|  |
| --- |
| Nr 4 **DIE BEDEUTUNGEN DES KONJUNKTIVS IM HAUPTSATZ** (Ostia 22-24) |
|  **1. AUSSAGENDER KONJUNKTIV NEGATION: NON** |
| 1.1. Möglichkeit (coniunctivus potentialis) | 1.2. Unwirklichkeit (coniunctivus irrealis) |
|  | potentiale Aussageder Gegenwart | Quis hoc neget/negaverit? |  | irreale Aussageder Gegenwart | *[Bergtour-Geschichte]*Sine duce erraremus: |
|  | potentiale Aussageder Vergangenheit | Putares coronam auream esse: |  | irreale Aussageder Vergangenheit | Sine duce erravissemus: |
|  **2. BEGEHRENDER KONJUNKTIV NEGATION: NE** |
| 2.1. Wille (coniunctivus voluntativus) | 2.2. Wunsch (coniunctivus optativus) |
|  | Aufforderungbzw. | - Maesti ne simus!- Miseros adiuves! |  | erfüllbarer / potentialerWunsch | Dei vobis adsint! |
|  | Verbot | - Nos adiuvet! |  | unerfüllbarer / irrealer | Utinam aegrotus valeret! |
|  | Verbotan die | - Ne veneris! |  | Wunsch derGegenwart |  |
|  | 2. Pers. Sg./Pl. | - Ne veneritis! |  | unerfüllbarer / irrealerWunsch derVergangenheit | Utinam pater ne aegrotavisset! |