|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Das Münchner Abkommen Übungen | Ein Bild, das Muster, Quadrat, Symmetrie, Design enthält.  Automatisch generierte Beschreibunghttps://youtu.be/Blutay-iMAw | Video |

## Begriffe zuordnen

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | Sudetenland |  | (1) | Vereinbarung zur Annexion des Sudetenlands |
| (A) | Vertreter |  | (2) | Gebiet in der Tschechoslowakei mit Deutschen |
| (D) | Kapitulation |  | (3) | Nachgiebige Politik zur Vermeidung von Konflikten |
| (E) | Aggressionen |  | (4) | Unabhängigkeit und Selbstbestimmung eines Staates |
| (E) | Feige |  | (5) | Feindliche Handlungen oder Übergriffe gegen andere |
| (L) | Diplomatisch |  | (6) | Politische Verhandlungen zur Konfliktlösung |
| (M) | Münchner Abkommen |  | (7) | Personen, die für ein Land sprechen |
| (M) | Souveränität |  | (8) | Aufgabe oder Niederlage in einem Konflikt |
| (R) | Appeasement |  | (9) | Mutlos oder ohne Tapferkeit handeln |

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

## Sätze vervollständigen

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | Hitler fühlte sich ermutigt ... |  | (1) | ... während der Verhandlungen in München. |
| (A) | Das Abkommen führte nicht zum Frieden ... |  | (2) | ... nach dem Münchner Abkommen. |
| (I) | Das Sudetenland war wirtschaftlich wichtig ... |  | (3) | ... mit einer optimistischen Botschaft. |
| (K) | Die öffentliche Meinung war gemischt ... |  | (4) | ... von vielen Historikern und Politikern. |
| (P) | Die Tschechoslowakei wurde ignoriert ... |  | (5) | ... für die Tschechoslowakei und Deutschland. |
| (P) | Chamberlain kehrte nach Großbritannien zurück ... |  | (6) | ... über die Entscheidungen der Regierungen. |
| (R) | Die Appeasement-Politik wurde stark kritisiert ... |  | (7) | ... sondern zu weiteren Konflikten in Europa. |

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

## Fragen (Multiple-Choice)

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Was war das Ziel Hitlers im Jahr 1938? |
| (R) | Frieden in Europa zu sichern |
| (S) | das Sudetenland zu annektieren |
| (V) | die Tschechoslowakei zu unterstützen |
| 2. | Welches Land war nicht an den Verhandlungen beteiligt? |
| (A) | Frankreich |
| (C) | die Tschechoslowakei |
| (S) | Italien |
| 3. | Wann wurde das Münchner Abkommen unterzeichnet? |
| (H) | am 30. September 1938 |
| (N) | am 29. September 1938 |
| (R) | am 1. Oktober 1938 |
| 4. | Was glaubten die Regierungen von Großbritannien und Frankreich? |
| (N) | Sie könnten einen Krieg verhindern. |
| (R) | Die Tschechoslowakei war stark genug. |
| (V) | Hitler würde seine Pläne aufgeben. |
| 5. | Wie wurde Chamberlains Rückkehr nach Großbritannien wahrgenommen? |
| (A) | Er forderte einen Krieg gegen Deutschland. |
| (E) | Er sprach von „Frieden für unsere Zeit“. |
| (S) | Er war enttäuscht über die Verhandlungen. |
| 6. | Wie wird das Münchner Abkommen heute bewertet? |
| (E) | Als Beispiel für das Scheitern der Appeasement-Politik. |
| (R) | Als großer Erfolg der Diplomatie. |
| (V) | Als notwendiger Schritt zur Kriegsvermeidung. |

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

## Richtig oder falsch?

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| wahr | falsch |  |
| (S) | (V) | 1. Hitler wollte das Sudetenland annektieren. |
| (F) | (Ä) | 2. Frankreich unterstützte die Tschechoslowakei aktiv. |
| (R) | (N) | 3. Das Sudetenland war militärisch unbedeutend für Deutschland. |
| (G) | (R) | 4. Das Münchner Abkommen wurde am 30. September unterzeichnet. |
| (E) | (T) | 5. Die Tschechoslowakei war nicht in die Verhandlungen einbezogen. |
| (A) | (R) | 6. Die öffentliche Meinung war einheitlich positiv. |

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

## 7 Fragen zum Text

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

Was war die Hauptforderung Hitlers im Münchner Abkommen?

Wie reagierte die Tschechoslowakei auf das Abkommen?

Was war das Hauptziel der Appeasement-Politik?

Wie bewerteten Historiker das Münchner Abkommen?

Welche Rolle spielte Chamberlain im Abkommen?

Was war eine Folge des Münchner Abkommens für Europa?

Wie sah die öffentliche Meinung zum Abkommen aus?

**Das Münchner Abkommen – Lösungsblatt 1**

## Begriffe zuordnen

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (M) | Münchner Abkommen |  | (1) | Vereinbarung zur Annexion des Sudetenlands |
| (A) | Sudetenland |  | (2) | Gebiet in der Tschechoslowakei mit Deutschen |
| (R) | Appeasement |  | (3) | Nachgiebige Politik zur Vermeidung von Konflikten |
| (M) | Souveränität |  | (4) | Unabhängigkeit und Selbstbestimmung eines Staates |
| (E) | Aggressionen |  | (5) | Feindliche Handlungen oder Übergriffe gegen andere |
| (L) | Diplomatisch |  | (6) | Politische Verhandlungen zur Konfliktlösung |
| (A) | Vertreter |  | (7) | Personen, die für ein Land sprechen |
| (D) | Kapitulation |  | (8) | Aufgabe oder Niederlage in einem Konflikt |
| (E) | Feige |  | (9) | Mutlos oder ohne Tapferkeit handeln |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | (M) | (A) | (R) | (M) | (E) | (L) | (A) | (D) | (E) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## Sätze vervollständigen

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (P) | Die Tschechoslowakei wurde ignoriert ... |  | (1) | ... während der Verhandlungen in München. |
| (A) | Hitler fühlte sich ermutigt ... |  | (2) | ... nach dem Münchner Abkommen. |
| (P) | Chamberlain kehrte nach Großbritannien zurück ... |  | (3) | ... mit einer optimistischen Botschaft. |
| (R) | Die Appeasement-Politik wurde stark kritisiert ... |  | (4) | ... von vielen Historikern und Politikern. |
| (I) | Das Sudetenland war wirtschaftlich wichtig ... |  | (5) | ... für die Tschechoslowakei und Deutschland. |
| (K) | Die öffentliche Meinung war gemischt ... |  | (6) | ... über die Entscheidungen der Regierungen. |
| (A) | Das Abkommen führte nicht zum Frieden ... |  | (7) | ... sondern zu weiteren Konflikten in Europa. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | (P) | (A) | (P) | (R) | (I) | (K) | (A) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Das Münchner Abkommen – Lösungsblatt 2**

## Fragen Multiple-Choice

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Was war das Ziel Hitlers im Jahr 1938? |
| (S) | das Sudetenland zu annektieren |
| 2. | Welches Land war nicht an den Verhandlungen beteiligt? |
| (C) | die Tschechoslowakei |
| 3. | Wann wurde das Münchner Abkommen unterzeichnet? |
| (H) | am 30. September 1938 |
| 4. | Was glaubten die Regierungen von Großbritannien und Frankreich? |
| (N) | Sie könnten einen Krieg verhindern. |
| 5. | Wie wurde Chamberlains Rückkehr nach Großbritannien wahrgenommen? |
| (E) | Er sprach von „Frieden für unsere Zeit“. |
| 6. | Wie wird das Münchner Abkommen heute bewertet? |
| (E) | Als Beispiel für das Scheitern der Appeasement-Politik. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | (S) | (C) | (H) | (N) | (E) | (E) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Richtig oder falsch?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| wahr | falsch |  |
| (S) |  | 1. Hitler wollte das Sudetenland annektieren. |
|  | (Ä) | 2. Frankreich unterstützte die Tschechoslowakei aktiv. |
|  | (N) | 3. Das Sudetenland war militärisch unbedeutend für Deutschland. |
| (G) |  | 4. Das Münchner Abkommen wurde am 30. September unterzeichnet. |
| (E) |  | 5. Die Tschechoslowakei war nicht in die Verhandlungen einbezogen. |
|  | (R) | 6. Die öffentliche Meinung war einheitlich positiv. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | (S) | (Ä) | (N) | (G) | (E) | (R) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Fragen und Antworten**

Was war die Hauptforderung Hitlers im Münchner Abkommen?

Hitler forderte die Annexion des Sudetenlands.

Wie reagierte die Tschechoslowakei auf das Abkommen?

Die Tschechoslowakei musste die Entscheidung hinnehmen.

Was war das Hauptziel der Appeasement-Politik?

Das Ziel war, einen Krieg zu verhindern.

Wie bewerteten Historiker das Münchner Abkommen?

Es wird als Symbol für gescheiterte Diplomatie betrachtet.

Welche Rolle spielte Chamberlain im Abkommen?

Chamberlain war der britische Premierminister und Verhandler.

Was war eine Folge des Münchner Abkommens für Europa?

Das Abkommen führte zu weiteren Aggressionen Hitlers.

Wie sah die öffentliche Meinung zum Abkommen aus?

Die Meinungen waren gemischt, teils positiv, teils negativ.