### Vor-/Nachname Fach Exemplar zur ersten Durchsicht

### Studienverlauf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Semester | Lehrveranstaltung | Dozent:in |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### Schwerpunktgebiet

*Gottes Bund mit den Menschen im Pentateuch (unter besonderer Berücksichtigung der priesterschriftlichen Texte)*

### Literatur

Konkel, Michael, Vergebung ohne Umkehr. Die Bundestheologie als theologische Mitte des Pentateuch, in: Biberger, B./Gerwig, M./Schmiedl, J (Hg.), Bundestheologie. Gott und Mensch in Beziehung, Vallendar 2015, S. 59–82.

Krause, Joachim, Die Bedingungen des Bundes. Studien zur konditionalen Struktur alttestamentlicher Bundeskonzeptionen, FAT 140, Tübingen 2020, S. 49–108 [III. Die konditionale Struktur des Bundes nach der priesterlichen Konzeption].

Lohfink, Norbert, Bund als Vertrag im Deuteronomium, in: Ders., Sudien zum Deuteronomium und zur deuteronomistischen Literatur, Bd. 4, Stuttgart 2000, S. 285–309.

Smend, Rudolf, Die Bundesformel, Zürich 1963.

Stipp, Hermann-Josef, „Meinen Bund hat er gebrochen“ (Gen 17,14). Die Individualisierung des Bundesbruchs in der Priesterschrift, in: Ders., Alttestamentliche Studien: Arbeiten zu Priesterschrift, deuteronomistischem Geschichtswerk und Prophetie, BZAW 442, Berlin 2013, S. 117–139.

Zimmerli, Walther, Sinaibund und Abrahambund. Ein Beitrag zum Verständnis der Priesterschrift, in: Ders., Gottes Offenbarung. Gesammelte Aufsätze zum Alten Testament, München 1969, S. 205–216.