Ferdinand Hardekopf: Spät

Wörterliste (zu S. 217)

|  |  |
| --- | --- |
| Online_Link_grau **Hörverstehen** d2s7ij |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wort** | **Erklärung** | **deine Sprache** |
| karg | wenig, sparsam |  |
| erhellen (erhellt, erhellte, ist erhellt/hat erhellt) | hell/freundlich gemacht |  |
| sinken (sinkt, sank, ist gesunken) | langsam in etwas rein fallen |  |
| das Grab, die Gräber | eigentlich: letzter Ort für Tote |  |
| bleich | hell, aber kalt |  |
| das Glimmen | kleines schwaches Licht (geben) |  |
| der Sumpf, die Sümpfe | weicher, nasser, gefährlicher Boden |  |
| schwanken (schwankt, schwankte, ist geschwankt/hat geschwankt) | leise und schwach hin und her bewegen |  |
| das Gestrüpp | viele Pflanzen, eng zusammen |  |
| der Nerv, die Nerven | hier: Baumteile, dünne Äste, Zweige |  |
| ästeln | im Raum dünn wachsen, sich vorsichtig ausbreiten |  |
| erblassen (erblasst, erblasste, ist erblasst) | Farbe verlieren, also auch „Leben verlieren“ |  |
| kranken (krankt, krankte, ist erkrankt) | krank oder schwach werden |  |
| gilben (gilbt, gilbte, ist gegilbt) | gelb werden (weil krank, alt) |  |
| das Schilf, die Schilfe | dünne, hohe Pflanzen im/am Wasser |  |
| „das Mündungs-All“ | gefährliche Öffnung im (Welt-)Raum |  |
| „die Flammenpein“ | Schmerzen durch Feuer, Verbrennung |  |

Ferdinand Hardekopf: Spät

Arbeitsblatt (zu S. 217)

|  |  |
| --- | --- |
| **Hörverstehen** d2s7ij |  |

1 Lies die Wörter in der Tabelle. Höre dir dann das Gedicht ein- oder zweimal an und markiere die Wörter, die darin vorkommen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Glimmen | Licht | *Büsche* |
| Mittag | Abend | Flammenpein |
| *Bäume* | Rabe | Gestrüpp |
| Tränenfall | See | Elster |
| *Nachtregen* | Grab | Schilf |

2 Finde eigene Reimwörter zu den folgenden Wörtern aus dem Gedicht.

erhellt –

Baum –

See –

Tränenfall –