|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Name Antragsteller/in |  | Matrikelnummer |

**Betrifft:** Anerkennung von Prüfungen für das Masterstudium Philosophie an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Innsbruck (Curriculum kundgemacht im Mitteilungsblatt der Universität Innsbruck vom 26. Juni 2023, 52. Stück, Nr. 616)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Im Rahmen des Studiums**  | **Semes-terstun-den** | **ECTS-Anrech-nungs-punkte** | **Für das Masterstudium Philosophie anzuerkennen als:** | **Semes-terstun-den** | **ECTS-Anrech-nungs-punkte** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **an der Universität** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **positiv beurteilte Prüfungen** (genaue Bezeichnung der Prüfung, Datum) |  |  |  |  |  |
|  |       |      |      | Pflichtmodul: Spezielle Fragen der Theoretischen Philosophie | 4 | 10 |
|  |       |      |      | VO Theoretische Philosophie  | 2 | 5 |
|  |       |      |      | SE Theoretische Philosophie | 2 | 5 |
|  |       |      |      | Pflichtmodul: Spezielle Fragen der Praktischen Philosophie | 4 | 10 |
|  |       |      |      | VO Praktische Philosophie  | 2 | 5 |
|  |       |      |      | SE Praktische Philosophie | 2 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | *Wahlmodule gemäß § 7 Abs. 2 des Curriculums:* |  |  |
|  |       |      |      | Wahlmodul: Angewandte Ethik | 4 | 10 |
|       |      |      | VO Angewandte Ethik | 2 | 5 |
|       |      |      | SE Angewandte Ethik | 2 | 5 |
|  |       |      |      | Wahlmodul: Philosophie der Politik und des Rechts  | 4 | 10 |
|       |      |      | VO Philosophie der Politik und des Rechts | 2 | 5 |
|       |      |      | SE Philosophie der Politik und des Rechts | 2 | 5 |
| 1. P
 |       |      |      | Wahlmodul: Philosophie der Gesellschaft und der Kunst  | 4 | 10 |
|       |      |      | VO Philosophie der Gesellschaft und der Kunst | 2 | 5 |
|       |      |      | SE Philosophie der Gesellschaft und der Kunst | 2 | 5 |
| 1. P
 |       |      |      | Wahlmodul: Transkulturelle und Postkoloniale Philosophie | 4 | 10 |
|       |      |      | VO Transkulturelle und postkoloniale Philosophie | 2 | 5 |
|       |      |      | SE Transkulturelle und postkoloniale Philosophie | 2 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |       |      |      | Wahlmodul: Spezielle Fragen der Geschichte der Philosophie | 4 | 10 |
|       |      |      | VO Spezielle Fragen der Geschichte der Philosophie | 2 | 5 |
|       |      |      | SE Spezielle Fragen der Geschichte der Philosophie | 2 | 5 |
| 1. P
 |       |      |      | Wahlmodul: Spezielle Fragen der Philosophie der Gegenwart | 4 | 10 |
|       |      |      | VO Spezielle Fragen der Philosophie der Gegenwart | 2 | 5 |
|       |      |      | SE Spezielle Fragen derPhilosophie der Gegenwart | 2 | 5 |
| 1. P
 |       |      |      | Wahlmodul: Praxis |  | 10 |
|       |      |      | *Die Praxis im Umfang von 240 Stunden ist in in- oder ausländischen Einrichtungen (Museum, Buch- oder Zeitschriftenverlag, Hörfunk, Archiv, Literaturhaus, Schule, Philosophische Praxis usw.) und/oder im Rahmen von Veranstaltungen (Fachtagung, Workshop, Vortragsreihe, Ring­vorlesung usw.) zu erwerben, in denen fachspezifische Fertigkeiten und Schlüsselkompetenzen erprobt und angewandt werden können. Die Praxis kann auch in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden. Über Dauer, Umfang und Inhalt der erbrachten Tätigkeiten sind Bescheinigungen der Einrichtung/en bzw. der VeranstalterInnen vorzulegen sowie ein Praxisbericht zu verfassen. Vor Antritt der Praxis ist die Genehmigung durch die Universitätsstudienleiterin bzw. den Universitätsstudienleiter einzuholen.* |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. P
 |       |      |      | Wahlmodul: Interdisziplinäre Kompetenzen |  | 10 |
|       |      |      | *Es sind Lehrveranstaltungen im Umfang von 10 ECTS-AP aus den Curricula der an der Universität Innsbruck eingerichteten Master- und/oder Diplomstudien frei zu wählen. Empfohlen werden Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Geschlechterforschung.* |  | 10 |

**Hinweis:** Grau unterlegte Bereiche sind von der Antragstellerin/vom Antragsteller - hinsichtlich der Prüfungen, deren Anerkennung beantragt wird – auszufüllen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: |       |  | Datum: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unterschrift Antragsteller/in: |  | genehmigt:  |
|  |  | Für den/die Universitätsstudienleiter/in: |
|  |  |  Univ.-Prof. Dr. Andreas Oberprantacher, MA |