Chapter 8

8.1.

a. <bringt>

b. <heißer>

c. <Zug>

d. <Wetter>

e. <bravsten>

f. <ruhig>

g. <Hase>

h. <sahen>

i. <könnten>

j. <lieblos>

k. <Zahnfleisch>

l. <älter>

m. <Quittung>

n. <durchschauen>

o. <Feind>

p. <Sommerabend>

q. <behindert>

r. <verlieren>

s. <müsste>

t. <sicher>

8.2.

1. Ich habe meine Töchter besucht.
2. Die Autobahn wurde in beiden Richtungen total gesperrt.
3. Die Zahl der Unfälle auf den Berliner Gewässern ist in den letzten Jahren ständig gesunken.
4. Sie wollen Wolf Biermann hören, aber nur fünfhundert passen in den Saal.
5. Warum bin ich immer so müde?
6. Sie lebt in der ersten Etage in dem Haus an der Ecke.
7. Frankfurt ist die teuerste Stadt Deutschlands.
8. Sie ist wahnsinnig schön.
9. Bei dem Rockkonzert waren am Freitag mehr als fünfzig Menschen verletzt worden.
10. Den Satz brachte er nicht zu Ende.

8.3.

a. <dass>, <das>

b. <Rad>, <Rat>

c. <Seite>, <Saite>

d. <Stil>, <Stiel>

e. <rein>, <Rhein>, <Rain>

f. <Leuten>, <läuten>

g, <Stadt>, <statt>

h. <tot>, <Tod>

i. <belle> (verb), <Bälle>

j. <Main>, <mein>

8.4.

Die Butter ist das erstarrte Fett der Milch, enthält aber noch ungefähr fünfzehn Prozent Milch in feinster Verteilung. Beim Schmelzen tritt eine Trennung ein; die Magermilch sinkt zu Boden, darüber steht eine klare Fettschicht. Lässt man diese erkalten, so erstarrt das klare Fett und hat den Namen Schmelzbutter oder Butterschmalz erhalten. Die in der Butter eingeschlossene Milch ist kein zufälliger Bestandteil, auch keine Verunreinigung oder Verfälschung, sondern ein notwendiger Bestandteil der Butter, der erst das Butterfett zu Butter macht.

Der Geschmack der Butter ist abhängig davon, ob die Butter aus süßem oder saurem Rahm hergestellt ist, ob sie gesalzen oder ungesalzen auf den Tisch kommt. Der Wohlgeschmack der Butter kann durch verschiedene Einflüsse beeinträchtigt werden. Zu langes Verweilen der Milch im Stall verleiht der Butter einen Stallgeschmack. Die Butter wird sehr leicht ranzig, wenn sie offen an der Luft steht, und ganz besonders, wenn sie vom Licht getroffen wird.

The word in the second sentence in the second paragraph that violates the rule of thumb for the pronunciation of vowel letters is <werden>. The first vowel in it is long, even though it is followed by two consonants.

8.5.

a. <packen> [p] [k] k. <Gräber> [g] [b]

b. <Tochter> [t] [t] l. <Grab> [g] [p]

c. <binden> [b] [d] m. <Lieder> [d]

d. <geben> [g] [b] n. <Lied> [t]

e. <schlapp> [p] o. <Wege> [g]

f. <ab> [p] p. <Weg> [k]

g. <hält> [t] q. <gesund> [g] [t]

h. <Held> [t] r. <begabt> [b] [g] [p] [t]

i. <Schreck> [k] s. <beklagst> [b] [k] [k] [t]

j. <klug> [k] [k] t. <Dienstag> [d] [t] [k]

8.6.

a. <Mappe> [m] [p]

b. <nackt> [n] [k] [t]

c. <Klang> [k] [ŋ]

d. <Bank> [b] [ŋ] [k]

e. <Menge> [m] [ŋ]

f. <keinem> [k] [n] [m]

g. <hingen> [ŋ] [n]

h. <hinken> [ŋ] [k] [n]

i. <unbekannt> [n] [b] [k] [n] [t]

j. <klingen> [k] [ŋ] [n]

8.7.

a. <Regel> [ʁ] f. <Bier> [ɐ̯] k. <Wehrmacht> [ɐ̯]

b. <Schrift> [ʁ] g. <hören> [ʁ] l. <Brille> [ʁ]

c. <Schere> [ʁ] h. <hört> [ɐ̯] m. <Wort> [ɐ̯]

d. <mehr> [ɐ̯] i. <fährst> [ɐ̯] n. <vergeben> [ɐ̯]

e. <irren> [ʁ] j. <Lehre> [ʁ] o. <bessere> [ʁ]

8.8.

a. <Koch> [x]

b. <nach> [x]

c. <Kuchen> [x]

d. <Bauch> [x]

e. <Chemie> [ç]

f. <Licht> [ç]

g. <sprechen> [ç]

h. <riechen> [ç]

i. <gleich> [ç]

j. <solch> [ç]

k. <durch> [ç]

l. <Mönch> [ç]

m. <Märchen> [ç]

n. <rauchen> [x]

o. <räuchern> [ç]

p. <Loch> [x]

q. <röcheln> [ç]

r. <Dächer> [ç]

8.9

a. <Waffe> [v] [f]

b. <Fisch> [f] [ʃ]

c. <stoßen> [ʃ] [s]

d. <Rasse> [ʁ] [s]

e. <fluchen> [f] [x]

f. <Hose> [h] [z]

g. <definitive> [f] [v]

h. <definitiv> [f] [f]

i. <Gläser> [z]

j. <Glas> [s]

k. <niesen> [z]

l. <genießen> [s]

m. <Courage> [ʁ] [ʒ]

n. <Schlussseite> [ʃ] [s] [z]

o. <vielleicht> [f] [ç]

p. <Nichtachtung> [ç] [x]

8.10.

a. <geben> [g]

b. <mögen> [g]

c. <schräg> [k]

d. <täglich> [k]

e. <sandig> [ç]

f. <sonniger> [g]

g. <beleidigen> [g]

h. <beleidigt> [ç]

i. <ewig> [ç]

j. <Ewigkeit> [ç]

k. <ewige> [g]

l. <König> [ç]

m. <Könige> [g]

n. <sieghaft> [k]

o. <siegt> [k]

p. <gewohnt> [g]

8.11.

a. <Wind> [v] [n] [t] g. <Junge> [j] [ŋ]

b. <dunkel> [d] [ŋ] [k] [l] h. <gelebt> [g] [l] [p] [t]

c. <Staub> [ʃ] [t] [p] i. <fährt> [f] [t]

d. <kochst> [k] [x] [s] [t] j. <Morgen> [m] [g] [n]

e. <stehen> [ʃ] [t] [n] k. <Preises> [p] [ʁ] [z] [s]

f. <Soße> [z] [s] l. <Teilchen> [t] [l] [ç] [n]

8.12.

a. <Lehre> [ə] f. <schlimmere> [ə] [ə] k. <verbittert> [ɐ]

b. <Lehrer> [ɐ] g. <Stärke> [ə] l. <verbietet> [ə]

c. <Lehrers> [ɐ] h. <stärker> [ɐ] m. <trauen> [ə]

d. <schlimme> [ə] i. <stärkerer> [ə] [ɐ] n. <trauern> [ɐ]

e. <schlimmer> [ɐ] j. <bitter> [ɐ] o. <trauerte> [ɐ] [ə]

8.13.

a. <wider> [iː] [ɐ] i. <Mus> [uː]

b. <Widder> [ɪ] [ɐ] j. <muss> [ʊ]

c. <Beet> [eː] k. <kämmen> [ɛ] [ə]

d. <Bett> [ɛ] l. <kämen> [eː] [ə]

e. <lahm> [aː] m. <Höhle> [øː] [ə]

f. <Lamm> [a] n. <Hölle> [œ] [ə]

g. <wohne> [oː] [ə] o. <Hüte> [yː] [ə]

h. <Wonne> [ɔ] [ə] p. <Hütte> [ʏ] [ə]

8.14.

a. <bekommen> [ə] [ɔ] [ə]

b. <Wohnung> [oː] [ʊ]

c. <billig> [ɪ] [ɪ]

d. <schließlich> [iː] [ɪ]

e. <gefangen> [ə] [a] [ə]

f. <Tänzerin> [ɛ] [ə] [ɪ]

g. <vergeben> [ɛ] [eː] [ə]

h. <zerstören> [ɛ] [øː] [ə]

i. <Verständnis> [ɛ] [ɛ] [ɪ]

j. <Ungeduld> [ʊ] [ə] [ʊ]

8.15.

a. <Biene> [iː] f. <Haar> [aː] k. <Teufel> [ɔɪ̯]

b. <sauber> [aʊ̯] g. <Wien> [iː] l. <Stausee> [aʊ̯] [eː]

c. <Neuzeit> [ɔɪ̯] [aɪ̯] h. <Wein> [aɪ̯] m. <Leid> [aɪ̯]

d. <häufig> [ɔɪ̯] i. <Waise> [aɪ̯] n. <Lied> [iː]

e. <Moos> [oː] j. <Fee> [eː] o. <blieben> [iː]

8.16.

a. <Zange> [tsaŋə]

b. <gehen> [geːən]

c. <Schuh> [ʃuː]

d. <Pfarrer> [pfaʁɐ]

e. <schattig> [ʃatɪç]

f. <Zahl> [tsaːl]

g. <trotz> [tʁɔts]

h. <reisen> [ʁaɪ̯zən]

i. <reizen> [ʁaɪ̯tsən]

j. <siegen> [ziːgən]

k. <Fluss> [flʊs]

l. <Schoß> [ʃoːs]

m. <Hitze> [hɪtsə]

n. <Schweiz> [ʃvaɪ̯ts]

o. <rutschen> [ʁʊtʃən]

p. <zwischen> [tsvɪʃən]

q. <Nummer> [nʊmɐ]

r. <Schlüssel> [ʃlʏsəl]

s. <Bäcker> [bɛkɐ]

t. <Schicht> [ʃɪçt]

8.17.

a. <heißer> [haɪ̯sɐ]

b. <heißere> [haɪ̯səʁə]

c. <Spur> [ʃpuːɐ̯]

d. <Spuren> [ʃpuːʁən]

e. <Schirm> [ʃɪɐ̯m]

f. <warten> [vaɐ̯tən]

g. <frieren> [fʁiːʁən]

h. <friert> [fʁiːɐ̯t]

i. <verschlimmern> [fɛɐ̯ʃlɪmɐn]

j. <hungert> [hʊŋɐt]

k. <genauer> [gənaʊ̯ɐ]

l. <früher> [fʁyːɐ]

m. <tiefere> [tiːfəʁə]

n. <jammern> [jamɐn]

o. <Zitterlaut> [tsɪtɐlaʊ̯t]

p. <Schnauzer> [ʃnaʊ̯tsɐ]

8.18.

<Pass> [pas] <Suppe> [zʊpə] <Grab> [gʁaːp]

<Boot> [boːt] <schrubben> [ʃʁʊbən]

<Tisch> [tɪʃ] <retten> [ʁɛtən] <Tod> [toːt] <verwandt> [fɛɐ̯vant] <These> [teːzə]

<Ding> [dɪŋ] <paddeln> [padəln]

<kennen> [kɛnən] <Wecker> [vɛkɐ] <mag> [maːk]

<gegen> [geːgən] <Flagge> [flagə]

<Mensch> [mɛnʃ] <Stimme> [ʃtɪmə]

<nein> [naɪ̯n] <Sonne> [zɔnə]

<jung> [jʊŋ] <schlank> [ʃlaŋk]

<falsch> [falʃ] <treffen> [tʁɛfən] <Volk> [fɔlk] <Phon> [foːn]

<Welt> [vɛlt] <Verb> [vɛɐ̯p]

<Haus> [haʊ̯s] <Wasser> [vasɐ] <groß> [gʁoːs]

<sagen> [zaːgən]

<Schaf> [ʃaːf] <Spaß> [ʃpaːs] <Stoff> [ʃtɔf]

<Massage> [masaːʒə] <Jackett> [ʒakɛt]

<mich> [mɪç] <salzig> [zaltsɪç]

<Sprache> [ʃpʁaːxə]

<reif> [ʁaɪ̯f]<Herren> [hɛʁən] <rhythmisch> [ʁʏtmɪʃ]

<Hilfe> [hɪlfə]

<jagen> [jaːgən]

<leicht> [laɪ̯çt] <toll> [tɔl]

<Pfeffer> [pfɛfɐ]

<Zunge> [tsʊŋə] <Skizze> [skɪtsə] <Mütze> [mʏtsə] <Konvention> [kɔnvɛntsi̯oːn]

<Deutsch> [dɔɪ̯tʃ]

<Dschungel> [dʒʊŋəl]

<Quatsch> [kvatʃ]

<Text> [tɛkst] <Fuchs> [fʊks]

8.19.

<Rad> [ʁaːt]

<Saft> [zaft]

<Mehl> [meːl]

<nett> [nɛt]

<Hose> [hoːzə]

<Stil> [ʃtiːl]

<Sinn> [zɪn]

<Not> [noːt]

<voll> [fɔl]

<Kuh> [kuː]

<null> [nʊl]

<spät> [ʃpeːt]

<März> [mɛɐ̯ts]

<schön> [ʃøːn]

<Köln> [kœln]

<süß> [zyːs]

<fünf> [fʏnf]

<Typ> [tyːp]

<Hymne> [hʏmnə]

<Fischer> [fɪʃɐ]

<Bier> [biːɐ̯]

<Mai> [maɪ̯] <Stein> [ʃtaɪ̯n] <Bayern> [baɪ̯ɐn] <Meyer> [maɪ̯ɐ]

<Baum> [baʊ̯m]

<neun> [nɔɪ̯n] <läuft> [lɔɪ̯ft]

8.20.

a. weder Fisch noch Fleisch sein [veːdɐ fɪʃ nɔx flaɪ̯ʃ zaɪ̯n]

b. kein heuriger Hase sein [kaɪ̯n hɔɪ̯ʁɪgɐ haːzə zaɪ̯n]

c. aufs Land fahren [ʔaʊ̯fs lant faːʁən]

d. von Luft und Liebe leben [fɔn lʊft ʔʊnt liːbə leːbən]

e. bittere Not leiden [bɪtəʁə noːt laɪ̯dən]

f. ein frühes Grab finden [ʔaɪ̯n fʁyːəs gʁaːp fɪndən]

g. lieber Wein als Bier [liːbɐ vaɪ̯n ʔals biːɐ̯]

h. in dunkler Vergangenheit [ʔɪn dʊnklɐ fɛɐ̯gaŋənhaɪ̯t]

i. seinen Hut nehmen müssen [zaɪ̯nən huːt neːmən mʏsən]

j. ein dickes Fell haben [ʔaɪ̯n dɪkəs fɛl haːbən]

k. tanzen und springen [tantsən ʔʊnt ʃpʁɪŋən]

l. in Rauch aufgehen [ʔɪn ʁaʊ̯x ʔaʊ̯fgeːən]

m. nichts als Blödsinn reden [nɪçts ʔals bløːtzɪn ʁeːdən]

n. Jubel, Trubel, Heiterkeit [juːbəl tʁuːbəl haɪ̯tɐkaɪ̯t]

o. Tod auf dem Schlachtfeld [toːt ʔaʊ̯f deːm ʃlaxtfɛlt]

p. summende Bienen [zʊməndə biːnən]

8.21.

a. <Kirche> [ç] f. <Psyche> [ç] k. <dich> [ç]

b. <Pakt> [k] g. <Chemie> [ç] l. <machen> [x]

c. <Milch> [ç] h. <backen> [k] m. <Woche> [x]

d. <Buch> [x] i. <nackt> [k] n. <herrschen> [ʃ]

e. <Löscher> [ʃ] j. <Kirsche> [ʃ] o. <dick> [k]

8.22.

a. Freita[k] f. Fie[b]er k. tä[k]lich

b. Urlau[b]er g. Gel[t] l. schrei[b]en

c. Klei[d]er h. run[t]lich m. Para[d]ies

d. Lei[t] i. Stran[t] n. bra[f]

e. Verbän[d]e j. Hal[s] o. Far[b]e

8.23.

 voiced voiceless

a. Die Frau hat drei Kinder. x

b. Wenn es kalt ist, trage ich ein Halstuch. x

c. Wir schwimmen gern im Schwimmbad. x

d. Die nativen Olivenöle schmecken am besten. x

e. Ist Kalbfleisch sehr teuer? x

f. Meine Mutter ist Marburgerin. x

g. Ärmellose T-Shirts sind in der Schule nicht erlaubt. x

h. Im Winter trage ich immer Handschuhe. x

i. Die braven Kinder hören gut zu. x

j. Sie trägt einen Korb, wenn sie einkaufen geht. x

8.24.

<Weib>

<Kind>

<begab>

<Grab>

<stieg>

<Blechschilds>

<Genitiv>

<Dativ>

<End>

<gäb’s>

<gäb’s>

<erhob>

<tränenblind>

<Weib>

<Kind>

<schied>

<dankend>

8.25

<durch> [ç]

<Nacht> [x]

<Kirchentracht> [ç] [x]

<sucht> [x]
<Sache> [x]
<nämlich> [ç]

<dich> [ç]
<dich> [ç]

<Doch> [x]

<sich> [ç]

<auch> [x]

<durch> [ç]

<Nacht> [x]
<Lichtung> [ç]
<Doch> [x]

<ach> [x]

<macht> [x]
<Richtung> [ç]

8.26.

<ich> [ç]

<mich> [ç]

<Doch> [x]

<solchen> [ç]

<nach> [x]

<ich> [ç]

<abgebrochen> [x]

<Geschichten> [ç]

<Ich> [ç]

<brauchte> [x]

<Fach> [x]

<wirklich> [ç]

<sicher> [ç]

<ich> [ç]

<Vergleich> [ç]

<schrecklich> [ç]

<ich> [ç]

<auch> [x]

<nicht> [ç]

<ich> [ç]

<mich> [ç]

<Versuchte> [x]

<Rechtsstaatsprinzip> [ç]

<Wahrscheinlich> [ç]

<ich> [ç]

<ziemlich> [ç]

<mich> [ç]

<auch> [x]

<ich> [ç]

<sich> [ç]

<Betriebspsychologie> [ç]

<spricht> [ç]

*Additional examples of* [ç]:

## **langweilig** [ç]

ständig [ç]

8.27.

a. <Teich> [ç] not after <a>, <o>, <u>, or <au>

b. <sagt> [k] devoicing at the end of a syllable

c. <Infinitiv> [f] devoicing at the end of a syllable

d. <halbe> [b] voiced consonant at the beginning of a syllable

e. <Männchen> [ç] not after <a>, <o>, <u>, or <au>

f. <Rindfleisch> [t] devoicing at the end of a syllable

g. <gegessen> [g] voiced consonant at the beginning of a syllable

h. <liest> [s] devoicing at the end of a syllable

i. <Oliven> [v] voiced consonant at the beginning of a syllable

j. <Treibhaus> [p] devoicing at the end of a syllable

k. <trug> [k] devoicing at the end of a syllable

l. <ruhig> [ç] <-ig> not followed by a vowel

m. <Mund> [t] devoicing at the end of a syllable

n. <flach> [x] after [a]

o. <lagen> [g] voiced consonant at the beginning of a syllable

p. <gibst> [p] devoicing at the end of a syllable

q. <Vase> [z] voiced consonant at the beginning of a syllable

r. <finden> [d] voiced consonant at the beginning of a syllable

s. <tauchen> [x] after <au>

t. <Kreis> [s] devoicing at the end of a syllable

8.28

a. <Hand> ~ <Hände> [t] ~ [d]

b. <Koch> ~ <Köche> [x] ~ [ç]

c. <geben> ~ <gibst> [b] ~ [p]

d. <Bild> ~ <Bilder> [t] ~ [d]

e. <Tag> ~ <Tages> [k] ~ [g]

f. <Buch> ~ <Bücher> [x] ~ [ç]

g. <Bad> ~ <Bäder> [t] ~ [d]

h. <Loch> ~ <Löcher> [x] ~ [ç]

i. <Wald> ~ <Wälder> [t] ~ [d]

j. <Tochter> ~ <Töchter> [x] ~ [ç]

8.32

(Note: We have not underlined the <d> in <und> because it is always pronounced [t]. The suffix <-ig> in <glückselig> in the last sentence also contains [ç].)

Ich habe elf Söhne.

Der Erste ist äußerlich sehr unansehnlich, aber ernsthaft und klug; trotzdem schätze ich ihn, wiewohl ich ihn als Kind wie alle andern liebe, nicht sehr hoch ein. Sein Denken scheint mir zu einfach. Er sieht nicht rechts noch links und nicht in die Weite; in seinem kleinen Gedankenkreis läuft er immerfort rundum oder dreht sich vielmehr.

Der Zweite ist schön, schlank, wohlgebaut; es entzückt, ihn in Fechterstellung zu sehen. Auch er ist klug, aber überdies welterfahren; er hat viel gesehen, und deshalb scheint selbst die heimische Natur vertrauter mit ihm zu sprechen, als mit den Daheimgebliebenen. Doch ist gewiß dieser Vorzug nicht nur und nicht einmal wesentlich dem Reisen zu verdanken, er gehört vielmehr zu dem Unnachahmlichen dieses Kindes, das zum Beispiel von jedem anerkannt wird, der etwa seinen vielfach sich überschlagenden und doch geradezu wild beherrschten Kunstsprung ins Wasser ihm nachmachen will. Bis zum Ende des Sprungbrettes reicht der Mut und die Lust, dort aber statt zu springen, setzt sich plötzlich der Nachahmer und hebt entschuldigend die Arme. —Und trotz dem allen (ich sollte doch eigentlich glückselig sein über ein solches Kind) ist mein Verhältnis zu ihm nicht ungetrübt.

8.33

a. <liegen>

b. <spülen>

c. <Ziege>

d. <für>

e. <Mythe>

f. <Biene>

g. <Süden>

h. <Düse>

8.34

a. <Bruder>

b. <kühl>

c. <fuhren>

d. <klüger>

e. <Blüten>

f. <Tour>

g. <spülen>

h. <lugt>

8.35

a. <müssen>

b. <Liste>

c. <Bünde>

d. <küssen>

e. <Gericht>

f. <zücken>

g. <Brillen>

h. <Fürst>

8.36

a. <musste>

b. <drücken>

c. <futtern>

d. <Jünger>

e. <durfte>

f. <Mütter>

g. <kurze>

h. <Rücken>

8.37

a. <Hüte>

b. <wüsste>

c. <dünne>

d. <Flüge>

e. <pflügt>

f. <dürrer>

g. <rückt>

h. <Grüppchen>

8.38

a. <lösen>

b. <Hefe>

c. <bösen>

d. <Möhre>

e. <sehne>

f. <Öre>

g. <stößt>

h. <Lehne>

i. <Flöte>

8.39

a. <größer>

b. <schon>

c. <Öfen>

d. <Vögel>

e. <Boden>

f. <töten>

g. <Toren>

h. <roten>

8.40

a. <völlig>

b. <können>

c. <stecke>

d. <Mächte>

e. <Hölle>

f. <Recke>

g. <Kölner>

h. <Söckchen>

8.41

a. <konnte>

b. <Töchter>

c. <fördern>

d. <Schlosser>

e. <stocken>

f. <Böcken>

g. <Topfen>

h. <Zölle>

8.42

a. <Rösslein>

b. <Tönchen>

c. <Hölle>

d. <Schöße>

e. <gewöhnen>

f. <flösse>

8.43

a. <Hütte>

b. <Bogen>

c. <küssen>

d. <spülen>

e. <Hocker>

f. <drücken>

g. <schön>

h. <her>

i. <füllen>

j. <können>

k. <Bruder>

l. <Besen>

m. <Mutter>

n. <Hölle>

o. <fällig>

p. <Mythe>

8.44

a. <Wüste> [yː]

b. <Hölle> [œ]

c. <Tönchen> [øː]

d. <rückt> [ʏ]

e. <schösse> [œ]

f. <Flüge> [yː]

g. <Hütte> [ʏ]

h. <Röslein> [øː]

8.45

a. <ja>

b. <Form>

c. <Kuss>

d. <Lehrer>

e. <Messe>

f. <ehe>

g. <Sturm>

h. <statt>

i. <Bart>

j. <bitter>

k. <Lage>

l. <Fischer>

8.46

a. Ku[ɐ̯]s

b. Ei[ɐ]

c. Lag[ə]

d. läng[ɐ]

e. Meist[ɐ]

f. Jah[ɐ̯]

g. lieb[ə]

h. Fahr[ɐ]

8.47

a. <lösen>

b. <Schule>

c. <Mütter>

d. <Besen>

e. <Söhne>

f. <liegen>

g. <Phon>

h. <Stöcke>

i <Töchter>

j. <müssten>

k. <Kiste>

l. <Brüder>

8.48.

a. <schöne> [øː]

 <hübsch> [ʏ]

 <Stühlchen> [yː]

 <öffnet> [œ]

 <Thüre> [yː]

 <Sandkörnchen> [œ]

 <vermögen> [øː]

 <schlüpft> [ʏ]

 <Köpfchen> [œ]

b. <Über> [yː]

 <Vögel> [øː]

 <natürlich> [yː]

 <über> [yː]

c. <Grünkohl> [yː]

 <Kücheln> [yː]

 <Grünkohl> [yː]

 <grün> [yː]

 <Schöneres> [øː]

8.49.

Rasenst[ʏ]cken

aufgef[yː]hrt

Somm[ɐ]abende

ab[ɐ]

n[øː]tigen

Brett[ɐ]

ringf[œ]rmigen

de[ɐ̯]

Sch[ʏ]rze

Halsbänd[ɐ]

wied[ɐ]

and[əʁə]n