Modulhandbuch
M.A. Politikwissenschaft

Version: 21. August 2018

Kontaktdaten
Institut/Abteilung

Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie
Prof. Dr. Jörg Blasius
Lennéstraße 25/27
53115 Bonn
Tel.: 0228-73 8421
jblasius@uni-bonn.de

Kontaktdaten
Studiengangsmanagement

Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie
Dr. Lutz Haarmann
Lennéstraße 25/27
53113 Bonn
Tel.: 0228-73 5038

https://www.politik-soziologie.uni-bonn.de/de/kontakt/kontaktformular

Kontaktdaten
Prüfungsbüro

Philosophische Fakultät
Prüfungsbüro
Am Hof 1
53113 Bonn
Tel: 0228-73 4624
Fax: 0228-73 5986
https://www.philfak.uni-bonn.de/studium/pruefungsbuero
Inhalt

Studienplan .................................................................................................................. 1

1. Module des Pflichtbereichs .................................................................................. 2

1.1 Grundlagenmodul Politische Systeme (GMPS) .................................................. 3
1.2 Grundlagenmodul Internationale Beziehungen (GMIB) ...................................... 5
1.3 Grundlagenmodul Politische Theorie und Ideengeschichte (GMPT) .................... 7
1.4 Grundlagenmodul Europäische Politik (GMEP) ................................................ 9
1.5 Masterkolloquium und Praktikum Politikwissenschaft 1 (MK) .............................. 11

2. Module des Wahlpflichtbereichs 1 ....................................................................... 13

2.1 Profilmodul Politische Systeme (PMPS) ........................................................... 14
2.2 Profilmodul Politische Theorie und Ideengeschichte (PMPT) ............................. 16
2.3 Profilmodul Internationale Beziehungen (PMIB) .............................................. 18
2.4 Profilmodul modul Europäische Politik (PMEP) ................................................ 20

3. Module des Wahlpflichtbereichs 2 ....................................................................... 22

3.1 Praktikum Politikwissenschaft 2 (PR 2) ............................................................. 23
3.2 Soziologische Theorie (ST) ................................................................................ 24
3.3 Fortgeschrittene Methoden der Datenanalyse (FMDA) ....................................... 25
3.4 Empirisches Forschungspraktikum I (EFP I) ...................................................... 27
3.5 Empirisches Forschungspraktikum II (EFP II) ................................................... 29
3.6 Sozioprudenz in Organisationen I (SP I) .......................................................... 31
3.7 Sozioprudenz in Organisationen II (SP II) ....................................................... 32
3.8 Recht als Kultur I (RK I) .................................................................................... 33
3.9 Recht als Kultur II (RK II) ................................................................................ 35
3.10 Weltgesellschaft I – Eigenstrukturen und funktionale Differenzierung (WG I) .... 37
3.11 Weltgesellschaft II – Regionale Diversifikation und gesellschaftliche Herausforderungen (WG II) 39
3.12 Spezielle Soziologien (SPS) .............................................................................. 41
3.13 Evaluation und Qualitätssicherung (Exportmodul) ............................................. 42
3.14 Sprachpraxis Französisch B1+B2 ..................................................................... 43
3.15 Sprachpraxis Italienisch B1+B2 ....................................................................... 44
3.16 Sprachpraxis Spanisch B1+B2 ........................................................................ 45
3.17 Praktische Philosophie ..................................................................................... 46
3.18 Vertiefungsmodul Neuzeit I ............................................................................. 48
3.19 Vertiefungsmodul Osteuropäische Geschichte I ................................................ 50
| 3.20 | Vertiefungsmodul Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte I | 52 |
| 3.21 | Schwerpunktmmodul Neuzeit I | 54 |
| 3.22 | Schwerpunktmmodul Osteuropäische Geschichte I | 56 |
| 3.23 | Schwerpunktmmodul Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte I | 58 |
| 3.24 | Makroökonomik A | 60 |
| 3.25 | Makroökonomik B | 62 |
| 3.26 | Arbeitsmärkte und Bevölkerungsökonomik | 64 |
| 3.27 | Ethik und angewandte Ethik | 66 |

4. Weitere Leistungen und Module | 68 |

4.1 Masterarbeit | 69 |
<table>
<thead>
<tr>
<th>Semester</th>
<th>Pflichtbereich 50 LP</th>
<th>Wahlpflichtbereich 1 20 LP</th>
<th>Wahlpflichtbereich 2 20 LP</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4 Pflichtmodule</td>
<td></td>
<td>Wahlpflichtbereich 2, 27 Module zur weiteren Schwerpunktgestaltung, Prüfungsform lt. anbietendem Fach (gesamt 20 LP)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(S, S: HA/je 10 LP, 4 SWS, gesamt 40 LP)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>▪ Grundlagenmodul Politische Systeme</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>▪ Grundlagenmodul Politische Theorie und Ideengeschichte</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>▪ Grundlagenmodul Internationale Beziehungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>▪ Grundlagenmodul Europäische Politik</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▪ Soziologie (11 Module zur Wahl á 10 LP)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▪ Geschichte (6 Module zur Wahl á 10 LP)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▪ Wirtschaft (3 Module zur Wahl á 7,5 LP)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▪ Romanistik (3 Module zur Wahl á 10 LP)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▪ Philosophie (2 Module zur Wahl á 10 LP)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▪ Psychologie (1 Modul zur Wahl á 10 LP)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▪ Praktikum Politikwissenschaft 2 (1 Modul zur Wahl á 10 LP)</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Pflichtmodul Masterkolloquium und Praktikum Politikwissenschaft 1 (K: M/ 2 SWS + Praktikum 1, 10 LP)</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1, 2 aus 4 Wahlpflichtmodulen (S, S: M/je 10 LP, 4 SWS, gesamt 20 LP)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▪ Profilmodul Politische Systeme</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▪ Profilmodul Politische Theorie und Ideengeschichte</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▪ Profilmodul Internationale Beziehungen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>▪ Profilmodul Europäische Politik</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Masterarbeit 30 LP</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>120 LP</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Legende:
LP: Leistungspunkte, SWS: Semesterwochenstunden

1. Module des Pflichtbereichs
# 1.1 Grundlagenmodul Politische Systeme (GMPS)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553100500</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1-2 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulbeauftragter</th>
<th>Prof. Dr. Frank Decker</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anbietendes Institut</th>
<th>Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Politische Wissenschaft)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Pflichtbereich</td>
<td>1.-2.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 5</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Frühe Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Osteuropäische Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich 4</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Lernziele | Die Studierenden sollen einen Überblick über die institutionellen Strukturen, kulturellen Grundlagen und daraus erwachsenden Funktionsweisen politischer Systeme erhalten, diese vergleichend analysieren und in der Lage sein, die jeweiligen Einflussfaktoren zu bewerten. |

| Schlüsselkompetenzen | - Entwickeln von Strategien zur selbständigen Aneignung und Verarbeitung komplexen Fachwissens  
- Recherche, Bearbeitung und Auswertung von Quellen und Daten unterschiedlicher Art  
- Erarbeitung und Darstellung komplexer Sachverhalte und Zusammenhänge anhand der fachwissenschaftlichen Literatur und zeitgeschichtlicher Quellen  
- zusammenfassende Darstellung von Sachthemen, Wirkungszusammenhängen oder Forschungsansätzen in mündlicher und schriftlicher Form |

| Inhalte | Gegenstand des Moduls sind die politischen Systeme der Bundesrepublik Deutschland, anderer demokratisch verfasster Länder und der Europäischen Union. Diese sollen in ihrer historischen Genese, ihren politisch-kulturellen Rahmenbedingungen und ihren institutionellen Strukturen fallweise und vergleichend analysiert werden. In den Mittelpunkt rückt dabei die Frage nach den normativen Anforderungen und empirischen Bedingungen des „guten Regierens“. |

| Teilnahmevoraussetzungen | Keine |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengrösse</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload[h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1 (WS u. SS)</td>
<td>Politische Systeme</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 (WS u. SS)</td>
<td>Politische Systeme</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>40</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungen</th>
<th>Prüfungsform(en)</th>
<th>140</th>
</tr>
</thead>
</table>
### Modulhandbuch M.A. Politikwissenschaft
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</th>
<th>Studienleistung(en)$^1$</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1</td>
<td>Referat, Übungsaufgaben oder Essay</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2</td>
<td>Referat, Übungsaufgaben oder Essay</td>
<td>40</td>
</tr>
</tbody>
</table>


$^1$ Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
1.2 Grundlagenmodul Internationale Beziehungen (GMIB)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Grundlagenmodul Internationale Beziehungen (GMIB)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Modulnummer</td>
</tr>
<tr>
<td>553100700</td>
</tr>
<tr>
<td>Modulbeauftragter</td>
</tr>
<tr>
<td>Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Pflichtbereich</td>
<td>1.-2.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 5</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Frühe Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Osteuropäische Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich 4</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lernziele
Die Studierenden sollen sich vertieft mit den unterschiedlichen Theorien der Internationalen Beziehungen auseinandersetzen und diese auf internationale Entwicklungen der Gegenwart anwenden lernen.

Schlüsselkompetenzen
- Erlernen theoretisch und methodisch fundierter Herangehensweise an weltpolitischer Fragestellungen
- Anwendung kritisch reflektierter Theorien und Methoden
- Problemkomplexen durch visuelle und visuelle fachübergreifende Kompetenzen
- wissenschaftlicher Arbeit

Inhalte

Teilnahmevoraussetzungen
Keine

Veranstaltungen
<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1 (WS u. SS)</td>
<td>Internationale Beziehungen</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 (WS u. SS)</td>
<td>Internationale Beziehungen</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Prüfungen
Prüfungsform(en)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</th>
<th>Studienleistung(en)²</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1</td>
<td>Referat, Übungsaufgaben oder Essay</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2</td>
<td>Referat, Übungsaufgaben oder Essay</td>
<td>40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Sonstiges | Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann die Hausarbeit angemeldet werden. | Σ 300 |

² Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
1.3 Grundlagenmodul Politische Theorie und Ideengeschichte (GMPT)

Grundlagenmodul Politische Theorie und Ideengeschichte (GMPT)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553100600</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1-2 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Modulbeauftragte: Prof. Dr. Tilman Mayer/Prof. Dr. Grit Straßenberger
Anbietendes Institut (ggf. Abteilung): Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Politische Wissenschaft)

Verwendbarkeit des Moduls

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Pflichtbereich</td>
<td>1.-2.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 5</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Alte Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Mittelalterliche Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 4</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Historische Grundwissenschaften</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Frühe Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Osteuropäische Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 3</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich 4</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Philosophie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lernziele
Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls ist der Studierende in der Lage, die sozial- und geisteswissenschaftliche Verhaftung politischer Theorie und die sozio-kulturellen Bedingungen politischer Theoriebildung zu bestimmen und jüngere politiktheoretische Entwürfe hinsichtlich ihrer ideengeschichtlichen Referenzen wie ihrer gesellschaftlichen Relevanz zu analysieren und zu bewerten.

Schlüsselkompetenzen
- fachlich und methodisch kompetente Herangehensweise an politikwissenschaftliche Fragen, Themen und Probleme
- fachübergreifende, interdisziplinäre Kompetenz
- Fähigkeiten zur selbstständigen Strukturierung und thesenbasierten Aufarbeitung politikwissenschaftlicher Forschungen in mündlicher und schriftlicher Form
- kommunikative Fähigkeiten der überzeugenden Darstellung, argumentativen Zuspruch und diskursiven Vermittlung von Wissen

Inhalte

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilnahmevoraussetzungen</th>
<th>Keine</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Veranstaltungen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lehrform</td>
<td>Thema</td>
</tr>
<tr>
<td>S 1 (WS u. SS)</td>
<td>Politische Theorie und Ideengeschichte</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 (WS u. SS)</td>
<td>Politische Theorie und Ideengeschichte</td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfungen</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfungsform(en)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hausarbeit</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S 1</td>
<td>Referat, Übungsaufgaben oder Essay</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2</td>
<td>Referat, Übungsaufgaben oder Essay</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann die Hausarbeit angemeldet werden.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
1.4 Grundlagenmodul Europäische Politik (GMEP)

Grundlagenmodul Europäische Politik (GMEP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553100800</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1-2 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Modulbeauftragter: Prof. Dr. Wolfram Hilz
Anbietendes Institut (ggf. Abteilung): Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Politische Wissenschaft)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Pflichtbereich</td>
<td>1.-2.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 5</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Frühe Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Osteuropäische Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich 4</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lernziele: Die Studierenden sollen einen Überblick über zentrale Aspekte des europäischen Integrationsprozesses bzw. der damit verbundenen nationalen Europapolitiken erhalten.

Schlüsselkompetenzen:
- Fähigkeit, die inneren Wirkungskräfte der Integration auf nationaler und supranationaler Ebene zu verstehen sowie komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge anhand der fachwissenschaftlichen Literatur und zeitgeschichtlicher Quellen eigenständig zu erarbeiten
- Fähigkeit, ausgehend von unterschiedlichen Forschungsansätzen zu regionalen Integrationsprozessen und den Wirkungskräften der Internationalen Beziehungen eigenständige Forschungsdesigns zu entwickeln
- Fähigkeit, ausgehend von der aktuellen integrationstheoretischen Diskussion, eigenständige Analysen zu den europapolitischen Kooperationsfeldern zu erarbeiten

Inhalte: Gegenstand des Moduls sind die ideellen, historischen und theoretischen Grundlagen des europäischen Integrationsprozesses sowie aktuelle Entwicklungen in Europa. Dabei werden Fragestellungen zu den Wirkungskräften auf nationaler und supranationaler Ebene im zusammenwachsenden Europa behandelt.

Teilnahmevoraussetzungen: Keine

Veranstaltungen: Lehrform, Thema, Gruppengröße, SWS, Workload [h]
<table>
<thead>
<tr>
<th>Semester</th>
<th>Modul</th>
<th>Prüfung</th>
<th>Prüfungsform(en)</th>
<th>Hausarbeit</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1 (WS u. SS)</td>
<td>Europäische Politik</td>
<td></td>
<td></td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 (WS u. SS)</td>
<td>Europäische Politik</td>
<td></td>
<td></td>
<td>140</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Prüfungen**

**Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Semester</th>
<th>Studienleistung(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1</td>
<td>Referat, Übungsaufgaben oder Essay 40</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2</td>
<td>Referat, Übungsaufgaben oder Essay 40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sonstiges**

Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann die Hausarbeit angemeldet werden.

∑ 300

---

4 Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
1.5 Masterkolloquium und Praktikum Politikwissenschaft 1 (MK)

**Masterkolloquium und Praktikum Politikwissenschaft 1 (MK)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Neue Nummer</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1-2 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**

Alle Professorinnen und Professoren der Abt. Politische Wissenschaft

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**

Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abteilung Politische Wissenschaft)

**Verwendbarkeit des Moduls**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Pflichtmodul</td>
<td>3.-4. Semester</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**


**Schlüsselkompetenzen**

- den aktuellen Stand theoretischer oder anwendungsorientierter Forschung in einem Sachgebiet in klarer Weise zu vermitteln und Informationen, Ideen und Problemlösungen auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen
- forschungs- oder anwendungsorientierte Masterprojekte zu entwickeln, zur Diskussion zu stellen und nach wissenschaftlichen Kriterien zu begründen
- Erlernen und Erproben wissenschaftlichen Argumentierens und forschenden Lernens
- Verbindung wissenschaftlich-theoretischen Wissens mit potentiellen Berufsfeldern

**Inhalte**

Im Kolloquium sollen die Studierenden die Möglichkeit haben, fortgeschrittene Forschungsprojekte zu diskutieren, Einblicke in methodische Herangehensweisen und Forschungstechniken zu gewinnen, die eigenen Forschungsinteressen zu schärfen sowie Anregungen für die eigene Masterarbeit zu erhalten. Dies erfolgt unter anderem durch die Vorstellung des eigenen Masterprojekts. Das Praktikum sollte eine Mindestdauer von 4 Wochen (Vollzeit) oder einem entsprechenden Äquivalent in Teilzeit aufweisen. Auf Wunsch ist eine Verlängerung des Praktikums möglich. Anerkennungen berufspraktischer Erfahrungen bzw. zivilgesellschaftlichen Engagements sind möglich.

**Teilnahme- voraussetzungen**

Keine

**Veranstaltungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
</table>

Module des Pflichtbereichs 11
<table>
<thead>
<tr>
<th>Module des Pflichtbereichs</th>
<th>Vorstellung und Diskussion aktueller Forschungsarbeiten und Masterprojekte</th>
<th>30</th>
<th>2</th>
<th>40</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P 1 (WS u. SS)</td>
<td>Praktikum 1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfungen</td>
<td>Prüfungsform(en)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>K: Mündliche Prüfung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</td>
<td>Studienleistung(en)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>K</td>
<td>Referat über eigenes MA-Projekt</td>
<td>40</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>P 1</td>
<td>Praktikumsbescheinigung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. Module des Wahlpflichtbereichs 1
## 2.1 Profilmodul Politische Systeme (PMPS)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5553101000</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**

Prof. Dr. Frank Decker

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**

Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Politische Wissenschaft)

**Verwendbarkeit des Moduls**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 5</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Frühe Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Osteuropäische Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich 4</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**

Die Studierenden sollen einen Überblick über Prozesse und Inhalte des Regierens in demokratischen politischen Systemen erhalten, diese vergleichend analysieren und in der Lage sein, die jeweiligen Einflussfaktoren zu bewerten.

**Schlüsselkompetenzen**

- Entwickeln von Strategien zur selbstständigen Aneignung und Verarbeitung komplexen Fachwissens
- Recherche, Bearbeitung und Auswertung von Quellen und Daten unterschiedlicher Art
- Erarbeitung und Darstellung komplexer Sachverhalte und Zusammenhänge anhand der fachwissenschaftlichen Literatur und zeitgeschichtlicher Quellen
- zusammenfassende Darstellung von Sachthemen, Wirkungszusammenhängen oder Forschungsansätzen in mündlicher und schriftlicher Form

**Inhalte**

Gegenstand des Moduls sind die politischen Systeme der Bundesrepublik Deutschland, anderer demokratisch verfasster Länder und der Europäischen Union. Diese sollen in ihren prozessualen Strukturen und politikinhaltlichen Leistungen fallweise und vergleichend analysiert werden. In den Mittelpunkt rückt dabei die Frage nach den normativen Anforderungen und empirischen Bedingungen des „guten Regierens“.

**Teilnahme-**

Keine
<table>
<thead>
<tr>
<th>voraussetzungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SW</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Veranstaltungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S 1 (WS)</td>
<td></td>
<td>Politische Systeme</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 (WS)</td>
<td></td>
<td>Politische Systeme</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S 1 (WS)</td>
<td></td>
<td>Referat, Übungsaufgaben oder Essay</td>
<td>50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 (WS)</td>
<td></td>
<td>Referat, Übungsaufgaben oder Essay</td>
<td>50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann die Hausarbeit angemeldet werden.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Es wird empfohlen, das Modul mit abgeschlossenem Grundlagenmodul Politische Systeme (GMPS) zu belegen.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Σ 300</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

5 Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
### 2.2 Profilmodul Politische Theorie und Ideengeschichte (PMPT)

**Modulhandbuch M.A. Politikwissenschaft**  
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553101100</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragte**  
Prof. Dr. Tilman Mayer/Prof. Dr. Grit Straßenberger

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**  
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Politische Wissenschaft)

**Verwendbarkeit des Moduls**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/ Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 5</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Alte Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Mittelalterliche Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 4</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Historische Grundwissenschaften</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Frühe Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Osteuropäische Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich 4</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Philosophie</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**

Nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls ist der Studierende in der Lage, die ideengeschichtlichen Referenzen und begrifflich-konzeptionellen Grundlagen moderner Demokratietheorien zu bestimmen und mit Blick auf ihre Herkunftsgeschichte wie politische Problemperzeption vergleichend zu analysieren.

**Schlüsselkompetenzen**

- fachlich und methodisch kompetente Herangehensweise an politikwissenschaftliche Fragen, Themen und Probleme
- fachübergreifende, interdisziplinäre Kompetenz
- Fähigkeiten zur selbstständigen Strukturierung und thesenbasierten Aufarbeitung politikwissenschaftlicher Forschungen in mündlicher und schriftlicher Form
- kommunikative Fähigkeiten der überzeugenden Darstellung, argumentativen Zuspitzung und diskursiven Vermittlung von Wissen
## Inhalte


### Teilnahmevoraussetzungen

Keine

### Veranstaltungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1 (WS)</td>
<td>Politische Theorie und Ideengeschichte</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 (WS)</td>
<td>Politische Theorie und Ideengeschichte</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Prüfungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungsform(en)</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mündliche Prüfung</td>
<td>60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistung(en)</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1 Referat, Übungsaufgaben oder Essay</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 Referat, Übungsaufgaben oder Essay</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sonstiges

- Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann die Hausarbeit angemeldet werden.
- Es wird empfohlen, das Modul mit abgeschlossenem Grundlagenmodul Politische Theorie und Ideengeschichte (GMTI) zu belegen.

\[ \sum 300 \]

---

6 Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
# Profilmodul Internationale Beziehungen (PMIB)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553101200</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**
Prof. Dr. Xuewu Gu

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Politische Wissenschaft)

## Verwendbarkeit des Moduls

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/ Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 5</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Frühe Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Osteuropäische Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich 4</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Lernziele
Die Studierenden sollen anhand von ausgewählten Problemfeldern ihre Kenntnisse über die wesentlichen Akteure, Strukturen und Prozesse der Weltpolitik vertiefen und lernen, sich mit aktuellen weltpolitischen Entwicklungen kritisch und konstruktiv auseinanderzusetzen.

## Schlüsselkompetenzen
- Erlernen einer fachkompetenten und methodisch fundierten Herangehensweise an Fragen, Themen, Probleme weltpolitischer Problemfelder
- Aneignung einer kritisch reflektierten und durch Perspektivenvielfalt ausgezeichnete Fähigkeit, Problemkomplexe zu untersuchen, zu bewerten und politische Lösungsansätze zu entwickeln und zu diskutieren
- problembezogene, fachübergreifende und interdisziplinäre Kompetenzen des wissenschaftlichen Arbeitens

## Inhalte
Kontexten analysiert.  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilnahme-voraussetzungen</th>
<th>Keine</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Veranstaltungen</td>
<td>Lehrform</td>
</tr>
<tr>
<td>S 1 (WS)</td>
<td>Internationale Beziehungen</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 (WS)</td>
<td>Internationale Beziehungen</td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfungen</td>
<td>Prüfungsform(en)</td>
</tr>
<tr>
<td>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</td>
<td>Studienleistung(en)(^7)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>S 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>S 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>· Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann die Hausarbeit angemeldet werden.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>· Es wird empfohlen, das Modul mit abgeschlossenem Grundlagenmodul Internationale Beziehungen (GMIIB) zu belegen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

\(^7\) Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
## 2.4 Profilmodulmodul Europäische Politik (PMEP)

### Profilmodul Europäische Politik (PMEP)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5S3101300</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Modulbeauftragter
Prof. Dr. Wolfram Hilz

#### Anbietendes Institut
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Politische Wissenschaft)

#### Modulbeauftragter
Prof. Dr. Wolfram Hilz

#### Anbietendes Institut
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Politische Wissenschaft)

#### Verwendbarkeit des Moduls

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht/-Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 5</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Frühe Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Osteuropäische Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Schwerpunkt Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich 4</td>
<td>1. o. 3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Lernziele
Die Studierenden sollen sich anhand ausgewählter Beispiele des europäischen Integrationsprozesses bzw. nationaler Europapolitiken vertieft mit Themenfeldern europäischer Kooperation bzw. einzelner nationaler Politiken auseinandersetzen.

#### Schlüsselkompetenzen
- Fähigkeit, die inneren Wirkungskräfte der Integration auf nationaler und supranationaler Ebene anhand konkreter Anwendungsbeispiele zu analysieren
- Fähigkeit, Stärken und Schwächen des regionalen Integrationsprozesses vor dem Hintergrund der Internationalen Beziehungen herauszuarbeiten
- Fähigkeit, integrationstheoretische Diskussionen in den internationalen Theoriediskurs zu globalen Trends einzuordnen

#### Inhalte
Gegenstand des Moduls sind die unterschiedlichen Themenfelder des europäischen Integrationsprozesses, aktuelle Entwicklungen in Europa und in europäischen Nationalstaaten sowie die Rolle Europas in der Welt. Dabei werden Fragestellungen zu den Wirkungskräften auf nationaler, internationaler und supranationaler Ebene im zusammenwachsenden Europa behandelt.
## Teilnahmevoraussetzungen

Keine

### Veranstaltungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>S 1 (WS)</th>
<th>Europäische Politik</th>
<th>30</th>
<th>2</th>
<th>70</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 2 (WS)</td>
<td>Europäische Politik</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>70</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Prüfungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungsform(en)</th>
<th>60</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung

| S 1 | Referat, Übungsaufgaben oder Essay | 50 |
| S 2 | Referat, Übungsaufgaben oder Essay | 50 |

### Sonstiges

- Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann die Hausarbeit angemeldet werden.
- Es wird empfohlen, das Modul mit abgeschlossenem Grundlagenmodul Europäische Politik (GMEP) zu belegen.

\[\sum 300\]

8 Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
3. Module des Wahlpflichtbereichs 2
3.1 Praktikum Politikwissenschaft 2 (PR 2)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553102400</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulbeauftragter</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prof. Dr. Volker Kronenberg</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Anbietendes Institut (ggf. Abteilung) | Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MA Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lernziele
- Mit dem Praktikum sollen insbesondere folgende Ziele verfolgt werden:
  - Die Studierenden sollen einen realistischen Einblick in berufliche Tätigkeitsfelder und Anforderungsprofile gewinnen.
  - Das Praktikum soll die berufliche Orientierung erleichtern und helfen, nützliche Kontakte zu knüpfen.
  - Die Studierenden sollen die im Studium erworbenen Qualifikationen und Kenntnisse in Praxisfeldern anwenden und Fragestellungen der beruflichen Praxis in die wissenschaftliche Ausbildung einbringen.
  - Die Studierenden sollen zusätzliche berufsorientierte Qualifikationen und Kenntnisse erwerben.
  - Die Studierenden sollen eigenständige Erfahrungen in Teamarbeit sammeln und soziale Kompetenzen und Fertigkeiten erlangen können.

Schlüsselkompetenzen
- problemlosungs- und handlungsorientiertes Denken
- Erwerb sozialer Kompetenzen und Teamfähigkeit
- Erwerb praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten

Inhalte
- Ein Praktikum sollte eine Mindestdauer von 7 Wochen (Vollzeit) aufweisen. Das Praktikum kann in Teilzeit länger gestreckt werden.

Teilnahmevoraussetzungen
- Keine

Veranstaltungen
- Lehrform
- Thema
- Gruppen-größe
- SWS
- Workload [h]
- P
- 280

Prüfungen
- Prüfungsform(en)
- Keine

Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung
- Studienleistung(en)
- Praktikumsbericht (5-10 Seiten) als Voraussetzung zur Vergabe der Leistungspunkte
- 20

Sonstiges
- ∑ 300
## Soziologische Theorie (ST)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553101400</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1-2 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**: Prof. Dr. Clemens Albrecht

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**: Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Soziologie)

### Lernziele

- Die Studierenden kennen klassische Wissenschaftstheorien und -debatten, lernen auf Wissenschaft als soziales System zu reflektieren und können unterschiedliche Methoden und Ansätze wissenschaftstheoretisch einordnen.
- Sie lernen aktuelle soziologische Theorien kennen.

### Schlüsselkompetenzen

Die Studierenden lernen, klassische und aktuelle soziologische Theorien anhand von wissenschaftstheoretischen Positionen zu reflektieren und in ihrer Erkenntnisreichweite, ihren politischen und weltanschaulichen Positionierungen und Voraussetzungen zu reflektieren.

### Inhalte

- Wissenschaftssozioologie, Methodenstreit, Positivismusstreit, etc.
- Aktuelle Theorien der Soziologie

### Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)

**Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie** (Abt. Soziologie)

### Verwendbarkeit des Moduls

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Pflichtbereich</td>
<td>1.-2.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geographie</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>2.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Verwaltungsnummer

- M.A. Politikwissenschaft: Pflichtbereich 1.-2.
- M.A. Soziologie: Pflichtbereich 1.-2.
- M.A. Geographie: Wahlpflichtbereich 2.

### Veranstaltungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1 (WS u. SS)</td>
<td>Wissenschaftstheorie</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 (WS u. SS)</td>
<td>Aktuelle soziologische Theorien</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Prüfungen

- Hausarbeit: 130 SWS

### Prüfungsformen

- Hausarbeit

### Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung

- S 1: Referat, Essay oder Übungsaufgaben
- S 2: Referat, Essay oder Übungsaufgaben

### Sonstiges

- Neben den klassischen Lehrformen (Vortrag, Kleingruppenarbeit, Lektüre) werden netzbasierte Lehrangebote zur Vor- und Nachbereitung bereitgestellt.
- Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann die Hausarbeit angemeldet werden.

Σ 300
3.3 Fortgeschrittene Methoden der Datenanalyse (FMDA)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>533100100</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>2 Semester</td>
<td>WS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Modulbeauftragter: Prof. Dr. Jörg Blasius

Anbietendes Institut (ggf. Abteilung): Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Soziologie)

Verwendbarkeit des Moduls:
- Studiengang: Pflichtbereich - 1.-2.
- M.A. Soziologie
- M.A. Politikwissenschaft - Wahlpflichtbereich 2 - 1.-3.

Lernziele:
Ziel der Lehrveranstaltungen ist die vertiefende Vermittlung der methodologischen Forschungsfragen und methodischer Verfahren in der empirischen Sozialforschung. Im Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen fortgeschrittene statistische Verfahren, die für die Analyse von sozialwissenschaftlichen Daten erforderlich sind. Die Studierenden sollen lernen, die erlernten Verfahren auf eigene Probleme anzuwenden. Da komplexe Analyseverfahren nicht ohne Computer verwendet werden können, wird es in den Veranstaltungen auch eine kurze Einführung in die Grundlagen eines Statistikprogrammes (SPSS, STATA, ...) geben.

Schlüsselkompetenzen:
Umgang mit komplexen Datensätzen aus der Umfrageforschung.

Inhalte:
Ein reflektierter Umgang mit komplexen Daten und empirischen Befunden setzt die Kenntnis der qualitativen und quantitativen Methoden, die praktische Einübung des Instrumentariums sowie die Kenntnis ihrer jeweiligen Anwendungsbedingungen in einem Gegenstandsberich voraus. Die Studierenden sollen befähigt werden, ihre methodischen Kenntnisse eigenständig zu vertiefen und auf wissenschaftliche oder praktische Problemstellungen angemessen anzuwenden. Im Vordergrund steht die Argumentation von statistischen Auswertungen und nicht die mathematische Herleitung der Verfahren.

Teilnahmevoraussetzungen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ü 1 (WS)</td>
<td></td>
<td>Regressionsanalyse</td>
<td>60</td>
<td>2</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>Ü 2 (SS)</td>
<td></td>
<td>Multivariate Datenanalyse</td>
<td>60</td>
<td>2</td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungen</th>
<th>Prüfungsform(en)</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Klausur</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Studienleistungen u.a. als Zulassungsbedingung zur Modulprüfung |
|---------------------|-----------------|
| Übungsaufgaben      |  |
| Referat, Essay oder Übungsaufgaben | 40  |

Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
| Sonstiges | Es werden gute Grundkenntnisse der Methoden der empirischen Sozialforschung und der angewandten Statistik aus einem sozialwissenschaftlichen Studiengang (BA, Dipl. Mag) oder alternativ Statistikkenntnisse aus einem wirtschafts- oder naturwissenschaftlichem Studium empfohlen. | 300 |
3.4 Empirisches Forschungspraktikum I (EFP I)

**Empirisches Forschungspraktikum I (EFP I)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553101500</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**
Prof. Dr. Jörg Blasius

**Anbietendes Institut**
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie
(Abt. Soziologie)

**Verwendbarkeit des Moduls**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Psychologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Asienwissenschaften</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Kulturstudien zu Lateinamerika</td>
<td>Wahlpflichtbereich 3</td>
<td>2.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**

**Schlüsselkompetenzen**
Anwendung der Methoden der empirischen Sozialforschung, von der Forschungsfrage über die Entwicklung der Fragebogen bis zur Datenerhebung

**Inhalte**

**Teilnahmevoraussetzungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Datenerhebung</td>
<td>S</td>
<td>30</td>
<td>4</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Prüfungen**

| Prüfungsform(en) | 160 |

**Studienleistungen u.a. als Zulassungsveraussetzung zur**

| Studienleistung(en) | 80 |

Referat und schriftliche Ausarbeitung der Forschungsfrage und des Erhebungsdesigns.
Modulprüfung

| Sonstiges                                                                 | Im Normalfall sollte EFP II unmittelbar nach EFP I belegt werden, da die inhaltliche Thematik von EFP I in EFP II aufgegriffen wird. | ∑ 300 |
3.5 Empirisches Forschungspraktikum II (EFP II)

**Empirisches Forschungspraktikum II (EFP II)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553101600</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**

Prof. Dr. Jörg Blasius

**Anbietendes Institut**

Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie

(Lehre Abt. Soziologie)

**Verwendbarkeit des Moduls**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Psychologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Asienwissenschaften</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**


**Schlüsselkompetenzen**

Anwendung der Methoden der empirischen Sozialforschung, von der Erhebung bis zur Analyse der Daten und des Verfassens des Forschungsberichtes.

**Inhalte**


**Teilnahmevoraussetzungen**

Empirisches Forschungspraktikum I (EFP I) (553101500)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1</td>
<td>Datenauswertung</td>
<td>30</td>
<td>4</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungen</th>
<th>Prüfungsform(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hausarbeit</td>
<td>(Auswertung der Daten, Interpretation der Ergebnisse, Rückbezug auf Ergebnisse anderer Untersuchungen)</td>
</tr>
<tr>
<td>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</td>
<td>Studienleistung(en)(^1)</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>Referat über die eigene Datenauswertung</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sonstiges**  
Im Normalfall sollte EFP II unmittelbar nach EFP I belegt werden, da die inhaltliche Thematik von EFP I in EFP II aufgegriffen wird.  
Σ 300

\(^1\)Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
### 3.6 Sozioprudenz in Organisationen I (SP I)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>533101700</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter:** Prof. Dr. Clemens Albrecht

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung):**
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Soziologie)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/ Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Asienwissenschaften</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Kulturstudien zu Lateinamerika</td>
<td>Wahlpflichtbereich 3</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geographie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>2.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele:**
Die Studierenden
- lernen die Grundlagen der Organisationssoziologie kennen,
- lernen unterschiedliche Organisationskulturen in ihrem Zusammenhang mit Modellen und Formen der Personalführung kennen.

**Schlüsselkompetenzen:**
Die Studierenden können unterschiedliche Organisationsformen und -kulturen unterscheiden, analysieren und gestalten.

**Inhalte:**
- Organisationen als soziale Systeme
- Bürokratietheorien
- formelle und informelle Strukturen in Organisationen
- Organisationskulturen
- Führungsstile und Organisationskulturen
- Modelle der Personalführung

**Teilnahmebedingungen:**
keine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1</td>
<td>Einführung in die Organisationssoziologie</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S 2</td>
<td>Organisationskultur und Personalführung</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Prüfungen:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungsform(en)</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hausarbeit</td>
<td>120</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistung(en)</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1 Referat, Essay oder Übungsaufgaben</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 Referat, Essay oder Übungsaufgaben</td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sonstiges:**
- Neben den klassischen Lehrformen (Vortrag, Kleingruppenarbeit, Lektüre) werden netzbasierte Lehrangebote zur Vor- und Nachbereitung bereitgestellt.
- Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann die Hausarbeit angemeldet werden.

\[\sum 300\]

\[\text{Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.}\]
### 3.7 Sozioprudenz in Organisationen II (SP II)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553101800</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**: Prof. Dr. Clemens Albrecht

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**: Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Soziologie)

**Modulnummer**

**Workload**: 300

**Umfang**: 10 LP

**Dauer**: 1 Semester

**Turnus**: WS

**Verwendbarkeit des Moduls**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Asienwissenschaften</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**

Die Studierenden lernen die Grundlagen der Sozioprudenz, lernen komplexe Handlungsstrategien innerhalb und außerhalb von Organisationen.

**Schlüsself-kompetenzen**

Die Studierenden lernen strategisches Handeln im Rahmen von Organisationen.

**Inhalte**

- Kommunikation mit Einzelpersonen
- Kommunikation mit Gruppen
- Reziprozitäts-, Anerkennungs- und Gratifikationssysteme
- Gestaltung sozialer Situationen
- Informelle Strukturen und Organisationszwecke

**Teilnahme- voraussetzungen**

Sozioprudenz in Organisationen I (SP I) (533101700)

**Veranstaltungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1</td>
<td>Sozioprudenz in Organisationen I</td>
<td>45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S 2</td>
<td>Sozioprudenz in Organisationen II</td>
<td>45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Prüfungen**

| Prüfungsform(en) | Portfolio | 120 |

**Studienleistungen u.a. als Zulassungs- voraussetzung zur Modulprüfung**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistung(en)</th>
<th>Referat, Essay oder Übungsaufgaben</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2</td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sonstiges**

- Neben den klassischen Lehrformen (Vortrag, Kleingruppenarbeit, Lektüre) werden netzbasierte Lehrangebote zur Vor- und Nachbereitung bereitgestellt.
- Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann das Portfolio angemeldet werden.

\[ \sum 300 \]

12 Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
# 3.8 Recht als Kultur I (RK I)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553101900</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Modulbeauftragter    | Prof. Dr. Clemens Albrecht |

| Anbietendes Institut (ggf. Abteilung) | Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Soziologie) (Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“) |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Asienwissenschaften</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Anthropology of the Americas</td>
<td>Profil 2: Ethnologie</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Kulturstudien zu Lateinamerika</td>
<td>Wahlpflichtbereich 3</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geographie</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>2.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Lernziele | Die Studierenden - lernen die wichtigsten Ansätze der klassischen Rechtsoziologie kennen und in ihren jeweiligen Spezifika und sozial- bzw. kulturwissenschaftlichen Ausrichtungen zu unterscheiden und - vertiefen ihre Kenntnisse makrosoziologischer Theorie insb. im Bereich der Globalisierungsforchung |

| Schlüsselkompetenzen | Rechts- und kultursoziologisches Denken, kritische Aneignung und Anwendung theoristischer Konzepte und Kategorien, theoretische und analytische Durchdringung komplexer globaler Ordnungsstrukturen, methodologischer Kosmopolitismus. |

| Inhalte | - klassische rechtsoziologische Ansätze (z. B. Marx, Weber, Durkheim, Parsons, Geiger, Popitz, Luhmann, Habermas, Bourdieu, Foucault) - Theorien globaler Vergesellschaftung: Globalisierung und Transnationalisierung (Giddens, Beck, etc.), Weltgesellschaft (Luhmann, etc.), Weltsystem (Wallerstein), Weltkultur (Meyer, etc.), multiple modernities (Eisenstadt, etc.) |

| Teilnahmevoraussetzungen | keine |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>S 1</td>
<td>Einführung in die Rechtssoziologie I: Klassische Ansätze und Positionen</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>S 2</td>
<td>Theorien globaler Vergesellschaftung</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungen</th>
<th>Prüfungsform(en)</th>
<th>Hausarbeit</th>
<th>120</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistungen u.a.</th>
<th>Studienleistung(en)</th>
</tr>
</thead>
</table>

---

13 Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
Modulhandbuch M.A. Politikwissenschaft  
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie  

<table>
<thead>
<tr>
<th>als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</th>
<th>S 1</th>
<th>Referat, Essay oder Übungsaufgaben</th>
<th>45</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>S 2</td>
<td>Referat, Essay oder Übungsaufgaben</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Der Schwerpunkt liegt auf klassischen Lehrformen, insbesondere der Lektüre von Texten und der gemeinsamen Diskussion im Seminar.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann die Hausarbeit angemeldet werden.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Σ 300</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Modulhandbuch M.A. Politikwissenschaft
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie

#### 3.9 Recht als Kultur II (RK II)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>533102000</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Modulbeauftragter | Prof. Dr. Clemens Albrecht |

| Anbietendes Institut (ggf. Abteilung) | Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Soziologie) (Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“) |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Kulturstudien zu Lateinamerika</td>
<td>Wahlpflichtbereich 3</td>
<td>3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lernziele</th>
<th>Die Studierenden</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- lernen neuere Zugänge zum Recht als einer mehrdimensionalen Ordnung kennen und in ihren jeweiligen Spezifika und sozial- bzw. kulturwissenschaftlichen Ausrichtungen zu unterscheiden,</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- vertiefen ihre Kenntnisse im Bereich der normativ-rechtlichen Implikationen der Globalisierungsforschung, und</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- entwickeln ihre analytischen Kompetenzen hinsichtlich der Herausforderungen weiter, die aus einer immer intensiveren Verflechtung, aus Begegnungen und auch Konflikten unterschiedlicher Rechtskulturen in einer zunehmend als ‚global‘ beschreibbaren modernen Gesellschaft resultieren.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Schlüsselkompetenzen | rechts- und kultursoziologisches Denken, kritische Aneignung und Anwendung theorietischer Konzepte und Kategorien, theoretische und analytische Durchdringung komplexer globaler Ordnungsstrukturen, methodologischer Kosmopolitismus |

| Inhalte | - neuer Ansätze der Rechtsoziologie, insb. unter Berücksichtigung der Mehrdimensionalität und Kulturalität des Rechts (Symbole, Bilder und Rituale des Rechts, Recht und Religion, Narrationen und Geltungsgeschichten, Medien und Medialisierung des Rechts, Recht und Literatur/Ästhetik/Kunst, etc.) |
|         | - Theorie und Empirie normativ-rechtlicher Globalisierung und globaler Ordnungsbildung (Rechtskulturvergleich, legal transplants und Rechtskulturkonflikte, global governance, global legal culture, Menschenrechte und transitional justice, gesellschaftlicher Konstitutionalismus, usw.) |

| Teilnahmevoraussetzungen | Recht als Kultur I (RK I) (533101900) |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1</td>
<td>Einführung in die Rechtsoziologie II: Rechtsanalyse als Kulturforschung</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S 2</td>
<td>Rechtshistorie und globale Moderne</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>45</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungen</th>
<th>Prüfungsform(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</td>
<td>Portfolio</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Studienleistung(en)(^{14})</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>S 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Referat, Essay oder Übungsaufgaben</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>S 2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Referat, Essay oder Übungsaufgaben</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Der Schwerpunkt liegt auf klassischen Lehrformen, insbesondere der Lektüre von Texten und der gemeinsamen Diskussion im Seminar.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann das Portfolio angemeldet werden.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

\(^{14}\)Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
### Weltgesellschaft I – Eigenstrukturen und funktionale Differenzierung (WG I)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553102100</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter:** Prof. Dr. David Kaldewey

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung):**
- Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Soziologie)
- Forum Internationale Wissenschaft (FIW)

**Verwendbarkeit des Moduls**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Asienwissenschaften</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Kulturstudien zu Lateinamerika</td>
<td>Wahlpflichtbereich 3</td>
<td>2.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geographie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>2.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele:** Das Modul legt die Grundlagen für analytische und empirische Auseinandersetzung mit den Eigenstrukturen und globalen Kommunikationssystemen der Weltgesellschaft. In Verbindung mit dem Modul Weltgesellschaft II qualifizieren sich die Studierenden für berufliche Wege in der Forschung, Beratung oder politischen Gestaltung in internationalen Kontexten (Hochschulen, Organisationen, Verwaltung etc.).

**Schlüsselkompetenzen:**

**Inhalte:**
- Die Funktionssysteme werden nicht isoliert, sondern in ihren vielseitigen Verflechtungen betrachtet. Wenn also bspw. die Wissenschaft analysiert wird, interessieren immer auch Prozesse ihrer Verknüpfung mit Politik und Ökonomie, ebenso wie hinsichtlich der Religion nicht einfach nur die Weltreligionen betrachtet werden, sondern auch die Rolle von Religion im Rechtssystem oder Phänomene „politischer Religion“.

**Teilnahmevoraussetzungen:** keine

**Veranstaltungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppen-</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Modulhandbuch M.A. Politikwissenschaft**
**Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie**

Module des Wahlpflichtbereichs 2
<table>
<thead>
<tr>
<th>Größe</th>
<th>[h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2</td>
<td>30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Prüfungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungsform(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hausarbeit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungsform(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hausarbeit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistung(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S 1 Referat, Essay oder Übungsaufgaben</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 Referat, Essay oder Übungsaufgaben</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sonstiges**

- Neben den klassischen Lehrformen (Vortrag, Kleingruppenarbeit, Lektüre) werden netzbasierte Lehrangebote zur Vor- und Nachbereitung bereitgestellt.
- Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann die Hausarbeit angemeldet werden.

---

15 Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
### Weltgesellschaft II – Regionale Diversifikation und gesellschaftliche Herausforderungen (WG II)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>553102200</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**
Prof. Dr. David Kaldewey

**Anbietendes Institut**
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie
(Abt. Soziologie)
(Forum Internationale Wissenschaft (FIW))

**Verwendbarkeit des Moduls**
<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 1</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Kulturstudien zu Lateinamerika</td>
<td>Wahlpflichtbereich 3</td>
<td>3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**

Aufbauend auf dem Modul Weltgesellschaft I vertiefen die Studierenden ihre analytischen und empirischen Kenntnisse über die Eigenstrukturen und globalen Kommunikationssysteme der Weltgesellschaft, nun zunächst im Blick auf das Spannungsverhältnis von globaler Universalität und regionalen Spezifikationen in sozialen Systemen. Durch die exemplarische Auseinandersetzung mit globalen gesellschaftlichen Herausforderungen (die vielfach als Probleme quer zur funktionalen Differenzierung stehen und nicht auf einzelne Regionen oder Nationen einzuschränken sind) wird das Problembewusstsein für die Vielzahl der sich in der Weltgesellschaft stellenden Herausforderungen geschärft und dafür, dass mit einem Problem nicht zwangsläufig eine Instanz der Problembearbeitung vorhanden ist. Insgesamt qualifizieren sich die Studierenden damit für berufliche Wege in der Forschung, Beratung oder politischen Gestaltung in internationalen Kontexten (Hochschulen, Organisationen, Verwaltung etc.).

**Schlüsselkompetenzen**
Vernetztes und interdisziplinäres Denken, Fähigkeit zur Beobachtung zweiter Ordnung, Beratungs- und Vernetzungskompetenz, Kommunikationskompetenz im Kontext internationaler Organisationen, interkulturelle Sensibilität, Problembewusstsein für die Vielzahl globaler Herausforderungen, soziale Innovationskompetenz, Übersetzung und Vermittlung von soziologischer Grundlagenforschung in Anwendungskontexten.

**Inhalte**

Das erste Seminar widmet sich der regionalen Diversifikation der Funktionssysteme. Wie schon im Modul Weltgesellschaft I stehen Politik, Wissenschaft und Religion im Vordergrund. Entscheidend ist nun aber die Frage nach der spezifischen Ausprägung, Entwicklung und Verflechtung dieser Systeme in unterschiedlichen Regionen der Weltgesellschaft (Europa/Nordamerika, Ostasien, Afrika, Lateinamerika, Indien, Vorderer Orient). Ausgangspunkt ist die doppelte Annahme, dass Globalisierungsprozesse einerseits nicht grundsätzlich auf die Vereinheitlichung von gesellschaftlichen Strukturen hinauslaufen, sondern variantenreich vorkommen, dass aber umgekehrt die beobachtbare Diversifikation nicht bedeutet, dass es regionale Kommunikationszusammenhänge gäbe, die sich gleichsam aus den Funktionssystemen herausziehen könnten. Das zweite Seminar ist stärker praxisorientiert und widmet sich...

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilnahmevoraussetzungen</th>
<th>Weltgesellschaft I (WG I) (553102100)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Veranstaltungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lehrform</strong></td>
<td><strong>Theema</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>S 1</td>
<td>Regionale Diversifikation</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2</td>
<td>Globale gesellschaftliche Herausforderungen</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Prüfungen</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Prüfungsform(en)</strong></td>
<td>Portfolio</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</strong></td>
<td><strong>Studienleistung(en)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>S 1</td>
<td>Referat, Essay oder Übungsaufgaben</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2</td>
<td>Referat, Essay oder Übungsaufgaben</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sonstiges</strong></td>
<td>- Neben den klassischen Lehrformen (Vortrag, Kleingruppenarbeit, Lektüre) werden netzbasierte Lehrangebote zur Vor- und Nachbereitung bereitgestellt.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann das Portfolio angemeldet werden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

16 Übungsaufgaben dürfen nicht zu einer regelmäßigen Anwesenheitspflicht in der Veranstaltung führen.
### Spezielle Soziologien (SPS)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Neue Nummer</td>
<td>300</td>
<td>10 LP</td>
<td>1-2 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulbeauftragter</th>
<th>Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prof. Dr. Clemens Albrecht/Prof. Dr. Jörg Blasius</td>
<td>Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Soziologie)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Studiengang</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geographie</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lernziele</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Die Studierenden sollen vertiefte Kenntnisse in verschiedenen Gegenstandsfeldern der Soziologie (Familie, Migration, Jugend, Religion, Politik, regionale Schwerpunkte etc.) entwickeln und unter vertieften theoretischen Gesichtspunkten analysieren lernen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Schlüsselkompetenzen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Die Studierenden sollen befähigt werden, theoretische Ansätze und Kenntnisse der Soziologie auf konkrete Gesellschaftsbereiche zu übertragen, sie systematisch zu analysieren und aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Familie, Migration, Jugend, Religion, Politik etc. in Verbindung mit soziologischen Wissensbeständen zu interpretieren</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inhalte</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Spezielle Soziologien, wie Wissenssoziologie, Stadtsoziologie, Umweltsoziologie, Bildungssoziologie, Familiensoziologie etc.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilnahmepaussetzungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>keine</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lehrform</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>S 1 (WS, SS)</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2 (WS, SS)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prüfungsform(en)</td>
</tr>
<tr>
<td>Mündliche Prüfung (20 Minuten über die beiden gewählten Seminare)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Studienleistung(en)</td>
</tr>
<tr>
<td>S 1</td>
</tr>
<tr>
<td>S 2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sonstiges</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hinweis: Erst nach Erbringung beider Studienleistungen in den Seminaren kann die Hausarbeit angemeldet werden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Evaluation und Qualitätssicherung (Exportmodul)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>552100800</td>
<td>300 h</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**: Prof. Dr. André Beauducel

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**: Institut für Psychologie

**Verwendbarkeit des Moduls**
- Studiengang: M.A. Soziologie (Wahlpflichtbereich 2, 3.
- Studiengang: M.A. Politikwissenschaft (Wahlpflichtbereich 2, 3.

**Lernziele**
- Anwendungsbezogene Vertiefung der Übung „Evaluation“ aus dem Modul A
- Kontextabhängige Anpassung und Umsetzung von Vorhaben der Evaluation und Qualitätssicherung

**Schlüsselkompetenzen**
- Kommunikative Fähigkeiten
- Präsentationstechniken
- Strategische Planungskompetenzen
- Quantitative und qualitative Informationsverarbeitung
- Selbstständigkeit

**Inhalte**
- Indikatorenableitung und -operationalisierung im Kontext von Validitätstheorien
- Kommunikation mit potenziellen Auftraggebern
- Interaktive Entwicklung von Evaluationsvorhaben
- Berichtlegung und Präsentation
- Verwendungs- und Verwertungszusammenhänge inklusive gesellschaftlicher und politischer Implikationen
- Ökologisch valide Evaluation und Qualitätssicherung in Anwendungskontexten

**Teilnahmevoraussetzungen**: Keine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S1</td>
<td>O1: „Wirkungs- und Qualitätsindikatoren“</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S2</td>
<td>O2: „Anwendungsfelder von Evaluation und Qualitätsmanagement“</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>65</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Prüfungen**
- Prüfungsform(en): mündliche Prüfung

**Studienleistungen u.a. als Zulassungs- voraussetzung zur Modulprüfung**
- Studienleistung(en): S2: Ergebnispräsentation und Erstellung eines Abschlussberichts

**Sonstiges**
- Grundkenntnisse in Statistik

Σ Workload: 300 h
### Sprachpraxis Französisch B1+B2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>507171700</td>
<td>300 h</td>
<td>10 LP</td>
<td>2 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**

Véronique Barth-Lemoine

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**

Institut für Klassische und Romanische Philologie (Abteilung Romanistik)

**Verwendbarkeit des Moduls**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/ Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**

Nach erfolgreicher Absolvierung verfügen die Studierenden über Französischkenntnisse auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen unter schwerpunktmäßiger Berücksichtigung der folgenden Bereiche:

- Leseverstehen
- Schriftliche Produktion
- Lexikalische Kompetenz
- Grammatische Kompetenz
- Orthographische Kompetenz
- Mündliche Kommunikation

**Schlüsselkompetenzen**

- (fremd)sprachliche Kompetenz
- interkulturelle Kompetenz

**Inhalte**

Grammatik, Wortschatz, Stilistik und Idiomatik in kontextualisierter Form sowie Schreiben und Sprechen auf dem Niveau B2, grammatische bzw. syntaktische Analyse

**Teilnahmevoraussetzungen**

keine

**Veranstaltungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SpÜ1</td>
<td>B1</td>
<td>30</td>
<td>4</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>SpÜ2</td>
<td>B2</td>
<td>30</td>
<td>4</td>
<td>90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Prüfungen**

Zwei Klausuren (je 50%)

**Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung**

SpÜ1 und SpÜ2: Sprachpraktische Übungsaufgaben

20

**Sonstiges**


\[ \sum \text{Workload} = 300 \]
# Sprachpraxis Italienisch B1+B2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>507173600</td>
<td>300h</td>
<td>10 LP</td>
<td>2 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**
Dr. Stefania Masi

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**
Institut für Klassische und Romanische Philologie (Abteilung Romanistik)

**Modulbeauftragter**
Dr. Stefania Masi

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**
Institut für Klassische und Romanische Philologie (Abteilung Romanistik)

### Lernziele
Nach erfolgreicher Absolvierung verfügen die Studierenden über Italienischkenntnisse auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen unter schwerpunktmäßiger Berücksichtigung der folgenden Bereiche:
- Leseverstehen
- Schriftliche Produktion
- Lexikalische Kompetenz
- Grammatische Kompetenz
- Orthographische Kompetenz

### Schlüsselkompetenzen
- (fremd)sprachliche Kompetenz
- interkulturelle Kompetenz

### Inhalte
Grammatik, Wortschatz, Stilistik und Idiomatik in kontextualisierter Form sowie Grundkompetenzen Lesen und Schreiben auf dem Niveau B2

### Teilnahmevoraussetzungen
keine

### Veranstaltungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SpÜ1</td>
<td>B1</td>
<td>30</td>
<td>4</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>SpÜ2</td>
<td>B2</td>
<td>30</td>
<td>4</td>
<td>90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Prüfungen
Zwei Klausuren (je 50%)

### Studienleistungen u.a. als Zulassungsanforderung zur Modulprüfung
SpÜ1 + SpÜ2: Sprachpraktische Übungsaufgaben 20

### Sonstiges

- Prüfungsform(en)
- SpÜ: Sprachpraktische Übungsaufgaben
- Workload 300
### Sprachpraxis Spanisch B1+B2

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Workload</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>507178600</td>
<td>300 h</td>
<td>10 LP</td>
<td>300 h</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter:** Inmaculada Sánchez Ponce  
**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung):** Institut für Klassische und Romanische Philologie (Abteilung Romanistik)

**Verwendbarkeit des Moduls:**
- Studiengang: M.A. Politikwissenschaft  
- Wahlpflichtbereich: 2  
- Studiensemester: 1.-3.

**Turnus:** WS und SS

**Modulnummer:** 507178600
**Workload:** 300 h
**Umfang:** 10 LP
**Workload:** 300 h

**Turnus:** WS und SS

**Modulbeauftragter:** Inmaculada Sánchez Ponce

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung):** Institut für Klassische und Romanische Philologie (Abteilung Romanistik)

**Verwendbarkeit des Moduls:**
- Studiengang: M.A. Politikwissenschaft  
- Wahlpflichtbereich: 2  
- Studiensemester: 1.-3.

**Lernziele:**
Nach erfolgreicher Absolvierung verfügen die Studierenden über Spanischkenntnisse auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen unter schwerpunktmäßiger Berücksichtigung der folgenden Bereiche:
- Leseverstehen  
- Hörverstehen  
- Schriftliche Produktion  
- Lexikalische Kompetenz  
- Grammatische Kompetenz  
- Orthographische Kompetenz  
- Phonologische Kompetenz  

**Schlüsselkompetenzen:**
- (fremd)sprachliche Kompetenz  
- interkulturelle Kompetenz

**Inhalte:**
Grammatik, Wortschatz, Stilistik und Idiomatik in kontextualisierter Form sowie Grundkompetenzen Lesen, Hören und Schreiben auf dem Niveau B2

**Teilnahmevoraussetzungen:**
keine

**Veranstaltungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform</th>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SpÜ1</td>
<td>SpÜ2</td>
<td>SpÜ1</td>
<td>SpÜ2</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Prüfungen**

- Zwei Klausuren (je 50%)

**Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung:**

- SpÜ 1 + SpÜ2: Sprachpraktische Übungsaufgaben

**Sonstiges**

- Anwesenheitspflicht

**Σ Workload:** 300
## Praktische Philosophie

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aktuell: 551100400</td>
<td>300 h</td>
<td>10 LP</td>
<td>1-2 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**
Prof. Dr. Christoph Horn

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**
Institut für Philosophie, Lehrstuhl für Praktische Philosophie und Philosophie der Antike

**Verwendbarkeit des Moduls**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/ Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Philosophie</td>
<td>Pflicht</td>
<td>1.-2.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**
Nach dem erfolgreichen Absolvieren dieses Moduls haben die Studierenden die folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten:
- Überblick über zentrale Begriffe, Argumente, Theorien, Ansätze und Schultraditionen im Bereich der Moralphilosophie
- Einblicke in speziellere Fragestellungen und kontroverse Diskussionsfelder im Bereich der Moralphilosophie
- rationales philosophisches Argumentieren in Fragen der Moral
- Lektüre und Interpretation moralphilosophischer Texte

**Schlüsselkompetenzen**
- sicherer Umgang mit aktueller Forschungsliteratur auf dem Gebiet des Moduls
- Fähigkeit zur Abfassung schriftlicher Arbeiten mit Bezug auf die aktuelle Forschungsliteratur auf dem Gebiet des Moduls
- Fähigkeit der mündlichen Präsentation dieser schriftlichen Arbeiten entsprechend der akademischen Standards

**Inhalte**
Vertiefte Fragestellungen der praktischen Philosophie wie etwa
- Normative Ethik, Metaethik, angewandte Ethik
- Politische Philosophie
- Sozialphilosophie
- Rechtsphilosophie


**Teilnahmevoraussetzungen**
Keine

**Veranstaltungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S1 (WS und SS)</td>
<td></td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>S2 (WS und SS)</td>
<td></td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Prüfungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungsform(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hausarbeit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzungen zur</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S1: Referat, Essay, Stundenprotokoll oder äquivalente Leistung</td>
</tr>
<tr>
<td>S2: Referat, Essay, Stundenprotokoll oder äquivalente Leistung</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| 60 |
| 60 |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulprüfung</th>
<th>Sonstiges</th>
<th>Σ Workload</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>300</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Vertiefungsmodul Neuzeit I

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>554101700</td>
<td>300h</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**

Prof. Dr. Dominik Geppert

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**

Institut für Geschichtswissenschaft, Abt. für Geschichte der Neuzeit

**Verwendbarkeit des Moduls**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Neuzeit</td>
<td>Pflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich I</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich I</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**

- problemorientierte Vertiefung der im Bachelor erworbenen Kenntnisse zur neuzeitlichen Geschichte
- Fähigkeit zur Strukturierung des Wissens
- Reflexion von Forschungskontroversen und -ergebnissen
- Heranführung an die Konzeption eigener Forschungsarbeiten und deren Präsentation
- methodensicherer Umgang mit historischen Quellen unterschiedlichster Art, ihren Überlieferungen und Editionen

**Schlüsselkompetenzen**

Selbständiges Denken und kritische Reflexion
Recherche/Informationsbeschaffung
Analyse- und Problemlösungsstrategien
Sichere Anwendung allgemeiner wissenschaftlicher Arbeits- und Präsentationstechniken

**Inhalte**

Im Kolloquium werden Fragen und Tendenzen der Forschung reflektiert und diskutiert, die Studierenden lernen auf fortgeschrittenem Niveau, zu Forschungskontroversen Stellung zu beziehen und die eigene Position zu begründen. In der Übung steht die Vielfalt, Eigenart und Aussagekraft historischer Quellen im Mittelpunkt. Relevante Arbeitstechniken und Methoden werden auf Quellen angewandt und die Studierenden werden befähigt, Quellenanalysen zu komplexen Fragen unter Anwendung geschichtswissenschaftlicher Methoden und Verarbeitung der relevanten Forschungsansätze durchzuführen.

**Teilnahmevoraussetzungen**

keine

**Veranstaltungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>K</td>
<td></td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Ü</td>
<td></td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Prüfungen**

Prüfungsform(en)
### Studienleistungen u.a. als Zulassungs- voraussetzung zur Modulprüfung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Klausur</th>
<th>90</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistung(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>K und Ü</strong>: schriftliche und/oder mündliche Studienleistungen in Form von Referat, Sitzungsprotokoll, schriftliche Aufgaben. Spezifische Anforderungen für die einzelnen Lehrveranstaltungen werden in den Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sonstiges</th>
<th>300</th>
</tr>
</thead>
</table>

| Total Workload | 300 |
## Vertiefungsmodul Osteuropäische Geschichte I

### Modulhandbuch M.A. Politikwissenschaft
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie

### 3.19 Vertiefungsmodul Osteuropäische Geschichte I

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>554102000</td>
<td>300h</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**
Prof. Dr. Martin Aust

**Anbietendes Institut**
Institut für Geschichtswissenschaft, Abt. für Osteuropäische Geschichte

**Verwendbarkeit des Moduls**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/ Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studien-semester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung</td>
<td>Osteuropäische Geschichte</td>
<td>Pflichtbereich</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung</td>
<td>Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich I</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung</td>
<td>Internationale Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich I</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**
- problemorientierte Vertiefung der im Bachelor erworbenen Kenntnisse zur Osteuropäischen Geschichte
- Fähigkeit zur Strukturierung des Wissens
- Reflexion von Forschungskontroversen und -ergebnissen
- Heranführung an die Konzeption eigener Forschungsarbeiten und deren Präsentation
- methodensicherer Umgang mit historischen Quellen unterschiedlichster Art, ihren Überlieferungen und Editionen

**Schlüsselkompetenzen**
Selbständiges Denken und kritische Reflexion
Recherche/Informationsbeschaffung
Analyse- und Problemlösungsstrategien
Sichere Anwendung allgemeiner wissenschaftlicher Arbeits- und Präsentationstechniken

**Inhalte**
Im Kolloquium werden Fragen und Tendenzen der Forschung reflektiert und diskutiert, die Studierenden lernen auf fortgeschrittenem Niveau, zu Forschungskontroversen Stellung zu beziehen und die eigene Position zu begründen. In der Übung steht die Vielfalt, Eigenart und Aussagekraft historischer Quellen im Mittelpunkt. Relevante Arbeitstechniken und Methoden werden auf Quellen angewandt und die Studierenden werden befähigt, Quellenanalysen zu komplexe Fragen unter Anwendung geschichtswissenschaftlicher Methoden und Verarbeitung der relevanten Forschungsansätze durchzuführen.

**Teilnahmevoraussetzungen**
keine

**Veranstaltungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>K</td>
<td></td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Ü</td>
<td></td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfungen</td>
<td>Prüfungsform(en)</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Klausur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Studienleistungen u.a. als Zulassungs-
| voraussetzung zur Modulprüfung         | Studienleistung(en) | 60+30 |

| Sonstiges                              | ∑ Workload       | 300 |
|                                        |                 |    |
Vertiefungsmodul Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte I

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>554102300</td>
<td>300h</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Modulbeauftragter: Prof. Dr. Carsten Burhop

Anbietendes Institut (ggf. Abteilung): Institut für Geschichtswissenschaft, Abt. für Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

Verwendbarkeit des Moduls

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td>Pflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich I</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich I</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Lernziele

- problemorientierte Vertiefung der im Bachelor erworbenen Kenntnisse zur Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
- Fähigkeit zur Strukturierung des Wissens
- Reflexion von Forschungskontroversen und -ergebnissen
- Heranführung an die Konzeption eigener Forschungsarbeiten und deren Präsentation
- methodensicherer Umgang mit historischen Quellen unterschiedlichster Art, ihren Überlieferungen und Editionen

Schlüsselkompetenzen

Selbständiges Denken und kritische Reflexion
Recherche/Informationsbeschaffung
Analyse- und Problemlösungsstrategien
Sichere Anwendung allgemeiner wissenschaftlicher Arbeits- und Präsentationstechniken

Inhalte

Im Kolloquium werden Fragen und Tendenzen der Forschung reflektiert und diskutiert, die Studierenden lernen auf fortgeschrittenem Niveau, zu Forschungskontroversen Stellung zu beziehen und die eigene Position zu begründen. In der Übung steht die Vielfalt, Eigenart und Aussagekraft historischer Quellen im Mittelpunkt. Relevante Arbeitstechniken und Methoden werden auf Quellen angewandt und die Studierenden werden befähigt, Quellenanalysen zu komplexen Fragen unter Anwendung geschichtswissenschaftlicher Methoden und Verarbeitung der relevanten Forschungsansätze durchzuführen.

Teilnahmevoraussetzungen: keine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungsform</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>K</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ü</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfungen</td>
<td>Prüfungsform(en)</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------------------------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>----</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Klausur</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</th>
<th>Studienleistung(en)</th>
<th>60+30</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>K und Ü</strong>: schriftliche und/oder mündliche Studienleistungen in Form von Referat, Sitzungsprotokoll, schriftliche Aufgaben. Spezifische Anforderungen für die einzelnen Lehrveranstaltungen werden in den Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sonstiges</th>
<th>Σ Workload</th>
<th>300</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Schwerpunktmodul Neuzeit I

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>534105600</td>
<td>300h</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragger**: Prof. Dr. Joachim Scholtyscek

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**: Institut für Geschichtswissenschaft, Abt. für Geschichte der Neuzeit

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Neuzeit</td>
<td>Pflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich IV und V</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Alte Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Mittelalterliche Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich IV</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Frühe Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Osteuropäische Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich III</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Kunstgeschichte, Zusatzfach Geschichte</td>
<td>Schwerpunkt Neuzeit</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**
- vertiefte Kenntnisse zu ausgewählten Themenfeldern der neuzitlichen Geschichte
- selbständige Erfassung, Sichtung und Analyse von Quellen und Forschungsliteratur zu einem komplexen Thema aus dem Bereich der Neuesten Geschichte
- weitgehend selbständige Reflexion von Forschungsstand und -perspektiven zu diesem Thema sowohl in mündlicher wie in schriftlicher Form

**Schlüsselkompetenzen**
- Erweiterung und Vertiefung der historischen Allgemeinbildung und des historischen Verständnisses
- Selbstorganisiertes und zielgerichtetes Arbeiten
- Recherche/Informationsbeschaffung
- Analyse- und Problemlösungsstrategien
- Sichere Anwendung allgemeiner wissenschaftlicher Arbeits- und Präsentationstechniken
Inhalte
Die Vorlesung behandelt ein ausgewähltes Themenfeld der neuzeitlichen Geschichte und erweitert und vertieft das erworben Wissen. Das Hauptseminar beschäftigt sich quellennah und forschungsorientiert mit ausgewählten Themen zur Geschichte der Neuzeit. Im Vordergrund steht die Erarbeitung des aktuellen Forschungsstandes zu dem ausgewählten Themenfeld. Fragen und Tendenzen der Forschung werden weitgehend selbständig reflektiert und diskutiert, die Studierenden werden befähigt, zu Forschungskontroversen Stellung zu beziehen und die eigene Position zu begründen.

Teilnahmevoraussetzungen
keine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>V/PI</td>
<td></td>
<td></td>
<td>200</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>S</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Max. 30</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Prüfungen
Hausarbeit
120

Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung
S: schriftliche und/oder mündliche Studienleistungen in Form von Referat, Sitzungsprotokoll, schriftliche Aufgaben. Spezifische Anforderungen für die einzelnen Lehrveranstaltungen werden in den Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.
60

Sonstiges
\[ \text{\sum Workload} = 300 \]
### Schwerpunktmodul Osteuropäische Geschichte I

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>534106000</td>
<td>300h</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulbeauftragter**

Prof. Dr. Martin Aust

**Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)**

Institut für Geschichtswissenschaft, Abt. für Osteuropäische Geschichte

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Osteuropäische Geschichte</td>
<td>Pflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich IV und V</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Alte Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Mittelalterliche Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich IV</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Frühe Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich III</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Kunstgeschichte, Zusatzfach Geschichte</td>
<td>Schwerpunkt Neuzeit</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Soziologie</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**

- vertiefte Kenntnisse zu ausgewählten Themenfeldern der osteuropäischen Geschichte
- selbständige Erfassung, Sichtung und Analyse von Quellen und Forschungsliteratur zu einem komplexen Thema aus dem Bereich der Osteuropäischen Geschichte
- weitgehend selbständige Reflexion von Forschungsstand und -perspektiven zu diesem Thema sowohl in mündlicher wie in schriftlicher Form

**Schlüsselkompetenzen**

Erweiterung und Vertiefung der historischen Allgemeinbildung und des historischen Verständnisses
Selbstorganisiertes und zielgerichtetes Arbeiten
Recherche/Informationsbeschaffung
Analyse- und Problemlösungsstrategien
Sichere Anwendung allgemeiner wissenschaftlicher Arbeits- und Präsentationstechniken
### Inhalte

Die Vorlesung behandelt ein ausgewähltes Themenfeld der osteuropäischen Geschichte und erweitert und vertieft das erworbene Wissen. Das Hauptseminar beschäftigt sich quellennah und forschungsorientiert mit ausgewählten Themen zur Geschichte Osteuropas. Im Vordergrund steht die Erarbeitung des aktuellen Forschungsstandes zu dem ausgewählten Themenfeld. Fragen und Tendenzen der Forschung werden weitgehend selbständig reflektiert und diskutiert, die Studierenden werden befähigt, zu Forschungskontroversen Stellung zu beziehen und die eigene Position zu begründen.

### Teilnahme-voraussetzungen

keine

### Veranstaltungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S</td>
<td></td>
<td>Max. 30</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>V/PI</td>
<td></td>
<td>200</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Prüfungen

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungsform(en)</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hausarbeit</td>
<td>120</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistung(en)</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S: schriftliche und/oder mündliche Studienleistungen in Form von Referat, Sitzungsprotokoll, schriftliche Aufgaben. Spezifische Anforderungen für die einzelnen Lehrveranstaltungen werden in den Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.</td>
<td>60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sonstiges

<table>
<thead>
<tr>
<th>∑ Workload</th>
<th>300</th>
</tr>
</thead>
</table>
## Schwerpunktmodul Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte I

### Modulhandbuch M.A. Politikwissenschaft
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie

### 3.23 Schwerpunktmodul Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte I

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>534106200</td>
<td>300h</td>
<td>10 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
<tr>
<td>Modulbeauftragter</td>
<td>Prof. Dr. Carsten Burhop</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anbietendes Institut</td>
<td>Institut für Geschichtswissenschaft, Abt. für Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Verwendbarkeit des Moduls

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte</td>
<td>Pflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Allgemeine Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich IV und V</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Alte Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Mittelalterliche Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich IV</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Frühe Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Osteuropäische Geschichte</td>
<td>Wahlpflichtbereich</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Geschichte, Fachrichtung Internationale Geschichte der Neuzeit</td>
<td>Wahlpflichtbereich III</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Kunstgeschichte, Zusatzfach Geschichte</td>
<td>Schwerpunkt Neuzeit</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Lernziele
- vertiefte Kenntnisse zu ausgewählten Themenfeldern der Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
- selbständige Erfassung, Sichtung und Analyse von Quellen und Forschungsliteratur zu einem komplexen Thema aus dem Bereich der Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
- weitgehend selbständige Reflexion von Forschungsstand und –perspektiven zu diesem Thema sowohl in mündlicher wie in schriftlicher Form

### Schlüsselkompetenzen
- Erweiterung und Vertiefung der historischen Allgemeinbildung und des historischen Verständnisses
- Selbstorganisiertes und zielgerichtetes Arbeiten
- Recherche/Informationsbeschaffung
- Analyse- und Problemlösungsstrategien
- Sichere Anwendung allgemeiner wissenschaftlicher Arbeits- und Präsentationstechniken
**Inhalte**


**Teilnahme-voraussetzungen**

keine

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S</td>
<td>Max. 30</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>V/PI</td>
<td>200</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Prüfungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungsform(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hausarbeit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prüfungsform(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Hausarbeit</td>
</tr>
</tbody>
</table>

120

**Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistung(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S: schriftliche und/oder mündliche Studienleistungen in Form von Referat, Sitzungsprotokoll, schriftliche Aufgaben. Spezifische Anforderungen für die einzelnen Lehrveranstaltungen werden in den Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

60

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sonstiges</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>$\Sigma$ Workload 300</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Module des Wahlpflichtbereichs 2 59
### Makroökonomik A

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>333110011</td>
<td>225 h</td>
<td>7.5 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>WS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulbeauftragte/r</th>
<th>Prof. Dr. Moritz Kuhn</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anbietendes Institut (ggf. Abt.)</th>
<th>Fachbereich Wirtschaftswissenschaften</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Modus</th>
<th>Fachsemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>B.A. Volkswirtschaftslehre</td>
<td>Pflicht</td>
<td>2. bzw. 3.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| Lernziele | Die Teilnehmer lernen, langfristig wirksame gesamtwirtschaftliche Entwicklungen mit Hilfe der grundlegenden theoretischen Modelle des makroökonomischen Gleichgewichts zu interpretieren. Sie erkennen die grundlegende Bedeutung des Arbeitsangebots, der technologischen Entwicklung und der Kapitalakkumulation für das gesamtwirtschaftliche Wachstum und werden auf dieser Grundlage in die Lage versetzt, diesbezügliche wirtschaftspolitische Diskussionen kritisch zu beurteilen. |

| Schlüsselkompetenzen | |
|----------------------| |


| Teilnahmevoraussetzungen | keine |

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform, Thema, Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vorlesung, Übung</td>
<td>4+2</td>
<td></td>
<td>(K) 90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>(S) 135</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>| Prüfung(en) | Prüfungsform(en) | Benotung |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Klausur</th>
<th>benotet</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</td>
<td>Studienleistung(en)</td>
<td>keine</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Makroökonomik B

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>333110012</td>
<td>225 h</td>
<td>7,5 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>SS</td>
</tr>
<tr>
<td>Modulkennung</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BA VWL PF MAKRO B</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Modulbeauftragte/r</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prof. Dr. Thomas Hintermaier</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anbietendes Institut</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(ggf. Abt.)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fachbereich Wirtschaftswissenschaften</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verwendbarkeit des Moduls</td>
<td>Studiengang</td>
<td>Modus</td>
<td>Fachsemester</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bachelor of Science</td>
<td></td>
<td>Pflicht</td>
<td>3. bzw. 4. Semester</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Volkswirtschaftslehre</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Semester</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td></td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schlüsselkompetenzen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Inhalte</td>
<td>Dieses Modul präsentiert die theoretischen Modelle des makroökonomischen Gleichgewichts zur Erklärung kurzfristig wirksamer Zusammenhänge. Im Vordergrund stehen Theorien über die Entstehung und Übertragung von Konjunkturzyklen. Dabei spielt der Bezug zu (und die Kenntnis von) gesamtwirtschaftlichen Daten (und deren Quellen) eine wichtige Rolle.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilnahmevoraussetzungen</td>
<td>keine</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Veranstaltungen</td>
<td>Lehrform, Thema, Gruppengröße</td>
<td>SWS</td>
<td>Workload [h]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Vorlesung, Übung</td>
<td>4+2</td>
<td></td>
<td>(K) 90 (S) 135</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfung(en)</td>
<td>Prüfungsform(en)</td>
<td>Benotung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Klausur</td>
<td></td>
<td>benotet</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Studienleistungen</td>
<td>Studienleistung(en)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</td>
<td>keine</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------------------</td>
<td>------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Arbeitsmärkte und Bevölkerungsökonomik

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>333121011</td>
<td>225 h</td>
<td>7,5 LP</td>
<td>1 Semester</td>
<td>SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Modulkennung**

BA VWL WPF VWLO AMARKT BEVÖKON

**Modulbeauftragte/r**

Prof. Dr. Christian Bayer

**Anbietendes Institut (ggf. Abt.)**

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

**Verwendbarkeit des Moduls**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studiengang</th>
<th>Modus</th>
<th>Fachsemester</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bachelor of Science Volkswirtschaftslehre</td>
<td>Wahlpflicht/ VWL</td>
<td>5. bzw. 6. Semester</td>
</tr>
<tr>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1.-3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Lernziele**

Die Studierenden sollen Zusammenhänge zwischen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung erkennen und verstehen lernen, wie diese ökonomisch erklärt werden können. Sie lernen die Wirksamkeit wirtschaftspolitischer Maßnahmen in diesem Bereich zu bewerten.

**Schlüsselkompetenzen**


**Teilnahmevoraussetzungen**

keine

**Veranstaltungen**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lehrform, Thema, Gruppengröße</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Vorlesung, Übung</td>
<td>2+2</td>
<td>(K) 60 (S) 165</td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfung(en)</td>
<td>Prüfungsform(en)</td>
<td>Benotung</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Klausur, Hausarbeit oder mündlich</td>
<td>benotet</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</th>
<th>Studienleistung(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>keine</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sonstiges</th>
<th>Relevante Lehrbücher sind:</th>
</tr>
</thead>
</table>
### Ethik und angewandte Ethik

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer Aktuell: 531100700</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
<th>Modulbeauftragter</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>300 h</td>
<td>10 LP</td>
<td>1-2 Semester</td>
<td>WS und SS</td>
<td>Prof. Dr. Bert Heinrichs</td>
</tr>
<tr>
<td>Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Institut für Philosophie, Philosophie unter besonderer Berücksichtigung der Ethik in den Biowissenschaften an der Universität Bonn</td>
</tr>
<tr>
<td>Verwendbarkeit des Moduls</td>
<td>Studiengang</td>
<td>Pflicht-/ Wahlpflichtbereich</td>
<td>Studiensemester</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Philosophie</td>
<td>Wahlpflicht</td>
<td>3-4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>M.A. Politikwissenschaft</td>
<td>Wahlpflichtbereich 2</td>
<td>1-3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lernziele</td>
<td>Nach dem erfolgreichen Absolvieren dieses Moduls haben die Studierenden die folgenden Kenntnisse und Fähigkeiten:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Überblick über zentrale Begriffe, Argumente, Theorien, Ansätze und Schultraditionen im Bereich der Moralphilosophie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Einblicke in speziellere Fragestellungen und kontroverse Diskussionsfelder im Bereich der Moralphilosophie</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>rationales philosophisches Argumentieren in Fragen der Moral</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lektüre und Interpretation moralphilosophischer Texte</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Schlüsselkompetenzen</td>
<td>sicherer Umgang mit aktueller Forschungsliteratur auf dem Gebiet des Moduls</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fähigkeit zur Abfassung schriftlicher Arbeiten mit Bezug auf die aktuelle Forschungsliteratur auf dem Gebiet des Moduls</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Fähigkeit der mündlichen Präsentation dieser schriftlichen Arbeiten entsprechend der akademischen Standards</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Teilnahmevoraussetzungen</td>
<td>Keine</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Veranstaltungen</td>
<td>Lehrform</td>
<td>Thema</td>
<td>Gruppengröße</td>
<td>SWS</td>
<td>Workload [h]</td>
</tr>
<tr>
<td>S1 (WS und SS)</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S2 (WS und SS)</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
<td>60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Prüfungen</td>
<td>Prüfungsform(en)</td>
<td>Hausarbeit</td>
<td>90</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistung(en)</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S1: Referat, Essay, Stundenprotokoll oder äquivalente Leistung</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>S2: Referat, Essay, Stundenprotokoll oder äquivalente Leistung</td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sonstiges

| Summe Workload: 300                                                       |   |

---

Modulhandbuch M.A. Politikwissenschaft
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie
4. Weitere Leistungen und Module
# 4.1 Masterarbeit

## Masterarbeit

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulnummer</th>
<th>Workload</th>
<th>Umfang</th>
<th>Dauer</th>
<th>Turnus</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>300</td>
<td>30 LP</td>
<td>6 Monate</td>
<td>WS und SS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Modulbeauftragter</th>
<th>Prüfungsausschussvorsitzende/r</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Anbietendes Institut (ggf. Abteilung)</th>
<th>Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie (Abt. Politische Wissenschaft)</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Verwendbarkeit des Moduls</th>
<th>Studiengang</th>
<th>Pflicht-/Wahlpflichtbereich</th>
<th>Studiensemester</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lernziele</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>• Erkenntnis der immanenten Logik wissenschaftlicher Argumentation</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Eigenständige Umsetzung/Anwendung der konzeptionellen Verknüpfungen in der wissenschaftlichen Argumentationsfolge</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Übersetzung eigener fachlicher und gesellschaftspolitischer Interessen in ein dem angestrebten Abschluss angemessenes Thema für die Abschlussarbeit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Reflexion des eigenen Beitrags in dem Zusammenhang der fachwissenschaftlichen oder fachdidaktischen Diskussion</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Reflexion des eigenen Beitrags in dem Zusammenhang gesellschaftspolitischer Herausforderungen/Aktualität</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Kenntnis der für die fachwissenschaftliche/gesellschaftspolitische Einbindung erforderlichen Eckpfeiler der Argumentation</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Fähigkeit zum Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Schlüsselkompetenzen</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>• konzeptionelles Denken</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Fähigkeit und Bereitschaft zur Reflexion der eigenen Rolle in dem gesellschaftspolitischen und fachlichen Bezugsrahmen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Kompetenz mit Bezug auf Erfordernisse der Informationsbeschaffung und -auswahl</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Sprachkompetenz (Gestaltung einer schriftlich dargelegten wissenschaftlichen Argumentation)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>• Fähigkeit zur Aufgabenbewältigung in einem vorgegebenen Zeitrahmen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inhalte</th>
<th>Logik der wissenschaftlichen Argumentation:</th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>• Beschreibung – Analyse – Bewertung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Problematisierung – Theoriebezug – Hypothesenableitung – methodische Operationalisierung – Dateninterpretation – Schlussfolgerungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Teilnahmevoraussetzungen</th>
<th>Mind. 60 LP im Masterstudiengang Politikwissenschaft</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Veranstaltungen</th>
<th>Lehrform</th>
<th>Thema</th>
<th>Gruppe n-größe</th>
<th>SWS</th>
<th>Workload [h]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Prüfungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Masterarbeit 300</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Studienleistungen u.a. als Zulassungsvoraussetzung zur Modulprüfung</th>
<th>Studienleistung(en)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Keine</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstiges</td>
<td>( \sum 300 )</td>
</tr>
</tbody>
</table>