,usstes Leben kein blokes Spielchen ist - 50 ndern wir leben miüssen, "als ob" uns einst ein Spiegel vorgchalten vird.
DIE Fusche: in der katholischen Kirche war Kunts Schrift ,.Kritik der reinen Verrurft" seit 1827 udf derl Index der verbotenen 50 cher, der erst in Jahir $1965 / 66$ abgeschafi wurle. Wite Hird Kant houte won kotho tischer Selue whrgenommen?
Lamblbaler: Das Spektrum reicht won ol ner nach wie yor ablehnenden Haitung übcr zügerliche Offnung bis hin zur selbstver standlichen fezepion, wie dies in moder uen Srumumyta der kalholischen Theolgie zu bedkechtan ist. Man sicht nun doch mit aunehmend klarem Bliek, was won Kant quch für die Kernthemen der Theologic zu gewimen ist wemu man nicht gegenuber der Moderne, gegenüber wissenschatt und Aufklarung lns Hintertrelfen geraten will dann ist Kant ein wichtiger verbündeter die flrche: Welther Wert hat Kany umgekeht für die moderne Naturwissensohaft? Langthaler: Xitürlich ist Kant ein Kind seiner freit, Er bat jedoch die Entwicklungen der monferner Wissemschafleu, besonder der Astronomie, Physik und Biologie inten siv verfolgt. Für sein Naturverständ nis war deshalb weithin die Nevtonswhe Mexllauik der Maistab - und bekanntlich hat sich das phwikalische Helthild seit dem 14. Jahrhundert. stark verănderc aber gerade die Naturwissenschaft und eine kritische wis serschaftstheurie kann nach wie vor tiel wath Kant lernen Nicht zuletrd auch dies, das eine aufyeklarte Den kungsart ${ }^{*}$ nicht mil einem ${ }_{n}$ wissenschaftsgläubigen ${ }^{4}$ Unglauben zu verwechseln ist. Da gibt es iibrigens bemerkerswelte Bezüge ruill Devken des lenülumitu istertelchischen Philosouhen Ludwig Wittgenstein.

