**Relativpronomen**

* Der Relativsatz [=relative clause] kommt **direkt** nach dem Nomen, das es beschreibt:

*Micha ist ein netter* ***Typ****,* ***der*** *einen Liebesbrief bekommen möchte.*

* ABER manchmal kommt ein Verb zwischen dem Bezugswort und dem Relativsatz [i.e. don’t leave a single verb „dangling“ after the relative clause]:

*Frau Kuppisch hat an der Grenze ein westliches Paar* ***gesehen****, das laut und zuversichtlich war.*

* Ein Relativsatz ist subordinierend, d.h. das konjugierte **Verb ist ganz am Ende**:

*Miriam ist die Schulschönste, mit der Micha sein* ***will.***

* The **gender** of the relative pronoun is the same as the gender of its [antecedent](http://www.lsa.umich.edu/german/hmr/Grammatik/Relativsaetze/relative.html#antecedent) (the noun to which it is referring). The **case** of the relative pronoun (Nominative, Accusative, Dative or Genitive) depends on its grammatical function in the relative clause. It does not depend on the grammatical function of the antecedent in the main clause.
* Präpositionen gehören vor dem Relativpronomen:

Akkusativ: *Ist Micha wirklich der Junge,* ***für den*** *der Liebesbrief ist?*

Dativ: *Der ABV geht auf eine Party,* ***bei der*** *er die verbotene Musik spielt.*

Wechselpräposition: *Frau Kuppisch schmuggelt eine Kaffeedose,* ***in der*** *Heinz’ Aschen sind.*

* The genitive relative pronouns mean "whose" and work slightly differently: there is always a noun following them. You choose the correct genitive relative pronoun only according to the gender of its [antecedent](http://www.lsa.umich.edu/german/hmr/Grammatik/Relativsaetze/relative.html" \l "antecedent)🡪notice in the following example, *dessen refers to the masculine Bergmann and not to the feminine Freundin.*

*🡪Wuschel sucht „Exile on Main Street“ bei* *Bergmann,* ***dessen*** *Freundin**die Platte kleingeschlagen hat.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masculine | Neuter | Feminine | Plural |
| Nominative | der | das | die | die |
| Accusative | den | das | die | die |
| Dative | dem | dem | der | **denen** |
| Genitive | **dessen** | **dessen** | **deren** | **deren** |

* The relative pronoun ***was*** is used to refer to indefinite nouns or pronouns such as alles, etwas, nichts🡪 it will make sense to use *was* in these cases, since you will not be able to decide on a gender for words such as alles, which will remind you that you cannot use der/das/die. *Was* is also the relative pronoun for superlatives such as das Beste, das Schönste, das Neueste, etc.

🡪*Das Beste, was Micha für Miriam machte, war Tagebücher zu schreiben.*

***Was***may refer back to a whole clause—again, there’s no clear antecedent.

🡪*Miriam tanzte mit einem Westberliner auf dem Schultanz, was für Erdmute Löffeling unakzeptabel war.*

(The fact that she danced with the Westerner, i.e. that whole clause, is the antecedent.)

* The relative pronoun ***wer*** never has an antecedent. It is used to mean whoever, the person who, or he/she who. (Often used with sayings.)🡪*Wer zuletzt lacht, lacht am besten.*
* ***Wo*** is used when the antecedent is a place.  If the place has a proper name and no article (Berlin, Disneyland, Deutschland, Kroger), you **must** use *wo* to refer to it in a relative clause.  🡪*Berlin, wo das Reichtstagsgebäude steht, ist die Hauptstadt*.

If the place has an article (die Schweiz, die Türkei, das Klassenzimmer, etc.), you can use *wo* OR you can use **in + the appropriate form of der/das/die**.🡪*Das Klassenzimmer, wo (oder in dem) wir Deutsch lernen, ist ziemlich groß.*