Bergische Universität Wuppertal, Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften

Fachgruppe Katholische Theologie

### MAP 6 (Historische Theologie)

*Kandidat\*in*: **Desiderius Erasmus** (Matrikelnummer **4567890**)

*Prüfer*: Jun.-Prof. Dr. Markus Müller, mmueller@uni-wuppertal.de

*Beisitzer*: Paul Benedikt Krämer

*Teilstudiengang/Studienprofil*: **Kombi-BA G**

*Modul*: TKA6 Historische Theologie

*Veranstaltung*: Vorlesung „Einführung in die Kirchengeschichte“ (KATHT00007)

Mündliche Prüfung, 20 min, am **Donnerstag, 27. März 2025**

#### Protokoll

Schwerpunktthema: **7 : 7. Mittelalterliche Frömmigkeit (Mittelalter)**

Zweite Epoche (nur Kombi-BA G): **1 : A. Antike**

Seminar (nur HRSGe):

Beginn: **11:00** Ende: **11:20**

Es sprechen weder gesundheitliche Gründe noch ein ärztliches Attest gegen die Durchführung der Prüfung.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Note: sehr gut () Unterschrift Prüfer:

Beisitzer:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bloom** |  | **4** | **3** | **2** | **1** |  |
| Wissen | S kennt manche *Epochen*, hat basale *Orientierung* |  |  |  |  | S kennt die *Epochen*, hat sehr gute *Orientierung* |
| Wissen | S hat Prüfungsliteratur nicht verarbeitet |  |  |  |  | S hat die Prüfungsliteratur konstruktiv verarbeitet |
| Wissen | S kennt zentrale Akteure und Schlüsselereignisse nicht |  |  |  |  | S beschreibt zentrale Akteure und Schlüsselereignisse |
| Wissen | S beschreibt sehr unpräzise |  |  |  |  | S beschreibt inhaltlich/begrifflich Präzise |
| Verstehen | S bleibt bei unzusammenhängenden Daten/Fakten |  |  |  |  | S beschreibt Zusammenhänge/Konstellationen |
| Verstehen | S beschreibt historische Konstellationen aus einer *beobachtenden* *Perspektive* |  |  |  |  | S beschreibt historische Konstellationen aus der *Perspektive verschiedener Akteure* |
| Analyse/ Synthese | S bleibt bei *isolierten Daten/Fakten* |  |  |  |  | S beschreibt soziale, politische, religiöse   * *Strukturen, Denk- und Handlungsmuster* * *Veränderung/Entwicklung* derselben (vergleichend) * *Voraussetzungen und Folgen* der Veränderung |
| Analyse/ Synthese | S bleibt strukturalistisch |  |  |  |  | S setzt diese *Strukturen/Muster mit Handlungsspielräumen* der Akteure in Beziehung (Welche sozialen und politischen Strukturen beschränkten oder eröffneten diese Handlungsspielräume?) |
| Synthese | S vermischt die Arten des Urteilens o. urteilt v.a. moralisch |  |  |  |  | S unterscheidet moralisches und historisches Urteil |