**§ 12.7 Die consecutio temporum** (Ostia 25 ff.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSECUTIO TEMPORUM** | | | | | | | | |
| Zeitstufe | Zeitverhältnis | | Zeitstufe | Zeitverhältnis | | Zeitstufe | Zeitverhältnis | |
|  | beim INDIKATIV | |  | beim KONJUNKTIV | |  | beim INFINITIV | |
| Zu- | gl.-z. | Futurum I | Z G  u e |  |  | Z G V  e  u e r |  |  |
| kunft | vor-z. | Futurum II | g  k  e | gl.-z. | Konj.Präsens | g  k g a  n | gl.-z. | Infinitiv der  Gleichzeitig- |
| Gegen- | gl.-z. | Präsens | u + n  n w |  |  | u + e + g  e  n n |  | keit |
| wart | vor-z. | Perfekt | f a  r  t t | vor-z. | Konj.Perfekt | n  f w  h |  |  |
| Vergangen- | gl.-z. | Imperfekt | Vergangen- | gl.-z. | Konj.Imperf. | t a  e  r | vor-z. | Infinitiv der  Vorzeitig- |
| heit | vor-z. | Plusquamperf. | heit | vor-z. | Konj.Plusqpf. | i  t  t |  | keit |

Typisch für eine Sprache ist ja, dass Regelmässigkeiten auch *nicht* befolgt werden können;

demgemäss kann ein lateinischer Autor die *consecutio temporum* auch nicht einhalten, wenn es ihm aus bestimmten Gründen richtig erscheint.