**Deutsch**

**名詞の格変化(p.21)**

① 男・中･･･2格で‐(e)s

女･･･変化なし

② 複･･･3格で –n

③ 男(弱変化)･･･1格以外-(e)n

　 (例) Junge　Mensch　Neffe　Student

**冠詞類の格変化(p.23)**

(1) dieser型(p.23)

　　dieser｢この｣ jener「あの」 welcher「どちらの？」 mancher「かなり(多数)の」 aller｢全ての｣

jeder｢各々の｣

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 | 中 | 複 |
| 1格 | -er | -e | -es | -e |
| 2格 | -es | -er | -es | -er |
| 3格 | -em | -er | -em | -en |
| 4格 | -en | -e | -es | -e |

(2) der型(p.23)

　　指示冠詞der｢その｣ 定冠詞der

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 | 中 | 複 |
| 1格 | -er | -ie | -das | -ie |
| 2格 | -es | -er | -es | -er |
| 3格 | -em | -er | -em | -en |
| 4格 | -en | -ie | -das | -ie |

(3) mine型(p.24)

mein｢私の｣ dein｢君の｣ sein｢彼の｣ ihr｢彼女の/彼ら(彼女ら,それら)の｣ Ihr｢あなた(たち)の｣ unser｢私たちの｣ euer｢君たちの｣ 否定冠詞kein｢(一つも)ない｣ 数詞ein｢一つの｣ 不定冠詞ein (einに複数形はない)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 | 中 | 複 |
| 1格 | - | -e | - | -e |
| 2格 | -es | -er | -es | -er |
| 3格 | -em | -er | -em | -en |
| 4格 | -en | -e | - | -e |

**形容詞の格変化(p.26)**

(1)(A)｢dieser型＋形容詞＋名詞｣(p.26)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 | 中 | 複 |
| 1格 | -e | -e | -e | -en |
| 2格 | -en | -en | -en | -en |
| 3格 | -en | -en | -en | -en |
| 4格 | -en | -e | -e | -en |

(B)｢mein型＋形容詞＋名詞｣(p.26)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 | 中 | 複 |
| 1格 | -er | -e | -es | -en |
| 2格 | -en | -en | -en | -en |
| 3格 | -en | -en | -en | -en |
| 4格 | -en | -e | -es | -en |

(C)｢無冠詞＋形容詞＋名詞｣(p.27)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 男 | 女 | 中 | 複 |
| 1格 | -er | -e | -es | -e |
| 2格 | -en | -er | -en | -er |
| 3格 | -em | -er | -em | -en |
| 4格 | -en | -e | -es | -e |

p.28形容詞の用法(2) 名詞的用法

p.29形容詞の比較変化

p.30序数

**代名詞の格変化(p.31)**

　 (1)単数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1人称 | 2人称 | 3人称 | | |
| 親称 | 男 | 女 | 中 |
| 1格 | ich | du | er | sie | es |
| (2格) | meiner | deiner | seiner | ihrer | seiner |
| 3格 | mir | dir | ihm | ihr | Ihm |
| 4格 | mich | dich | ihn | sie | es |

　 (2)複数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1人称 | 2人称  親称 | 3人称  男女中 | 2人称社交称  単数･複数 |
| 1格 | wir | ihr | sie | Sie |
| (2格) | unser | euer | ihrer | Ihrer |
| 3格 | uns | euch | ihnen | Ihnen |
| 4格 | uns | euch | sie | Sie |

p.32 再帰代名詞

p.33 関係･指示･不定代名詞

**疑問代名詞(p.32)**

疑問代名詞wer｢誰｣ was｢何｣は下のように変化

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1格 | wer | was |
| 2格 | wessen | wessen |
| 3格 | wem | - |
| 4格 | wen | was |

**前置詞(p34.35)**

(1)2格支配の前置詞

statt｢[の]代わりに｣ trotz｢にもかかわらず｣ während｢[の]間じゅう｣ wegen｢[の]故に｣

(2)3格支配の前置詞

　aus｢(の中)から(外へ)｣ bei｢のところに(いる)，の際｣

mit｢とともに、でもって｣ nach｢のあとに、のほうへ｣

seit｢以来｣ von｢から、の、[に]ついて｣ zu｢のところに(

行く)｣

(3)4格支配の前置詞

　durch｢[を]通って、[を]通じて｣ für｢のために、に対して｣

gegen｢に対抗して｣ ohne｢なしに｣ um｢の周りに｣

(4)3格または4格支配の前置詞

　　状態、動作が｢場所｣の意識→3格

〃　 が｢方向｣｢目的｣の意識→4格

an｢のきわ｣ auf｢の上面｣ hinter｢のうしろ｣ in｢の中｣ neben｢のかたわら｣ über｢の上方、のかなた｣

unter｢の下｣ vor｢の前｣ zwischen｢の間｣

**不定詞句(p.39～)**

**助動詞(p.42)**

『本動詞の不定詞＋助動詞』

(1)話法の助動詞

dürfen ｢してよろしい｣

ich darf, du darfst, er darf [durfte-gedurft/dürfen]

können ｢できる｣

ich kann, du kannst, er kann [konnte-gekonnt/können]

mögen ｢かもしれない｣

ich mag, du magst, er mag [mochte- gemocht/mögen]

müssen ｢しなければならない｣

ich muss, du muss, er muss [musste-gemusst/müssen]

sollen ｢すべきである｣

ich soll, du sollst, er soll [sollte-gesollt/sollen]

wollen ｢するつもりである｣

ich will, du willst, er will [wollte-gewollt/wollen]

　 (2)その他の助動詞

werden｢意図、命令、推量｣ sehen｢知覚｣ hören｢知覚｣ lassen｢使役｣ haben｢完了｣ sein｢完了｣

**完了形(p.44)**

『本動詞の過去分詞＋haben / sein』

4格目的語を取る動詞を他動詞

4格目的語を取らない動詞を自動詞

(1)全ての他動詞＋(2)に該当しない全ての自動詞

　→完了の助動詞としてhaben

(2)自動詞の中で場所の移動・状態の変化を表すもの。

＋begegnen,bleiben,sein

→完了の助動詞としてsein

**受動態(p.46)**

・本動詞の過去分詞＋werden

・本動詞である他動詞の過去分詞＋sein

　→｢…されている(された状態である)｣

**動詞部が3つ以上の動詞からなるとき(p.47,48参照)**

　(1)完了不定詞＋話法の助動詞

　(2)｢本動詞の不定詞＋話法の助動詞｣の完了形

　(3)受動不定詞＋話法の助動詞

　(4)受動態の完了形

　(5)受動態の完了不定詞＋話法の助動詞

　(6)｢受動不定詞＋話法の助動詞｣の完了形

**否定詞nichtの位置(p.49)**

　(1)動詞部の否定

　　→・動詞部が1個の動詞からなる不定詞句では、その直前に置かれる

　　　・動詞部が複数の動詞からなる不定詞句では、動詞部全体の直前にのみ置かれる

　　　注;nichtが動詞部の前に来ることはない

　(2)個々の文成分の否定

　　→否定する文成分の直前に置く(部分否定)

**文(p.53～)**

**定形の位置(p.54)**

　定形第2位 → 平叙文 und 補足疑問文

定形第1位 → 決定疑問文 und 命令文

**補足疑問文(p.58)**

『疑問詞を含む文成分が文頭となる』

welcher｢どちらの｣ was für ein｢どんな種類｣

wer｢誰｣ was｢何｣ wann｢いつ｣ warum｢なぜ｣

wie｢どのように｣ wo｢どこに、どこで｣

woher｢どこから｣ wohin｢どこへ｣ wie viel｢いくつの｣

**決定疑問文(p.61)**

　 (1) 決定疑問文(疑問詞のない疑問文)では、定形が文頭に置かれる →答え方 **Ja/Nein**

(2) 否定詞を含む決定疑問文 →答え方 **Nein/Doch**

**その他(p.47～p.53、etc.)参照**