Video 09

Video09では話法の助動詞dürfenを復習しながら、序数、再帰代名詞、再帰動詞、過去分詞、現在完了形について学びます。dürfen (ich/er d**a**rf, du d**a**rf**st**)「…してもいい」は否定を伴う場合、„Ich darf kein Bier trinken.“「ビールを飲んではいけない」のように禁止を表します。序数は、「19」までは語尾 -t（zwei**t**など）、それ以上は語尾 -st（zwanzig**st**など） を基数に付けて作りますが、ers**t**「第１の」、dri**tt**「第３の」、sieb**t**「第７の」、ach**t**「第８の」は例外です。序数にはdie erste Stunde「１限目」のように形容詞と同じ格語尾を付けます。

再帰代名詞は英語のmyselfなどに当たるものです。ドイツ語では、１・２人称の再帰代名詞は、„Ich wasche mich.“「自分を洗う」のように人称代名詞と同じですが、３人称では、„Er/Sie wäscht sich.“「彼/彼女は自分を洗う」のようにsichになります。なお、多くの他動詞は再帰代名詞を取ることによってその動詞の意味が変わります。例えば、他動詞setzenは „Ich setzte das Kind.“「その子供を座らせる」のように「座らせる」、再帰動詞setzenは „Ich setze mich.”「私は座る」のように「座る」という意味になります。

過去分詞はsagen-**ge**sag**t**, geben-**ge**geb**en**のように動詞の語幹に接頭辞**ge**- と語尾 –**t**（-t型動詞）または -**en**（-en型動詞）を付けて作ります。-en型動詞は語幹が変化する動詞が多く、-t型動詞はごく少数の動詞を除いて語幹が変化しません。非分離動詞と-ieren型動詞の過去分詞は*ent*schuldigen-*ent*schuldig**t**やstudieren-studier**t**ように、**ge**- が付きませんが、分離動詞はanrufen-an**ge**rufenのように**ge**- が前綴りと基礎動詞の間に置かれます。現在完了は „Er hat es gesagt.“ のように助動詞haben（文の第２位）と過去分詞（文末）で作りますが、„Er ist gekommen.“ のように現在完了形を助動詞seinで作る動詞もあります。日常会話では過去を表すのに完了形を使います。後期では、動詞の不定形だけでなく、過去形、過去分詞も出てきます。seinで完了形を作る動詞には（sein）と注記します。

**laufen (du läufst, er läuft) - lief - gelaufen (sein) 走る**

**jed- 【定冠詞類】英：every**

**der Kilometer - キロメートル**

**[Es] ist …3 nicht gut. ｟非人称表現｠（人３の）気分が悪い**

**nicht mehr 【副】英：no more**

**setzen - setzte - gesetzt Ⅰ｟他｠座らせる，Ⅱ｟再｠座る**

**das Viertel - ４分の１**

**tun - tat - getan （事４を）する**

**leidtun ｟分離｠（人３を）残念がらせる、申し訳なく思わせる**

**Es tut mir leid. 1．それは申し訳ない，2．それはお気の毒**

**gestern 【副】昨日**

**sehen (du siehst, er sieht) - sah - gesehen 英see**

**fernsehen ｟分離｠テレビを見る**

**dürfen (ich darf, du darfst, er darf) - durfte - gedurft 1. …してもよい，2. (否定と共に)…してはいけない**

**die Freizeit (仕事がない)自由時間**

**vor 【前】1.｟＋４格｠…の前へ，2.｟＋３格｠…の前で**

**der Fernseher - テレビ**

**verbringen - verbrachte - verbracht （時を…で）過ごす**

**früher Ⅰ【形】より早い，Ⅱ【副】より早く｟frühの比較｠**

**das Bett -en ベッド**

**das Problem -e （解決すべき）問題、困難なこと**

**die Einsicht -en 認識、理解、反省**

**erst- 【数】｟序数｠第１の**

**der Weg -e 1．道，2．方法**

**die Besserung 改善、回復**

**weiter 【副】さらに先へ**

***Frau Klein läuft jeden Tag fünf Kilometer. クラインさんは毎日５キロ走ります。***

***Heute möchte Frau Schmitt mit ihr laufen. 今日シュミットさんは彼女と一緒に走りたいと思っています。***

**Was haben Sie denn? Ist [es] Ihnen nicht gut? どうしたんですか？** **気分が悪いのですか？**

**Ich kann nicht mehr. Ich muss mich setzen. 　もうこれ以上無理です。私は座らなければなりません。**

**Aber wir sind erst ein Viertel gelaufen. でも、私たちはまだ４分の1しか走っていません。**

**Es tut mir leid. Aber ich habe gestern zu lange ferngesehen. 申し訳ありませんが、昨日テレビを見すぎました。**

**Sie dürfen Ihre Freizeit nicht vor dem Fernseher verbringen. 自由時間をテレビの前で過ごしてはいけません。**

**Ich muss früher ins Bett gehen. Das ist mein Problem. 　私は早く寝なければなりません。それが私の問題です。**

**Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Also, weiter! 反省は改善への第一歩です。では続けましょう。**

**動詞の過去分詞と現在完了形**

　以下はこれまで学んだ動詞の過去分詞がまとめられています。非分離動詞と-ieren型動詞の過去分詞は、接頭辞**ge**- が付かないことに注意して下さい。分離動詞の過去分詞は「前綴り」＋「基礎動詞の過去分詞」からなっています。これまで習った分離動詞anrufen, mitgehen, leidtun, weiterarbeitenは記載していませんが、それらの基礎動詞rufen, gehen, tun, arbeitenが記載されているので、この４つの分離動詞の過去分詞も簡単に作れると思います。

「**(ge-)**…**-t**型動詞」 「**(ge-)**…**-en**型動詞」

arbeiten - **ge**arbeit**et** bringen - **ge**brach**t** essen - **ge**gess**en**

*ent*schuldigen - entschuldig**t** dürfen - **ge**durf**t** fahren - **ge**fahr**en** (sein)

haben - **ge**hab**t** können - **ge**konn**t** geben - **ge**geb**en**

hören - **ge**hör**t** mögen - **ge**moch**t** *ge*fallen -*ge*fall**en**

lieben - **ge**lieb**t** müssen - **ge**muss**t** gehen - **ge**gang**en** (sein)

lernen - **ge**lern**t** *ver*bringen - *ver*brach**t** halten - **ge**halt**en**

machen - **ge**mach**t** wissen - **ge**wuss**t** kommen - **ge**komm**en** (sein)

meinen - **ge**mein**t** laufen - **ge**lauf**en** (sein)

sagen - **ge**sag**t** liegen - **ge**leg**en**

setzen - **ge**setz**t** nehmen - **ge**nomm**en**

studieren - studier**t** rufen - **ge**ruf**en**

suchen - **ge**such**t** schreiben - **ge**schrieb**en**

telefonieren - telefonier**t** sehen - **ge**seh**en**

warten - **ge**wart**et** sein - **ge**wes**en** (sein)

wohnen - **ge**wohn**t** sprechen - **ge**sproch**en**

wollen - **ge**woll**t** treffen - **ge**troff**en**

zeigen - **ge**zeig**t** trinken - **ge**trunk**en**

*unter*schreiben -*unter*schrieb**en**

werden - **ge**word**en** (sein)

　現在完了形は „Sie hat ein Bier getrunken.“ のように助動詞habenの定形（文の第２位）と過去分詞（文末）で作ります。しかし、場所の移動を表す動詞fahren, gehen, kommen, laufenや動詞sein, werdenの現在完了形は „Ich bin nach Berlin gefahren.“ / „Er ist ins Café gegangen.“ / „Sie ist gestern gekommen.“ / „Wie lange seid ihr gelaufen?“ / „Wir sind müde gewesen.“ / „Es ist kalt geworden.“ のように、助動詞seinで作るので注意して下さい。

　単独の動詞として使われる話法の助動詞の現在完了形は、„Sie hat Deutsch gekonnt.“ / „Er hat nach Berlin gemusst.“ /のようになりますが、話法の助動詞の完了形は „Sie hat Deutsch sprechen können.“ / „Er hat nach Berlin fahren müssen.“ のように過去分詞ではなく不定詞で完了形を作ります。

**再帰代名詞と再帰動詞**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １人称 | | ２人称 | | ３人称 | | （２人称敬称） |
| １格 | ich | wir | du | ihr | er/es/sie | sie | Sie |
| ４格 | **mich** | **uns** | **dich** | **euch** | ***sich*** | | ***sich*** |
| ３格 | **mir** | **dir** |

　再帰代名詞は英語のmyselfやourselvesなどのように主語と同じものを指す代名詞です。１・２人称の再帰代名詞は „Ich wasche mich.“「私は自分を洗う」、„Du wäschst dich.“「君は自分を洗う」、„Wir waschen uns.“「私たちは自分を洗う」„Ihr wascht euch.“「君たちは自分を洗う」のように人称代名詞と同じです。しかし、３人称単数・複数および２人称Sieの再帰代名詞は、„Er/Sie wäscht **sich**.“「彼/彼女は自分を洗う」、„Sie waschen **sich**.“「彼らは自分を洗う」のようにsichになります。„Ich setze **mich**.“「私は座る」のように再帰代名詞が意味的に動詞の一部になっている動詞を「再帰動詞」と呼びます。

　なお、再帰代名詞はふつう４格になりますが、他に４格目的語がある場合は „Ich suche **mir** eine Wohnung.“「自分のために住居をさがす」のように３格になります。１・２人称３格の再帰代名詞も „Ich suche **mir** eine Wohnung.“ - „Suchst du **dir** eine Wohnung?“ - „Wir suchen **uns** eine Wohnung.“ - „Sucht ihr **euch** eine Wohnung?“ のように、人称代名詞と同じですが、３人称単数・複数およびSieの３格の再帰代名詞は „Er/Sie/Es sucht **sich** eine Wohnung.“ - „Sie suchen **sich** eine Wohnung.“ のようにsichになります。