Et billede, der indeholder tekst, skilt

Automatisk genereret beskrivelseTysk A-niveau / Examensübung

Das Thema: **Krimi**

Der Text:

Ferdinand von Schirach: Anatomie (2010) - 2,2 ns

(Fra: Auf Uns – Systime, I-bog. Link: <https://aufuns.systime.dk/?id=187&L=0> )

Die Aufgabe:

Du sollst eine mündliche Präsentation des Textes „**Anatomie**“ vorbereiten. Deine Präsentation soll ungefähr 8 Minuten dauern und Folgendes beinhalten:

# Fasse den Inhalt des Textes zusammen.

# Charakterisiere die Hauptperson.

# Find Beispiele für typische Krimimerkmale im Text und anwende dabei auch das Eisbergmodell.

# Vergleiche den Text mit anderen Materialien aus dem Thema „Krimi“.

Abschließend *kannst* du den Text mit anderen Texten aus dem Unterricht vergleichen.

# Ferdinand von Schirach: Anatomie (2010)

Er saß im Wagen. Er war kurz eingeschlafen, kein tiefer Schlaf, nur ein traumloses Wegnicken[[1]](#footnote-1), ein paar Sekunden. Er wartete und trank aus der Schnapsflasche, die er im Supermarkt gekauft hatte. Der Wind trieb Sand gegen den Wagen. Hier war überall Sand, ein paar Zentimeter unter dem Gras. Er kannte das alles, er war hier aufgewachsen. Sie würde irgendwann aus dem Haus kommen und bis zur Bushaltestelle laufen. Vielleicht würde sie wieder ein Kleid tragen, ein leichtes, am liebsten das mit den gelben und grünen Blumen.

Er dachte daran, wie er sie angesprochen hatte. An ihr Gesicht, an ihre Haut unter dem Kleid und daran, wie groß sie war und wie schön. Sie hatte ihn kaum angesehen. Er hatte gefragt, ob sie etwas trinken wolle. Er war nicht sicher, ob sie es verstanden hatte. Sie hatte ihn ausgelacht. „Du bist nicht mein Typ“, hatte sie geschrien, weil die Musik zu laut war. „Leider nicht“, hatte sie noch gesagt. Er hatte mit den Schultern gezuckt, als ob es ihm nichts ausmache. Und gegrinst hatte er. Was hätte er sonst tun sollen. Dann war er zurück zu seinem Tisch gegangen.

Heute würde sie sich nicht über ihn lustig machen. Sie würde tun, was er wollte. Er würde sie besitzen. Er stellte sich vor, wie sie Angst haben würde. Die Tiere, die er getötet hatte, hatten auch Angst gehabt. Er hatte es sehen können. Sie rochen anders, kurz vor ihrem Tod. Je grösser sie waren, umso[[2]](#footnote-2) mehr Angst hatten sie. Vögel waren langweilig, Katzen und Hunde waren besser, sie wussten, wenn es ans Sterben ging. Aber Tiere konnten nicht sprechen. Sie würde sprechen. Es würde darauf ankommen, es langsam zu machen, um möglichst viel davon zu haben. Das war das Problem: Es durfte nicht schnell gehen. Wenn er zu aufgeregt war, würde es schieflaufen. So wie bei seiner allerersten Katze, er hatte schon nach der Amputation der Ohren nicht an sich halten[[3]](#footnote-3) können und viel zu früh wahllos auf sie eingestochen.

Das Sezierbesteck[[4]](#footnote-4) war teuer gewesen, aber es war vollständig, inklusive Knochenschere[[5]](#footnote-5), Schädelspalter[[6]](#footnote-6), Knorpelmesser[[7]](#footnote-7) und Kopfsonden. Er hatte es im Internet bestellt. Er konnte den Anatomieatlas fast auswendig. Er hatte alles in sein Tagebuch geschrieben, vom ersten Treffen in der Diskothek bis zum heutigen Tag. Er hatte heimlich Fotos von ihr gemacht und ihren Kopf auf Pornobilder geklebt. Er hatte die Linien, die er schneiden wollte, eingezeichnet. Mit schwarzen unterbrochenen Strichen, wie im Anatomieatlas.

Sie trat aus der Tür, er machte sich bereit. Als sie die Gartentür hinter sich schloss, stieg er aus dem Wagen. Das würde der schwierigste Teil werden. Er musste sie zwingen mitzukommen, sie durfte nicht schreien. Er hatte alle Varianten aufgeschrieben. Die Aufzeichnungen, die Bilder der jungen Frau, der getöteten Tiere und Hunderte von Splatterfilmen[[8]](#footnote-8) fand die Polizei später im Keller bei seinen Eltern. Die Beamten hatten das Haus durchsucht, als sie sein Tagebuch und das Sezierbesteck in seinem Auto fanden. Er hatte im Keller auch ein kleines Chemielabor

– seine Versuche, Chloroform herzustellen, waren vergeblich gewesen.

Der Mercedes erfasste ihn mit der rechten Seite, als er aus seinem Wagen stieg. Er flog über die Kühlerhaube[[9]](#footnote-9), prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe[[10]](#footnote-10) und blieb links neben dem Auto liegen. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb er. Er war 21 Jahre alt geworden.

Ich verteidigte den Fahrer der Mercedes. Er bekam ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung[[11]](#footnote-11) wegen fahrlässiger Tötung[[12]](#footnote-12).

1. Kort lur (n) [↑](#footnote-ref-1)
2. desto [↑](#footnote-ref-2)
3. holde igen på sig selv [↑](#footnote-ref-3)
4. Dissektionssæt (n) [↑](#footnote-ref-4)
5. Knoglesaks (f) [↑](#footnote-ref-5)
6. Redskab, som kan knække kraniet (m) [↑](#footnote-ref-6)
7. Bruskkniv (m) [↑](#footnote-ref-7)
8. Film, kendetegnet ved ekstremt brug af blod og lemlæstelse (m) [↑](#footnote-ref-8)
9. Kølerhjelm (f) [↑](#footnote-ref-9)
10. Forrude (f) [↑](#footnote-ref-10)
11. Betinget dom (f) [↑](#footnote-ref-11)
12. uagtsomt manddrab [↑](#footnote-ref-12)