Über die Atombombe, die auf Nagasaki abgeworfen wurde Bei der Atombombe handelt es sich um eine Waffe, die die Energie, die bei der
Kemspaltung des Spaltsoffs (Plutonium) freigesetzt wird, nutzt. Die Zerstornngskratt Kemspaltung des Spaltstoff (Plutonium) frigeseetz wird, nutzt. Die Zerstönngskraft
ist im Vergleich zu übichem Sprengstoff um vieles gewaliger. Die radioakiven ist im Vergleich zu ubichem Sprengstof um vieles gewaliger. Die radioakitiven
Strahlen, Gamma, Neutronenstrahlen usw., die bei der Kernspalung entstehen, verursachen über eine lange Zeit hinweg schwere Schäden am menschlichen Körper.
Die Atombombe, die auf Nagasaki abgeworfen wurde, war $3,25 \mathrm{~m}$ lang, hatte einen Durchmesser von $1,52 \mathrm{~m}$ und war $4,5 \mathrm{t}$ schwer. Ihre Form brachte ihr den Namen „Fat Man". Bei der Explosion setzte sie eine Energie, die 2 Kilotonnen hochexplosivem Sprengstoffs gleichkam, frei. Die Energie bestand zu ca. $50 \%$ aus der Detonationswelle, zu ca. $35 \%$ aus der Kombination dieser Faktoren zerstörte die Stadt Nagasaki auf verheerende Weise. Weise.


| 9. August 1945 | Einwohnerzahl der Stadt Nagasaki: ca. 240.000 Einwohner |
| :---: | :---: |
| Zahl der Atombombenopfer (Schätzung bis Ende Dezember 1945) | Tote: 73.884 Personen Verletzte: 74.909 Personen |

In der Nähe des Hypozentrums



Einführung
Am 9. August 1945 um 11:02 Uhr explodite hoch ت̈ber der Stad eine Atombombe. Nahezu die ganze Stadt Nagasaki wurde zerstört und das Leben vieler Menschen wurde genommen. Die Menschen, die dem Tod gerade noch entkommens konnten, erititen scchwere spychische und physische Schäden.
Zahlreiche Atombombenofer leiden auch heute noch Zahireiche Atombombenopfer leiden auch heute noch. wurde die Nagasaki i International Culture Hall, in der bisher die Materiailien zur Atombombe ausgestellt waren, umgebaut und im April 1996 als Nagasaki Atombombenmuseum eröfnet.
In diesem Museum werden Materialien zur Atombombe und Fotos, die die In diesem Museum werden Materiaien zur Atombombe und Fotos, die
verheerende Situation dokumentieren, ausgestellt und die Ereignisse bis zum Atombombenabwurf, die Geschichte der Atomwaffenentwicklung und der Aunsch nach Frieden auf erzählerische Weise dargestellt.

Informationen zur Museumseinrichtung
Dauerausstellungsräume (Zweites Untergeschoss)
In den Dauerausstellungsräumen werden das Schreckensbild von Nagasaki direkt nach dem Atombombenabwurf anhand von groisformatige
Ausstellungsstücken zur Katastrophe und einem Seitenwand-Replikat der Ausstellungsstucken zur Katastrophe und einem Sectenwand-Reenikat
bombardierten Urakami-Kathedrale widergegeben. Nachlasstücke, Materialien und Fotos, die diese schreckliche Lage nach dem Atombombenabwurf dokumentieren, sowie Filmmaterialien machen die Ausstellung leicht verstandlich.
Sonderausstellungsraum (Zweites Untergeschoss)
Für ein tieferes Verständnis über die Atombombe und den Frieden finden ergänzend zu der Dauerausstellung mehrmals im Jahr Sonderausstellunge *Stand.
Audioguide-Verleih (am Eintrittskartenschalter im zweiten Untergeschoss) Der zum Verleih stehende Audioguide enthält Erläuterungen zur Dauerausstellung und Nagasaki-Atombombe. Er ist in Japanisch, Englisch, Chinesisch, Koreanisch
Spanisch, Deutsch, Hollädisch, Russisch, Französisch, Arabisch, Portuggiesisch Spanisch, Deutsch, Holandisch, Russishnt, Franzosisch,
und brasilianisches Portugiesisch erhätich.
Buchhandlung (Erstes Untergeschoss)
Hier können Bücher über die Atombombe und den Frieden gekauft werden.
Atombombenmuseumshalle (Erstes Untergeschoss)
Diese Halle kann für Veranstaltungen wie Friedensstudien, Vorträge und sonstigen
Veranstaltungen gegen eine Gebühr gemietet werden. Raum für Friedensstudien (Erstes Untergeschoss)
Hier finden Friedensstudien statt, bei denen Atombombenopfer Vorträge über -
Bibliothek (Erdgeschoss)
Öffnungszeiten:
9 bis 17 Uhr (ma
Pausenraum (Erstes Unter Hier können sich die Besucher ausuhe Sonstiges

## Café Münzschließächer



Informationen zu Einrichtungen in der Umgebung An das Nagasaki Atombombenmuseum grenzen die Friedensgedächtnishalle


C
Streben nach einer Welt ohne Nuklearwaffen „Das Zeitalter der Atomwaffen" „Moderne Atomwaffen" Eine elicht verstandiche Ausstelung zur Geschichte Die Treffergenauigkeit der Raketen, die
der Atomwaffenentwicklung internationalen
die Atomsprenkiopit der Atomwaffenentwicklung, internationalen
Situation der Nachkkegszeitud Situation der Nachkriegszzeit und welweite Antidie Atomsprengkopié tragen, wurde sei Atomkrattbewegung anhand von Zeittafeln.
 auf enebliche Weise verbessert. Einerseits
 beträchtilich eheröht, andererseits wurde
ihre Grö̉se firi eine einacche Anwendung in der Schlacht verkieinert. II diesem
Berech werden die Anzard der Atomests
und Intomadionen zumodemen Atomwaffen und Intommaibonen zu modemen Alomwaffern
anhand von Filmmateriaien erlautert.



