**Name der Lehrveranstaltung: Pragmatik des heutigen Deutsch**

**Typ der Lehrveranstaltung: Seminar**

**Wochenstunden: 2**

**Form der Bewertung: Klausurarbeit oder Übernahme eines Referats**

**Beschreibung (5-15 Zeilen):**

„Pragmatik ist die Lehre vom sprachlichen Handeln, die allgemein gesagt die Beziehungen untersucht, die zwischen sprachlichen Äußerungen, dem jeweiligen Äußerungskontext sowie den verfolgten Zielen bestehen. Dabei interessieren solche Ziele, die sich auf die Handlungen oder Einstellungen der Adressat\_innen richten.“ (Liedtke 2016: 9.) Der Kurs bietet auf der Basis dieser Bestimmung der Pragmatik einen Überblick über ihre grundlegenden Begriffe und Methoden sowie über die neuesten Ansätze und Probleme.

**Thematik:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Woche** | **Thema** |
| 1. | Einführung |
| 2. | Wie kann man mit der Sprache handeln? – Problemstellung, Liedtke Kap. 0. |
| 3. | Gespräche führen, Liedtke Kap. 1. |
| 4. | Intentionen und Sprechakte, Liedtke Kap. 2., Kap. 3. |
| 5. | Implikaturen, Liedtke, Kap. 4., Kap. 5.1. |
| 6. | Präsuppositionen, Liedtke Kap. 5.2., Kap. 6. |
| 7. | Konsultationswoche |
| 8. | Explikaturen, Liedtke Kap. 7. |
| 9. | Implizitur, Liedtke Kap. 8. |
| 10. | Spracherwerb als kulturelles Lernen, Liedtke Kap. 9. |
| 11. | Texte verstehen, Verteilung von Informationen, Liedtke Kap. 10., Kap. 11. |
| 12. | Deixis, Anapher, Liedtke Kap. 12. |
| 13. | Sprache der Politik, Liedtke Kap. 13. |
| 14. | Zusammenfassung und/oder Abschlussklausur |

**Pflichtlektüre:**

* Folien zu einzelnen Themen: <https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=7873>
* Liedtke, Frank (2016) Moderne Pragmatik. Grundbegriffe und Methoden. Tübingen: Narr

**Fakultative Lektüre:**

* Finkbeiner, Rita (2015): Einführung in die Pragmatik. Darmstadt: WBG
* Levinson, Stephen C. (1994): Pragmatik. 2. unveränderte Auflage. Tübingen: Niemeyer