Modulhandbuch
Studiengang Bachelor of Arts Philosophie
Prüfungsordnung: 127-2014

Sommersemester 2019
Stand: 08.05.2019

Universität Stuttgart
Keplerstr. 7
70174 Stuttgart
Inhaltsverzeichnis

100 Basismodule .................................................................................................................. 5
57270 Einführung in die Geschichte der Philosophie ................................................................. 6
57300 Einführung in die Theoretische Philosophie ................................................................ 8
57310 Einführung in die formale Logik .................................................................................. 10
57320 Einführung in die Praktische Philosophie ........................................................................ 11
57330 Argumentieren und Schreiben ....................................................................................... 13

200 Kernmodule ..................................................................................................................... 15
57430 Überblick I .................................................................................................................... 16
57440 Überblick II ................................................................................................................... 17
57480 Klassiker I .................................................................................................................... 18
57490 Klassiker II .................................................................................................................. 19
57500 Theoretische Philosophie I ........................................................................................... 20
57510 Theoretische Philosophie II .......................................................................................... 21
57520 Praktische Philosophie I ............................................................................................... 22
57530 Praktische Philosophie II .............................................................................................. 23
57540 Interdisziplinäre Themen I .............................................................................................. 24
57550 Interdisziplinäre Themen II ........................................................................................... 25

300 Ergänzungsmodule .......................................................................................................... 26
57370 Philosophische Forschung .............................................................................................. 27
57380 Praxisprojekt Philosophie .............................................................................................. 28

400 Schlüsselqualifikationen fachaffin .................................................................................. 29
10110 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz ...................................................................... 30
16640 Einführung in die Linguistik ......................................................................................... 32
16650 Sprache und Kognition ................................................................................................ 33
16900 Epochen und Stile 1 ................................................................................................... 34
16920 Epochen und Stile 2 ................................................................................................... 35
18690 Naturwissenschaft und Technik historisch reflektieren .................................................... 37
19230 Ergänzung Neuzeit ........................................................................................................ 38
19510 Basismodul 2: Kanonische Texte .................................................................................. 40
19530 Einführung in die Linguistik ......................................................................................... 42
20220 Literatur- und Kommunikationstheorie .................................................................... 43
24010 Literarischer Kanon: Romanistik ................................................................................. 45
26880 Lehren und Lernen ........................................................................................................ 46
27530 Wahlmodul Ausgewählte Themen aus Nachbardisziplinen der Politikwissenschaft: Neuere Geschichte ......................................................................................................................... 48
27550 Wahlmodul Seminar Politikwissenschaft: Politische Theorie ........................................ 49
27560 Wahlmodul Seminar Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen ........................ 51
27850 Literatur im Kommunikationsprozess (Ergänzungsmodul 1b, Lehramt) ..................... 53
28140 Politische Theorie .......................................................................................................... 55
41970 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre ..................................................................... 57
41980 Grundlagen der VWL .................................................................................................. 59
43850 Vertiefung Soziologische Theorie ................................................................................. 61
43860 Vertiefung Spezielle Soziologie .................................................................................... 63
46620 Ergänzungsmodul: Semantik II .................................................................................... 65
58490 Themen der historischen Epochen ............................................................................... 66
58670 Sozialstrukturanalyse .................................................................................................. 68
58740 Einführung in die Linguistik ......................................................................................... 70
58790 Geschichte der Neueren deutschen Literatur I ............................................................. 71
58830 Literatur im Kommunikationsprozess ......................................................................... 72
<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Modulname</th>
<th>Seite</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>59480</td>
<td>Textformen</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>60600</td>
<td>Semantik II</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>67650</td>
<td>Pädagogische Psychologie</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>70830</td>
<td>Interculturality</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
<td><strong>Konto Wahlbereich</strong></td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>57560</td>
<td>Erkenntnis, Wissenschaft und Technik I</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>57570</td>
<td>Geist und Maschine I</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>57580</td>
<td>Ethik, Ästhetik und technologische Kultur I</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>57590</td>
<td>Erkenntnis, Wissenschaft und Technik II</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>57600</td>
<td>Geist und Maschine II</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>57610</td>
<td>Ethik, Ästhetik und technologische Kultur II</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>600</td>
<td><strong>Konto Fachfremde Orientierung</strong></td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>10110</td>
<td>Grundlagen der Künstlichen Intelligenz</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>16640</td>
<td>Einführung in die Linguistik</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>16650</td>
<td>Sprache und Kognition</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>16910</td>
<td>Werkbezogenes Arbeiten</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>19230</td>
<td>Ergänzung Neuzeit</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>19510</td>
<td>Basismodul 2: Kanonische Texte</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>19530</td>
<td>Einführung in die Linguistik</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>20220</td>
<td>Literatur- und Kommunikationstheorie</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>24010</td>
<td>Literarischer Kanon: Romanistik</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>26880</td>
<td>Lehren und Lernen</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>27430</td>
<td>Politische Theorie LA</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>27560</td>
<td>Wahlmodul Seminar Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen</td>
<td>105</td>
</tr>
<tr>
<td>41970</td>
<td>Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre</td>
<td>107</td>
</tr>
<tr>
<td>41980</td>
<td>Grundlagen der VWL</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>43860</td>
<td>Vertiefung Spezielle Soziologie</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>46620</td>
<td>Ergänzungsmodul: Semantik II</td>
<td>113</td>
</tr>
<tr>
<td>49130</td>
<td>Schwerpunktübung Darstellen und Gestalten</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>49260</td>
<td>Architekturttheorie</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>51170</td>
<td>Einführung in die Berufspädagogik</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>58750</td>
<td>Einführung in die Mediävistik: Sprachgeschichte und Übersetzung</td>
<td>121</td>
</tr>
<tr>
<td>58760</td>
<td>Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>58830</td>
<td>Literatur im Kommunikationsprozess</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>60600</td>
<td>Semantik II</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>67120</td>
<td>Evolution des Menschen</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>940010</td>
<td>Ringvorlesung Existenzgründung</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>990</td>
<td><strong>Fremdsprachennachweis</strong></td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>991</td>
<td>Englisch und Moderne Fremdsprache</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>79830</td>
<td>Fremdsprache Englisch</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>79870</td>
<td>Moderne Fremdsprache</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>992</td>
<td>Neue und alte Sprache</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>9921</td>
<td>Alte Sprache oder Kenntnisse Latein</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>79820</td>
<td>Latium</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>79860</td>
<td>Graecum</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>79890</td>
<td>Grundkenntnisse in Latein</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>9922</td>
<td>Englisch oder moderne Fremdsprache 2</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>79830</td>
<td>Fremdsprache Englisch</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>79870</td>
<td>Moderne Fremdsprache</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>57410</td>
<td><strong>Interdisziplinäre Studien</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Stand: 08.05.2019  Seite 3 von 138
57410 Interdisziplinäre Studien ..................................................................................................................

80370 Bachelorarbeit Philosophie ............................................................................................................
  80370 Bachelorarbeit Philosophie ............................................................................................................
100 Basismodule

Zugeordnete Module:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Code</th>
<th>Titel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>57270</td>
<td>Einführung in die Geschichte der Philosophie</td>
</tr>
<tr>
<td>57300</td>
<td>Einführung in die Theoretische Philosophie</td>
</tr>
<tr>
<td>57310</td>
<td>Einführung in die formale Logik</td>
</tr>
<tr>
<td>57320</td>
<td>Einführung in die Praktische Philosophie</td>
</tr>
<tr>
<td>57330</td>
<td>Argumentieren und Schreiben</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Modul: 57270 Einführung in die Geschichte der Philosophie

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Tim Henning</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td></td>
<td></td>
<td>• 572701 Vorlesung Einführung in die Geschichte der Philosophie  • 572702 Tutorium Einführung in die Geschichte der Philosophie</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td></td>
<td></td>
<td>• 57271 Einführung in die Geschichte der Philosophie (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 • V Vorleistung (USL-V), Sonstige Art und Umfang der lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfung wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben</td>
</tr>
<tr>
<td>18. Grundlage für ... :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------</td>
<td>---</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Philosophie mit Schwerpunkt Geschichte der Philosophie und praktische Philosophie</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 57300 Einführung in die Theoretische Philosophie

2. Modulkürzel: 091300 002
5. Modulduer: Einsemestrig
3. Leistungspunkte: 6 LP
6. Turnus: Wintersemester
4. SWS: 4
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. habil. Catrin Misselhorn
9. Dozenten:


11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:


13. Inhalt:


14. Literatur:

Literaturauswahl:
1) Auszüge aus klassischen Texten von Aristoteles, Kant, Mill, Dilthey, Frege, Heidegger, Strawson, Quine.

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

• 573001 Seminar Einführung in die Theoretische Philosophie
• 573002 Tutorium Einführung in die Theoretische Philosophie

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Gesamt: 180 h
Präsenzzeit Seminar: 28 h
Präsenzzeit Tutorium: 28 h
Selbststudium Seminar: 56 h
| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | • 57301 Einführung in die Theoretische Philosophie (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1  
• V Vorleistung (USL-V), Sonstige  
Art und Umfang der lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfung wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>18. Grundlage für ...</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 57310 Einführung in die formale Logik

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. habil. Catrin Misselhorn


12. Lernziele:
Die Studierenden verfügen über ein Grundverständnis der formalen Logik. Sie beherrschen die Prinzipien verschiedener Formalisierungen sowie der Wechsel-wirkung zwischen Normal- und Formalsprache, um ein Problem zu analysieren. Sie können Argumente identifizieren und ggf. ergänzen, auf ihre Gültigkeit hin untersuchen sowie Fehlschüsse erkennen und typologisieren.

13. Inhalt:
Das Programm zur Logik umfasst die klassische Syllogistik, Grundzüge der Aussagen- und Prädikatenlogik sowie die Modallogik (die Logik von Möglichkeit und Notwendigkeit) und die deontische Logik (Normenlogik).

14. Literatur:
Literatursauswahl (optional):

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
• 573101 Seminar Einführung in die formale Logik
• 573102 Tutorium Einführung in die formale Logik

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
Gesamt: 180 h
Präsenzzeit Seminar: 28 h
Präsenzzeit Tutorium: 28 h
Selbststudium Seminar: 56 h
Selbststudium Tutorium: 28 h
Prüfungsvorbereitung: 40 h

17. Prüfungsnummer/n und -name: 57311 Einführung formale Logik (PL), Sonstige, Gewichtung: 1
Art und Umfang der lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfung wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

19. Medienform:

20. Angeboten von: Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie
Modul: 57320 Einführung in die Praktische Philosophie

2. Modulkürzel: 091300 004
5. Moduldauer: Einsemestrig
3. Leistungspunkte: 6 LP
6. Turnus: Sommersemester
4. SWS: 4
7. Sprache: Deutsch
8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Tim Henning

9. Dozenten:


11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

13. Inhalt:
Die klassischen Positionen der normativen Ethik (Tugendethik, deontologische Ethik, teleologische Ethik, Vertragstheorien) werden anhand der Lektüre klassischer Texte erarbeitet. Weiterhin wird ein erster Überblick über Grundzüge der Metaethik (Nonkognitivismus, Naturalismus, Nonnaturalismus) sowie der zeitgenössischen normativen Ethik gegeben.

14. Literatur:
Literaturauswahl:
1) Auszüge aus klassischen Texten zur Ethik

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
• 573202 Tutorium Einführung in die Praktische Philosophie
• 573201 Seminar Einführung in die Praktische Philosophie

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
Gesamt: 180h
Präsenzzeit Seminar: 28 h
Präsenzzeit Tutorium: 28 h
Selbststudium Seminar: 56 h
Selbststudium Tutorium: 28 h
Prüfungsvorbereitung: 40 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:
• 57321 Einführung in die Praktische Philosophie (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1
<table>
<thead>
<tr>
<th>V</th>
<th>Vorleistung (USL-V), Sonstige</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Art und Umfang der lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfung werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>18. Grundlage für ...</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>19. Medienform</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von</td>
<td>Philosophie mit Schwerpunkt Geschichte der Philosophie und praktische Philosophie</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 57330 Argumentieren und Schreiben

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091300 005</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5. Moduldauer:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. habil. Catrin Misselhorn</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14. Literatur:</td>
<td>Literaturlauswahl (exemplarisch):</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>• 573301 Tutorium Argumentieren und Schreiben</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• 573302 Seminar Argumentieren und Schreiben</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Abschätzung Arbeitsaufwand:</td>
<td>Gesamt: 180 h</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Präsenzzeit Seminar: 28 h</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Präsenzzeit Tutorium: 28 h</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Selbststudium Seminar: 56 h</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Selbststudium Tutorium: 28 h</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Prüfungsvorbereitung: 40 h</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>• 57331 Argumentieren und Schreiben (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• V Vorleistung (USL-V), Sonstige</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Art und Umfang der lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfung werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben</td>
</tr>
<tr>
<td>18. Grundlage für ... :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie</td>
</tr>
</tbody>
</table>
200 Kernmodule

Zugeordnete Module:
- 57430 Überblick I
- 57440 Überblick II
- 57480 Klassiker I
- 57490 Klassiker II
- 57500 Theoretische Philosophie I
- 57510 Theoretische Philosophie II
- 57520 Praktische Philosophie I
- 57530 Praktische Philosophie II
- 57540 Interdisziplinäre Themen I
- 57550 Interdisziplinäre Themen II
## Modul: 57430 Überblick I

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. habil. Catrin Misselhorn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 12. Lernziele:

- Einblick in grundlegende systematische oder historische Themen der Philosophie in größeren Zusammenhängen
- Fähigkeit, philosophische Fragestellungen zu identifizieren und nach-zuvollziehen
- Grundlegende Kenntnis von philosophischen Methoden

### 14. Literatur:

- Literatursauswahl (optional):
  1. Textauszüge von Platon bis zur Gegenwart (Reader)

### 15. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 574301 Vorlesung Überblick I
- 574302 Tutorium Überblick I

### 17. Prüfungsnummer/n und -name:

- 57431 Überblick I (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1
- V Vorleistung (USL-V), Sonstige

Art und Umfang der lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfung werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
## Modul: 57440 Überblick II

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Tim Henning</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 12. Lernziele:

- Einblick in grundlegende systematische oder historische Themen der Philosophie in größeren Zusammenhängen
- Fähigkeit, philosophische Fragestellungen zu identifizieren und nachzu vollziehen
- Grundlegende Kenntnis von philosophischen Methoden

### 13. Inhalt:

Der Vorlesung liegt ein abgegrenzter philosophischer Zugang, systematisch oder philosophisch zugrunde. Dieser wird exemplarisch dargestellt. Im Tutorium werden die philosophischen Bezüge über den Inhalt der Vorlesung hinaus bearbeitet.

### 14. Literatur:

- Textauszüge von Platon bis zur Gegenwart (Reader)

### 15. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 574401 Vorlesung Überblick II
- 574402 Tutorium Überblick II

### 17. Prüfungsnummer/n und -name:

- 57441 Überblick II (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1
- V Vorleistung (USL-V), Sonstige

Art und Umfang der lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfung werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

### 20. Angeboten von:

Philosophie mit Schwerpunkt Geschichte der Philosophie und praktische Philosophie
### Modul: 57480 Klassiker I

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. habil. CatrinMisselhorn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Lernziele:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- Studierende erlangen:
  - Einblick in ein klassisches Werk der Philosophie
  - Fähigkeit, philosophische Fragestellungen zu identifizieren und nach-zuvollziehen
  - Fähigkeit, philosophische Klassiker in der Philosophiegeschichte zu kontextualisieren
  - Grundlegende Kenntnis von philosophischen Methoden

| 13. Inhalt: |
| Bearbeitet wird ein klassisches Werk der Philosophieggeschichte. Der Zugang geschieht textnah. |
| 14. Literatur: |
| Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung, Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben |
| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: |
| • 574801 Seminar Klassiker I |
| 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: |
| 17. Prüfungsnummer/n und -name: |
| • 57481 Klassiker I (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1 |
| • V Vorleistung (USL-V), Sonstige |

Art und Umfang der lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfung werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben

| 18. Grundlage für ... : |
| 19. Medienform: |
| 20. Angeboten von: |
| Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie |
**Modul: 57490 Klassiker II**

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091300 009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Tim Henning</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester/ Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10. Lernziele:</td>
<td>Studierende erlangen:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Einblick in ein klassisches Werk der Philosophie</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Fähigkeit, philosophische Fragestellungen zu identifizieren und nach-zuvollziehen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Fähigkeit, philosophische Klassiker in der Philosophiegeschichte zu kontextualisieren</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Grundlegende Kenntnis von philosophischen Methoden</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Literatur:</td>
<td>Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung. Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>• 574901 Seminar Klassiker II</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Abschätzung Arbeitsaufwand:</td>
<td>Gesamt: 180 h</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Präsenzzeit Seminar: 28 h</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Selbststudium Seminar: 70 h</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Prüfungsleistung: 82 h</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>• 57491 Klassiker II (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• V Vorleistung (USL-V), Sonstige</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Art und Umfang der lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfung werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Grundlage für ... :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. Medienform:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18. Angeboten von:</td>
<td>Philosophie mit Schwerpunkt Geschichte der Philosophie und praktische Philosophie</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Modul: 57500 Theoretische Philosophie I

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. habil. Catrin Misselhorn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 12. Lernziele: | Studierende erlangen:  
- Einblick in systematische Themen der Theoretischen Philosophie  
- Fähigkeit, Argumente der Theoretischen Philosophie zu analysieren und in der aktuellen Diskussion zu verorten  
- Fertigkeiten, eigene Fragen zu erarbeiten und in der Gruppe zu präsentieren |
| 14. Literatur: | Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung. Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben |
| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: | • 575001 Seminar Theoretische Philosophie I |
| 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: | Gesamt: 180 h  
Präsenzzeit Seminar: 28 h  
Selbststudium Seminar: 70 h  
Prüfungsleistung: 82 h |
| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | • 57501 Theoretische Philosophie I (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1  
• V Vorleistung (USL-V), Sonstige  
Art und Umfang der lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfung werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben |
| 18. Grundlage für ... : |
| 19. Medienform: |
| 20. Angeboten von: | Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie |
Modul: 57510 Theoretische Philosophie II

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Univ.-Prof. Dr. habil. Catrin Misselhorn</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Lernziele:</td>
<td>Studierende erlangen:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Einblick in systematische Themen der Theoretischen Philosophie</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Fähigkeit, Argumente der Theoretischen Philosophie zu analysieren und in der aktuellen Diskussion zu verorten</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Fertigkeiten, eigene Fragen zu erarbeiten und in der Gruppe zu präsentieren</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14. Literatur:</td>
<td>Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung. Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>• 575101 Seminar Theoretische Philosophie II</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16. Abschätzung Arbeitsaufwand:</td>
<td>Gesamt: 180 h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Präsenzzeit Seminar: 28 h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Selbststudium Seminar: 70 h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Prüfungsleistung: 82 h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>• 57511 Theoretische Philosophie II (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• V Vorleistung (USL-V), Sonstige</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Art und Umfang der lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18. Grundlage für ... :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 57520 Praktische Philosophie I

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091300 012</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modul:</td>
<td>57520</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Tim Henning</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Modulverantwortlicher:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. Dozenten:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Lernziele:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13. Literatur:</td>
<td>Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung, Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>• 575201 Seminar Praktische Philosophie I</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Abschätzung Arbeitsaufwand:</td>
<td>Gesamt: 180h</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>• 57521 Praktische Philosophie I (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Grundlage für ... :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18. Medienform:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Angeboten von:</td>
<td>Philosophie mit Schwerpunkt Geschichte der Philosophie und praktische Philosophie</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Stand: 08.05.2019
## Modul: 57530 Praktische Philosophie II

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anzahl der Modulpunkte:</th>
<th>6 LP</th>
<th>6. Turnus:</th>
<th>Wintersemester/ Sommersemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Modul-SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>Sprache:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Tim Henning</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dozenten:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lernziele:</td>
<td>Studierende erlangen:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Einblick in systematische Zugänge von Themen der Praktischen Philosophie</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fähigkeit, Argumente der Praktischen Philosophie zu analysieren und in der aktuellen Diskussion zu verorten</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fertigkeiten, eigene Fragen zu erarbeiten und in der Gruppe zu präsentieren</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inhalt:</td>
<td>Bearbeitet wird ein Thema der praktischen Philosophie anhand ausgewählter Texte. Die Diskussion wird in die zeitgenössische Debatte verortet.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Literatur:</td>
<td>Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung, Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>575301 Seminar Praktische Philosophie II</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Abschätzung Arbeitsaufwand:</td>
<td>Gesamt: 180 h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prämisse Seminar: 28 h</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Selbststudium Seminar: 70 h</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfungsleistung: 82 h</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>57531 Praktische Philosophie II (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>V Vorleistung (USL-V), Sonstige</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Art und Umfang werden von den Lehrenden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben und entspricht einer Hausarbeit im Umfang von 10-15 Seiten</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Grundlage für ... :</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Medienform:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Angeboten von:</td>
<td>Philosophie mit Schwerpunkt Geschichte der Philosophie und praktische Philosophie</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Modul: 57540 Interdisziplinäre Themen I

2. Modulkürzel: 091300 014  
5. Modulduauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 6 LP  
6. Turnus: Sommersemester

4. SWS: 2  
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Tim Henning

9. Dozenten:


11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

   Studierende erlangen:
   - Einblick in systematische Zugänge interdisziplinärer Themen der Philosophie
   - Fähigkeit, Argumente interdisziplinärer Zugänge der Philosophie zu analysieren und in der aktuellen Diskussion zu verorten
   - Fertigkeiten, eigene Fragen zu erarbeiten und in der Gruppe zu präsentieren

13. Inhalt:

   Bearbeitet wird ein interdisziplinäres Thema der Philosophie anhand ausgewählter Texte. Die Diskussion wird in die zeitgenössische Debatte verortet.

14. Literatur:

   Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung. Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

   • 575401 Seminar Interdisziplinäre Themen I

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

   Gesamt: 180h
   Präsenzzeit Seminar: 28 h
   Selbststudium Seminar: 70 h
   Prüfungsleistung: 82 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:

   • 57541 Interdisziplinäre Themen I (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1
   • V Vorleistung (USL-V), Sonstige
   Art und Umfang wird von den Lehrenden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben und entspricht einer Hausarbeit im Umfang von 10-15 Seiten

18. Grundlage für ...

19. Medienform:

20. Angeboten von:

   Philosophie mit Schwerpunkt Geschichte der Philosophie und praktische Philosophie
### Modul: 57550 Interdisziplinäre Themen II

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. habil. Catrin Misselhorn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 12. Lernziele: | Studierende erlangen:  
  - Einblick in systematische Zugänge interdisziplinärer Themen der Philosophie  
  - Fähigkeit, Argumente interdisziplinärer Zugänge der Philosophie zu analysieren und in der aktuellen Diskussion zu verorten  
  - Fertigkeiten, eigene Fragen zu erarbeiten und in der Gruppe zu präsentieren |
| 14. Literatur: | Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung. Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben |
| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: | • 575501 Seminar Interdisziplinäre Themen II |
| 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: | Gesamt: 180 h  
  Präsenzzeit Seminar: 28 h  
  Selbststudium Seminar: 70 h  
  Prüfungsleistung: 82 h |
| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | • 57551 Interdisziplinäre Themen II (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1  
  • Vorleistung (USL-V), Sonstige  
  Art und Umfang der lehrveranstaltungsbegleitenden Prüfung werden von den Lehrenden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben und entspricht einer Hausarbeit im Umfang von 10-15 Seiten |

Stand: 08.05.2019
300 Ergänzungsmodule

Zugeordnete Module:  
57370 Philosophische Forschung 
57380 Praxisprojekt Philosophie
### Modul: 57370 Philosophische Forschung

2. Modulkürzel: 091300 022  
5. Moduldauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 6 LP  
6. Turnus: Wintersemester/Sommersemester

4. SWS: 3  
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. habil. Catrin Misselhorn

9. Dozenten:


11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele: Erwerb praktischer Fähigkeiten in der professionellen wissenschaftlich-philosophischen Arbeit, insbesondere: Kenntnisse im Entwickeln von Forschungsdesigns und Forschungsanträgen Identifizierung von Forschungsdesiderata

13. Inhalt: Diskussion der Forschungsprojekten des Instituts oder anderer wissenschaftlichen Einrichtungen im Kolloquium, Teilnahme an Gastvorträgen des Instituts für Philosophie


15. Lehrveranstaltungen und -formen: • 573701 Lehrstuhlkolloquium

16. Abschätzung Arbeitsaufwand: Gesamt: 180 h  
Präsenzzeit Kolloquium: 42 h  
Selbststudium Kolloquium: 56 h  
Essay zu zwei Gastvorträgen: 82 h

17. Prüfungsnummer/n und -name: 57371 Philosophische Forschung (USL), Sonstige, Gewichtung: 1  
2 Essays (je 4-6 Seiten) zu Gastvorträgen am Institut für Philosophie (einzureichen beim Studiengangsmanager)

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von: Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie
Modul: 57380 Praxisprojekt Philosophie

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>0</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. habil. Catrin Misselhorn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16. Abschätzung Arbeitsaufwand:</td>
<td>360 h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>57381 Praxisprojekt Philosophie (USL), Sonstige, Gewichtung: 1 Praktikum oder entsprechendes Praxisprojekt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td>Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 400 Schlüsselqualifikationen fachaffin

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zugeordnete Module</th>
<th>Modulnummer</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10110 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz</td>
<td>10110</td>
</tr>
<tr>
<td>16640 Einführung in die Linguistik</td>
<td>16640</td>
</tr>
<tr>
<td>16650 Sprache und Kognition</td>
<td>16650</td>
</tr>
<tr>
<td>16900 Epochen und Stile 1</td>
<td>16900</td>
</tr>
<tr>
<td>16920 Epochen und Stile 2</td>
<td>16920</td>
</tr>
<tr>
<td>18690 Naturwissenschaft und Technik historisch reflektieren</td>
<td>18690</td>
</tr>
<tr>
<td>19230 Ergänzung Neuzeit</td>
<td>19230</td>
</tr>
<tr>
<td>19510 Basismodul 2: Kanonische Texte</td>
<td>19510</td>
</tr>
<tr>
<td>19530 Einführung in die Linguistik</td>
<td>19530</td>
</tr>
<tr>
<td>20220 Literatur- und Kommunikationstheorie</td>
<td>20220</td>
</tr>
<tr>
<td>24010 Literarischer Kanon: Romanistik</td>
<td>24010</td>
</tr>
<tr>
<td>26880 Lehren und Lernen</td>
<td>26880</td>
</tr>
<tr>
<td>27530 Wahlmodul Ausgewählte Themen aus Nachbardisziplinen der Politikwissenschaft: Neuere Geschichte</td>
<td>27530</td>
</tr>
<tr>
<td>27550 Wahlmodul Seminar Politikwissenschaft: Politische Theorie</td>
<td>27550</td>
</tr>
<tr>
<td>27560 Wahlmodul Seminar Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen</td>
<td>27560</td>
</tr>
<tr>
<td>27850 Literatur im Kommunikationsprozess (Ergänzungsmodul 1b, Lehramt)</td>
<td>27850</td>
</tr>
<tr>
<td>28140 Politische Theorie</td>
<td>28140</td>
</tr>
<tr>
<td>41970 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre</td>
<td>41970</td>
</tr>
<tr>
<td>41980 Grundlagen der VWL</td>
<td>41980</td>
</tr>
<tr>
<td>43850 Vertiefung Soziologische Theorie</td>
<td>43850</td>
</tr>
<tr>
<td>43860 Vertiefung Spezielle Soziologie</td>
<td>43860</td>
</tr>
<tr>
<td>46620 Ergänzungsmodul: Semantik II</td>
<td>46620</td>
</tr>
<tr>
<td>58490 Themen der historischen Epochen</td>
<td>58490</td>
</tr>
<tr>
<td>58670 Sozialstrukturanalyse</td>
<td>58670</td>
</tr>
<tr>
<td>58740 Einführung in die Linguistik</td>
<td>58740</td>
</tr>
<tr>
<td>58790 Geschichte der Neueren deutschen Literatur I</td>
<td>58790</td>
</tr>
<tr>
<td>58830 Literatur im Kommunikationsprozess</td>
<td>58830</td>
</tr>
<tr>
<td>59480 Textformen</td>
<td>59480</td>
</tr>
<tr>
<td>60600 Semantik II</td>
<td>60600</td>
</tr>
<tr>
<td>67650 Pädagogische Psychologie</td>
<td>67650</td>
</tr>
<tr>
<td>70830 Interculturality</td>
<td>70830</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Modul: 10110 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
<td>7. Sprache: Deutsch</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Marc Toussaint

9. Dozenten: Marc Toussaint, Andrés Bruhn

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
- B. A. Philosophie, PO 127-2014, → Schlüsselqualifikationen fachaffin
- B. A. Philosophie, PO 127-2014, → Konto Fachfremde Orientierung

11. Empfohlene Voraussetzungen: Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker

12. Lernziele:
Der Student / die Studentin beherrscht die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz, kann Probleme der KI selbständig einordnen und mit den erlernten Methoden und Algorithmen bearbeiten.

13. Inhalt:
- Intelligenz
- Agentenbegriff
- Problemlösen durch Suchen, Suchverfahren
- Probleme mit Rand- und Nebenbedingungen
- Spiele
- Aussagen- und Prädikatenlogik
- Logikbasierte Agenten, Wissensrepräsentation
- Inferenz
- Planen
- Unsicherheit, probabilistisches Schließen
- Probabilistisches Schließen über die Zeit
- Entscheidungstheorie

14. Literatur:

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
- 101101 Vorlesung Grundlagen der Künstlichen Intelligenz
- 101102 Übung Grundlagen der Künstlichen Intelligenz

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

17. Prüfungsnummer/n und -name:
- 10111 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
- V Vorlesung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich
- [10111] Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (PL), schriftliche Prüfung, 90 Min., Gewicht: 1.0 Prüfungsvorleistung: Übungsschein, Kriterien werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben
- [Prüfungsvorleistung] Vorleistung (USL-V), schriftlich, eventuell mündlich

18. Grundlage für ...

19. Medienform:
20. Angeboten von: Maschinelles Lernen und Robotik
Modul: 16640 Einführung in die Linguistik

2. Modulkürzel:  091000001

3. Leistungspunkte:  12 LP

4. SWS:  4

5. Modulduauer:  Einsemestrig

6. Turnus:  Wintersemester

7. Sprache:  Deutsch

8. Modulverantwortlicher:  Univ.-Prof. Dr. Daniel Hole

9. Dozenten:  Daniel Hole

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
    - B. A. Philosophie, PO 127-2014, ➞ Konto Fachfremde Orientierung
    - B. A. Philosophie, PO 127-2014, ➞ Schlüsselqualifikationen fachaffin

11. Empfohlene Voraussetzungen:  keine

12. Lernziele:
    • Kenntnis der grammatische Grundbegriffe und Überblick über die verschiedenen Ebenen der linguistischen Analyse
    • Ein erster Einblick in die Komplexität des sprachlichen Systems mit seinen relativ autonomen, aber interagierenden Ebenen Fähigkeit, ausgewählte sprachliche Phänomene mit linguistischen Grundbegriffen zu beschreiben

13. Inhalt:
    • Das Seminar vermittelt die Grundlagen der Analyse auf der phonetisch-phonologischen, morphologischen, semantischen und pragmatischen Ebene.
    • In dem begleitenden Tutorium werden die Inhalte in Kleingruppen diskutiert und durch Analyseaufgaben geübt und vertieft.

14. Literatur:
    • Folien auf Ilias, Aufgabenblätter

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
    • 166401 Vorlesung Einführung in die Linguistik
    • 166402 Tutorium Einführung in die Linguistik

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
    Präsenzzeit: 48 h
    Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 312 h
    Gesamt: 360 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:
    16641 Einführung in die Linguistik (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
    Hausaufgaben und Klausur (90 Minuten)

18. Grundlage für ...:

19. Medienform:
    Tafel, Flipchart, Beamer

20. Angeboten von:
    Germanistische Linguistik
Modul: 16650 Sprache und Kognition

2. Modulkürzel: 091000002
5. Modulduer: Einsemestrig
3. Leistungspunkte: 9 LP
6. Turnus: Wintersemester
4. SWS: 2
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Jürgen Pafel
9. Dozenten: Fabian Bross

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:

   B. A. Philosophie, PO 127-2014, 5. Semester
   ➔ Konto Fachfremde Orientierung
   B. A. Philosophie, PO 127-2009, 5. Semester
   ➔ Importmodul --> Ergänzungsmodulle
   B. A. Philosophie, PO 127-2014, 1. Semester
   ➔ Schlüsselqualifikationen fachaffin

11. Empfohlene Voraussetzungen: keine

12. Lernziele:

   ▪ Kenntnis der Grundbegriffe der Kognitionswissenschaften im Allgemeinen und der Prinzipien der kognitiven Linguistik im Besonderen
   ▪ Verständnis der Zusammenhänge zwischen sprachlichen Theorien, der Verarbeitung sprachlicher Strukturen und allgemeinen kognitiven Prinzipien

13. Inhalt:

   ▪ Einführung in die für die Verarbeitung von Sprache relevanten kognitiven Fähigkeiten des Menschen und ihrer physiologischen Grundlagen (z.B. Aufbau des Gehirns)
   ▪ Darstellung kognitiver Theorien auf verschiedenen Ebenen der Sprachbeschreibung: Phonologie, Morphologie, Syntax und Semantik (unter Berücksichtigung der Progression in der Einführung in die Linguistik)

14. Literatur:

   ▪ Zu Beginn des Semesters wird die Pflichtlektüre auf Ilias bereitgestellt.

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

   ▪ 166501 Seminar Kognitive Linguistik
   ▪ 166502 Tutorium Kognitive Linguistik

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

   ◦ Präsenzzeit: 174 h
   ◦ Selbststudium: 96 h
   ◦ Summe: 270 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:

   ▪ 16651 Sprache und Kognition (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
   ▪ Klausur 90min

18. Grundlage für ... :

   ◦ alle weiteren Module in der Linguistik.

19. Medienform:

   ◦ Tafel, Beamer, Flipchart

20. Angeboten von:

   ◦ Germanistische Linguistik
### Modul: 16900 Epochen und Stile 1

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>090200101</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>9 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Moduldauser:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. **Modulverantwortlicher:** Dr. Gerd Reichardt

9. **Dozenten:** Kerstin Thomas, Anselm Rau, Daniela Bohde

10. **Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:** B. A. Philosophie, PO 127-2014, 1. Semester ➔ Schlüsselqualifikationen fachaffin

11. **Empfohlene Voraussetzungen:** Keine

12. **Lernziele:**


13. **Inhalt:**
   - Ein historisch zusammenhängender Gegenstandsbereich
   - Wissenschaftliche Arbeitstechniken

14. **Literatur:**
   Wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben.

15. **Lehrveranstaltungen und -formen:**
   - 169002 Tutorium Epochen und Stile 1
   - 169001 Vorlesung Epochen und Stile 1

16. **Abschätzung Arbeitsaufwand:**

   Präsenzzeit: 42 h
   Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 230 h
   Gesamt: 272 h

   Gewichtung für die Fachnote:
   Die Prüfungsnote für dieses Modul geht einfach gewichtet in die Fachnote ein

17. **Prüfungsnummer/n und -name:**
   - 16901 Epochen und Stile 1 (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1
   - 16902 Epochen und Stile 1 unbenotete Studienleistung (USL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1
   - Klausur 60 min oder mündl. Prüfung (20 min)

18. **Grundlage für ... :**
   Gattungen und Medien BA Selbstständiges Arbeiten Epochen und Stile 2 Fallstudien BA

19. **Medienform:**

20. **Angeboten von:** Kunstgeschichte der Vormoderne (bis 1800)
# Modul: 16920 Epochen und Stile 2

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>12 LP</td>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>6</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Dr. Gerd Reichardt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Sabine Poeschel, Gerd Reichardt, Michael Goer, Kerstin Thomas, Rostislav Tumanov, Magdalena Nieslony, Anselm Rau, Dozenten des Instituts, Ulrike Seeger, Daniela Bohde</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td>• Epochen und Stile 1, Werkbezogenes Arbeiten • Im Nebenfach: Epochen und Stile 1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13. Inhalt:</td>
<td>• Ein oder mehrere weitere historisch zusammenhängende Gegenstandsbereiche der Kunstgeschichte • Exemplarische wissenschaftliche Problemstellungen • Problematik der Epochen- und Terminologiebildung • Wissenschaftliche Arbeitstechniken und reflektierender Nachvollzug der Vorlesungsinhalte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>• 169202 Vorlesung Epochen und Stile 2 • 169201 Proseminar Epochen und Stile 2 • 169203 Tutorium Epochen und Stile 2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16. Abschätzung Arbeitsaufwand:</td>
<td>Präsenzzeit: 63 h Selbststudiumszusatz / Nacharbeitszeit: 300 h Gesamt: 363 h Gewichtung für die Fachnote: Die Prüfungsnote für dieses Modul geht einfach gewichtet in die Fachnote ein</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>• 16921 Epochen und Stile 2 (LBP), Schriftlich und Mündlich, Gewichtung: 1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
• 16922 Vorlesung Epochen und Stile: unbenotete Studienleistung (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
• 16923 Epochen und Stile 2: unbenotete Studienleistung (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1

Hausarbeit ca. 3.200 Wörter

<table>
<thead>
<tr>
<th>18. Grundlage für ... :</th>
<th>Selbstständiges Arbeiten</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Kunstgeschichte der Vormoderne (bis 1800)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Modul: 18690 Naturwissenschaft und Technik historisch reflektieren

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>3 LP</td>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester/</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Klaus Hentschel</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td>keine</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13. Inhalt:</td>
<td>Überblickswissen und historische Grundfragen über eine der insgesamt sechs Epochen Antike/Mittelalter + Renaissance/17./18./19./20. Jahrhundert (Kursvorlesung), arbeitsmethodische Kenntnisse und Werkzeuge (Mentorat)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14. Literatur:</td>
<td>abhängig von der jeweils behandelten Epoche</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: | • 186901 Kursvorlesung  
• 186902 Mentorat "Vorlesung hören" |
| 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: | Präsenzzeit: 29 h  
Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 60 h  
**Gesamt: 89 h** |
| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | 18691 Naturwissenschaft und Technik historisch reflektieren (BSL), Mündlich, 20 Min., Gewichtung: 1  
LPB: Portfolio zur Dokumentation der eigenen Arbeit für die Vorlesung |
| 19. Medienform:       | • Tafel  
• Overhead  
• Beamer-Projektion |
| 20. Angeboten von:    | Geschichte der Naturwissenschaften und Technik |
Modul: 19230 Ergänzung Neuzeit

2. Modulkürzel: 090140003
5. Moduldauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 12 LP
6. Turnus: Wintersemester/Sommersemester

4. SWS: 6
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Wolfram Pyta

9. Dozenten: Joachim Bahlcke
Wolfram Pyta
Ursula Rombeck-Jaschinski
Sabine Holtz
Hans-Peter Becht
Roland Gehrke

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
B. A. Philosophie, PO 127-2014, ➔ Schlüsselqualifikationen fachaffin
B. A. Philosophie, PO 127-2009, ➔ Importmodul --> Ergänzungsmodul
B. A. Philosophie, PO 127-2014, ➔ Konto Fachfremde Orientierung

11. Empfohlene Voraussetzungen: Module 091320001 - 091320004

12. Lernziele:

13. Inhalt:

14. Literatur:
Wird in den Lehrveranstaltungen bekannt gegeben

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
- 192301 Seminar Ergänzung Neuzeit
- 192302 Übung Ergänzung Neuzeit
- 192303 Vorlesung Ergänzung Neuzeit

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
Präsenzzeit 63 h
Selbststudium 297 h
Gesamt 360 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:
- 19231 Ergänzung Neuzeit (LBP), Schriftlich, Gewichtung: 1
19232 Ergänzung Neuzeit: unbenotete Studienleistung (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
Übung: Referat im Umfang von ca. 30 min oder Moderation einer Sitzung im Umfang von 90 min

<table>
<thead>
<tr>
<th>18. Grundlage für ... :</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>19. Medienform:</th>
<th>Primärquellen, wissenschaftliche Literatur, Thesenpapiere, Tafelbilder, Overhead-, EDV-unterstützte Präsentationen von Dozenten und Studierenden, ILIAS</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>20. Angeboten von:</th>
<th>Neuere Geschichte</th>
</tr>
</thead>
</table>

Stand: 08.05.2019
Modul: 19510 Basismodul 2: Kanonische Texte

2. Modulkürzel: 091120002  
5. Modulduauer: Zweisemestrig

3. Leistungspunkte: 6 LP  
6. Turnus: Wintersemester

4. SWS: 4  
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Dr. Cornelia Herberichs-Frei

9. Dozenten: Cornelia Herberichs-Frei  
Manuel Braun

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:  
   B. A. Philosophie, PO 127-2014, 5. Semester  
     → Konto Fachfremde Orientierung  
     B. A. Philosophie, PO 127-2014, 1. Semester  
     → Schlüsselqualifikationen fachaffin

11. Empfohlene Voraussetzungen: keine

12. Lernziele: 

13. Inhalt: 

14. Literatur:

15. Lehrveranstaltungen und -formen: 
   • 195101 Vorlesung Teil 1 Kanonische Texte  
   • 195102 Vorlesung Teil 2 Kanonische Texte

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:  
   Präsenzzeit: 42 h  
   Selbststudium (Vor- und Nachbereitung): 138 h  
   (Das Selbststudium wird durch Tutorien unterstützt)  
   Summe: 180 h

17. Prüfungsnummer/n und -name: 
   • 19511 Basismodul 2: Kanonische Texte - Klausur Vorlesung 1 (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1  
   • 19512 Basismodul 2: Kanonische Texte - Klausur Vorlesung 2 (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1

18. Grundlage für ... : 

19. Medienform: 

Stand: 08.05.2019
20. Angeboten von: Germanistische Mediävistik
Modul: 19530 Einführung in die Linguistik

2. Modulkürzel: 091000401
5. Moduldauer: Einsemestrig
3. Leistungspunkte: 12 LP
6. Turnus: Wintersemester
4. SWS: 4
7. Sprache: Deutsch
8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Jürgen Pafel
9. Dozenten: Eleonore Brandner
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
   B. A. Philosophie, PO 127-2014,
   ➞ Konto Fachfremde Orientierung
   ➞ Schlüsselqualifikationen fachaffin
11. Empfohlene Voraussetzungen: keine
12. Lernziele:
   • Kenntnis der grammatische Grundbegriffe und Überblick über die verschiedenen Ebenen der linguistischen Analyse
   • Ein erster Einblick in die Komplexität des sprachlichen Systems mit seinen relativ autonomen, aber interagierenden Ebenen
   • Fähigkeit, ausgewählte sprachliche Phänomene mit linguistischen Grundbegriffen zu beschreiben
13. Inhalt:
   Das Seminar vermittelt die Grundlagen der Analyse des Deutschen auf der phonetisch-phonologischen, morphologischen, syntaktischen, semantischen und pragmatischen Ebene. In dem begleitenden Tutorium werden die Inhalte in Kleingruppen diskutiert und durch Analyseaufgaben geübt und vertieft.
14. Literatur:
   • Meibauer, J. et al. (22007). Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart.
   • Folien auf ILIAS
   • Aufgabenblätter
15. Lehrveranstaltungen und -formen:
   • 195301 Vorlesung Einführung in die Linguistik
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
17. Prüfungsnummer/n und -name: 19531 Einführung in die Linguistik (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
   Analyseaufgaben und Klausur (90 Minuten)
18. Grundlage für... :
19. Medienform: Tafel, Flipchart, Beamer
20. Angeboten von: Germanistische Linguistik
Modul: 20220 Literatur- und Kommunikationstheorie

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091130300</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>12 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modul加大:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. phil. Torsten Hoffmann</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Lernziele:</td>
<td>- Die Studierenden haben Kenntnis von Theorie und Geschichte der Rhetorik, Poetik und Ästhetik sowie von Literaturtheorien - Sie können literarische Texte mit dem Instrumentarium der wichtigsten Literaturtheorien analysieren und interpretieren sowie die Möglichkeiten und Grenzen dieser Theorien kritisch überprüfen - Die Studierenden verstehen die wesentlichen Formen der Kommunikationstheorie, der Medientheorie und der Medienkritik. - Sie können kommunikative Wechselprozesse zwischen den Künsten identifizieren und beschreiben</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Inhalt:</td>
<td>- Rhetorik - Poetik und Ästhetik - Literaturtheorien - Kommunikationstheorie - Medientheorie und Medienkritik - Inter-Ars</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>202201 Vorlesung Literatur- und Kommunikationstheorie 202202 Seminar Literatur- und Kommunikationstheorie 202203 Übung Literatur- und Kommunikationstheorie</td>
</tr>
<tr>
<td>18. Grundlage für ... :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
20. Angeboten von: Neue Deutsche Literatur I
Modul: 24010 Literarischer Kanon: Romanistik

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>12 LP</td>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Weitere Sprachen</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Georg Maag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Georg Maag, Sabrina Maag</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14. Literatur:</td>
<td>Bekanntgabe vor Beginn der Veranstaltung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: | • 240101 Vorlesung Einführung in den Kanon  
• 240102 Seminar Vertiefung zum Kanon |
| 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: | 360 h |
| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | 24011 Literatischer Kanon: Romanistik (LBP), Schriftlich, Gewichtung: 1 
- schriftliche Hausarbeit zum Seminar (min. 20 Seiten) 
- Bearbeitungsdauer: 9 Wochen ab dem letzten Tag der Vorlesungszeit |
| 18. Grundlage für ...: | |
| 19. Medienform: | |
| 20. Angeboten von: | Romanische Literaturen II - Italianistik |
Modul: 26880 Lehren und Lernen

2. Modulkürzel: 101020102
5. Modulduauer: Zweisemestrig
3. Leistungspunkte: 6 LP
6. Turnus: Wintersemester
4. SWS: 4
7. Sprache: Deutsch
8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. phil. Christine Sälzer
9. Dozenten: Sälzer, Christine; Univ.-Prof. Dr. phil. Seitz, Ramona Schweyer, Daniel; Dr. Strobel-Eisele, Gabriele; Prof. Dr. Treutlein, Anke; Dr.
11. Empfohlene Voraussetzungen: keine
12. Lernziele:

Die Studierenden

- kennen Konzepte der allgemeinen Didaktik.
- können Schwerpunkte unterschiedlicher Konzepte benennen.
- können die spezifische Leistungsfähigkeit didaktischer Konzepte und ihre Bedeutung für die Gestaltung von Lehr-Lernsituationen unterscheiden.
- kennen traditionelle und neuere Unterrichtsmethoden und Sozialformen des Unterrichts.
- können die spezifischen Anforderungen von Methoden und Sozialformen an die Lehrperson beurteilen.
- Leistung und Grenzen von Methoden und Sozialformen im Hinblick auf bestimmte Unterrichtsziele beurteilen.

13. Inhalt:


Die Vorlesung Didaktik wird jeweils im Wintersemester angeboten, das Seminar Sozialformen und Methoden des Unterrichts jeweils im Sommersemester.

14. Literatur:


15. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 268801 Vorlesung Didaktik
- 268802 Seminar Sozialformen und Methoden des Unterrichts
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

| Präsenzzeit: | 42 h |
| Selbststudium: | 138 h |
| Gesamt: | 180 h |

17. Prüfungsnummer/n und -name:

- 26881 Sozialformen und Methoden des Unterrichts (LBP), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
- 26882 Didaktik USL (USL), Schriftlich, Gewichtung: 1


18. Grundlage für ...

19. Medienform:

20. Angeboten von: Pädagogik
### Modul: 27530 Wahlmodul Ausgewählte Themen aus Nachbardisziplinen der Politikwissenschaft: Neuere Geschichte

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>092000009</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modul:</td>
<td>Neuere Geschichte</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester/Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Wolfram Pyta</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td>Keine</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 12. Lernziele: | • Die Studierenden lernen die Herangehensweise der Geschichtswissenschaft kennen.  
• Sie erkennen den Unterschied zwischen einer historischen und einer sozialwissenschaftlichen Betrachtung eines Forschungsthemas.  
• Die Studierenden sind mit einem einschlägigen Thema der Neuere Geschichte vertraut.  
• Sie können eine inhaltliche Verbindung zwischen dem behandelten Thema der Neuere Geschichte und der Gegenwart herstellen. |
| 14. Literatur: | • OPGENOORTH, Ernst 1993: Einführung in das Studium der neueren Geschichte. Paderborn u.a.: Schöningh  
• SCHULZE, Winfried 2002: Einführung in die neuere Geschichte. 4. völlig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Stuttgart: Ulmer |
| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: | • 275301 Vorlesung Neuere Geschichte |
Selbststudium: 159 Stunden  
Summe: 180 Stunden |
| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | 27531 Wahlmodul Ausgewählte Themen aus Nachbardisziplinen der Politikwissenschaft: Neuere Geschichte (LBP), Mündlich, 20 Min., Gewichtung: 1 |
| 18. Grundlage für ... : | |
| 19. Medienform: | |
| 20. Angeboten von: | Neuere Geschichte |
Modul: 27550 Wahlmodul Seminar Politikwissenschaft: Politische Theorie

2. Modulkürzel: 100200313
5. Modulduer: Einsemestrig
3. Leistungspunkte: 6 LP
6. Turnus: Sommersemester
4. SWS: 2
7. Sprache: Deutsch
8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. André Bächtiger
9. Dozenten: Saskia Goldberg
Hans-Joachim Hildebrandt
Felix Heidenreich
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang: B. A. Philosophie, PO 127-2014,
➞ Schlüsselqualifikationen fachaffin
11. Empfohlene Voraussetzungen: Keine
12. Lernziele:
• Die Studierenden sind mit unterschiedlichen politikwissenschaftlichen Theorien vertraut und in der Lage, diese eigenständig zur Analyse von politischen Phänomenen anzuwenden.
• Darüber hinaus können sie verschiedene Theorien miteinander vergleichen und kritisieren. Die Studierenden beherrschen das relevante politiktheoretische Fachvokabular und können dieses in einem wissenschaftlichen Diskurs heranziehen.

13. Inhalt:

14. Literatur:
• HONNETH, Axel (Hrsg) 1993: Kommunitarismus. Frankfurt/New York: Campus.

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
• 275501 Seminar Politische Theorie

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
Präsenzzeit: 21 Stunden
Selbststudium: 159 Stunden
Summe: 180 Stunden

17. Prüfungsnummer/n und -name:
27551 Wahlmodul Seminar Politikwissenschaft: Politische Theorie (LBP), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (Hausarbeit) zum Seminar "Politische Theorie".

18. Grundlage für ...:

19. Medienform:
20. Angeboten von: Politische Theorie und Empirische Demokratieforschung
Modul: 27560 Wahlmodul Seminar Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen

2. Modulkürzel: 100200314
3. Leistungspunkte: 6 LP
4. SWS: 2
5. Modul: 27560
6. Turnus: Wintersemester
7. Sprache: Deutsch
8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Cathleen Kantner
9. Dozenten: Cathleen Kantner, Udo Tietz, Michael Hanzel, Maximilian Overbeck
11. Empfohlene Voraussetzungen: Keine
12. Lernziele: • Die Studierenden kennen die grundlegenden Theorien sowie quantitativen und qualitativen Methoden zur Analyse der Internationale Beziehungen. • Sie können diese auf den verschiedenen Feldern der Internationalen Politik anwenden.
15. Lehrveranstaltungen und -formen: • 275601 Seminar Internationale Beziehungen
17. Prüfungsnummer/n und -name: 27561 Wahlmodul Seminar Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen (LBP), Schriftlich, Gewichtung: 1 Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (Hausarbeit) zum Seminar "Internationale Beziehungen".

Stand: 08.05.2019
<table>
<thead>
<tr>
<th>18. Grundlage für ...</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Internationale Beziehungen und Europäische Integration</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 27850 Literatur im Kommunikationsprozess (Ergänzungsmodul 1b, Lehramt)

2. Modulkürzel: 091140402
3. Leistungspunkte: 6 LP
4. SWS: 2
5. Modul-EC: Einsemestrig
6. Turnus: Wintersemester/Sommersemester
7. Sprache: Deutsch
8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. phil. Torsten Hoffmann
9. Dozenten:
11. Empfohlene Voraussetzungen: Module Einführung in die Literaturwissenschaft und Literatur im kulturgesch. Kontext
12. Lernziele:

- Die Studierenden können mündliche und schriftliche Äußerungen analysieren und ihre Transformationsmechanismen bestimmen.
- Sie können medienspezifische Vermittlungsformen und die Wechselbeziehungen zwischen den Medien analysieren, vergleichen und kritisch überprüfen sowie die Prozesse der Medienkooperation und Medienkonkurrenz untersuchen und auswerten.
- Sie sind in der Lage, literarische Gattungen als historische Kategorien zu beschreiben, zu analysieren und zu interpretieren, können auch mit Texten zur Gattungstheorie und Gattungsgeschichte kritisch umgehen.
- Sie können literarische Motive und Stoffe in ihrem gesellschaftshistorischen Kontext erkennen, vergleichen, analysieren und interpretieren.
- Das Modul befähigt die Studierenden dazu, die Formen und Mittel der Kommunikation zwischen den Wissensdiskursen zu analysieren und zu interpretieren.

13. Inhalt:

- Mündlichkeit und Schriftlichkeit
- Medialität und Intermedialität
- Literarische Gattungen - Gattungstheorie und Gattungsgeschichte
- Motiv- und Stoffgeschichte
- Kommunikative Wechselprozesse zwischen Wissensdiskursen

14. Literatur:


15. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 278501 Seminar Kommunikation

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

17. Prüfungsnummer/n und -name: 27851 Literatur im Kommunikationsprozess (Ergänzungsmodul 1b, Lehramt) (PL), Schriftlich, Gewichtung: 1 Hausarbeit (20-25 Seiten)

18. Grundlage für ... :
<table>
<thead>
<tr>
<th>19. Medienform:</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Neue Deutsche Literatur II</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Modul: 28140 Politische Theorie

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>100200008</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>9 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modulduauer:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. André Bächtiger</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 9. Dozenten: | André Bächtiger  
Saskia Goldberg  
Hans-Joachim Hildebrandt  
Felix Heidenreich |
| 10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang: | B. A. Philosophie, PO 127-2014,  
➞ Schlüsselqualifikationen fachaffin |
| 11. Empfohlene Voraussetzungen: | Keine |
• Sie können erstens die verschiedenen politikwissenschaftlichen Theorien miteinander vergleichen. Sie können zweitens diese Theorien in Bezug zur empirischen Forschung setzen.  
• Sie haben Grundkenntnisse des relevanten politiktheoretischen Fachvokabulars. |
| 13. Inhalt: | Politische Theorie ist eine der grundlegenden Disziplinen der Politikwissenschaft. In dem Modul werden die notwendigen Kenntnisse dieser Disziplin vermittelt und die Voraussetzungen für eine systematische Beschäftigung mit ihr gelegt. Es werden drei konkrete Zielsetzungen verfolgt: Erstens wird vermittelt, was politische Theorie ist und welchen Stellenwert sie in der politikwissenschaftlichen Forschung hat, zweitens welche Arten politischer Theorie sich unterscheiden lassen, drittens werden wichtige Vertreter verschiedener politischer Theorien vorgestellt. |
| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: | • 281402 Seminar Politische Theorie  
• 281401 Vorlesung Einführung in die Politische Theorie |
| 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: | Präsenzzeit: 42 Stunden  
Selbststudium: 228 Stunden  
Summe: 270 Stunden |
17. Prüfungsnummer/n und -name:

- 28141 Unbenotete Studienleistung im Proseminar (USL), Mündlich, Gewichtung: 1
- 28142 Unbenotete Studienleistung in der Vorlesung (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
- 28143 Einführung in die Politische Theorie - Klausur (LBP), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
- 28144 Politische Theorie - Hausarbeit (LBP), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
- Eine unbenotete Studienleistung (Referat) im Seminar "Politische Theorie, wenn zu Vorlesung "Einführung in die Politische Theorie und Seminar "Politische Theorie eine lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung erbracht wird, ODER
- eine unbenotete Studienleistung (Literaturbericht) in der Vorlesung "Einführung in die Politische Theorie, wenn im Seminar "Politische Theorie eine lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung erbracht wird.

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von: Politische Theorie und Empirische Demokratieforschung
Modul: 41970 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>100110007</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5. Moduldauer:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Burr

9. Dozenten: Manuel Bail
             Wolfgang Burr

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang: B. A. Philosophie, PO 127-2014,
        → Schlüsselqualifikationen fachaffin
        B. A. Philosophie, PO 127-2014,
        → Konto Fachfremde Orientierung

11. Empfohlene Voraussetzungen: Keine

12. Lernziele:

- Die Studierenden sind mit dem betriebswirtschaftlichen Vokabular vertraut und lernen auf der Basis der zentralenbetriebswirtschaftlichen Begrifflichkeiten und Konzepte zu argumentieren.
- Die Studierenden kennen nach Abschluss des Moduls die verschiedenen betriebswirtschaftlichen Teilbereiche und die dortigen Problemstellungen und eingesetzte Instrumente. Sie sind in der Lage die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Theorien zu erklären und anzuwenden.
- Die Studierenden lernen die vielfältigen Beziehungen zwischen ausgewählten betriebswirtschaftlichen Teilbereichen kennen. Sie können die Grundlagen der thematisierten betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen darstellen und in den betriebswirtschaftlichen Gesamtkontext einordnen.
- Die Studierenden erwerben ein Wissensfundament für nachfolgende vertiefende Veranstaltungen.

13. Inhalt:

Weiterhin werden entscheidungstheoretische Grundlagen und Modelle diskutiert. Anhand praxisorientierter Aufgaben wird die Entscheidungsproblematik innerhalb der Betriebswirtschaftslehre begreiflich gemacht.
Anschließend werden die grundlegenden Theorien der Unternehmensführung betrachtet. Im Einzelnen werden Anwendungsbereiche, Grundannahmen, Grundelemente und Untersuchungseinheiten erläutert und innerhalb praxisorientierter Aufgaben angewendet.
Schließlich bekommen die Studierenden erste Einblicke in ausgewählte Teilbereiche der Betriebswirtschaftslehre und lernen
14. Literatur:

- Ergänzende Folien zu Vorlesungen und Übungen
- Übungsaufgaben und Lösungen stehen zum Download zur Verfügung

Die Basisliteratur umfasst die folgenden Werke:


15. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 419701 Vorlesung Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
- 419702 Übung Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Vorlesung
- Präsenzzeit: 28 h
- Selbststudium: 92 h

Übung
- Präsenzzeit: 14 h
- Selbststudium: 46 h
Gesamt: 180 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:

41971 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1

18. Grundlage für ... :

BWL II: Rechnungswesen und Finanzierung
BWL III: Marketing und Einführung in die Wirtschaftsinformatik
BWL I: Produktion, Organisation, Personalführung, Strategisches Management

19. Medienform:

Tafel, Beamer, Overhead-Projektor

20. Angeboten von:

ABWL, Innovations- und Dienstleistungsmanagement
## Modul: 41980 Grundlagen der VWL

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>100402007</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5. Moduldaus:</td>
<td>Einsemmstrig</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Bernd Woeckener</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Bernd Woeckener</td>
</tr>
</tbody>
</table>
B. A. Philosophie, PO 127-2014, ➔ Konto Fachfremde Orientierung |
| 11. Empfohlene Voraussetzungen: | |

### 12. Lernziele:

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, 

- auf der Basis der zentralen ökonomischen Begrifflichkeiten und Konzepte zu argumentieren,
- das Funktionieren und die Funktionsbedingungen von Märkten richtig einzuschätzen,
- auf der Basis der Kenntnis der wichtigsten makroökonomischen Größen und ihrer Zusammenhänge gesamtwirtschaftliche Argumentationen und Politikansätze kompetent einzuschätzen.

### 13. Inhalt:

Dieses einführende Modul behandelt die grundlegenden Begriffe, Konzepte und Methoden der einzel- und marktwirtschaftlichen (mikroökonomischen) sowie der gesamtwirtschaftlichen (makroökonomischen) Theorie. Im mikroökonomischen Teil steht das Funktionieren von Märkten als Orten des Aufeinandertreffens von Angebot und Nachfrage im Mittelpunkt. Der makroökonomische Teil erläutert die zentralen gesamtwirtschaftlichen Größen (Aggregate) einer offenen Volkswirtschaft und analysiert die Zusammenhänge zwischen diesen Größen.

### 14. Literatur:

- B. Woeckener: Volkswirtschaftslehre, Springer, neueste Auflage
- P. Samuelson: Economics, McGraw-Hill/ Irwin, neueste Auflage

### 15. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 419801 Vorlesung Einführung in die VWL
- 419802 Übung Einführung in die VWL

### 16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

- **Vorlesung:** Präsenzzeit: 28 h  
  Selbststudium / Nacharbeitszeit: 84 h
- **Übung:** Präsenzzeit: 14 h  
  Selbststudium / Nacharbeitszeit: 42 h
  Gesamt: 168 h

### 17. Prüfungsnummer/n und -name:

- 41981 Grundlagen der VWL (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1

### 18. Grundlage für ...

### 19. Medienform:

Stand: 08.05.2019  Seite 59 von 138
20. Angeboten von: Mikroökonomik und räumliche Ökonomik
Modul: 43850 Vertiefung Soziologische Theorie

2. Modulkürzel: 100200015
5. Modulduauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 12 LP
6. Turnus: Sommersemester

4. SWS: 4
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Dieter Urban

9. Dozenten: Dieter Urban
Ulrich Dolata
Cordula Kropp
Gerhard Fuchs
Jürgen Hampel
Michael Zwick
Thomas Krause
Felix Schrape
Andreas Wahl
Dieter Fremdling


11. Empfohlene Voraussetzungen: Modul 100200009 "Soziologische Theorie

12. Lernziele:

• Die Studierenden verfügen über ein vertieftes Wissen zu ausgewählten soziologischen Theorien aus sozialwissenschaftlicher Einstellungs-, Handlungs- oder Systemtheorie.

• Sie verfügen über die Fähigkeit, einzelne soziologische Theorien hinsichtlich ihrer wissenschafts- und sozialtheoretischen Stärken, Möglichkeiten und Grenzen bewerten zu können.

• Sie wissen, wann und wie die vertieften Theorien für welches Erklärungsproblem eingesetzt werden können.

• Sie können die vertieften Modelle und Theorien für die Durchführung eigener soziologischer Analysen in speziellen Anwendungsgebieten verwenden.

13. Inhalt:

Das Modul vertieft einzelne ausgewählte soziologische Theorien aus den Bereichen der sozialwissenschaftlichen Einstellungs- und Handlungstheorie sowie der Systemtheorie. Dabei werden deren Theorielogik sowie wissenschaftstheoretischer und sozialtheoretischer Hintergrund beleuchtet, deren Stärken und Schwächen erarbeitet, kritische Diskussionen aus der Forschungsliteratur nachvollzogen und analytische und empirische Anwendungsbeispiele sowie empirische Überprüfungen aus der aktuellen Forschungs- literatur betrachtet.

14. Literatur:


15. Lehrveranstaltungen und -formen:

• 438501 Vorlesung Vertiefung Soziologische Theorie
16. Abschätzung Arbeitsaufwand: Präsenzzeit: 42 Stunden  
Selbststudium: 318 Stunden  
Summe: 360 Stunden

17. Prüfungsnummer/n und -name:  
- 43851 Vertiefung Soziologische Theorie -unbenotete Studienleistung (USL), Schriftlich, 25 Min., Gewichtung: 1  
- 43852 Vertiefung Soziologische Theorie (PL), Sonstige, Gewichtung: 1

18. Grundlage für ... :  

19. Medienform:  

20. Angeboten von: Soziologie und empirische Sozialforschung
Modul: 43860 Vertiefung Spezielle Soziologie

2. Modulkürzel: 100200016
5. Moduldauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 12 LP
6. Turnus: Wintersemester/
7. Sprache: Deutsch

4. SWS: 4
8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Ulrich Dolata

9. Dozenten: Mario Neukirch
Ulrich Dolata
Gerhard Fuchs
Felix Schrape
Ortwin Renn
Michael Zwick
Jürgen Hampel
Dieter Urban
Dieter Klumpp
Volker Haug

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
B. A. Philosophie, PO 127-2014,
➞ Schlüsselqualifikationen fachaffin
B. A. Philosophie, PO 127-2014,
➞ Konto Fachfremde Orientierung

11. Empfohlene Voraussetzungen: keine

12. Lernziele:
• Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse über einen Bereich der Speziellen Soziologie.
• Sie kennen die für diesen Bereich typischen theoretischen Ansätze und Begrifflichkeiten.
• Sie können die einschlägigen Methoden des Bereichs auf empirische Fragestellungen anwenden.
• Sie sind dazu in der Lage, eine Verbindung zwischen ihrem theoretischen Wissen und empirischen Ergebnissen des Forschungsfeldes herzustellen.


14. Literatur:

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
• 438601 Vorlesung Vertiefung Spezielle Soziologie
• 438602 Seminar Vertiefung Spezielle Soziologie

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
Präsenzzeit: 42 Stunden
Selbststudium: 318 Stunden
Summe: 360 Stunden

| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | 43861 Vertiefung Spezielle Soziologie - unbenotete Studienleistung (USL), Sonstige, Gewichtung: 1  
| | 43862 Vertiefung Spezielle Soziologie (PL), Sonstige, Gewichtung: 1  
|  | Eine unbenotete Studienleistung (USL) zu Vorlesung oder Seminar I Vertiefung Spezielle Soziologie. Art und Umfang dieser USL werden vom Leiter zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung den Studierenden bekannt gegeben.  
|  | Eine benotete Prüfungsleistung (PL, Hausarbeit) zu Seminar II Vertiefung Spezielle Soziologie.  

18. Grundlage für ...:

19. Medienform:

20. Angeboten von: Organisations- und Innovationssoziologie
## Modul: 46620 Ergänzungsmodul: Semantik II

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Jürgen Pafel</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Jürgen Pafel, Daniel Hole</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td>Linguistische Ergänzungsmodule aus dem Ergänzungswahlbereich</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Lernziele:</td>
<td>Kenntnis der wichtigsten Strukturen der Satzsemantik, Fähigkeit zur formale Analyse der Bedeutung von komplexen Sätzen und kleinen Texten, Fähigkeit, fachgerecht schriftliche Arbeiten zu erstellen, Fähigkeit, wissenschaftliche Texte zu lesen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13. Inhalt:</td>
<td>Darstellung der zentralen Aufgaben und Gebiete der Satzsemantik (Kompositionality, Prädikation, Referenz, Quantifikation, Bindung)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>∙ 466201 Hauptseminar Semantik II</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16. Abschätzung Arbeitsaufwand:</td>
<td>Präsenzzeit: 24 h, Selbststudium (Vor- und Nachbereitung): 156 h, Summe: 180 h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>46621 Semantik II (LBP), Schriftlich, Gewichtung: 1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18. Grundlage für:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Germanistische Linguistik</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Modul: 58490 Themen der historischen Epochen

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>3 LP</td>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester/ Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Joachim Bahlcke</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 9. Dozenten: | Martin Cüppers  
Peter Scholz  
Holger Sonnabend  
Eckart Olshausen  
Mark Mersiowsky  
Joachim Bahlcke  
Roland Gehrke  
Wolfram Pyta  
Sabine Holtz |
| 11. Empfohlene Voraussetzungen: | Alle Basismodule |
| 14. Literatur: | • E. Wirbelauer (Hg.): Antike. Oldenbourg Geschichte Lehrbuch, München 2007,  
• M. Hartmann: Mittelalterliche Geschichte studieren, Konstanz 2004,  
| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: | • 584901 Vorlesung Alte Geschichte  
• 584903 Vorlesung Neuere Geschichte  
• 584902 Vorlesung Mittlere Geschichte |
| 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: | Präsenzzeit: 28 h  
Selbststudium / Nachbearbeitung: 62 h  
Gesamt: 90 h |
| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | 58491 Themen der historischen Epochen (BSL), Mündlich, 15 Min., Gewichtung: 1 |
| 18. Grundlage für ... : |
19. Medienform:

20. Angeboten von: Geschichte der Frühen Neuzeit
Modul: 58670 Sozialstrukturanalyse

2. Modulkürzel: 100200602
5. Moduldauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 3 LP
6. Turnus: Sommersemester

4. SWS: 2
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantworlticher: Univ.-Prof. Dr. Dieter Urban

9. Dozenten: Dieter Urban


11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

• Die Studierenden verfügen über ein Grundwissen zu Modellen sozialer Ungleichheit und Methoden der Sozialstrukturanalyse.
• Die Studierenden sind in der Lage, Fragen über das "Wie" und "Warum" sozialstruktureller gesellschaftlicher Entwicklungen zu beantworten und hierfür geeignete analytische und empirische Instrumente und Methoden einzusetzen.
• Die Studierenden verfügen über ein Grundwissen über zentrale Strukturmerkmale der bundesrepublikanischen Gegenwartsgesellschaft.

13. Inhalt:


14. Literatur:


15. Lehrveranstaltungen und -formen:

• 586701 Vorlesung Einführung in die Sozialstrukturanalyse

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 28 Stunden
Selbststudium: 62 Stunden
Summe: 90 Stunden

17. Prüfungsnummer/n und -name:

58671 Sozialstrukturanalyse (USL), Schriftlich, 25 Min., Gewichtung: 1

Stand: 08.05.2019
18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von: Soziologie und empirische Sozialforschung
# Modul: 58740 Einführung in die Linguistik

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091000999</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modulduer:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Jürgen Pafel</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Ellen Brandner</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Lernziele:</td>
<td>Überblick über Phonetik, Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik, Pragmatik und Texttheorie</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Inhalt:</td>
<td>Das Seminar vermittelt die Grundlagen der Analyse des Deutschen auf der phonetisch-phonologischen, morphologischen, syntaktischen, semantischen und pragmatischen Ebene. Im begleitenden Tutorium werden die Inhalte in Kleingruppen diskutiert und durch Analyseaufgaben geübt und vertieft.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: | • 587401 Vorlesung Einführung in die Linguistik  
• 587402 Tutorium Einführung in die Linguistik |
| 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: | |
| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | 58741 Einführung in die Linguistik (USL), Sonstige, 90 Min., Gewichtung: 1 Übungsblätter und Klausur |
| 18. Grundlage für ...: | |
| 19. Medienform: | Tafel, Flipchart, Beamer |
| 20. Angeboten von: | Germanistische Linguistik |
### Modul: 58790 Geschichte der Neueren deutschen Literatur I

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>3 LP</td>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. phil. Torsten Hoffmann</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>587901 Vorlesung Geschichte der NDL I</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16. Abschätzung Arbeitsaufwand:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>58791 Geschichte der Neueren deutschen Literatur I (USL), Schriftlich oder Mündlich, 60 Min., Gewichtung: 1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18. Grundlage für ...:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Neue Deutsche Literatur I</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 58830 Literatur im Kommunikationsprozess

2. Modulkürzel: 091130003

3. Leistungspunkte: 6 LP

4. SWS: 2

5. Modul: 58830

6. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. phil. Torsten Hoffmann

7. Sprache: Deutsch

8. Turnus: Wintersemester/

9. Dozenten:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang: B. A. Philosophie, PO 127-2014,

11. Empfohlene Voraussetzungen: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft

12. Lernziele:


14. Literatur:


15. Lehrveranstaltungen und -formen:

• 588301 Seminar Literatur im Kommunikationsprozess

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

17. Prüfungsnummer/n und -name:

58831 Literatur im Kommunikationsprozess (PL), Schriftlich, Gewichtung: 1
Hausarbeit (20-25 Seiten)

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von: Neue Deutsche Literatur I
Modul: 59480 Textformen

2. Modulkürzel: -
5. Moduldauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 6 LP
6. Turnus: Wintersemester/Sommersemester

4. SWS: 2
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Marc Priewe

9. Dozenten:


11. Empfohlene Voraussetzungen: Text und Kontext 2

12. Lernziele:

13. Inhalt:

14. Literatur:
John Frow, Genre (The New Critical Idiom), New York: Taylor and Francis, 2005

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
• 594801 Seminar Text and Genre

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
Prasenzzeit: 28 h
Selbststudium: 152 h
Summe: 180 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:
• 59481 Textformen (PL), Schriftlich, Gewichtung: 1
• 59482 Textformen - unbenotete Studienleistung (USL), Sonstige, Gewichtung: 1

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von: Amerikanistik und Neue Englische Literatur
### Modul: 60600 Semantik II

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091000988</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modul:</td>
<td>60600</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Jürgen Pafel</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Daniel Hole, Jürgen Pafel</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td>Grammatische Analyse, Semantik I</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Lernziele:</td>
<td>Kenntnis der wichtigsten Strukturen der Satzsemantik, Fähigkeit zur formale Analyse der Bedeutung von komplexen Sätzen und kleinen Texten, Fähigkeit, fachgerecht schriftliche Arbeiten zu erstellen, Fähigkeit, wissenschaftliche Texte zu lesen</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Inhalt:</td>
<td>Darstellung der zentralen Aufgaben und Gebiete der Satzsemantik (Kompositionalität, Prädikation, Referenz, Quantifikation, Bindung)</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>• 606001 Seminar Semantik II</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>60601 Semantik II (PL), Schriftlich, Gewichtung: 1, Hausarbeit (20-25 Seiten) oder Klausur (90 Minuten)</td>
</tr>
<tr>
<td>18. Grundlage für ... :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td>Tafel, Flipchart, Beamer</td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Germanistische Linguistik</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 67650 Pädagogische Psychologie

2. Modulkürzel: 101010101
5. Modulduauer: Zweisemestrig
3. Leistungspunkte: 6 LP
6. Turnus: Wintersemester
4. SWS: 4
7. Sprache: Deutsch
8. Modulverantwortlicher: Martin Kenner
9. Dozenten: Daniel Schweyer
Anke Treutlein
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang: B. A. Philosophie, PO 127-2014,
⇒ Schlüsselqualifikationen fachaffin

11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

13. Inhalt:

14. Literatur:
15. Lehrveranstaltungen und -formen: 676501 Seminar Pädagogische Psychologie


17. Prüfungsnummer/n und -name: 67651 Klausur oder Hausarbeit zum Seminar Pädagogische Psychologie (PL), Schriftlich, Gewichtung: 1
   V Vorleistung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von: Berufs-, Wirtschafts- und Technikpädagogik
# Modul: 70830 Interculturality

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>-</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modulduauer:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Jedes 2. Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Modulverantwortlicher:
Univ.-Prof. Dr. Marc Priewe

### Dozenten:

### Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
B. A. Philosophie, PO 127-2014, Schlüsselqualifikationen fachaffin

### Empfohlene Voraussetzungen:

### Lernziele:

### Inhalt:
Bill Ashcroft et al. (eds), The Empire Writes Back, 2nd ed., London: Routledge, 2002

### Lehrveranstaltungen und -formen:
- 708301 Seminar Interculturality

### Abschätzung Arbeitsaufwand:
- Präsenzzeit: 28 h
- Selbststudium: 152 h
- Summe: 180 h

### Prüfungsnummer/n und -name:
- 70831 Interculturality (PL), Gewichtung: 1
- 70832 Interculturality (USL), Gewichtung: 1

### Grundlage für ...:

### Medienform:

### Angeboten von:
Amerikanistik und Neue Englische Literatur
### 500 Konto Wahlbereich

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zugeordnete Module</th>
<th>Beschreibung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>57560</td>
<td>Erkenntnis, Wissenschaft und Technik I</td>
</tr>
<tr>
<td>57570</td>
<td>Geist und Maschine I</td>
</tr>
<tr>
<td>57580</td>
<td>Ethik, Ästhetik und technologische Kultur I</td>
</tr>
<tr>
<td>57590</td>
<td>Erkenntnis, Wissenschaft und Technik II</td>
</tr>
<tr>
<td>57600</td>
<td>Geist und Maschine II</td>
</tr>
<tr>
<td>57610</td>
<td>Ethik, Ästhetik und technologische Kultur II</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 57560 Erkenntnis, Wissenschaft und Technik I

2. Modulkürzel: 091300 016
5. Modulduauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 6 LP
6. Turnus: Wintersemester/ Sommersemester

4. SWS: 2
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. habil. Catrin Misselhorn

9. Dozenten:


11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

- Studierende erlangen:
  - Einblicke und tiefere Kenntnisse in systematische Zugänge aktueller Themen der Philosophie
  - Fähigkeiten, Argumente aktuelle Zugänge der Philosophie zu analysieren und Forschungsdiskussion zu verfolgen und einzuordnen
  - Fertigkeiten, eigene Positionen zu erarbeiten und in der Gruppendifussion zu vertreten

13. Inhalt:

Was ist Wissen? Was ist Rechtfertigung? Was zeichnet wissenschaftliche Methoden, Theorien und Erkenntnisse aus? Das sind die klassischen Fragen der Erkenntnistheorie, die im Modul untersucht werden. Die Besonderheit ist die integrative Herangehensweise an diese Fragen, die Ansätze aus Wissenschaft, Kunst und Technik zusammenbringt.

14. Literatur:

Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung, Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 575601 Seminar Erkenntnis, Wissenschaft und Technik I

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Gesamt: 180 h
Präsenzzeit Seminar: 28 h
Selbststudium Seminar: 70 h
Prüfungsleistung: 82 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:

- 57561 Erkenntnis, Wissenschaft und Technik I (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1
- V Vorlesung (USL-V), Sonstige
Art und Umfang werden von den Lehrenden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben und entspricht einer Hausarbeit im Umfang von 20-25 Seiten

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von: Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie
## Modul: 57570 Geist und Maschine I

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. habil. Catrin Misselhorn</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Lernziele:</td>
<td></td>
<td>Studierende erlangen:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Einblicke und tiefere Kenntnisse in systematische Zugänge aktueller Themen der Philosophie</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Fähigkeiten, Argumente aktuelle Zugänge der Philosophie zu analysieren und Forschungsdiskussion zu verfolgen und einzuordnen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- Fertigkeiten, eigene Positionen zu erarbeiten und in der Gruppendiskussion zu vertreten</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14. Literatur:</td>
<td></td>
<td>Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung, Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>• 575701 Seminar Geist und Maschine I</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16. Abschätzung Arbeitsaufwand:</td>
<td>Gesamt: 180 h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Präsenzzeit Seminar: 28 h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Selbststudium Seminar: 70 h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Prüfungsleistung: 82 h</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>• 57571 Geist und Maschine I (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• V Vorleistung (USL-V), Sonstige</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Umfang wird von den Lehrenden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben und entspricht einer Hausarbeit im Umfang von 20-25 Seiten</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>18. Grundlage für ...:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td></td>
<td>Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 57580 Ethik, Ästhetik und technologische Kultur I

2. Modulkürzel: 091300 018
5. Moduldauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 6 LP
6. Turnus: Wintersemester/

4. SWS: 2
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Tim Henning

9. Dozenten:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem

    Studiengang: B. A. Philosophie, PO 127-2014, 6. Semester

    ➞ Konto Wahlbereich

11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

    Studierende erlangen:
    - Einblicke und tiefere Kenntnisse in systematische Zugänge aktueller Themen der Philosophie
    - Fähigkeiten, Argumente aktuelle Zugänge der Philosophie zu analysieren und Forschungsdiskussion zu verfolgen und einzuordnen
    - Fertigkeiten, eigene Positionen zu erarbeiten und in der Gruppendifussion zu vertreten

13. Inhalt:


14. Literatur:

    Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung, Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

    • 575801 Ethik, Ästhetik und technologische Kultur I

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

    Gesamt: 180 h
    Präsenzzeit Seminar: 28 h
    Selbststudium Seminar: 70 h
    Prüfungsleistung: 82 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:

    • 57581 Ethik, Ästhetik und technologische Kultur I (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1
    • V Vorleistung (USL-V), Sonstige
    Umfang wird von den Lehrenden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben und entspricht einer Hausarbeit im Umfang von 20-25 Seiten

18. Grundlage für ...

19. Medienform:

20. Angeboten von: Literaturwissenschaft
### Modul: 57590 Erkenntnis, Wissenschaft und Technik II

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Tim Henning

9. Dozenten:


11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

Die Studierenden gewinnen erste inhaltliche Einblicke in das Fach Philosophie und erlernen elementare Studientechniken und philosophische Kompetenzen:

Sie können über die inhaltlichen Einblicke bestimmen, wodurch sich Philosophie sowohl von anderen wissenschaftlichen Disziplinen als auch von weltanschaulichen Privatmeinungen unterscheidet.

Sie erkennen Unterschiede in philosophischen Stilen, epochenspezifischen Textgattungen usw.

13. Inhalt:

Die inhaltliche Einleitung in die Philosophie geschieht in erster Linie anhand von Primärtexten. Im Laufe der Geschichte der Philosophie haben sich verschiedene Typen von Texten entwickelt, die unterschiedliche Anforderungen an die Leser/-innen und Interpret/-innen stellen. Diese Unterschiede werden in der Lehrveranstaltung behandelt und im Tutorium vertieft erarbeitet. Im Tutorium werden den Studierenden außerdem die Techniken des Philosophiestudiums nahe gebracht.

14. Literatur:

Literaturauswahl (optional):

1. Textauszüge von Platon bis zur Gegenwart (Reader)

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

• 575901 Seminar Erkenntnis, Wissenschaft und Technik II

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit Vorlesung: 28 h
Präsenzzeit Tutorium: 28 h
Selbststudium Vorlesung: 56 h
Selbststudium Tutorium: 28 h
Prüfungsvorbereitung: 40 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:

• 57591 Erkenntnis, Wissenschaft und Technik II (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1
• V Vorleistung (USL-V), Sonstige
Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung (LBP): Mündliche oder schriftliche Prüfungsleistung (Umfang wird von den Lehrenden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben) zur Vorlesung "Einführung in die Geschichte der Philosophie"
18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

<table>
<thead>
<tr>
<th>20. Angeboten von:</th>
<th>Philosophie mit Schwerpunkt Geschichte der Philosophie und praktische Philosophie</th>
</tr>
</thead>
</table>
## Modul: 57600 Geist und Maschine II

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091300 020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5. Moduldauer:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. habil. Catrin Misselhorn</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
B. A. Philosophie, PO 127-2014, 6. Semester ➔ Konto Wahlbereich

### 11. Empfohlene Voraussetzungen:

### 12. Lernziele:
- Studierende erlangen:
  - Vertiefte Kenntnisse aktueller Forschungszusammenhänge der Philosophie
  - Fähigkeiten, aktuelle Forschungsdiskussionen zu analyseren, zu verfolgen und einzuordnen
  - Fertigkeiten, eigene Positionen zu entwickeln und in der Gruppendiskussion zu vertreten

### 13. Inhalt:
Es werden die philosophischen und wissenschaftlichen Grundlagen kognitiver und affektiver Prozesse, des (kollektiven) Handelns und der Sprache thematisiert. Eine besondere Rolle spielt der Zusammenhang zwischen Geist und Maschine.

### 14. Literatur:
Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung, Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben

### 15. Lehrveranstaltungen und -formen:
- 576001 Seminar Geist und Maschine II

### 16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
- Gesamt: 180 h
- Präsenzzeit Seminar: 28 h
- Selbststudium Seminar: 70 h
- Prüfungsleistung: 82 h

### 17. Prüfungsnummer/n und -name:
- 57601 Geist und Maschine II (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1
- V Vorleistung (USL-V), Sonstige

Umfang wird von den Lehrenden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben und entspricht einer Hausarbeit im Umfang von 20-25 Seiten

### 18. Grundlage für ...

### 19. Medienform:

### 20. Angeboten von:
- Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie
## Modul: 57610 Ethik, Ästhetik und technologische Kultur II

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Tim Henning</td>
<td>9. Dozenten:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 12. Lernziele:

- Vertiefte Kenntnisse aktueller Forschungszusammenhänge der Philosophie
- Fähigkeiten, aktuelle Forschungsdiskussionen zu analysieren, zu verfolgen und einzuordnen
- Fertigkeiten, eigene Positionen zu entwickeln und in der Gruppendifussion zu vertreten

### 13. Inhalt:


### 14. Literatur:

Literatur ist abhängig von der gewählten Modulveranstaltung, Sekundärliteratur wird im Vorlesungsverzeichnis angegeben.

### 15. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 576101 Seminar Ethik, Ästhetik und technologische Kultur II

### 16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

| Gesamt: | 180 h |
| Präsenzzeit Seminar: | 28 h |
| Selbststudium Seminar: | 70 h |
| Prüfungsleistung: | 82 h |

### 17. Prüfungsnummer/n und -name:

- 57611 Ethik, Ästhetik und technologische Kultur II (LBP), Sonstige, Gewichtung: 1
- V Vorleistung (USL-V), Sonstige


### 18. Grundlage für ... :

### 19. Medienform:

### 20. Angeboten von:

Philosophie mit Schwerpunkt Geschichte der Philosophie und praktische Philosophie
600 Konto Fachfremde Orientierung

Zugeordnete Module:

- 10110 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz
- 16640 Einführung in die Linguistik
- 16650 Sprache und Kognition
- 16910 Werkbezogenes Arbeiten
- 19230 Ergänzung Neuzeit
- 19510 Basismodul 2: Kanonische Texte
- 19530 Einführung in die Linguistik
- 20220 Literatur- und Kommunikationstheorie
- 24010 Literarischer Kanon: Romanistik
- 26880 Lehren und Lernen
- 27430 Politische Theorie LA
- 27560 Wahlmodul Seminar Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen
- 41970 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
- 41980 Grundlagen der VWL
- 43860 Vertiefung Spezielle Soziologie
- 46620 Ergänzungsmodul: Semantik II
- 49130 Schwerpunktübung Darstellen und Gestalten
- 49260 Architekturtheorie
- 51170 Einführung in die Berufspädagogik
- 58750 Einführung in die Mediävistik: Sprachgeschichte und Übersetzung
- 58760 Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
- 58830 Literatur im Kommunikationsprozess
- 60600 Semantik II
- 67120 Evolution des Menschen
- 940010 Ringvorlesung Existenzgründung
## Modul: 10110 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Marc Toussaint

9. Dozenten: Marc Toussaint
Andrés Bruhn

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
- B. A. Philosophie, PO 127-2014, → Schlüsselqualifikationen fachaffin
- B. A. Philosophie, PO 127-2014, → Konto Fachfremde Orientierung

11. Empfohlene Voraussetzungen:
- Modul 10190 Mathematik für Informatiker und Softwaretechniker

12. Lernziele:
Der Student / die Studentin beherrscht die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz, kann Probleme der KI selbständig einordnen und mit den erlernten Methoden und Algorithmen bearbeiten.

13. Inhalt:
- Intelligenz
- Agentenbegriff
- Problemlösen durch Suchen, Suchverfahren
- Probleme mit Rand- und Nebenbedingungen
- Spiele
- Aussagen- und Prädikatenlogik
- Logikbasierte Agenten, Wissensrepräsentation
- Inferenz
- Planen
- Unsicherheit, probabilistisches Schließen
- Probabilistisches Schließen über die Zeit
- Entscheidungstheorie

14. Literatur:

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
- 101101 Vorlesung Grundlagen der Künstlichen Intelligenz
- 101102 Übung Grundlagen der Künstlichen Intelligenz

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

17. Prüfungsnummer/n und -name:
- 101111 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
  • Vorlesung (USL-V), Schriftlich oder Mündlich
  [Prüfungsvorleistung] Vorlesung (USL-V), schriftlich, eventuell mündlich

18. Grundlage für ...

19. Medienform:
20. Angeboten von: Maschinelles Lernen und Robotik
Modul: 16640 Einführung in die Linguistik

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091000001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5. Modulduauer:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>12 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Daniel Hole</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Daniel Hole</td>
</tr>
</tbody>
</table>
B. A. Philosophie, PO 127-2014, ➞ Schlüsselqualifikationen fachaffin |
| 11. Empfohlene Voraussetzungen: | keine |
| 12. Lernziele: | • Kenntnis der grammatische Grundbegriffe und Überblick über die verschiedenen Ebenen der linguistischen Analyse  
• Ein erster Einblick in die Komplexität des sprachlichen Systems mit seinen relativ autonomen, aber interagierenden Ebenen Fähigkeit, ausgewählte sprachliche Phänomene mit linguistischen Grundbegriffen zu beschreiben |
| 13. Inhalt: | • Das Seminar vermittelt die Grundlagen der Analyse auf der phonetisch-phonologischen, morphologischen, semantischen und pragmatischen Ebene.  
• In dem begleitenden Tutorium werden die Inhalte in Kleingruppen diskutiert und durch Analyseaufgaben geübt und vertieft. |
• Folien auf Ilias, Aufgabenblätter |
| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: | • 166401 Vorlesung Einführung in die Linguistik  
• 166402 Tutorium Einführung in die Linguistik |
| 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: | Präsenzzeit: 48 h  
Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit: 312 h  
Gesamt: 360 h |
| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | 16641 Einführung in die Linguistik (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1  
Hausaufgaben und Klausur (90 Minuten) |
| 18. Grundlage für ... : | |
| 19. Medienform: | Tafel, Flipchart, Beamer |
| 20. Angeboten von: | Germanistische Linguistik |
**Modul: 16650 Sprache und Kognition**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Jürgen Pafel

9. Dozenten: Fabian Bross

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
    - B. A. Philosophie, PO 127-2014, 5. Semester
      → Konto Fachfremde Orientierung
    - B. A. Philosophie, PO 127-2009, 5. Semester
      → Importmodul -- Ergänzungsmodule
    - B. A. Philosophie, PO 127-2014, 1. Semester
      → Schlüsselqualifikationen fachaffin

11. Empfohlene Voraussetzungen: keine

12. Lernziele:
    - Kenntnis der Grundbegriffe der Kognitionswissenschaften im Allgemeinen und der Prinzipien der kognitiven Linguistik im Besonderen
    - Verständnis der Zusammenhänge zwischen sprachlichen Theorien, der Verarbeitung sprachlicher Strukturen und allgemeinen kognitiven Prinzipien

13. Inhalt:
    - Einführung in die für die Verarbeitung von Sprache relevanten kognitiven Fähigkeiten des Menschen und ihrer physiologischen Grundlagen (z.B. Aufbau des Gehirns)
    - Darstellung kognitiver Theorien auf verschiedenen Ebenen der Sprachbeschreibung: Phonologie, Morphologie, Syntax und Semantik (unter Berücksichtigung der Progression in der Einführung in die Linguistik)

14. Literatur:
    - Zu Beginn des Semesters wird die Pflichtlektüre auf Ilias bereitgestellt.

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
    - 166501 Seminar Kognitive Linguistik
    - 166502 Tutorium Kognitive Linguistik

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
    - Präsenzzeit: 174 h
    - Selbststudium: 96 h
    - **Summe: 270 h**

17. Prüfungsnummer/n und -name:
    - 16651 Sprache und Kognition (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
    - Klausur 90min

18. Grundlage für ...:
    - alle weiteren Module in der Linguistik.

19. Medienform:
    - Tafel, Beamer, Flipchart

20. Angeboten von:
    - Germanistische Linguistik
## Modul: 16910 Werkbezogenes Arbeiten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Dr. Gerd Reichardt</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Gerd Reichardt, Sabine Poeschel, Daniela Bohde, Kerstin Thomas, Anselm Rau, Magdalena Nieslony, Rostislav Tumanov, Ulrike Seeger</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td>Keine</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 13. Inhalt:          | • Ein stilistisch und/oder kunstlandschaftlich und/oder gattungsbezogen eingegrenzten Objektbereich der Kunstgeschichte  
• Sehen und Beschreiben |
| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: | • 169101 Propädeutikum Formenlehre  
• 169102 Übung vor Originalen |
| 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: | Präsenzzeit: 42 h  
Nacharbeitszeit: 230 h  
Gesamt: 272 h  
Gewichtung für die Fachnote:  
Die Prüfungsnote für dieses Modul geht einfach gewichtet in die Fachnote ein |
| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | • 16911 Werkbezogenes Arbeiten (LBP), Gewichtung: 1  
• 16912 Werkbezogenes Arbeiten: unbenotete Studienleistung (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1 |
Hausarbeit ca. 3.200 Wörter

<table>
<thead>
<tr>
<th>18. Grundlage für ...</th>
<th>Kenntnis der Originale 1 Gattungen und Medien BA Selbstständiges Arbeiten Kenntnis der Originale 2 Fallstudien BA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Kunstgeschichte der Vormoderne (bis 1800)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 19230 Ergänzung Neuzeit

2. Modulkürzel: 090140003
5. Moduldauber: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 12 LP
6. Turnus: Wintersemester/
Sommersemester

4. SWS: 6
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Wolfram Pyta

9. Dozenten: Joachim Bahlcke
Wolfram Pyta
Ursula Rombeck-Jaschinski
Sabine Holtz
Hans-Peter Becht
Roland Gehrke

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem
Studiengang: B. A. Philosophie, PO 127-2014,
→ Schlüsselqualifikationen fachaffin
B. A. Philosophie, PO 127-2009,
→ Importmodul --> Ergänzungsmodule
B. A. Philosophie, PO 127-2014,
→ Konto Fachfremde Orientierung

11. Empfohlene Voraussetzungen: Module 091320001 - 091320004

12. Lernziele:
Die Studierenden können ein vorgegebenes Thema aus dem
Gegenstandsberich der neuzeitlichen Geschichte selbstständig
bearbeiten. Sie sind vertraut mit wichtigen Forschungspositionen
und können sie mithilfe von Quellenstudien kritisch bewerten.
Sie haben eine methodologisch kontrollierte Kritikfähigkeit in
Bezug auf die epochenspezifischen Probleme entwickelt. Sie
cönnen dies mit der Literatur und den in der Vorlesung vermittelten
Informationen abgleichen. Sie können eigene Erkenntnisse
themen- und adressatengerecht darstellen.

13. Inhalt:
Die Vorlesung führt die problemorientierte epochenspezifische
Arbeit exemplarisch vor. Im Seminar wird ein Thema aus der
neuzeitlichen Geschichte in Präsentationen und Diskussionen
bearbeitet. Die Übung dient zur Vertiefung und problemorientierten
Anwendung der Grund- und Hilfswissenschaften der neuzeitlichen
Geschichte sowie zur Übung selbstständiger Präsentation. Das
Modul in seiner Gesamtheit bietet ein erweitertes Methoden-
und Themenspektrum in unterschiedlichen Lernformen, das
den Studierenden eigenes selbstständiges und facettenreiches
Arbeiten ermöglicht.

14. Literatur: Wird in den Lehrveranstaltungen bekannt gegeben

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
• 192301 Seminar Ergänzung Neuzeit
• 192302 Übung Ergänzung Neuzeit
• 192303 Vorlesung Ergänzung Neuzeit

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
Präsenzzeit 63 h
Selbststudium 297 h
Gesamt 360 h

17. Prüfungsnummer/n und -name: • 19231 Ergänzung Neuzeit (LBP), Schriftlich, Gewichtung: 1
• 19232 Ergänzung Neuzeit: unbenotete Studienleistung (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
  Übung: Referat im Umfang von ca. 30 min oder Moderation einer Sitzung im Umfang von 90 min

18. Grundlage für … :

19. Medienform: Primärquellen, wissenschaftliche Literatur, Thesenpapiere, Tafelbilder, Overhead-, EDV-unterstützte Präsentationen von Dozenten und Studierenden, ILIAS

20. Angeboten von: Neuere Geschichte
Modul: 19510 Basismodul 2: Kanonische Texte

2. Modulkürzel: 091120002
5. Modulduauer: Zweisemestrig

3. Leistungspunkte: 6 LP
6. Turnus: Wintersemester

4. SWS: 4
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Dr. Cornelia Herberichs-Frei
9. Dozenten: Cornelia Herberichs-Frei
Manuel Braun

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
B. A. Philosophie, PO 127-2014, 5. Semester
➞ Konto Fachfremde Orientierung
B. A. Philosophie, PO 127-2014, 1. Semester
➞ Schlüsselqualifikationen fachaffin

11. Empfohlene Voraussetzungen: keine

12. Lernziele:

13. Inhalt:

14. Literatur:

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
• 195101 Vorlesung Teil 1 Kanonische Texte
• 195102 Vorlesung Teil 2 Kanonische Texte

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
Präsenzzeit: 42 h
Selbststudium (Vor- und Nachbereitung): 138 h
(Das Selbststudium wird durch Tutorien unterstützt)
Summe: 180 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:
• 19511 Basismodul 2: Kanonische Texte - Klausur Vorlesung 1 (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1
• 19512 Basismodul 2: Kanonische Texte - Klausur Vorlesung 2 (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1

18. Grundlage für ...

19. Medienform:
20. Angeboten von: Germanistische Mediävistik
## Modul: 19530 Einführung in die Linguistik

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091000401</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5. Modulduauer:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>12 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Jürgen Pafel</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Eleonore Brandner</td>
</tr>
</tbody>
</table>
B. A. Philosophie, PO 127-2014, → Schlüsselqualifikationen fachaffin |
| 11. Empfohlene Voraussetzungen: | keine |
| 12. Lernziele: | • Kenntnis der grammatische Grundbegriffe und Überblick über die verschiedenen Ebenen der linguistischen Analyse
• Ein erster Einblick in die Komplexität des sprachlichen Systems mit seinen relativ autonomen, aber interagierenden Ebenen
• Fähigkeit, ausgewählte sprachliche Phänomene mit linguistischen Grundbegriffen zu beschreiben |
• Folien auf ILIAS
• Aufgabenblätter |
| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: | • 195301 Vorlesung Einführung in die Linguistik |
| 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: | • 19531 Prüfung (Einführung in die Linguistik (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
Analyseaufgaben und Klausur (90 Minuten) |
| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | 19531 Einführung in die Linguistik (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
Analyseaufgaben und Klausur (90 Minuten) |
| 18. Grundlage für ... : | |
| 19. Medienform: | Tafel, Flipchart, Beamer |
| 20. Angeboten von: | Germanistische Linguistik |
Modul: 20220 Literatur- und Kommunikationstheorie

2. Modulkürzel: 091130300
5. Modulduauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 12 LP
6. Turnus: Wintersemester

4. SWS: 6
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. phil. Torsten Hoffmann

9. Dozenten:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:

   B. A. Philosophie, PO 127-2014,
   ➞ Schlüsselqualifikationen fachaffin

   B. A. Philosophie, PO 127-2014,
   ➞ Konto Fachfremde Orientierung

11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

   - Die Studierenden haben Kenntnis von Theorie und Geschichte
der Rhetorik, Poetik und Ästhetik sowie von Literaturtheorien
   - Sie können literarische Texte mit dem Instrumentarium der
   wichtigsten Literaturtheorien analysieren und interpretieren sowie
   die Möglichkeiten und Grenzen dieser Theorien kritisch überprüfen
   - Die Studierenden verstehen die wesentlichen Formen der
   Kommunikationstheorie, der Medientheorie und der Medienkritik.
   - Sie können kommunikative Wechselprozesse zwischen den
   Künsten identifizieren und beschreiben

13. Inhalt:

   • Rhetorik
   • Poetik und Ästhetik
   • Literaturtheorien
   • Kommunikationstheorie
   • Medientheorie und Medienkritik
   • Inter-Ars

14. Literatur:

   Annemarie Gethmann-Siefert: Einführung in die Ästhetik. München

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

   • 202201 Vorlesung Literatur- und Kommunikationstheorie
   • 202202 Seminar Literatur- und Kommunikationstheorie
   • 202203 Übung Literatur- und Kommunikationstheorie

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

   Präsenzstunden: 84 h
   Eigenstudiumsstunden: 276 h
   Gesamtstunden: 360 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:

   • 20221 Literatur- und Kommunikationstheorie - Klausur (PL),
     Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
   • 20222 Literatur- und Kommunikationstheorie - Hausarbeit (LBP),
     Schriftlich, Gewichtung: 1
   • 20223 Literatur- und Kommunikationstheorie - Übung (USL),
     Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
   Seminar: Hausarbeit (20-25 Seiten) Vorlesung: Klausur (90 min.)
   Übung: USL wird vom Dozent zu Beginn des Semesters festgelegt.

18. Grundlage für ...

19. Medienform:
20. Angeboten von: Neue Deutsche Literatur I
Modul: 24010 Literarischer Kanon: Romanistik

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091100313</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>12 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Moduldauer:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Weitere Sprachen</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 8. Modulverantwortlicher: | Univ.-Prof. Dr. Georg Maag |
| 9. Dozenten: | Georg Maag, Sabrina Maag |


| 11. Empfohlene Voraussetzungen: |


| 14. Literatur: | Bekanntgabe vor Beginn der Veranstaltung |

| 15. Lehrveranstaltungen und -formen: | • 240101 Vorlesung Einführung in den Kanon, • 240102 Seminar Vertiefung zum Kanon |

| 16. Abschätzung Arbeitsaufwand: | 360 h |

| 17. Prüfungsnummer/n und -name: | 24011 Literatischer Kanon: Romanistik (LBP), Schriftlich, Gewichtung: 1 |
| | - schriftliche Hausarbeit zum Seminar (min. 20 Seiten) |
| | - Bearbeitungsdauer: 9 Wochen ab dem letzten Tag der Vorlesungszeit |

| 18. Grundlage für ...: |

| 19. Medienform: |

| 20. Angeboten von: | Romanische Literaturen II - Italianistik |
Modul: 26880 Lehren und Lernen

2. Modulkürzel: 101020102
5. Modulduauer: Zweisemestrig

3. Leistungspunkte: 6 LP
6. Turnus: Wintersemester

4. SWS: 4
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. phil. Christine Sälzer

9. Dozenten: Sälzer, Christine; Univ.-Prof. Dr. phil. Seitz, Ramona Schweyer, Daniel; Dr. Strobel-Eisele, Gabriele; Prof. Dr. Treutlein, Anke; Dr.


11. Empfohlene Voraussetzungen: keine

12. Lernziele:

Die Studierenden

• kennen Konzepte der allgemeinen Didaktik.
• können Schwerpunkte unterschiedlicher Konzepte benennen.
• können die spezifische Leistungsfähigkeit didaktischer Konzepte und ihre Bedeutung für die Gestaltung von Lehr-Lernsituationen unterscheiden.
• kennen traditionelle und neuere Unterrichtsmethoden und Sozialformen des Unterrichts.
• können die spezifischen Anforderungen von Methoden und Sozialformen an die Lehrperson beurteilen.
• Leistung und Grenzen von Methoden und Sozialformen im Hinblick auf bestimmte Unterrichtsziele beurteilen.

13. Inhalt:


Die Vorlesung Didaktik wird jeweils im Wintersemester angeboten, das Seminar Sozialformen und Methoden des Unterrichts jeweils im Sommersemester.

14. Literatur:


15. Lehrveranstaltungen und -formen:

• 268801 Vorlesung Didaktik
• 268802 Seminar Sozialformen und Methoden des Unterrichts
16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Komponente</th>
<th>Stunden</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Präsenzzeit</td>
<td>42 h</td>
</tr>
<tr>
<td>Selbststudium</td>
<td>138 h</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td>180 h</td>
</tr>
</tbody>
</table>

17. Prüfungsnummer/n und -name:

- 26881 Sozialformen und Methoden des Unterrichts (LBP), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
- 26882 Didaktik USL (USL), Schriftlich, Gewichtung: 1

Vorlesung: Art und Umfang der Studienleistung wird von der lehrenden Person zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

Seminar "Sozialformen und Methoden des Unterrichts": Art und Umfang der Prüfung wird von der lehrenden Person zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von: Pädagogik
Modul: 27430 Politische Theorie LA

2. Modulkürzel: 100200304  
5. Modulduer: Einsemestrig
3. Leistungspunkte: 6 LP  
6. Turnus: Sommersemester
4. SWS: 2  
7. Sprache: Deutsch
8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. André Bächtiger
9. Dozenten: André Bächtiger
11. Empfohlene Voraussetzungen: Keine
12. Lernziele:  
   • Die Studierenden haben einen Überblick über die Disziplin Politische Theorie und können diese von anderen politikwissenschaftlichen Disziplinen unterscheiden. Zu dem Überblick gehören die wichtigsten zeitgenössische Theorien. Das umfasst sowohl philosophischnormative als auch empirisch-analytische Theorien.  
   • Sie können erstens die verschiedenen politikwissenschaftlichen Theorien miteinander vergleichen. Sie können zweitens diese Theorien in Bezug zur empirischen Forschung setzen.  
   • Sie haben Grundkenntnisse des relevanten politiktheoretischen Fachvokabulars.

13. Inhalt: Politische Theorie ist eine der grundlegenden Disziplinen der Politikwissenschaft. In dem Modul werden die notwendigen Kenntnisse dieser Disziplin vermittelt und die Voraussetzungen für eine systematische Beschäftigung mit ihr gelegt. Es werden drei konkrete Zielsetzungen verfolgt: Erstens wird vermittelt, was politische Theorie ist und welchen Stellenwert sie in der politikwissenschaftlichen Forschung hat, zweitens welche Arten politischer Theorie sich unterscheiden lassen, drittens werden wichtige Vertreter verschiedener politischer Theorien vorgestellt.

14. Literatur:  

15. Lehrveranstaltungen und -formen:  
   • 274301 Vorlesung Einführung in die Politische Theorie

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:  
   Präsenzzeit: 42 h  
   Selbststudium: 138 h  
   Gesamt: 180 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:  
   27431 Politische Theorie LA (LBP), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1  
   Lehrveranstaltungsbegleitende Prüfung: 90minütige Klausur oder 15minütige mündliche Prüfung zur Vorlesung "Einführung
in die Politische Theorie. Art und Umfang dieser Prüfung werden vom Leiter zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung den Studierenden bekannt gegeben.

18. Grundlage für ...

19. Medienform:

20. Angeboten von: Politische Theorie und Empirische Demokratieforschung
Modul: 27560 Wahlmodul Seminar Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>100200314</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modul:</td>
<td>100200314</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Cathleen Kantner</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Modul:</td>
<td>100200314</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modul:</td>
<td>100200314</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Modul:</td>
<td>100200314</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Modul:</td>
<td>100200314</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Modul:</td>
<td>100200314</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lehrveranstaltungen und -formen:**

- 275601 Seminar Internationale Beziehungen

**Abschätzung Arbeitsaufwand:**

- Präsenzzeit: 21 Stunden
- Selbststudium: 159 Stunden
- Summe: 180 Stunden

**Prüfungsnummer/n und -name:**

27561 Wahlmodul Seminar Politikwissenschaft: Internationale Beziehungen (LBP), Schriftlich, Gewichtung: 1

Lehrveranstaltungs begleitende Prüfung (Hausarbeit) zum Seminar "Internationale Beziehungen".

**Lernziele:**

- Die Studierenden kennen die grundlegenden Theorien sowie quantitativen und qualitativen Methoden zur Analyse der Internationale Beziehungen.
- Sie können diese auf den verschiedenen Feldern der Internationalen Politik anwenden.

**Inhalt:**


**Literatur:**

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von: Internationale Beziehungen und Europäische Integration
Modul: 41970 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre

2. Modulkürzel: 100110007

5. Moduldaauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 6 LP

6. Turnus: Wintersemester

4. SWS: 3

7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Burr

9. Dozenten: Manuel Bail

Wolfgang Burr

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:

B. A. Philosophie, PO 127-2014,

➞ Schlüsselqualifikationen fachaffin

B. A. Philosophie, PO 127-2014,

➞ Konto Fachfremde Orientierung

11. Empfohlene Voraussetzungen: Keine

12. Lernziele:

• Die Studierenden sind mit dem betriebswirtschaftlichen Vokabular vertraut und lernen auf der Basis der zentralenbetriebswirtschaftlichen Begrifflichkeiten und Konzepte zu argumentieren.

• Die Studierenden kennen nach Abschluss des Moduls die verschiedenen betriebswirtschaftlichen Teilbereiche und die dortigen Problemstellungen und eingesetzte Instrumente. Sie sind in der Lage die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Theorien zu erklären und anzuwenden.

• Die Studierenden lernen die vielfältigen Beziehungen zwischen ausgewählten betriebswirtschaftlichen Teilbereichen kennen. Sie können die Grundlagen der thematisierten betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen darstellen und in den betriebswirtschaftlichen Gesamtkontext einordnen.

• Die Studierenden erwerben ein Wissensfundament für nachfolgende vertiefende Veranstaltungen.

13. Inhalt:


Weiterhin werden entscheidungstheoretische Grundlagen und Modelle diskutiert. Anhand praxisorientierter Aufgaben wird die Entscheidungsproblematik innerhalb der Betriebswirtschaftslehre begreiflich gemacht.

Anschließend werden die grundlegenden Theorien der Unternehmensführung betrachtet. Im Einzelnen werden Anwendungsbereiche, Grundannahmen, Grundleistende und Untersuchungseinheiten erläutert und innerhalb praxisorientierter Aufgaben angewendet.

Schließlich bekommen die Studierenden erste Einblicke in ausgewählte Teilbereiche der Betriebswirtschaftslehre und lernen

14. Literatur:
- Ergänzende Folien zu Vorlesungen und Übungen
- Übungsaufgaben und Lösungen stehen zum Download zur Verfügung

Die Basisliteratur umfasst die folgenden Werke:

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
- 419701 Vorlesung Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre
- 419702 Übung Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
- Vorlesung:
  - Präsenzzeit: 28 h
  - Selbststudium: 92 h
- Übung:
  - Präsenzzeit: 14 h
  - Selbststudium: 46 h
Gesamt: 180 h

17. Prüfungsnummer/n und -name:
- 41971 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1

18. Grundlage für ...:
- BWL II: Rechnungswesen und Finanzierung BWL III: Marketing und Einführung in die Wirtschaftsinformatik BWL I: Produktion, Organisation, Personalführung, Strategisches Management

19. Medienform:
- Tafel, Beamer, Overhead-Projektor

20. Angeboten von:
- ABWL, Innovations- und Dienstleistungsmanagement
Modul: 41980 Grundlagen der VWL

2. Modulkürzel: 100402007
5. Modulduer: Einsemestrig
3. Leistungspunkte: 6 LP
6. Turnus: Wintersemester
4. SWS: 3
7. Sprache: Deutsch
8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Bernd Woeckener
9. Dozenten: Bernd Woeckener
10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
   B. A. Philosophie, PO 127-2014, ➞ Schlüsselqualifikationen fachaffin
   B. A. Philosophie, PO 127-2014, ➞ Konto Fachfremde Orientierung

11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

Die Studierenden sind nach Abschluss des Moduls in der Lage,

- auf der Basis der zentralen ökonomischen Begrifflichkeiten und Konzepte zu argumentieren,
- das Funktionieren und die Funktionsbedingungen von Märkten richtig einzuschätzen,
- auf der Basis der Kenntnis der wichtigsten makroökonomischen Größen und ihrer Zusammenhänge gesamtwirtschaftliche Argumentationen und Politikansätze kompetent einzuschätzen.

13. Inhalt:

Dieses einführende Modul behandelt die grundlegenden Begriffe, Konzepte und Methoden der einzel- und marktwirtschaftlichen (mikroökonomischen) sowie der gesamtwirtschaftlichen (makroökonomischen) Theorie. Im mikroökonomischen Teil steht das Funktionieren von Märkten als Orten des Aufeinandertreffens von Angebot und Nachfrage im Mittelpunkt. Der makroökonomische Teil erläutert die zentralen gesamtwirtschaftlichen Größen (Aggregate) einer offenen Volkswirtschaft und analysiert die Zusammenhänge zwischen diesen Größen.

14. Literatur:

- B. Woeckener: Volkswirtschaftslehre, Springer, neueste Auflage
- P. Samuelson: Economics, McGraw-Hill/ Irwin, neueste Auflage

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

- 419801 Vorlesung Einführung in die VWL
- 419802 Übung Einführung in die VWL

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Vorlesung:
Präsenzzeit: 28 h
Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit:84 h

Übung:
Präsenzzeit: 14 h
Selbststudiumszeit / Nacharbeitszeit:42 h
Gesamt: 168 h

17. Prüfungsnummer/n und -name: 41981 Grundlagen der VWL (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:
20. Angeboten von: Mikroökonomik und räumliche Ökonomik
Modul: 43860 Vertiefung Spezielle Soziologie

2. Modulkürzel: 100200016
3. Leistungspunkte: 12 LP
4. SWS: 4
5. Modulv.dauer: Einsemestrig
6. Turnus: Wintersemester/Sommersemester
7. Sprache: Deutsch
8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. Ulrich Dolata
9. Dozenten: Mario Neukirch, Ulrich Dolata, Gerhard Fuchs, Felix Schrape, Ortwin Renn, Michael Zwick, Jürgen Hampel, Dieter Urban, Dieter Klumpp, Volker Haug

9. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
   B. A. Philosophie, PO 127-2014,
   ➞ Schlüsselqualifikationen fachaffin
   B. A. Philosophie, PO 127-2014,
   ➞ Konto Fachfremde Orientierung

10. Empfohlene Voraussetzungen: keine

11. Lernziele:
   • Die Studierenden haben vertiefte Kenntnisse über einen Bereich der Speziellen Soziologie.
   • Sie kennen die für diesen Bereich typischen theoretischen Ansätze und Begrifflichkeiten.
   • Sie können die einschlägigen Methoden des Bereichs auf empirische Fragestellungen anwenden.
   • Sie sind dazu in der Lage, eine Verbindung zwischen ihrem theoretischen Wissen und empirischen Ergebnissen des Forschungsfeldes herzustellen.

12. Inhalt:
   In den Veranstaltungen wird die Möglichkeit geboten, ausgewählte Themen der Soziologie (insbesondere Technik-, Umwelt-, Organisations- und Innovationssoziologie sowie Sozialstrukturanalyse) zu vertiefen und die Anwendung soziologischer Theorie in empirischen Analysen kennen zu lernen.

13. Literatur:

14. Lehrveranstaltungen und -formen:
   • 438601 Vorlesung Vertiefung Spezielle Soziologie
   • 438602 Seminar Vertiefung Spezielle Soziologie

15. Abschätzung Arbeitsaufwand:
   Präsenzzeit: 42 Stunden
   Selbststudium: 318 Stunden
17. Prüfungsnummer/n und -name:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungsnummer</th>
<th>Prüfungstitel</th>
<th>Gewichtung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>43861</td>
<td>Vertiefung Spezielle Soziologie - unbenotete Studienleistung (USL)</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>43862</td>
<td>Vertiefung Spezielle Soziologie (PL), Sonstige</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>


18. Grundlage für ...:

19. Medienform:

20. Angeboten von: Organisations- und Innovationssoziologie
## Modul: 46620 Ergänzungsmodul: Semantik II

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091000412</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Moduldauer:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Jürgen Pafel</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Jürgen Pafel, Daniel Hole</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td>Linguistische Ergänzungsmodule aus dem Ergänzungswahlbereich I</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Lernziele:</td>
<td>Kenntnis der wichtigsten Strukturen der Satzsemantik, Fähigkeit zur formale Analyse der Bedeutung von komplexen Sätzen und kleinen Texten, Fähigkeit, fachgerecht schriftliche Arbeiten zu erstellen, Fähigkeit, wissenschaftliche Texte zu lesen</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Inhalt:</td>
<td>Darstellung der zentralen Aufgaben und Gebiete der Satzsemantik (Kompositionallität, Prädikation, Referenz, Quantifikation, Bindung)</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>• 466201 Hauptseminar Semantik II</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Abschätzung Arbeitsaufwand:</td>
<td>Präsenzzeit: 24 h, Selbststudium (Vor- und Nachbereitung): 156 h, Summe: 180 h</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>46621 Semantik II (LBP), Schriftlich, Gewichtung: 1</td>
</tr>
<tr>
<td>18. Grundlage für ... :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Germanistische Linguistik</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 49130 Schwerpunktübung Darstellen und Gestalten

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>8</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Sybil Kohl</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Thomas Schuster</td>
<td>Uwe Schinn</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Sybil Kohl</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td>010000000 Einführungskurs</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die Studierenden


- haben zur Unterstützung intermedialer Arbeitens, Darstellungformen und -techniken mit zeitbasierten Medien, wie Film und Video kennen gelernt. Sie sind mit analogen und digitalen Medien in Arbeitsprozessen, die die Umsetzung von Erfahrungen, Erkenntnissen und Vorstellungen in reflektierte, materialgerechte Formgebung unterstützen, mit der Herleitung eigener Bewertungsparameter bekannt. Fotografie ist als selbständiges Medium vertraut.


- sind durch geeignete Auszüge aus theoretischen Texten zu reflektierenden Dimensionen von Aufgabenstellungen und einer Fortführung der Berücksichtigung theoretischer Hintergründe befähigt.
13. Inhalt:

Mit der Schwerpunktübung Darstellen und Gestalten wird den Studierenden die Breite der unterschiedlichen Darstellungsformen aus künstlerischer Sicht und unter Berücksichtigung der besonderen Belange des Architekturstudiums nahe gebracht. Mit dem Hauptgewicht wird das Zusammenspiel aus analoger Zeichnung und analogem dreidimensionalem Arbeiten vermittelt. Der Einsatz zeitsbasiert Medien, wie Film, Video und Rechner wird untersucht und in geeigneter Form durch Verknüpfungen mit analogen Medien eingesetzt.

Plastisches und Räumliches Arbeiten 1


Zeichnen 1


Foto, Video, Film, Rechner

Durch die Bearbeitung analog erarbeiteten Materials, sei es in der Fotografie, im Video, oder im Film wird der Folgeeinsatz und die Veränderbarkeit von Ausgangsmaterialien untersucht. Die Weiterbearbeitungen relativieren das Ausgangsmaterial, hin zur Umkehrung seiner haptischen und besonderen Qualitäten. Es wird ein experimentelles Feld eröffnet, wie die jeweilige Betrachtung - und Benutzung - sinnvoll für welchen Einsatz zu wählen ist.

14. Literatur:

Liebl-Osborne, Petra,
Gestaltungslehren in der Architektenausbildung, Frankfurt: Peter Lang, 2001
Didi-Huberman, Georges, Ähnlichkeit und Berührung - Archäologie, Anachronismus und Modernität des Abdrucks, Köln: DuMont, 1999
Löw, Martina, Raumsoziologie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000
Gollwitzer, Gerhard, Zeichenschule, Ravensburg: Otto Maier Verlag, 1964

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
- 491301 Vorlesung Darstellen und Gestalten
- 491302 Übung Darstellen und Gestalten

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
270h (112h Präsenzzeit, 158h Selbststudium)

17. Prüfungsnummer/n und -name:
49131 Schwerpunktübung Darstellen und Gestalten (LBP), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1

18. Grundlage für ...

19. Medienform:

20. Angeboten von:
Darstellen und Gestalten
Modul: 49260 Architekturtheorie

2. Modulkürzel: 010700405  
5. Moduldauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 6 LP  
6. Turnus: Unregelmäßig

4. SWS: 4  
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. phil. Stephan Trüby

9. Dozenten: Stephan Trüby  
Verena Hartbaum  
Tobias Hönig  
Sandra Oehy  
Matteo Trentini

Zsuzsanna Stanitz

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:  
B. A. Philosophie, PO 127-2014, 5. Semester  
➞ Konto Fachfremde Orientierung

11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:  
Die Studierenden besitzen die Kompetenz, die Relevanz architekturtheoretischer Fragestellungen, Begrifflichkeiten und Argumente für ihre eigene Praxis zu erkennen und kritisch zu bewerten. Sie können bedeutende Theoriepositionen sicher wiedergeben und diskutieren. Außerdem besitzen sie die Fähigkeit, fremde und eigene Ideen, Konzepte und ästhetische Urteile etc. mündlich und schriftlich zu formulieren.

13. Inhalt:  
Im Zentrum steht die Analyse der wichtigsten Tendenzen und Denkschulen (z. B. Klassizismus, Historismus, Neogotik, Rationalismus, Organik, Postmoderne, Dekonstruktivismus etc.). Kontroverse Diskussion der unterschiedlichen Definitionen der Architektur und der Unterscheidung von Architektur und Bauen in der Moderne. Einführung in die Architekturästhetik sowie Definition der Aufgaben der Architekturtheorie in Abgrenzung zur Baugeschichte und Architekturkritik.

14. Literatur:  
• Heide Berndt, Alfred Lorenzer, Klaus Horn: Architektur als Ideologie, Frankfurt am Main 1968  
• Gerd de Bruyn: Fisch und Frosch oder Die Selbstkritik der Moderne, Basel 2001  
• Gerd de Bruyn: Die enzyklopädische Architektur, Bielefeld 2008  
• Kenneth Frampton: Grundlagen der Architektur, München/Stuttgart 1993  
• Sigfried Giedion: Raum, Zeit, Architektur, Zürich/München 1984  
• Michael Müller: Architektur und Avantgarde, Frankfurt am Main 1984  
• Gottfried Semper: Kleine Schriften, Mittenwald 1979  
• Karl Friedrich Schinkel: Das architektonische Lehrbuch, Berlin 2001  
• Herman Sörgel: Architekturästhetik. Theorie der Baukunst, Berlin 1998  
• Mark Wigley: Architektur und Dekonstruktion, Basel 1994

15. Lehrveranstaltungen und -formen:  
• 492601 Seminar Architekturtheorie
<table>
<thead>
<tr>
<th>16. Abschätzung Arbeitsaufwand:</th>
<th>180h (56h Präsenzzeit, 124h Selbststudium)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>49261 Architekturtheorie (LBP), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1</td>
</tr>
<tr>
<td>18. Grundlage für ... :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 51170 Einführung in die Berufspädagogik

2. Modulkürzel: 101010001

5. Modulsdauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 9 LP

6. Turnus: Wintersemester

4. SWS: 6

7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Martin Kenner

9. Dozenten:
   Martina Schuster
   Dina Kuhlee
   Annika Endreß

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
    B. A. Philosophie, PO 127-2014,
    ➔ Konto Fachfremde Orientierung

11. Empfohlene Voraussetzungen: Keine

12. Lernziele:
    

13. Inhalt:
    • Grundrichtung der Erziehungswissenschaft
    • Grundlagen Geisteswissenschaftlicher und empirischer Forschungsmethoden
    • Grundbegriffe der Berufs- und Wirtschaftspädagogik
    • Lehrende und Lernende in der beruflichen Bildung (Anforderungen an Lehrende, Merkmale der Lernenden)
    • Gegenstandsfelder der Berufs- und Wirtschaftspädagogik
    • Grundlagen der Lernpsychologie

14. Literatur:
    Foliensatz, ausgewählte Texte

15. Lehrveranstaltungen und -formen:
    • 511701 Vorlesung Einführung in die Berufspädagogik
    • 511702 Übung Einführung in die Berufspädagogik
    • 511703 Vorlesung zu psychologischen Grundlagen

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:
    Präsenzzeit: 3 x 22h = 66h
    Vor- und Nachbereitung: 3 x 68h = 204h
    Gesamtzeit = 270h

17. Prüfungsnummer/n und -name:
    • 51171 Klausur zur Vorlesung Einführung in die Berufspädagogik (PL), Schriftlich, 60 Min., Gewichtung: 1
    • 51172 Protokoll und Hausarbeit in der Übung: Techniken wissenschaftlichen Arbeitens (USL), Schriftlich oder Mündlich, Gewichtung: 1
18. Grundlage für 

19. Medienform:

20. Angeboten von: Berufs-, Wirtschafts- und Technikpädagogik
## Modul: 58750 Einführung in die Mediävistik: Sprachgeschichte und Übersetzung

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Manuel Braun</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 12. Lernziele:
Die Teilnehmer können charakteristische Elemente der mittelhochdeutschen Sprachstufe mithilfe linguistischer Fachtermini beschreiben und Sprachwandelprozesse auf dem Weg zum Neuhochdeutschen identifizieren und erklären, sie sind in der Lage, ausgewählte Passagen mittelhochdeutscher Texte zu übersetzen.

### 13. Inhalt:
Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse des Mittelhochdeutschen und befähigt so zur eigenständigen Lektüre mittelhochdeutscher Texte. Im Bereich der Sprachgeschichte liegen die Schwerpunkte auf dem Lautwandel, der Morphologie, der Syntax sowie der Semantik. Zugleich übt der Kurs die Übersetzung aus dem Mittelhochdeutschen ein und ermöglicht so ein grundlegendes Verstehen älterer deutscher Literatur. Der Besuch des zugehörigen 2-stündigen Tutoriums wird dringend empfohlen.

### 14. Literatur:

### 15. Lehrveranstaltungen und -formen:
- 587501 Seminar Einführung in die Mediävistik: Sprachgeschichte und Übersetzung

### 16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

### 17. Prüfungsnummer/n und -name:
- 58751 Einführung in die Mediävistik: Sprachgeschichte und Übersetzung (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1
- V Vorleistung (USL-V), Sonstige Übungsaufgaben als Vorleistung + Klausur (90 min.)

### 18. Grundlage für ... :
Alle weiteren Module der Mediävistik.

### 19. Medienform:

### 20. Angeboten von:
Germanistische Mediävistik
Modul: 58760 Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091140001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modulstunde:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. phil. Torsten Hoffmann</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>• 587601 Vorlesung Einführung in die NDL • 587602 Seminar Einführung in die NDL</td>
</tr>
<tr>
<td>16. Abschätzung Arbeitsaufwand:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>• 58761 Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft (PL), Schriftlich, 90 Min., Gewichtung: 1 • 58762 Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft (USL), Sonstige, Gewichtung: 1 Vorlesung + Übung: Klausur (90 min.) Übung: USL (Art und Umfang der USL wird vom Dozenten zu Beginn des Semesters bekanntgegeben)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

18. Grundlage für ...: Alle weiteren Module der Neueren deutschen Literaturwissenschaft

19. Medienform:

20. Angeboten von: Neue Deutsche Literatur II
Modul: 58830 Literatur im Kommunikationsprozess

2. Modulkürzel: 091130003
5. Moduldauer: Einsemestrig

3. Leistungspunkte: 6 LP
6. Turnus: Wintersemester/
Sommersemester

4. SWS: 2
7. Sprache: Deutsch

8. Modulverantwortlicher: Univ.-Prof. Dr. phil. Torsten Hoffmann

9. Dozenten:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem
Studiengang:

   B. A. Philosophie, PO 127-2014,
   ➔ Konto Fachfremde Orientierung
   B. A. Philosophie, PO 127-2014,
   ➔ Schlüsselqualifikationen fachaffin

11. Empfohlene Voraussetzungen: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft

12. Lernziele:

   Die Studierenden können mündliche und schriftliche Äußerungen
   analysieren und ihre Transformationsmechanismen bestimmen. Sie
   können medienspezifische Vermittlungsformen und die
   Wechselbeziehungen zwischen den Medien analysieren, vergleichen
   und kritisch überprüfen sowie die Prozesse der
   Medienkooperation und Medienkonkurrenz untersuchen und
   auswerten. Sie sind in der Lage, literarische Gattungen als
   historische Kategorien zu beschreiben, zu analysieren und zu
   interpretieren, können auch mit Texten zur Gattungstheorie und
   Gattungsgeschichte kritisch umgehen. Sie können literarische
   Motive und Stoffe in ihrem gesellschaftshistorischen Kontext
   erkennen, vergleichen, analysieren und interpretieren. Das
   Modul befähigt die Studierenden dazu, die Formen und Mittel der
   Kommunikation zwischen den Wissensdiskursen zu analysieren
   und zu interpretieren.

13. Inhalt:

   Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Medialität und Intermedialität,
   Literarische Gattungen - Gattungstheorie und Gattungsgeschichte,
   Motiv- und Stoffgeschichte, Kommunikative Wechselprozesse
   zwischen Wissensdiskursen.

14. Literatur:

   Hempfer, Klaus W.: Gattungstheorie. Information und Synthese.

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

   - 588301 Seminar Literatur im Kommunikationsprozess

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

17. Prüfungsnummer/n und -name:
   58831 Literatur im Kommunikationsprozess (PL), Schriftlich,
   Gewichtung: 1
   Hausarbeit (20-25 Seiten)

18. Grundlage für ...

19. Medienform:

20. Angeboten von: Neue Deutsche Literatur I
## Modul: 60600 Semantik II

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>091000988</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>6 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modulzeitraum:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Sommersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Univ.-Prof. Dr. Jürgen Pafel</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Daniel Hole, Jürgen Pafel</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td>Grammatische Analyse, Semantik I</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Lernziele:</td>
<td>Kenntnis der wichtigsten Strukturen der Satzsemantik, Fähigkeit zur formale Analyse der Bedeutung von komplexen Sätzen und kleinen Texten, Fähigkeit, fachgerecht schriftliche Arbeiten zu erstellen, Fähigkeit, wissenschaftliche Texte zu lesen</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Inhalt:</td>
<td>Darstellung der zentralen Aufgaben und Gebiete der Satzsemantik (Kompositionalität, Prädikation, Referenz, Quantifikation, Bindung)</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>606001 Seminar Semantik II</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>60601 Semantik II (PL), Schriftlich, Gewichtung: 1, Hausarbeit (20-25 Seiten) oder Klausur (90 Minuten)</td>
</tr>
<tr>
<td>18. Grundlage für ... :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td>Tafel, Flipchart, Beamer</td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Germanistische Linguistik</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Modul: 67120 Evolution des Menschen

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>040100028</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>3 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modulduer:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Unregelmäßig</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Prof. Dr. Ulrich Kull</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Ulrich Kull</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Empfohlene Voraussetzungen:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Lernziele:</td>
<td>Studierende können und kennen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• die Stellung des Menschen im Rahmen der Primaten beschreiben</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Merkmale und Variabilität des Menschen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• wichtige Vorgänge in der Evolutionslinie des Menschen beschreiben</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• wichtige Funde fossiler Menschen und Vormenschen kennen und einordnen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Problematik der Stammbaum-Rekonstruktion aufzeigen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Variabilität der heutigen Populationen und ihre genetische Basis beschreiben</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• frühe Phasen der kulturellen Evolution charakterisieren</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Analogie von biologischer und kultureller Evolu. aufzeigen</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Inhalt:</td>
<td>Merkmale und Variabilität des Menschen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Vorfahren des Menschen, Primaten-Evolution Australopithecinen, Homo-Problem</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Stammbaum-Rekonstruktion und deren Subjektivität, Variabilität des heutigen Menschen und deren genetische Basis.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Biologische und kulturelle Evolution: Sprachevolution, Evolution menschlicher Kulturen bis zum Beginn der Metallzeit.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Fenstel, Abstammungsgeschichte d. Menschen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Kull, Evolution in Stichworten</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Lehrveranstaltungen und -formen:</td>
<td>• 671201 Vorlesung Evolution des Menschen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Selbststudium: 62 Stunden</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SUMME 90 Stunden</td>
</tr>
<tr>
<td>17. Prüfungsnummer/n und -name:</td>
<td>67121 Evolution des Menschen (USL), Sonstige, Gewichtung: 1</td>
</tr>
<tr>
<td>18. Grundlage für ... :</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Medienform:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Angeboten von:</td>
<td>Bioenergetik</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Modul: Ringvorlesung Existenzgründung

<table>
<thead>
<tr>
<th>940010</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>9400001</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5. Moduldauer:</td>
<td>Einsemestrig</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>3 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>Wintersemester</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>Deutsch</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Modulverantwortlicher:</td>
<td>Peter Müller</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Dozenten:</td>
<td>Bernd Bertsche</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:

- B. A. Philosophie, PO 127-2014,
  - Kompetenzbereich 4: Personale Kompetenzen --> Schlüsselqualifikationen fachübergreifend
- B. A. Philosophie, PO 127-2014,
  - Konto Fachfremde Orientierung
- B. A. Philosophie, PO 127-2009,
  - Kompetenzbereich 4: Personale Kompetenzen --> Schlüsselqualifikationen fachübergreifend

#### 11. Empfohlene Voraussetzungen:

#### 12. Lernziele:

Die Studierenden

- Haben sich mit dem Thema Existenzgründung als Karriereoption auseinandergesetzt
- Kennen die relevanten Bausteine einer erfolgreichen Gründung: Rechnungswesen, Controlling, Unternehmensformen, Steuern, Projektmanagement und Handelsrecht
- Kennen die gründungsrelevanten Prozessschritte
- haben auf dem Existenzgründertag erste gründungsrelevante Schritte kennen gelernt und vollzogen

#### 13. Inhalt:

#### 14. Literatur:

Eigene Präsentationen der Dozenten/-innen, die den Teilnehmern/-innen vorab in einem Passwortgeschützten Bereich zum Download angeboten werden.

#### 15. Lehrveranstaltungen und -formen:

#### 16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

Präsenzzeit: 35
Nachbearbeitung während der Vorlesungszeit: 55

#### 17. Prüfungsnummer/n und -name:

940011 Ringvorlesung Existenzgründung (USL), , Gewichtung: 1

#### 18. Grundlage für ...:

#### 19. Medienform:

Folienpräsentation via Videoprojektor
Unterlagen werden vorab zum Download bereitgestellt

#### 20. Angeboten von:

Maschinenelemente
990 Fremdsprachennachweis

Zugeordnete Module:  
  991 Englisch und Moderne Fremdsprache  
  992 Neue und alte Sprache
991 Englisch und Moderne Fremdsprache

Zugeordnete Module: 79830 Fremdsprache Englisch
79870 Moderne Fremdsprache
### Modul: 79830 Fremdsprache Englisch

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>-</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>0 LP</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Modulsdauer:</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Turnus:</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sprache:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**8. Modulverantwortlicher:**

**9. Dozenten:**

**10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:**

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B. A. Philosophie, PO 127-2014, Englisch und Moderne Fremdsprache</td>
<td>--&gt; Fremdsprachennachweis</td>
</tr>
<tr>
<td>B. A. Philosophie, PO 127-2014, Englisch oder moderne Fremdsprache 2</td>
<td>--&gt; Neue und alte Sprache --&gt; Fremdsprachennachweis</td>
</tr>
<tr>
<td>B. A. Philosophie, PO 127-2009, Englisch oder Moderne FS</td>
<td>--&gt; FSN (Englisch oder Moderne FS) mit (Latinum, Gräkum oder Lateinkenntnissen) --&gt; Fremdsprachennachweise</td>
</tr>
<tr>
<td>B. A. Philosophie, PO 127-2009, FSN Englisch + Moderne FS</td>
<td>--&gt; Fremdsprachennachweise</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**11. Empfohlene Voraussetzungen:**

**12. Lernziele:**

**13. Inhalt:**

**14. Literatur:**

**15. Lehrveranstaltungen und -formen:**

**16. Abschätzung Arbeitsaufwand:**

**17. Prüfungsnummer/n und -name:**

**18. Grundlage für ... :**

**19. Medienform:**

**20. Angeboten von:**
Modul: 79870 Moderne Fremdsprache

2. Modulkürzel: -  5. Moduldauber: -

3. Leistungspunkte: 0 LP  6. Turnus: -

4. SWS: -  7. Sprache: -

8. Modulverantwortlicher:

9. Dozenten:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
    B. A. Philosophie, PO 127-2014,  
    → Englisch und Moderne Fremdsprache --> Fremdsprachennachweis
    B. A. Philosophie, PO 127-2009,  
    → FSN Englisch + Moderne FS --> Fremdsprachennachweise
    B. A. Philosophie, PO 127-2014,  
    → Englisch oder moderne Fremdsprache 2 --> Neue und alte 
    Sprache --> Fremdsprachennachweis
    B. A. Philosophie, PO 127-2009,  
    → Englisch oder Moderne FS --> FSN (Englisch oder Moderne 
    FS) mit (Latinum,Gräkum oder Lateinkenntnissen) --> 
    Fremdsprachennachweise

11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

13. Inhalt:

14. Literatur:

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

17. Prüfungsnummer/n und -name:

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von:
992 Neue und alte Sprache

Zugeordnete Module: 9921 Alte Sprache oder Kenntnisse Latein
9922 Englisch oder moderne Fremdsprache 2
9921 Alte Sprache oder Kenntnisse Latein

Zugeordnete Module:
- 79820 Latinum
- 79860 Graecum
- 79890 Grundkenntnisse in Latein
Modul: 79820 Latinum

2. Modulkürzel: -
3. Leistungspunkte: 0 LP
4. SWS: -
5. Modulduer: -
6. Turnus: -
7. Sprache: -

8. Modulverantwortlicher:

9. Dozenten:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
B. A. Philosophie, PO 127-2014,
→ Alte Sprache oder Kenntnisse Latein --> Neue und alte Sprache --> Fremdsprachennachweis
B. A. Philosophie, PO 127-2009,
→ Latinum, Gräcum oder Lateinkenntnisse --> FSN (Englisch oder Moderne FS) mit (Latinum,Gräkum oder Lateinkenntnissen) --> Fremdsprachennachweise

11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

13. Inhalt:

14. Literatur:

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

17. Prüfungsnummer/n und -name:

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von:
### Modul: 79860 Graecum

2. Modulkürzel: -  5. Moduldauer: -
3. Leistungspunkte: -  6. Turnus: -
4. SWS: -  7. Sprache: -

8. Modulverantwortlicher:

9. Dozenten:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:

   B. A. Philosophie, PO 127-2009,
   → Latinum, Gräcum oder Latein/kenntnisse --> FSN
   (Englisch oder Moderne FS) mit (Latinum, Gräkum oder
   Latein/kenntnissen) --> Fremdsprachennachweise

   B. A. Philosophie, PO 127-2014,
   → Alte Sprache oder Kenntnisse Latein --> Neue und alte
   Sprache --> Fremdsprachennachweis

11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

13. Inhalt:

14. Literatur:

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

17. Prüfungsnummer/n und -name:

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von:
# Modul: 79890 Grundkenntnisse in Latein

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>-</th>
<th>5. Moduldauer:</th>
<th>-</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>-</td>
<td>6. Turnus:</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>-</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. Modulverantwortlicher:

9. Dozenten:

<table>
<thead>
<tr>
<th>10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:</th>
<th>11. Empfohlene Voraussetzungen:</th>
</tr>
</thead>
</table>
| B. A. Philosophie, PO 127-2009, 
→ Latinum, Gräcum oder Lateinkenntnisse --> FSN 
(Englisch oder Moderne FS) mit (Latinum,Gräkum oder Lateinkenntnissen) --> Fremdsprachennachweise 
B. A. Philosophie, PO 127-2014, 
→ Alte Sprache oder Kenntnisse Latein --> Neue und alte Sprache --> Fremdsprachennachweis |

12. Lernziele: 

13. Inhalt: 

14. Literatur: 

15. Lehrveranstaltungen und -formen: 

16. Abschätzung Arbeitsaufwand: 

17. Prüfungsnummer/n und -name: 

18. Grundlage für ... : 

19. Medienform: 

20. Angeboten von:
9922 Englisch oder moderne Fremdsprache 2

Zugeordnete Module:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Modulname</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>79830</td>
<td>Fremdsprache Englisch</td>
</tr>
<tr>
<td>79870</td>
<td>Moderne Fremdsprache</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Modul: 79830 Fremdsprache Englisch

<table>
<thead>
<tr>
<th>2. Modulkürzel:</th>
<th>-</th>
<th>5. Moduldauer:</th>
<th>-</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. Leistungspunkte:</td>
<td>0 LP</td>
<td>6. Turnus:</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>4. SWS:</td>
<td>-</td>
<td>7. Sprache:</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

8. Modulverantwortlicher:

9. Dozenten:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:

- B. A. Philosophie, PO 127-2014,
  → Englisch und Moderne Fremdsprache --> Fremdsprachennachweis
- B. A. Philosophie, PO 127-2014,
  → Englisch oder moderne Fremdsprache 2 --> Neue und alte Sprache --> Fremdsprachennachweis
- B. A. Philosophie, PO 127-2009,
  → Englisch oder Moderne FS --> FSN (Englisch oder Moderne FS) mit (Latinum,Gräkum oder Lateinkenntnissen) --> Fremdsprachennachweise
- B. A. Philosophie, PO 127-2009,
  → FSN Englisch + Moderne FS --> Fremdsprachennachweise

11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

13. Inhalt:

14. Literatur:

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

17. Prüfungsnummer/n und -name:

18. Grundlage für ... :

19. Medienform:

20. Angeboten von:
Modul: 79870 Moderne Fremdsprache

2. Modulkürzel: - 5. Modulduer: -
3. Leistungspunkte: 0 LP 6. Turnus: -
4. SWS: - 7. Sprache: -

8. Modulverantwortlicher:
9. Dozenten:

10. Zuordnung zum Curriculum in diesem Studiengang:
   B. A. Philosophie, PO 127-2014,  
   → Englisch und Moderne Fremdsprache --> Fremdsprachennachweis
   B. A. Philosophie, PO 127-2009,  
   → FSN Englisch + Moderne FS --> Fremdsprachennachweise
   B. A. Philosophie, PO 127-2014,  
   → Englisch oder moderne Fremdsprache 2 --> Neue und alte Sprache --> Fremdsprachennachweis
   B. A. Philosophie, PO 127-2009,  
   → Englisch oder Moderne FS --> FSN (Englisch oder Moderne FS) mit (Latinum, Gräkum oder Lateinkenntnissen) --> Fremdsprachennachweise

11. Empfohlene Voraussetzungen:

12. Lernziele:

13. Inhalt:

14. Literatur:

15. Lehrveranstaltungen und -formen:

16. Abschätzung Arbeitsaufwand:

17. Prüfungsnummer/n und -name:

18. Grundlage für ...:

19. Medienform:

20. Angeboten von: