Ein Kommunikationsmodell für die Interpretation einer Kurzgeschichte nutzen

 1 Lesen Sie noch einmal Nadja Einzmanns Kurzgeschichte: „An manchen Tagen“ (S. 10). Vergegenwärtigen Sie sich die Ergebnisse, zu denen Sie in der Betrachtung des Verhältnisses von Mutter und Tochter gelangt sind.

 2  Setzen Sie sich mit der Aussage der Tochter auseinander: „Mir ist nicht nach Welt“ (Z. 10,  41).

Wie könnte die Mutter darauf reagieren? Ergänzen Sie dazu das Schaubild zum Vier-Seiten-Modell von F. Schulz von Thun.

Die Information der Tochter:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Sachaussage: |  | | Selbstoffenbarung: | „Mir ist nicht nach Welt.“  (Z. 10,  41) | Appell: | |  | Beziehung: |  | |
|

Die Reaktionsmöglichkeiten der Mutter:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Sachaussage: |  | | Selbstoffenbarung: | „Mir ist nicht nach Welt.“  (Z. 10,  41) | Appell: | |  | Beziehung: |  | |
|

 3 Diskutieren Sie, welche der folgenden Skizzen das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter am besten veranschaulicht.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tochter | 🡪🡨 | Mutter |
| Tochter | 🡮 | Mutter |
| Tochter | 🡭 | Mutter |
| Tochter | ◼◼ | Mutter |

 4 Gestalten Sie einen Dialog, in dem sich Mutter und Vater abends mit der Situation der Tochter auseinandersetzen. Versuchen Sie, zu einer Lösung zu gelangen.