|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Wiesen-Storchschnabel**  Geranium pratense | **Standort**: nährstoffreich, Fettwiesen, Grabenränder, Böschungen  **Inhaltstoffe**: Bitterstoffe, äth. Öle,  Flavonoid Quercetin, Gerbstoff Geraniin. ätherische Öle, Carbonsäure, Geraniol, Kaffeesäure, Rutin | | | | **Geschmack/**  **Aroma** | **Verarbeitung** | | **Wurzel** |  | | | Rhizom, Erdspross, tief |  |  | | **Stängel** | Staude, 30- 60cm, rückwärts abstehend behaart, nach der Blüte biegt sich der Stängel abwärts, zur Fruchtzeit wieder aufwärts, Blattlappen doppelt fiederspaltig | | | |  |  | | **Blätter** |  | | Gegenständig,  mit Nebenblättern | | Jung mild, ältere herber  **Junge Blätter nicht mit blauem Eisenhut verwechseln!** | Junge Blätter für Salat, Kräuterbutter u.- quark.  Gedünstet für Aufläufe, Suppen, Quiche u. als spinatähnliches Gemüse. | |  | | Gestielt, bis zu 20cm breit, handförmig, geteilte Blätter sind tief in fünf bis sieben fiederspaltige Abschnitte geteilt, borstig behaart, am Blattrand gezähnt | | | **Blüte** |  | 2,5- 4 cm breite, hellblaue bis hellblauviolette Blüten, meist zu zweien auf einem Stiel, 5 Kronblätter vorne abgerundet. Jede Blüte ist zwei Tage geöffnet sie steht anfangs aufrecht dann waagrecht | | | Bitter | Speisedekoration für Salate, Quarkspeisen, aufs Butterbrot, Kräuterbutter.    Mit gezupfte Blütenblätter Frischkäse ummanteln  Getrocknet für Tee. | | **Frucht/**  **Samen** |  | Zerfall-Frucht mit lang gestrecktem Schnabel, 2,5- 3,5cm lang. Löst sich der untere Teil des Fruchtfächers von der Pflanze ab, können die Samen mehr als zwei Meter in die Umgebung katapultiert werden | | |  | Sprossen keimen lassen | |