Inhalt

Vorwort ............................................................................................................................................. 7

Teil I: Exploration und theoretische Rahmung

1. Kapitel Forschungsobjekt Korruption ................................................................. 11
    1.1 Der Korruptionsdiskurs ........................................................... 11
    1.2 Dimensionen eines vielschichtigen Begriffs ....................... 14
    1.3 Empirische Forschung und Expertenwissen ................. 19
    1.4 Korruption als soziale Beziehung ..................................... 23
    1.5 Methodologische und methodische Anmerkungen .......... 26

2. Kapitel Phänomenologie korruptiver Beziehungen ...................... 32
    2.1 Drei Grundmuster .............................................................. 33
    2.2 Situative Korruption ........................................................ 36
    2.3 Begrenzte Korruptionsbeziehungen ............................... 42
    2.4 Korruptive Netzwerke ..................................................... 45
    2.5 Rollenverteilung und Dominanzstruktur ....................... 49
    2.6 Grauzonen des Zulässigen ............................................. 54

3. Kapitel Korruption als sozialer Prozess ....................................... 59
    3.1 Eine handlungs- und strukturtheoretische Perspektive ..... 60
    3.2 Reziprozität und Gesellschaft ....................................... 65
    3.3 Zwei Moralien im Konflikt .............................................. 70
    3.4 Isolierte und systemische Korruption ............................. 73
    3.5 Typologie korruptiver Beziehungen ............................... 77
    3.6 Korruption im Mehr-Ebenen-Modell .............................. 81

Teil II: Korrupptions-Karrieren

4. Kapitel Probleme der Situationsdefinition .............................. 87
    4.1 „Ich denke, dass der Alkohol meine Handlungsweise
        bestimmt hat“ ................................................................. 88
    4.2 „Bei uns in Russland war das so üblich“ ...................... 93
    4.3 Zur Logik des Misslingens ............................................. 99
    4.4 Das erste Mal: Verständigungsprozesse ......................... 104