|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Purpur Wiesenknopf**  Sanguisorba officinalis | **Standort**: feuchte Anzeiger, nährstoffreich  **Inhaltstoffe**: Saponine, Flavonoide, Gerbstoffe, Vit. C, Tannine | | **Geschmack/**  **Aroma** | **Verarbeitung** | | **Wurzel** |  | Rhizom |  | Früher zum Färben von Wein und Likör | | **Stängel** |  | Aufrecht, rund, gerillt, meist kahl |  |  | | **Blätter** |  | Grundständige Rosette | Ähnlich Gurke  Etwas herber als der kleine Wiesenknopf | Junge Blätter roh:  Salat, Quarkspeisen,  oder gegart  Suppen, Wildgemüse | |  | Unpaarig gefiedert,3-7 Fiederpaare | |  | Gestielt herz- eiförmig am Rand grob gesägt, oben grün unten blaugrau, Nebenblätter | | **Blüte** |  | Juni- Sept., mehrere, endständige, kugelige-walzige Blütenköpfchen, 1-3cm |  | Knospen roh als Salatbeigabe,  gegart als Gemüse | |  | Mit 20-30 dichtsehende, Einzelblüten,  4 rotbraune Kelchblattspitzen, Kronblätter fehlen |   Quellen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Sanguisorba\_officinalis\_%28Billeder\_af\_nordens\_flora\_1917ff.%2C\_v2\_296%2C\_BHL-39935%29\_clean%2C\_no-description.jpg |