# Arbcitsbericht Nr. 24 <br> Deg-rrojekt Nominaikomposita" (Experiment G O) 

```
Experimenteile Untersuchung zu den Unterschieden
bemm Toretehen von relutionalen und nioht-relationeign
ad hoc - Mominalkomposita.
```

$$
\begin{aligned}
& \text { J.Becer } \\
& \text { Begensbuag, spril } 1983
\end{aligned}
$$

Das Txpertuent wurie von .Jeter, J.Eoase-beter un
W. Momer komplejert.

## 0. Abstract

Ziel dieses Experiments war es, empirisc die theoretiscr in der Vortbildungsdiskussion getroffene Jnterteilung der fomposite in einerseits solche mit interner relatioraler struxtur und andererseits in Kompcsita ohne eine solche interne strutur zu uberprufer. Wenn damit unterschiedliche mentaie Verarbettungsprozesse verbunden sind, so sollten sie sich in einem iorter-kennungs-/Nortinterpretationstest von nicht-lexikaisisrter Nominalkomposita der beiden Strukturtypen anhand von sics signifikant unterscheidenden Reaktionszeiten nachweiser lessen. Das Ergebnis hat die Berechtirung der Unterscheitma testatict und gleichzeitig nahegelegt, innernalb aer orurze der nicht-relationalen komposite weiter zu diffecenzieren.

## 1. Einleitung und Hypothesenbildung

ni einem ersten Experiment ware 1. ikalisierte und nichtlexikalisierte ( (ad hoc) Nominalkomposita getestet worden (vgi. AE Nr.19, 1981), wobel sich rine agnifikant längere Reaiktionszeit, die für das Verster in be ötigt wurde bei den ad hoc-Komposita herausgestellt hatte. Diss wurde als Bestätigung dafür angesehen, dal bei der Analyse dieser beiden Typen zwei grundsätzlich verschiedene Frozesse ablaw : fie lexikalisierten Komposita sind als Enheiten im mental hexikon gespeichert und werden nur abgerufen (hierfür an " riger Zeit notwendig sein), die nicht-iexjualisierton hate müssen morphologisch dekomponiert und are Konstituenten semantisch in_Relation zueinander ge tzt werden (niexfur wird normalerweise mehr Zeit nötig : in). Konsequex erweise wäre dann zu fragen und $z u$ untersuchen, ob sich nicht auch die zweifellos innerhalt der nicht-lexikalisierten Nominalkomposita zugrundeliegenden unterschiedichen syntaktisch-semantischen Strukturen im Rahmen ähnlich konzipierter Experimente empirisch nachweisen lassen.

Das oben erwähnte Experiment (lexikalisierte vs. nichtlexikelisierte Nominalkomposita) mit seiner Auswertung nach dem Pameter der Reaktionszeit grundete sich auf den dabei stat findenden unterschiedlichen mentalen Verarbeitungsproze $\beta$ dei beiden Kompositagruppen (hier Speicherung und Abrufung,
${ }^{1}$ Far die experimentelle Untersuchung der wortbildungsprozesse Kinsichtich Produktion und Interpretation ist diese Unterscheidung fundamental, wird allerdings oft vernachlässigt. So testeten 2.B. Manelis und Tharp (I.Manelis - D.A.Tharp: The Processing of affixed words, Memory \& Cogniticn, i977, S.690-695) die Reaktionszeit bei affigierten und nichtaffigierten wörtern im Englischen und kamen zum Schluß, daR die affigierten wörter als Einheiten prozessiert weoden, ohne das eine morphologische Dekomposition stattfindet. Dieses Ergebnis ist keineswegs so uberraschend wie die genanten Autoren meiner, denn sämtliche wörter, also auch morphologisch komilexe, die sie getestet heben, waren lexikalisiert.
dort Dekomposition und semantische Analyse). Bei dem vorliegenden Eporiment (mit ausschlisBlich nicht-lexikalisiertem Testmaterial) ist hingegen der Vararbeitungsproze. identisch, ind nur die sprachliche Information, die das Kompositur, der Interpreten liefert, ist verschieden. Die Grurdhyponase zar Eerechtigung eines solchen Experimonts ist daher zu erweitern buw. zu präzisieren.

Wir wollen davon ausgehen, daß die Zeit, die zwischen dem Zeitpunkt, zu dem man einer Testperson (im foigenden $I_{p}$ ) ein nicht-lexikalisiertes Kompositum (ohne Kontext) präsentient hat - mit der Aufgabe, es ad verstehen und anschlieata 20 paraphrasieren - und dem Zeitpunkt, zu $\epsilon \in=$ die $T_{p}$ duroh ein bestimmtes Signal selbständig für sich entschieder hat, dieses Nort verstanden zu haben, als die für dieses wort benötigte Interpretationszeit anzusehen ist. Ist gleichzeitig bei der Auswahi der Kompositum-Bestandteile dafür gesorgt, dse diese als in relevanter Hinsicht (s.hierzu das Kap. "Detenauswhil") homogene Gruppe erscheinen, wit anderen Worten, went durch die Auswahi sichergestellt ist, dob sich in Verhsitec. der Tp bei den einzelnen lexikalischen Eimeiten keine spezthschen Unterschiede ergeben, daß diese aiso praktisch fla "neutralisierte" Menge betrachtet werden können, dann kann diese Zeit als die für die Analyse jer Komositionsatruktur benjtigte Zeit betrachtet werden. Das ist - wie gesagt Wirklichkeit nicht korrekt, da z.3. ilamer die whornehmingsphase vorgeschaitet ist. Man kan. wohl davon auseohen, ial je weniger Information man sus der Komposition der beiden Eestandteile extrahieren kann, um die Struktur analysieren zu kobnen, um so mehr Zett mỉnte fur ihre Interpretation notwende sein. Dieser Unterschied aollte mit signifikant unterschiejlichen Reaktionazeitan krelieren.

Dargus leat sich folgende Grundhyothese (GH) doletam:
GI In einem Exieriment mit nicht-lexiknisienten Kompozite
gibt die Eomessene Reaktionszeit bzw. genauer, der vaterschied zwischen den Reaktionszeiten verschiedener Test gruopen, hufschlue uber die Komplexität Ser Suche neon Gen zugrundeliegenden Relationer von Fomposita verschiedenen Typs.

Untersuchungen iber die semantische Struktur von Nomical-Komposita gehen traditionellerweise von dem Leitgedanken aus, demzurolge zwischen Komposite wie jeeboiz, im weiteren als $N+N$ - Komposita bezeichnet, und Komposita wie Bienenmörder, Arztmutter, im weiteren relationaie Korposita genannt, ein fundamentaler semantischer Unterschied besteht. لahrend bei den relationalen Komposita die seadatisct h Belationea zwischen den Bestandteilen mehr oter wenger Kar erkennar sind, lalt sich dies fur die $N+N-K o p o s i t s$ nicht generell behaupter. Die Erkiarung herfir wird anan gsehen, des die reiationaien Komposita dine explizite irgumentstruktur taben, wăhrent bei dea $N+\boldsymbol{l i}$ - Komposita keine eoicne Struktur vorbsnden ist.

Wenn sich der Unterschied zwischen diesen beiden tyen pon
 so mute sich dies aufgrund unserer Grundhypothese in eirer Enkennugs- und Interpretationsexperiment auch expirtsoh rachweisen iassen.
 Sormunteren:

H H Wern dig relationaien Zomposita eine explizite frgumett struktu: baben, dam bringt diese gatsache solon grobe Jorteine fir lie Incerpretation mit alch, dad diese Komposita schneiler verstanden werden als Komposita ohne explizite Argumentstraktur, und zwar unsbhangig dsvon, welche rongange in einzeinen fin das Jersteher von Komposita des ietrteren fyps notwencig sins.

[^0]Da bei den relationalen Eomposita ein bestandeil direkt mit einer solchen funktionalen Charazterisierung aseozilert ist, wirde man erwarten; daß die Realisierung dieser Relationen in der Realzeit minimal ist, m.a.W. die Suche ist gleich Tull. Diese direkte Asenziierung der Bestandteile von relationalen Komposita mit der Argunentatruktur sollte also einen deutlichen Vorteil für die Interpretierbarkeit ergeben.

Hieraus folgt allerdings noch nicht, dab der Vorteil, den die relationalen Komposita aufgrund ibrer innärenten Struktur haben, durch unabhängig existierende Eigenschaften von $\boldsymbol{N}_{\boldsymbol{1}}$ Komposita aicht in irgendeiner Art und Weise ausgeglichen werden könnte. Speziell könnte man Caian denken, dab bei den $\mathrm{N} . \mathrm{N}$ - Komposita keine besondera strukturierte Suche vorliegt, denn jede Funktion, der die Bestandteile des Kompositums selektionsmäBig als Argumente genügen, wird eine sinnvolle Lesart ergeben. In diecem Sinne kann es sich bei den $F+\mathbb{F}$ - Komposita nicht darum handeln, die "richtige funktion $z u$ finden, sondern lediglich eine "passende". Da man annehmen kann, das es in jeweiligen Falle mehrere solche Punktionen gibt, d.h. $1 a 8$ man z.B. Seeholz als "Holz, das in See treibt" genau so wie als "Holz, das im Seewasser wächst" verstehen kann, wird eine beliebig gewählte Relation genügen. Da nun eine beliebige Yahl funktional keine speziell strukturiarte Suche involvieren mas, wie z.B. eine exhaustive Suche, wäre es durchaus möglich, das die Interpretation dieser $N+N$ - Eomposita achneller erfolgt, gerade aus den Grunde, daB ea keine festgelegte Struktur gibt.

Inacfern lautet $z u \underline{H} 1$ die theoretisch möglicl Gegenhypothese H 2:

H 2 Das Versteren yon Komposita ohne explizite Arguentstruktur erfolgt schneller als das Verstehen von Kcaposita mit expliziter Argumentstruixtur, da erstere eine "frele" Wahl der Relation in dea Sinne zulassen, das jede beliebige Relation als die zwisnhen den Bestandteilen bentehsade angesehen werden kann.

H 2 grindei sich also auf die Möglichkeit, das das Auffinden aus einer Menge möglicher Relationen für die $\underset{\text { xomposita ohne explizite }}{ }$ Argumentstruktur zuminiest einer Relation sogar schneller geechehen vann 9 ls das Auffinden einer lestimmen Relation bei der anderen Kouposita-Gruppe.

Wenn man aber eine sinnvolie Lesart erhalten möchte, so wird dies fur Komposita, die keine exilizice Argumentstruktur benatzen, bedeaten, dab zunächst einmal ein par erder Kontext ausgewahlt bzw. gebildet werden muf. Die Eildung von etwas Zusätzlichem wiederum durft: i.a.k. mehr Zeit bealspruchen, so das sich aufgrund dessen die Hy these ? orgibt:

H $3 \quad$ Komposita mit expliziter Argumentstruktur werden schnelle: verstanden als Xomposita orne eine solche explizite Argumentstruktur, da letztere zusätzlich die Bildung eines Kontextes voraussetzen.

Es sei nochmals angemerkt, daa $\underline{\underline{H}} 3$ in bezue auf $\underline{H} 1$ nicht trivial ist, und zwar aufgrund von $\underline{H}$.

Da jedoch $\underline{H} \underline{2}$ als nicht zutreffend angesehen wird (es sollten sinnvolle Lesarten gefunden werden), lassen sich Hi und H 2 zu Hypothese 4 zusamenfassen, die bei der Auswertung des Experiments bestätigt. oder widerlegt weraen sollte:
\#4 Komposita mit einer expliziten Argumentstruistur wercien signifikant schneller verstanden als Komposita okne expilizite Argumentstruktur; zum einer wird die explizite Argumentstruktur einen grogen Vorteil für das Verstehen der Komposita bedeuten, und zum anderen wird das Interpretieren von Komposita ohne explizite Argumentstruktur die Dildung eines Kontextes voraussetzen.

Wenn it $^{4} 4$ bestitigt wird, so wäre aufgrund dessen als weitere empirische ionsequenz zu erwarter: der festgestelite Reaktionszeitunterschied mucte sich evenfalls in den gegeberen Farayhrasen widerspiegein, und zwar in einer jeweils geringeren bzw. groberen Varianz zwischen den beiden Testgruppen. Die Paraphrase eines re ationaler Kompcsitums ist im Grunde durch seine explizite frgumentstruktur determiniert und läst insofern (vorausgesetzt, sie wird von der $T p$ auch benutzt; wird sie nicht benutzt, un aitt es daneber nur mögliche sontextabhägige lesarten, so bedeutet dies im Hinbick auf die Kompositumstruktur, dal eine Derelationierung stattgefunden hat. Do die tp sie im Einzeliall durchgotiurt hat ofer nioht, lath aich micht generell gager. wile er z.B. originell sein, so hat er derelationiort.) keine
oder nur eine geringfugige semantische Variation zu; die N + MSowosita hingegen haben keine exilizite Arpumentstruktur, so dab hier die Paraphrasen innerbalb eines semantisct tolerierberen Ratiens zufallig variieren sollten ankt 3, \%.

## II. Datenauswahl

Das Testmaterial umast 76 Xomposita s. friang, de z gleichen feilen den beiten hier getesteten Komposita-iyper angehören, and zwar:

- 30 Komposita, die wir als chott-relationai betraction
(Staubaetz ...... s. iir. $\hat{\text { i }} 38$ in Anhang) und
-- 38 Komposita, die wir als explizit reiational betraubten (Arztmutter, …… s. Kir. 39-78 im Anhang).
Die relationglen Komposita verteilen sich intern (im Zabienverhaltnis $0: 9: 10: 10$, auf iungerde vier struktureile Iypen.
- $\mathrm{NR}_{\mathrm{N}}=$ Komposita uit relationelem (richt abgeleiteten) Substantiv als Head (Pyp Arztqutter .... s. Mr. 49 - 49 im Anhag), -- ND ${ }_{v} /$-er/ = Komposita mit deverbatem Nomenagentis mit zurfix -er als Bead (Typ Bieconörder .... s. Nr. 50 - 58 it Arhang), -- VN = Zomposita mit einez Verbalwurzi in Vordergilet (Typ Sprechvoge $1 . .$. , s. Hz. 59-58 it Ailang) und -- Adj $\mathrm{N}=$ Komposita mit einem adjezitiv im Jorderglied (Typ Graupapier .... s. Mr. E9-78 im Ahane).
Die Beispinie sinj teils unserem $\mathbb{Z}$ ofrus entromen, tells siod sie von uns gebildet und zasatziot von informanten auf tare Akzeptabilităt bia berpruft onden.

Da uns keine gesicherten Daten lariber vorlagen, ob die Reaktionszeit fle das Jersteret von ymposita etnheitiict lanach varilert, ob sie er Aonkretum oder ein Abstraktum bezeichnen, haben wif, ur eine witere 7ariable auszuschioden, it unser Testwaterial nur einen Typ, nälich Bezelctnungen vor foakreta einbezogen. Aus die am Grund haben wir ais Verteter fur ait djektiven gebindete Komposita en Ty Ady $\mathbf{N}$ (Adjektiv + Sub-
 Head (2.B. Silberechtait), die meistens Eigenshafter beikelchnen.

Wegen seiner größeren semantischen Trausparenz Eaben wr beim Stmukturtyp $N D_{y}$ das Ableitungssuffix -er ausgewähit, mitens dessen Nomina agenti; (und instrumenti) deriviert werdea, und nicht evwa Billungen mittels des Juffixes -ung, ta domit oft von demseaben Verbalstame sowhi Nomina actionis als auth Nouina acti (Resuitativa" gebildet werden, so dob die Kozpossta poiysea wären.

Ebenfalls relevant in einem Test fit Restionszeiteessing ist die dortiange. Dit Wortauswhl erfoigte laher unter dex Gesichispunkt, dal sich die beiden gegeneinander zu testerden Gruppen noht wesertioch untersohider sollten. Die darthschrituliche wortiange betragt bei den N-Komposita 10,0 , be den relationalen Komposita 0,5 Buchstaben.

In der Literatur uber worterkenrungsexperimente murte bestätiat, dab in einell Erisennugsteat hochfrequerte woren schneiler abgezufen werden als wöter mit nietriger Vorkomensfrequent, wovon bei uncerem Test mit ad hoc-Komposity die einzeinen Elemente betrofen wären. Fir otne strixte nuswah gleich frequenter förter fehte einmst eine sicheve Daten-

 wurde daher bet der huswh lediglich darauf geachtet, that die Bestendteile der Komposita einem Muttersprachier des Deutechen in etwa glecher Weise gelatig sind, um einen möglichen Zetverugerungsefekt, den sioh aus ler verwontune einee sokr seltenen, veralteten oder in incendeiner anderen Neise zamionter Wortes ergeber sonnte, so wat wie möghoh $2 u$ voruelien. kuch
 whesichert.

Zin ebonalis relovanter Farmecer ist die Lesbarkett 36 entstrdenen hortkompositums, A.h. sede gecmentienobeket in soine Einzelalemente aufrund der Bucustabenverkntars an der Kompostionsstelie.

## III. Datenanordnung

Die Reihenfolge der zu prasertlerenden Worter ereaz sici durch eine kontrollierte zufallige Aus ahluethode, wobei darauf $s e-$ achtet whrde, dâ Beispielwöter desselber relationalen $-t r u k t u r-$ typs und uberhape identische Elemente nicht unditezar avfeinanderfugten, um sarallel-unc analoge Intervetationcr so weit wie mo-lich zu veraindern.

Aukerdem wurden fur den gesarten Testablauf vier urtercchiedliche Reihenfolgen (also fur jeweils 5 Tpn eine bestitmte Reinenfolge) gebildet, um die Arswirkurgen von Erscreinungex wie einer vahrenc des Tests ablaufenden le nprozeb, der sich betscibbleibender teinenfolge rotwendiferweise immer bei derseltex Korposita einstellen wüce, aber auch um ale yolen von einer etwaizen Nervosität oder Ungeubtheit menr dei de. ersten orterr. cder vielleicht srmidung oder so etwas wie berdrul be den am Schiu* prasentier en fortern moglichst gering zu halter, wa zwar dadurch das diese onein in ividuell variiererter aktoren mglachst gleichmän ubey oas lestmateral vertent sina.

## IV. Testablalf

20 zurallig ausgewäble Studenten (mit Deutsch als Muttersprache) erklärten sioh zur unbezahltcn Pcilnahme an siesem Test bereit. Die Durchführung erfolgte einzeln, und die jeder Tp mindilch gebotene Aufgabenbeschretoung lautete etw wie folgt:

1. Versuchen Sie das präsentierte Wort zu verstshen. Sobaid Sie es verstenden haben, drücken sie bitte auf einen Knopf, der das präsentierte Diapositiv mit der dort verschwinden läRt.
2. GebeL Sie anschließend daran eine mögichst kurze und einfache Faraphrase der Wortbedeutung, oder einfacher: sagen Bie, Lie Sie das Wort verstanjen haben.
Um so wenig Einflub wie nur möglich auf die Tpn bza. ihre Strategie zu nehmen, wurd au weitergehence Erklarunzen bewabt verzichtet. Nur menr die Ip selbst Fragen stellte, wurden diese abgeklät ( 50 war 2. B. eine näufige Frage, 00 zan bei der Faraphrase die im Knmositum vorkommentel Elemente vernenden aurfe oder nicht; dies wurde von uns bejaht).

Des weiteren wurden in einer Art Vortest jeweils 2 Beispielwörter der beiden Typen präsentiert, einmal um die Schwellen angst bei den rpn etwas abzubauen, zum anderen um in et wa al sehen zu können, ob die Tp die zhr gesteilite Aufgabe verstanden hatte. Daran anschlieBend marde der Test mit 76 Wörtern ohne Unterbrechung und ohne Zwischenkommentare durchotefint.

Im Durchschnitt beanspruchte die Durchführung des Tests jeweils 15-20 Minuten.

## V. Geworgene Daten

1. Reaktionszeiten für die Bedeutungserkennung eines jeden Kompositums.
Das Drïcken des Knopfes (also nach Verstehen des Kompositums und gleichzeitig ausgelöstem Löschen des Diapositivs) war an eine Zeitmessung gekoppelt, so daB die Zeit protokoiliert werden konnte, die die jeweilige $T p$ bis zum Verstehen eines jeden Kompositums benötigte.
Den Tpn wurde dies bewußt nicht mitgeteilt, um sie nicht in Versuchung zu führen, primär möglichst schnell zu reagieren und erst sekundär das Wcrt zu interpretieren.
2. Faraphrasen der Wortbedeutungen.

Jeder einzelne Testablauf wurde mit Kenntnis der Tp uber ein Cassettengerat aufgezeichnet.
Die Aufgabe für die $\mathrm{Tp}_{\mathrm{p}} \mathrm{zu}$ paraphrasieren, soilte einma_ den den 2 weck haben, die $T p$ dahingehend zu beeinflussen, sich wirklich und sofort um eine Interpretation des Kompositums zu bemizhen, und zwar vor Drücken der Taste, weil während der Faraphrasierungsphase das Wort bereits nicht mehr zur Verfugung stand. Dies bot uns eine gewisse Möglichkeit zu kontroliieren, ob die gemessene Eeaktionszeit auch als die Interpretationszeit anzusehen ist. Zusätzlich erhält man damit die Möglichkeit, bei vor der Ausgang hypothese ausgehenden unerwarteten Reaktionszeiten in Enzelfall zu prüfen, ob vielleicht eine "falsche", d.h. nicht mitder Konzeption konform gehende Faraphrasierung vorliegt.
Weiterhia wurde damit \#berprüfbar, ob die gegebenen Faraphrasen ach tateächlich die getroffene Vaterscheidung bin-
sichtlich der Pypen-fufte lung widerspiegeln.
Daruber hinaus ist r,ichtigt, die in den Einzelexperimenten gegebezen Parajheasen in Bezug zu den FowpositaTypen zu setzen.

## VI. Statistische Auswertung der Daten

Bei der Auswertung der Reaktionszeiten in den beiden KompositaGruppen erschien eine einfache Berechnung der Differenz vou Durchschnittswerten nicht sinnvoll, da unterschiedlich grobe Differenzen auftraten. Wir haben uns daher an einer Prifgröbe orienciert, die von der Azzahl der MeBgrößen, d.h. der Anzahl der Reaktionszeiten, und der Irrtumswahrscheinlichkeit abhängig ist. Bei elner Anzahl von 76 Reaktionszeiten pro Tp und einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5\% beträgt dieser Frifwert ( $t$ ) 1,65. Iiegt num der durchschnittilche Reaktionszeitwert $t_{n}$ der einzelnen Tp uber diesen Prifwert, Bo ist ein signifikanter Unterschied zwischen den Reaktionszeiten in den beiden Komposita-Gruppen vorhanden.

Die t-Werte fü jede einzelne Tp wurden nach folgender Formel berechnet:

$$
t=\frac{\bar{x}_{1}-\bar{x}_{2}}{\sqrt[s]{\frac{1}{n_{1}}+\frac{1}{n_{2}}}}
$$

wulei $\bar{Z}_{1}$ den $f u ̈ r$ jede $T p$ berechneten Lurchschnittswert innerhalb der einen Datengruppe (hier z, B. die $N+N-\mathbb{K}$ omposita), $\bar{x}_{2}$ den ebenso festgestellten Durchschnittswert fü die andere Datengruppe (hier z.D. die $\mathrm{R}_{\mathrm{N}}$ Komposita) symbolisiert. (Die Festlegung der Gruppen als $z_{1}$ bzw. $x_{2}$ ergibt sich aus der Hypothesenbildung, also abhängig davon, welche Gruppe mit signifikant höherer ReaktionszeSt erwartet wird). Im Divisor symbolisier* 3 die den beiden Testgruppen gemeinsame Standardabweichung (rerechnet nach der formel

$$
S=\sqrt{\frac{\left(n_{1}-1\right) s_{1}^{2}+\left(n_{2}-1\right) s_{2}^{2}}{n_{1}+n_{2}-2}}
$$

zur angewandten statistischen Berechnung vgl. Bartel, Statistik I, UTB Fischer Verlag, Stuttgart 1974, S. 47, 71).

Der t-Wert fiel bei den 20 Tpn folgendermaBen aus:

| $t_{1}$ | 2,70 | $t_{11}$ | 2,35 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $t_{2}$ | 1,69 | $t_{12}$ | 1,46 |
| $t_{3}$ | 2,46 | $t_{13}$ | 1,83 |
| $t_{4}$ | 1,95 | $t_{14}$ | 1,66 |
| $t_{5}$ | 1,36 | $t_{15}$ | 2,48 |
| $t_{6}$ | 0,74 | $t_{16}$ | 0,75 |
| $t_{7}$ | 1,88 | $t_{17}$ | 0,64 |
| $t_{8}$ | 5,14 | $t_{18}$ | 0,88 |
| $t_{9}$ | 1,24 | $t_{19}$ | 3,14 |
| $t_{10}$ | 0,86 | $t_{20}$ | 5,14 |

Insgesamt liegt der t-Wert also bei 12 Tpn , d.h. bei $60 \%$, Hiber dem Prifwert. Dieses Ergebnis bestätigt knapp die Ausgangshypothese 4 (vgl. S.5), derzufolge ad hoc-Komposita mit einer expliziten Argumentstruktur signifikant schneller als Komposita ohne explizit Argumentstruktur verstanden werden sollten.
 sita repräsentierende Testmaterial, so scheint die in H 2 ( Vg . S.4) formulierte Feststellung, das diese "eine freie wahl der Relation in dem Sinne zulassen, dais jede beliebige Relation ais de zwischen den Bestandteilen bestehende angesehen werden kann" nicht immer im gleichen Mabe vorzuliegen. Dies trifft zwar auf Komposita wia a) Bibelkind, Kaffeehose, Kopfcomruter zu, intuitiv aber bestimmt nicht in demselben NaBe auf b) Biechfabrik, Kreidetuite oder auf c) Gartenfeuer, Zwergladen, GLasuhr, die in ihren Interpretationsmöglichkeiten begrenzt sein durften. Strenggenomen sollte Hypothese 2 also nur auf Worter des ersten Trps bezogen werden. Diese Heterogenitat des die Gruppe der nichtrelationalen Komposita repräsentierencen Materials ist bei der ELischatzung des Testergebnisses zu berücksichtigen*.
E) Es ist geplant, die Relevanz dez theoretischen Unterscheidung dieser Typen (Worter des Typs a) wirden su den kontextabhängigen ad hoc-Komposita, W rter des Typs b) zu den Stereotyp-Komposita, Horter des Typs c) zu Komposita, d'e mittels Grundrelationen nterpretiert werden können, zu zählen sein) in ahnlichen Experimenten auch empirisch zu uberprifen.
1 Die Unkehrung der Hypothese wäre allerdings durch o\% bestätigt worden.

## Frgenzonde Bemerkungen zu den statistischen Ergebnis

1) Eine Eorrelation zwischen der Gesamtzahl der nicht gegebensn Paraphrasen ( $=$ nicht verstandene Komposita) und der Relevanz eines signifikanten Reaktionszeitunterschieds bei den einzelnen tpn kann micht abgelesen werden, da die Vertgilung zufallig zu variferen scheint: so liegen die Tpn mit den meiaten nicht gegebenen Paraphrasen einnal unter dem Prifwert $\left(t_{18}=0,88<t=1,65\right.$ bei 31 fehlenden Paraphrasen), einmal dariber ( $t_{16}=1,66>t=1,65$ bei 26 Pehlenden Paraphrasen); von jenen 4 Tpn , die am wenigsten nicht gegebene Paraphrasen aufweisen, liegen 2 daruber $\left(t_{3}=2,46>t=1,65\right.$ bei 1 fehlenden Paraphrase, $t_{8}=5,14>t=1,65$ bei 1 fehienden Paraphrase) und 2 darunter ( $t_{16}=0,75<t=1,65$ bei 3 fehlenden Faraphrasen, $t_{17}=0,64<t=1,65$ bel 4 sehlenden Paraphrasen).

Im ersten Fall (unterhalb des Prifwerts bei sehr vielen nicht gegebenen Paraphrasen) ist dies wahrscheinlich darauf zuruckzufuhren, dab die Tpn bes Wörtern, die sie nicht verstanden, ahnlich schneli die Interpretationssuche abgebrochen haben we in Falle des erfolgreichen Verstehens; in zweiten Fall (unterialb des Prufwerts bei sehr wenigen nicht gegebenen Paraphrasen) wirde es bedeuten, das die Tpn fur das Verstenen der relationalen Komposita genau so viel leit beansprucht haben wie fur die Interpretation der nicht-relationalen, was gegen die Hypothese 4 sprechen wirde.

Wenn man jedoch die anteilmaißige Vertiilung der nicht gegebenen Peraphrasen auf die belien Kompoaita-Gruppen Jergleichts so zeigt sich auf seiten der nicht-relationaien Komposita ein erhebliches Ubergewicht. Von insgesamt 760 wöglichen Paraphrasen (in jeder der beiden Gruppen), beträgt der Anteil in dieser Gruppe $176=23,16 \%$ gegenuber $68=8,95 \%$ bei den relationalen Komposita, wobei allein $34=50 \%$ auf 4 Beisuiele ertfallen, die bei nachträglicher Betrachtung wergleich zu den ubrigen relationalen Komposita semantisch/syntaktisch etwas komplexer sinc (in Llammern die Anzahl der jeweiligen fehlenden Paraphrasen) Bleileiter (9), Kal twolke (7), Bremsglocke (11), Hängekette (7).

Diese Vertellung der nicht gegebenen Paraphrasen geht konform mit der Hypothese 4, denn sie splecelt die offensichtlich Vorhandene grögere Schwierigkeit wider, die nicht-relationslen Komposita zu verstehen, woraus ja erst die Tatsache des zu erwartenden Reaktionszeitunterschiedes abgeleitet wurde.
2) Als zusätzliche Stuitzung dieser Hypothese kann man naturlich auch die anteilmaßige Verteilung jener wörter heranziehen, die offensic:tlich die geringster Schwierigkeiten bereiteten, da sie von allen Tpn interpretiert wurden: nnerhalt der nicht-relationaIen sind es die foigenden $4(=10,53 \%$ von 38$)$ : Autoscheibe, Papiertiute. Mullmöbel und Fabrikhemd (sowie 3 weitere Wörter, die nur von 1 Tp nicht verstanden wurden); innerhalb der relationalen homposita sind es immerhin 14 ( $=36,84 \%$-on 38 ): $\mathrm{NR}_{\mathrm{N}}$ : Arqtmutter; $\mathrm{ND}_{V}$ : Streßforscher, Drogenschlucker, Brotkerfer, Tulpenkenner; Adj N: Altmotor, Graupapler, Privatmill, Rundzimmer; VN: Stiakwolke, heilsaft, Sparkanzler, Leuchtknopf, Sprechvogel (sowic 9 weitere (darunter $5 \mathrm{NR}_{\mathrm{N}}$ ), die nur von 1 Tp nicht verstanden wurden).

Ebenso wie die verschiedenen Typen innerhalb der nicht-relationalen Komposita gegeneinander zu testen wären, so bietet sich dies auch für verschiedene relationale Strukturtypen an.

Bei den nicht-relationalen geschahe dies mit dem Zie?, zu sehen, ob innerhalb dieser Gruppe "verdeakt relationale" (z. B. mit einer Stereotyp-Relation) schneller verstanden werden als andere; bei den relationalen, um festzustellen, ob nicht solche Typen mit Ableitungssuffix (z.B. -er, -ung) schneller verstanden werden als solche ohne zusätzliche morphologische Markierung (z. $B . A+N, N+R_{N}$ ), was im positiven Fall bedeuien würde, daB formal erkennbare Ablettungssuffixe die Erkennung der Relationalität erleichtern würden.
3) Hypothese 4 zeigte sich auBerdem, wie auf 5.6 vermutet, zuch indirekt durch den Vergleich der gegebenen Paraphrasen bestätigt. Innerhalo der nicht-relationalen Komposita nämlich ist, da hier die Relationen nicht eindeutif herzustellen sind, die Varianz unter den zu einem wort gegebenen Bedeutungsparaphrasen erheblich gröber ale innerhalb der anderen Gruppe. Ohne dies an dieser Stelle näher diskutieren $z u$ wollen, seien nur 2 Beispiele angeführt, die innerhalb ihrer Gruppe extreme werte - uegative wie positive - aufweisen. So wurde z.B. das Wort Kaffeehnse 16 mal ubcriaupt nicht paraphrasiert und unter den 4 gegebenen gibt es dann 3 Bedeutungsvarianten: 1) Hose mit Kaffeeflecken (2x), 2) Kaffeefarbene Hose, 3) Hose, die man zum Kaffeetrinken anzieht; bei den relationalen wurde das wort Arztmutter 20 mal semantisch und auch syntaktisch nahezu identisch durch 'Mutter eines / des Arztes / von einem Arzt' paraphrasiert.

Solche Extremalle dieser beiden Typen lassen sich in der jeweils anderen Komposita-Gruppe nicht finden.

## Arcare

```
nicht-relationale komposita (1-38) vs. relationale (39-75)
```

| Vortest: | 01 Autobiech |
| ---: | :--- |
|  | 02 Goldschisf |
|  | 03 Drenbuchautor |
|  | 04 Euchenfresser |

1 Staubnetz
2 Blechbus
3 Eistopf
4 Filmhaus
5 Fapstschatz
6 Glasuhr
7 Kanzlerhotel
8 Autoscheibe
9 Wasserkeller
10 Haschischkuchen
11 Garterfeuer
12 Kopfcomputer
13 Kaffeehose
14 Polizeibure
15 Kreidetute
16 Fapiertute
17 Fartybombe
18 Schneebombe
19 Sporttaube
20 Haschwiese
21 Wunderkuh
22 Wustenturm
3 Textilbere
24 2wergladen
2, Bibelkind
2 G Gastychter
Giftwirfel
a futoheid
29 Tischwanne
30 Autogast

39 Arztmutier
40 Plormitglieg
41 Eleiexperte
42 Schlangenfan
4) Bolzfreund

4 Reza'ocke
45 Garterrana
46 minochef
47 Hastustic.
48 Eienenmerder
49 Strefforscher
50 Drozerechiucker
54 Brotkaufer
52 Slestiter
$5)^{3}$ Tabakrasser
54 Crealtrager
55 Euchsceriker
56 Tulpermenner
57 Altrotor
53 Graupapier
59. Gro-batterie

60 kastwolke
61 Irivatinula
C2 Spateast
63 Idealsomb
64 Hochzaur
65 meinstura
66 zundeimer
67 Stinnvalae
68 Hellsaft
31 Elechfabrik
32 Giftgarten
33 Filmstrae
34 Nullmobel
35 Fabrikhemd
36 Fensterstuhl
37 Mauerfroscr
38 Ladenstoff

69 Hetzfilm
70 Bremsglocke
71 Stehpuppe
72 Sparkanzler
73 Leuchtknopf
74 Probierkabine
75 Sprechvogel
76 Hangekette


[^0]:    
    posita veratanden, von denen ein Bestandtell entweder ex
    Felationeles, minht-deriviertes Substantivist (z.E. Eridez
    oiey ein Dorphogisoh als Derivation markiertes 3ac
    (2.B. Zegtafer) oder nén-markertes Gided z.B. guce).

