**Literaturangaben:**

* **Bücher:**

Abraham, W.

1985 Erklärende Syntax des Deutschen. Tübingen.

 1995 Deutsche Syntax im Sprachenvergleich, Tübingen.

Admoni, W.

1972 Der deutsche Sprachbau. München.

Ágel, V.

1993 Valenzrealisierung Finites Substantiv und Dependenz in der deutschen Nominalphrase. Hürth-Efferen.

Ajdukiewicz, K.

1935 Die Syntaktische Konnexität, in: Studia Philosophica. Warszawa.

Altmann, Hans.

2010 Prüfungswissen Syntax. Göttingen.

Altmann, Hans/ Hahnemann. Suzan.

2005 Syntax für das Examen Studien und Arbeitsbuch. Opladen.

Austin, J.L.

1962 Theorie der Sprechakt. Stuttgart 1972.

Bar-Hillel, Y.

1953 A Quasi-Arithmetical Notation for Syntac-tic Description. Language. 1

Bar-Hil­lel, Y. / Gaifman, Ch. / Shamir, E.

1960 On Categorical and Phrase-Structure Gram­mars Bulletin of the Research Council of Israel, Bd. 9F.

Baumgärtner, Klaus.

1970 Konstituenz und Dependenz. Zur Integration der beiden grammatischen Prinzipien. Berlin.

Bergmann, Rolf.

2010 Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. Heidelberg.

Bierwisch, Manfred.

1966a Strukturalismus Geschichte, Probleme und Methoden. Leipzig.

1966b Über den theoretischen Status des Morphems. Berlin.

 1983 Semantische und konzeptuelle Repräsentationen lexikalischer Einheiten. Berlin.

Bloomfield, Leonard.

1926 A Set of Postulates for the Science of Language. New York.

Boas, Franz.

1938 Handbook of American Indian Language. Washington. 1911.

[Bodmer](http://de.wikipedia.org/wiki/Frederick_Bodmer), Frederick.

1944 The Loom of Languages. (deutsch: Die Sprachen der Welt), Parkland. 1997.

[Bopp](http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Bopp), Franz.

1816 Über das Konjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache.

Bortschat, Brigitte.

 1996 Methoden der Sprachwissenschaft von Hermann Paul bis Noam. Berlin

Borchardt, Stephanie.

1998/99 Grammatische Modelle, Einführung in die Syntax.
 WS Universität GH Essen.

Brinker, Klaus.

1977 Modelle und Methoden der strukturalistischen Syntax. Stuttgart.

Brinkmann.

1962 Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung. Düsseldorf.

Brodowski, G. DUDEN,

1995 Die Grammatik. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim.

Bröker, N.

1999 Eine Dependenzgrammatik zur Kopplung heterogener Wissensquellen. Tübingen.

Brøndal, Viggo.

1917 Romanistische Arbeit über Substratum und Entlehnung. Kopenhagen.

1928 Arbeit über Wortklassen. Partes Orationis.

1932 Morphologie und Syntax. Kopenhagen.

1940 Theorie der Präpositionen. Kopenhagen.

Bühler, K.

1930 Die geistige Entwicklung des Kindes. Gustav Fischer, Jena. 1918.

1933 Ausdruckstheorie. Gustav Fischer, Jena.

1934 Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Stuttgart;

1976 Die Axiomatik der Sprachwissenschaften. Frankfurt. 1933.

1978 Die Krise der Psychologie. Frankfurt. 1929.

Bünting, Karl –Dieter.

1995 Einführung in die Syntax. Frankfurt.

[Bußmann](http://de.wikipedia.org/wiki/Hadumod_Bu%C3%9Fmann), H.

1990 Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart.

Cassirer, E.

1945 Structuralism in Modern Linguistics. Hamburg.

Chomsky, N.

1965 deutsch Aspekte der Syntax-Theorie. Cambridge.

1969 Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge.

1957 Strukturen der Syntax. The Hague: Mouton. 1973.

1968 Language and Mind, deutsch "Sprache und Geist", Cambridge. 1972.

1981 Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris.

1984 Modular Approaches to the Study of Mind. Cambridge.

1986 Knowledge of Language”: it’s Nature. Origin and Use. New York.

1987 Generative Grammar: Its Basis, Development and Prospects. Cambridge.

1988 Probleme sprachlichen Wissens Weinheim: Beltz. 1996.

1995 A Minimalist Program for Linguistic Theory. Cambridge.

2000 New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge.

2000 The Architecture of Language. Oxford.

2002 On Nature and Language. Cambridge.

Cohen, M.

1954 Grammaire et style. Paris.

Dell, H.

1972 Competence and performance in linguistic theory. Stuttgart.

1969 der Sammelband Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik. Darmstadt.

Dik, S.C.

1989 The Theory of Functional Grammar I. Amsterdam: Foris.

DUDEN –Grammatik

2005 Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim.

Dürscheid, Christa.

 2010 Syntax Grundlagen und Theorien. Göttingen.

[Eco](http://de.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco), Umberto.

1993 La ricerca della lingua perfetta nella cultura Europa. Laterza (dtsch: „Die Suche nach der vollkommenen Sprache. 1997.

Eggs, F.

2003 Eine funktional-grammatische Analyse der Ausdrücke sowieso, eh, ohnedies und ohnehin. Berlin/ New York: de Gruyter.

2011 Zur Funktionalität des Konnektors geschweige denn“, Breindl.

Ehlich, K.

1986 Funktional-pragmatische Kommunikationsanalyse. Berlin/New York. 2002.

Eisenberg, P.

1989 Grundriss der deutschen Grammatik. Auflage. Stuttgart.

Engel, U.

1991 Deutsche Grammatik“. 2. Auflage. Heidelberg.

1994 Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Berlin.

Engel, Ulrich / Schumacher, Helmut.

 1976 Kleines Valenzlexikon deutscher Verben. Tübingen.

Engel, Ulrich. Schmidt, Erich.

1982 Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Reihe Grundlagen der Germanistik. Berlin.

Engelen, Bernhard.

1986 Einführung in die Syntax der deutschen Sprache. Band II: Satzglieder und Satzbaupläne. Pädagogischer Verlag Burgbücherei Schneider, Baltmannsweiler.

Ernst, Peter.

2011 Germanistische Sprachwissenschaft. : eine Einführung in die synchrone Sprachwissenschaft des Deutschen. Wien.

Ferraresi, E. Volodina, G.

2004 Satzverknüpfungen. Zur Interaktion von Form, Bedeutung und Diskursfunktion, Berlin.

Fillmore, Ch.

1969 Towards a Modern Theory of Case. New Jersey,

Fläming, W.

1991 Grammatik des Deutschen. Einführung in Struktur- und Wirkungszusammenhänge. Berlin.

Flatscher, Matthias.

2003 UE „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten für PhilosophInnen. Weiberg.

Fleischer, W. Helbig, G. Lerchner, G. Korhonen, J.

1977 Kleine Enzyklopädie der deutsche Sprache. Studien zur Dependenz, Valenz und Satzmodellen. Bern. Kunze, Jürgen 1975: Abhängigkeitsgrammatik. Berlin.

Fortmann, Christian.

2005 Einführung in die lexikalisch Funktional Syntax. IMS Uni Stuttgart.

Frederick J. / Emdons, Joseph.

 1971 The linguist in American society. New York.

Gabauer, H.

1978 Montague-Grammatik. Eine Einführung mit Anwendung auf das Deutsche. Tübingen.

Givón, T.S.

2002 Syntax, Vol I-II. Amsterdam: Benjamins.

1993 English Grammar. Amsterdam.

1995 Functionalism and Grammar. Amsterdam.

Glinz, H.

1962 Die innere Form des Deutschen. Eine neue deutsche Grammatik.
Bern; München.

1962 Ansätze zu einer Sprach­theorie“ Düsseldorf, und Grundbegriffe und Methoden inhaltsbezoge­ner Text- und Sprachanalyse. Düsseldorf, 1965.

1965 Der deutsche Satz. Wortarten und Satzglieder wissenschaftlich gefasst
und dichterisch gedeutet. Düsseldorf.

1965 Grammatik und Sprache // Das Ringen um eine neue deutsche Gramma­tik, Darmstadt.

1970 Deutsche Grammatik I. Homburg.

1971 Einführung strukturalistischen Methoden in die Grammatik des Deutschens Weisgerber. München.

1975 Deutsche Grammatik Bd. II. Wiesbaden: Athenaion.

1993 Metzler Lexikon Sprache. Metzler, Stuttgart Weimar.

Grebe, P.

1959 Der Große Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim.

Gréciano, G.

1996  Syntaxe structurale et opérations mentales. Tübingen.

Grevisse, M.

 1953 *le Bon usage,*  Fünfzehnte Verlag, Paris.

Greenberg.

1957 Essays in Linguistics. Chicago.

Grewendorf, G. / Hamm, F. / Sternefeld, W.

1987 Sprachliches Wissen. Eine Einführung in moderne Theorien der grammatischen Beschreibung. Frankfurt.

Gutknecht, Ch./ Panther, K. U.

1973 Generative Linguistik. Ergebnisse moderner Sprachforschung. Stuttgart.

Haegemann, L.

1998 Handbook for Syntactic Theory. Oxford.

Haider, Hubert.

2010 The syntax of German. Cambridge.

Haspelmath, M.

2002 Grammatikalisierung: von der Performanz zur Kompetenz. New York.

Hays.

1910 Grouping and Dependency Theory, the Rand Corporation. Santa Monica.

1960 Basic Principles and Technical Variations in Sentence Structure Determination. the Rand Corporation, P-1984.

1964 Dependency Theory a Formalism and Some Observations.

Heinz J.

 1992 Dependenzgrammatik. Weber.

Helbig, G.

1969 Neue Beiträge zur deutschen Grammatik. Berlin.

1971 Beiträge zur Valenztheorie. The Hague/Paris.

1972 Gegenwartssprache und Gesellschaft. Leipzig.

1974 Geschichte der neueren Sprachwissenschaft. Reinbek.

1978 Grammatik und Deutschunterricht. Leipzig.

1982 Valenz - Satzglieder – Semantische Kasus – Satzmodelle. Leipzig.

1992 Probleme der Valenz- und Kasustheorie. Tübingen.

1993 Kommunikative Grammatik Deutsch als Fremdsprache. München.

2002 Kurze Grammatik der deutschen Sprache. Berlin.

Helbig, Gerhard. / Schenkel, Wolfgang.

1969 Einführung in die Valenztheorie. In: Dies.: Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Leipzig.

Helbig, Gerhard. /Buscha, Joachim.

1994 Deutsche Grammatik. Leipzig/Berlin/München

Hengeveld, K. / McKenzie, J.L.

2010 Functional Discourse Grammar. In: B. Heine/H. Narrog (Hg.) the Oxford Handbook of Linguistic Analysis. Oxford: University Press.

Herder, J.G.

1772 Abhandlung über den Ursprung der Sprache. In: E. Löwenthal, 1972.

Heringer, H.J.

1970 Theorie der deutschen Syntax. München.

1972 Deutsche Syntax. Berlin.

1978 Wort für Wort Interpretation und Grammatik. Stuttgart.

1983 Neues von der Verbszene. Stickel, Pragmatik in der Grammatik. Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache. Düsseldorf. 1984.

1984 Kasus und Valenz. Eine Mésalliance In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 12.

1988 Lesen lehren lernen. Tübingen.

1993 Dependency Syntax: Basic Ideas and the Classical Model. New York.

1995 Approaches to a Theory of Syntax III, Dependency Syntax. In: Syntax. Ein Internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Walter de Gruyter. Berlin, New York.

1996 Deutsche Syntax dependentiell. Stauffenburg.

Hjelmslev, L.

1928  Principes de grammaire générale. Copenhague, Bianco Lunos Bogtrykkeri.

 1943  Prolégomènes à une théorie du langage. Paris, Minuit. (1971).

1975 Résumé of a Theory of Language. Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, XVI, Copenhague, Nordisk Sprog-og Kulturforlag.

1985 Nouveaux essais. Paris, Presses universitaires de France.

Hockett, Ch.

1966 Language, Mathematics and Linguistics. Current Trends in Lin-guistics 3, Den Haag.

Hoffmann, L.

 1992 Deutsche Syntax. Ansichten und Aussichten. Berlin/New York: de Gruyter.

 1992 Thema und Rhema. Folia Linguistica XXVI. Berlin.

 1992 Funktionale Grammatik für die Grundschule. Grundschule. Berlin.

 1995 Gewichtung: ein funktionaler Zugang zur Grammatik. in: Der Deutschunterricht.

1998 Grammatik der gesprochenen Sprache. Studienbibliographien Sprachwissenschaft 25. Heidelberg.

 1999 [Grammatiken und die Funktionalität von Sprache](http://home.edo.uni-dortmund.de/~hoffmann/PDF/BuschaWord.pdf). München.

 2002 [Zur Grammatik der kommunikativen Gewichtung im Deutschen](http://home.edo.uni-dortmund.de/~hoffmann/PDF/K-gewicht.pdf). Frankfurt.

 2003 Funktionale Syntax. Prinzipien und Prozeduren. Frankfurt.

 2004 Funktionaler Grammatikunterricht in der Grundschule. Frankfurt.

2004 Universalgrammatik. In: Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie.

2009 Pragmatik und Grammatik der Textstruktur. Leipzig.

2010 Linguistische Theoriebildung, Schulgrammatik und Terminologie. Schneider. 2013 Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. Berlin.

Holger. Kusse.

 2013  Geschichte der Sprachtheorien. Stuttgart.

Hugo, Steger.

1987 Vorschläge für eine strukturale Grammatik des Deutschen. Darmstadt.

Humboldt, W.v.

 1810 Einleitung in das gesamte Sprachstudium. Frankfurt. (1906).

1903 Gesammelte Schriften (Hrsg. von der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften. Abt.1-4) Bd.7/II. Paralipomena. Berlin Akademie.

Ivan A./Wasow, Thomas. /Bender, Emily.

2003 Syntactic Theory. Stanford.

Jacobs, J.

1993 Syntax. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Band 1. (HSK 9.1) Berlin/New York.

Jäger, L. Saussure, F. de.

1976 historisch-hermeutische Idee der Sprache. in: Linguistik und Didaktik.

Jäger, L.

1989 Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen. Frankfurt.

2003 Wissenschaft der Sprache. Frankfurt.

Jakobson, R.

 1962 Zeichen und System der Sprache. Frankfurt. 1988.

Jakobson, R. / Halle, M.

 1956 Fundamentals of Language. Den Haag.

Järvinen, Timo. Tpanainen, Pasi.

1997 A Dependency Parser of English. Technical Reports, no. TR- 1. Department of General Linguistics. University of Helsinki. March.

King, J.

1423/2003 Zur Theorie der Kasusgrammatik“ bei "Fillmore" Mustafa Abu Waly Alfakharany Assistenz Professor, Deutschabteilung Fakultät für Sprachen und Übersetzung, AI-Azhar Universität, Kairo, Ägypten. 96.

Klaus, M.

1988 Einführungen in die Dependenzgrammatik und Valenztheorie. Welke, Leipzig.

1988 Einführung in die Valenz– und Kasustheorie. Leipzig.

Klincksieck, C. Suppes, Patrick.

1980 Grundzüge der structurale Syntax. Berlin.

Lachachi, Djamel Eddine.

1997 der Wortartwechsel. Verhältnis zwischen Wortarten Wortbildung am Beispiel Deutschen und Arabischen. Essen.

Juni 1987 Revue des Langues ILE, Oran Universität.

Larousse

2002 dictionnaires linguistiques, Paris.

Lambertz, T. Ausbaumodell zu Lucien Tesnières,

 1982 Eléments de syntaxe structurale. Gerbrunn.

Lambs,

1962 Outline of Stratificational Grammar. Berkeley.

Lecerf, Y.

1960  Eléments pour une grammaire générale des langues profectives. Rapport GRISA, Euratom, Nr. 1

Leimbrink, K.

2010 Kommunikation von Anfang an die Entwicklung von Sprache in den ersten Lebensmonaten. Tübingen: Stauffenburg.

Lepschy, Giulio.

1969 Die strukturale Sprachwissenschaft. Eine Einführung. München: Nymphenburger.

Levine, Robert D. /Detmar Meurers W.

2006 [Head-Driven Phrase Structure Grammar Linguistic Approach, Formal Foundations, and Computational Realization](http://www.ling.ohio-state.edu/~dm/papers/ell2-hpsg.pdf), Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd edition. Elsevier, Oxford.

Löbner, S.

1976 Einführung in die Montague-Grammatik. Kronberg/Taunus.

Marcus, S.

1965 Zeitschrifl für mathematische Logik und Grundlagen der Mathe­matik. Stuttgart.

Meier G. F.

 1989 Einige Bemerkung zur marxistisch-leninistischen Sprachwissenschaft. Berlin.

Mel’cuk, Igor A.

1988 Dependency Syntax. Theory and Practice. SUNY Series in Linguistics. State University of New York Press. Albany.

Milkaivic,

1971 Wege der Sprachwissenschaft. übersetzt von Matthias Rammelmeyer Hueber Verlag, München.

Moeshiler, Jacques. /Auchlin, Antonie.

1997  Introduction à la linguistique contemporaine,  Paris.

Montague, Richard.

1979 Universal Grammatik. In: Theoria 36. New York.

Motsch W.

 1974 Zur Kritik des sprachwissenschaftlichen Strukturalismus. Berlin.

Müller, S.

2007 [Head-Driven Phrase Structure Grammar. Eine Einführung](http://hpsg.fu-berlin.de/~stefan/Pub/hpsg-lehrbuch.html). (= Stauffenburg Einführungen; 17). Stauffenburg, Tübingen.

Musan, Renate.

2009 Satzgliedanalyse. Heidelberg.Winter.

Neumann W.

1970 Die Sprachwissenschaft der DDR vor neuen Aufgaben // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung.

Newell, Leonard E.

 1987 Stratificational Analysis of an English Text. Chicago.

Pafel, Jürgen,

2011 Einführung in die Syntax. Stuttgart.

Paul, H.

 1880 Prinzipien der Sprachgeschichte. Tübingen. 1975.

Peter / Haberland, H.

 1972 Das gegenwärtige Interesse an der Linguistik. Eisenberg.

Pinker, S.

1996 Der Sprachinstinkt. München: Kindler.

Pittner, Karin / Berman, Judith.

2010 Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch. Tübingen.

Pollard, Carl. Ivan A. Sag,

1987 Information-based Syntax and Semantics. Stanford.

1994 Head-Driven Phrase Structure Grammar. University of Chicago Press, Chicago.

Pos, H. J.

1939  Perspectives du structuralisme. TCLP, VII. Paris.

Putnam, H.

 1988 Repräsentation und Realität. Frankfurt: Suhrkamp. 1991.

Rehbein, J.

1994 Theorien, sprachwissenschaftlich betrachtet. Texte und Diskurse. Westdeutscher Verlag: Opladen.

Robins, R.H.

1966 The development of the word class system of the European grammatical tradition. New York.

Sapir**,** Edward.

1921Language. New York.

Saussure, F. de,

1916 Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft“. Übersetzt von Hermann Lommel. Berlin/New York: de Gruyter. 1967.

1997 Linguistik und Semiologie. Frankfurt: Suhrkamp.

2003 Wissenschaft der Sprache. Frankfurt.

Schmidt W.

1967 Grundlagen der deutschen Grammatik. Eine Einführung in die funk­tionale Sprachlehre. Berlin.

1987 Grundlegung und Grammatikprobleme der Syntax. Frankfurt.

2007 Geschichte der deutschen Sprache. Stuttgart.

Schnelle, H.

 1996 Die Natur der Sprache. Berlin/New York: de Gruyter.

Schumacher, Helmut.

1986 Verben in Feldern. Valenzwörterbuch zur Syntax und Semantik deutscher Verben. Berlin/New York: de Gruyter.

Searle, J.R.

 1979 Ausdruck und Bedeutung. Frankfurt: Suhrkamp. 1982.

Selmani, L.

2011 Die Grammatik von und. Mit einem Blick auf seine albanischen und arabischen Entsprechungen. Münster.

Seuren, Pieter A.M.

2001 Sprachwissenschaft des Abendlandes. Eine Ideengeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Singh, J.

1966 Great Ideas in Information Theory, Language and Cybernetics. New York.

Steinitz, R.

 1988 Adverbial-Syntax. Berlin.

[Ströker, Elisabeth](https://www.mediensprache.net/de/basix/literatur/show.aspx?qu=Elisabeth+Str%c3%b6ker).

1984 Bühlers Axiomatik der Sprachwissenschaften im Kontext. Eine problemgeschichtliche Skizze. Aufsatz im Sammelband Karl Bühlers Axiomatik. Fünfzig Jahre Axiomatik der Sprachwissenschaften.

Suchsland, P.

1992 Biologische und soziale Grundlagen der Sprache. Tübingen: Niemeyer.

Tarvainen, Kalevi.

1981 Einführung in die Dependenzgrammatik. Tübingen: Niemeyer.

Tesnière, L.

 1955  Esquisse de syntaxe structurale. Paris.

1980  Eléments de syntaxe structurale. Paris. [Dt.: Grundzüge der strukturalen Syntax. Hg. und übs. von U. Engel. Stuttgart.

Thomas / Wagner, Karl Heinz.

 1981 Kasusgrammatik und Fremdsprachendidaktik. Bestandsaufnahme. Göller.

Trabant, Jürgen.

 1976 Elemente der Semiotik. Frankfurt.

Trubetzkoy, Nikolaj.

1929 Allgemeine Theorie der phonologischen Vokalsysteme. Göttingen.

 1931 Die phonologischen Systeme. Göttingen.

1935 Anleitung zu phonologischen Beschreibung. Göttingen.

1939 Die Grundzüge der Phonologie. Göttingen.

Weber, H.J.

1992 Dependenzgrammatik. Ein Arbeitsbuch. Tübingen.

Weisgerber, Leo.

1924 Sprache als gesellschaftliche Erkenntnisform. hrsg. von Bernhard Lauer und Rudolf Hoberg. Kassel. 2008.

1953 Die inhaltbezogene Grammatik. Düsseldorf.

1958 Wesen und Wirkung der Sprache im Spiegel der Theorie. Heidelberg.

1962 Von den Kräften der deutschen Sprache. Band I: Grundzüge der inhaltbezogenen Grammatik. Düsseldorf.

1971 Die geistige Seite der Sprache und ihre Erforschung. Düsseldorf.

Werner, E.

1993 Translationstheorie und Dependenzmodell. Kritik und Reinterpretation des Ansatzes von Lucien Tesnière. Tübingen.

Ziegler, J.

1999 Der Begriff der Konnexion bei Tesnière. Essen.

Zifonun, G. / Hoffmann, L. / Strecker, B.

1997 Grammatik der deutschen Sprache. Berlin/New York: de Gruyter.

* **Webseiten:**

<http://www.die-grundschule.de/>

<http://hypermedia.ids-mannheim.de/programm/login_grammatik.html>

<http://home.edo.uni-dortmund.de/~hoffmann/>

<http://podelise.ru/docs/70314/index-4707-1.html?page=3>

<http://podelise.ru/docs/70314/index-4707-1.html?page=3>

<http://titus.uni-frankfurt.de/personal/manana/theorie/theo2.pdf>

http://www.ling.helsinki.fi/tapanainen/dg/doc/TR-1/TR-1.html)

<http://www.praguelinguistics.org/cs/about>

<http://www.uni-potsdam.de/u/slavistik/vc/unger/nsling/schulen.htm>

<http://www.uni-potsdam.de/u/slavistik/vc/unger/nsling/schulen.htm#Prager>