|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Der Gemeindebau - sozialer Wohnbau in Wien Übungen | Ein Bild, das Muster, Quadrat, Symmetrie, Design enthält.  Automatisch generierte Beschreibunghttps://youtu.be/RlB18abVIJE | Video |

## Begriffe zuordnen

*Aufgabenstellung: Ordne jedem Begriff die passende Erklärung zu!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | Wohnungsnot |  | (1) | sozialer Wohnbau in Wien |
| (C) | Mischformen |  | (2) | Mangel an verfügbaren Wohnungen |
| (E) | Gemeinschaftsräume |  | (3) | Befreiung von gesellschaftlichen Einschränkungen |
| (H) | Integration |  | (4) | autoritäres Regime in Österreich |
| (I) | Austrofaschismus |  | (5) | hohe, mehrstöckige Gebäude |
| (K) | Gemeindebau |  | (6) | Kombination aus verschiedenen Wohnkonzepten |
| (N) | Emanzipation |  | (7) | Eingliederung verschiedener Gruppen in die Gesellschaft |
| (N) | Hochhäuser |  | (8) | Räume zur Förderung sozialen Zusammenlebens |
| (N) | Denkmalgeschützt |  | (9) | rechtlicher Schutz historischer Gebäude |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## Sätze vervollständigen

*Aufgabenstellung: Ordne jedem Satzanfang das passende Satzende zu!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | Die Architektur der Gemeindebauten ist ... |  | (1) | ... ein Zuhause in Wien. |
| (D) | Nach dem Krieg wurden viele Gebäude ... |  | (2) | ... meist funktional und schlicht gehalten. |
| (E) | Der Karl-Marx-Hof ist ein ... |  | (3) | ... in der Gemeinschaft der Gemeindebauten. |
| (N) | Frauen engagieren sich aktiv ... |  | (4) | ... schnell renoviert und modernisiert. |
| (N) | Gemeinschaftsräume fördern das Zusammenleben ... |  | (5) | ... bekanntes Beispiel für Gemeindebauten. |
| (R) | Die Mieten in den Gemeindebauten sind ... |  | (6) | ... vergleichsweise günstig für die Bewohner. |
| (W) | Der Gemeindebau bietet vielen Menschen ... |  | (7) | ... der Menschen in den Gemeindebauten. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

## Fragen (Multiple-Choice)

*Aufgabenstellung: Beantworte die Fragen mit Hilfe der Informationen!*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Wann begann der Bau von Gemeindewohnungen? |
| (A) | 1945 |
| (R) | 1923 |
| (V) | 1930 |
| 2. | Was ist eine wichtige Funktion der Gemeindebauten? |
| (A) | Schaffung von Gemeinschaftsräumen |
| (B) | Exklusive Wohnungen für Reiche |
| (S) | Nur Wohnraum bereitstellen |
| 3. | Wie viele Gemeindewohnungen gibt es in Wien? |
| (K) | Über 220.000 |
| (N) | 300.000 |
| (R) | Weniger als 100.000 |
| 4. | Was geschah während des Austrofaschismus? |
| (E) | Bau neuer Wohnungen kam zum Erliegen |
| (R) | Die Gemeindebauten wurden abgerissen |
| (V) | Es wurden viele neue Wohnungen gebaut |
| 5. | Was wurde in den 1980er Jahren verändert? |
| (A) | Bau von Einfamilienhäusern |
| (S) | Einführung von Luxuswohnungen |
| (T) | Abkehr vom sozialen Wohnbau |
| 6. | Welche Rolle spielten Frauen im Gemeindebau? |
| (E) | Organisation von Gemeinschaftsaktivitäten |
| (R) | Sie waren nie aktiv beteiligt |
| (V) | Sie hatten keine Rechte |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Richtig oder falsch?

*Aufgabenstellung: Gib an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| wahr | falsch |  |
| (N) | (V) | 1. Der Gemeindebau begann 1923 in Wien. |
| (F) | (U) | 2. Der Gemeindebau wurde nur für Reiche gebaut. |
| (R) | (D) | 3. Es gibt keine Kindergärten in Gemeindebauten. |
| (E) | (R) | 4. Die Nachfrage nach Wohnraum stieg nach dem Krieg. |
| (L) | (T) | 5. Gemeindebauten bieten oft Gemeinschaftsräume und Läden. |
| (A) | (N) | 6. Alle Gemeindebauten sind architektonisch gleich. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 7 Fragen zum Text

*Aufgabenstellung: Beantworte die Fragen mit je einem oder zwei ganzen Sätzen!*

Was war das Ziel des Gemeindebaus?

Wie förderte der Gemeindebau die soziale Gemeinschaft?

Welche architektonischen Merkmale hatten die Gemeindebauten?

Wie hat sich der Gemeindebau nach dem Zweiten Weltkrieg verändert?

Was sind die Herausforderungen des Gemeindebaus?

Wie viele Menschen leben in den Gemeindewohnungen?

Was bleibt vom sozialen Gedanken im Gemeindebau erhalten?

**Der Gemeindebau - sozialer Wohnbau in Wien – Lösungsblatt 1**

## Begriffe zuordnen

*Aufgabenstellung: Ordne jedem Begriff die passende Erklärung zu!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (K) | Gemeindebau |  | (1) | sozialer Wohnbau in Wien |
| (A) | Wohnungsnot |  | (2) | Mangel an verfügbaren Wohnungen |
| (N) | Emanzipation |  | (3) | Befreiung von gesellschaftlichen Einschränkungen |
| (I) | Austrofaschismus |  | (4) | autoritäres Regime in Österreich |
| (N) | Hochhäuser |  | (5) | hohe, mehrstöckige Gebäude |
| (C) | Mischformen |  | (6) | Kombination aus verschiedenen Wohnkonzepten |
| (H) | Integration |  | (7) | Eingliederung verschiedener Gruppen in die Gesellschaft |
| (E) | Gemeinschaftsräume |  | (8) | Räume zur Förderung sozialen Zusammenlebens |
| (N) | Denkmalgeschützt |  | (9) | rechtlicher Schutz historischer Gebäude |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | (K) | (A) | (N) | (I) | (N) | (C) | (H) | (E) | (N) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## Sätze vervollständigen

*Aufgabenstellung: Ordne jedem Satzanfang das passende Satzende zu!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (W) | Der Gemeindebau bietet vielen Menschen ... |  | (1) | ... ein Zuhause in Wien. |
| (A) | Die Architektur der Gemeindebauten ist ... |  | (2) | ... meist funktional und schlicht gehalten. |
| (N) | Frauen engagieren sich aktiv ... |  | (3) | ... in der Gemeinschaft der Gemeindebauten. |
| (D) | Nach dem Krieg wurden viele Gebäude ... |  | (4) | ... schnell renoviert und modernisiert. |
| (E) | Der Karl-Marx-Hof ist ein ... |  | (5) | ... bekanntes Beispiel für Gemeindebauten. |
| (R) | Die Mieten in den Gemeindebauten sind ... |  | (6) | ... vergleichsweise günstig für die Bewohner. |
| (N) | Gemeinschaftsräume fördern das Zusammenleben ... |  | (7) | ... der Menschen in den Gemeindebauten. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | (W) | (A) | (N) | (D) | (E) | (R) | (N) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Der Gemeindebau - sozialer Wohnbau in Wien – Lösungsblatt 2**

## Fragen Multiple-Choice

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Wann begann der Bau von Gemeindewohnungen? |
| (R) | 1923 |
| 2. | Was ist eine wichtige Funktion der Gemeindebauten? |
| (A) | Schaffung von Gemeinschaftsräumen |
| 3. | Wie viele Gemeindewohnungen gibt es in Wien? |
| (K) | Über 220.000 |
| 4. | Was geschah während des Austrofaschismus? |
| (E) | Bau neuer Wohnungen kam zum Erliegen |
| 5. | Was wurde in den 1980er Jahren verändert? |
| (T) | Abkehr vom sozialen Wohnbau |
| 6. | Welche Rolle spielten Frauen im Gemeindebau? |
| (E) | Organisation von Gemeinschaftsaktivitäten |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | (R) | (A) | (K) | (E) | (T) | (E) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Richtig oder falsch?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| wahr | falsch |  |
| (N) |  | 1. Der Gemeindebau begann 1923 in Wien. |
|  | (U) | 2. Der Gemeindebau wurde nur für Reiche gebaut. |
|  | (D) | 3. Es gibt keine Kindergärten in Gemeindebauten. |
| (E) |  | 4. Die Nachfrage nach Wohnraum stieg nach dem Krieg. |
| (L) |  | 5. Gemeindebauten bieten oft Gemeinschaftsräume und Läden. |
|  | (N) | 6. Alle Gemeindebauten sind architektonisch gleich. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | (N) | (U) | (D) | (E) | (L) | (N) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Fragen und Antworten**

Was war das Ziel des Gemeindebaus?

Das Ziel war, erschwingliche Wohnungen für alle zu schaffen.

Wie förderte der Gemeindebau die soziale Gemeinschaft?

Durch Gemeinschaftsräume und gemeinsame Aktivitäten.

Welche architektonischen Merkmale hatten die Gemeindebauten?

Sie waren meist schlicht, funktional und manchmal ästhetisch.

Wie hat sich der Gemeindebau nach dem Zweiten Weltkrieg verändert?

Er erlebte einen Aufschwung und neue Bauprojekte.

Was sind die Herausforderungen des Gemeindebaus?

Kritik an der Wohnqualität und Integration von Gruppen.

Wie viele Menschen leben in den Gemeindewohnungen?

Rund ein Drittel der Wiener Bevölkerung lebt dort.

Was bleibt vom sozialen Gedanken im Gemeindebau erhalten?

Die vergleichsweise günstigen Mieten für die Bewohner.