Bei Abschlussarbeiten fügen Sie hier bitte noch die fakultätsweit einheitliche Titelseite vor dieser
professurspezifischen Titelseite ein, welche Sie auf den Seiten der jeweiligen Fakultät finden.

z.B. Informatik: https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Abschlussarbeiten.html

**Titel der Arbeit**

**MASTERARBEIT/ BACHELORARBEIT/**

**SEMINARARBEIT/ HAUSARBEIT**

der Fakultät für Informatik der
HOCHSCHULE AUGSBURG

[nur bei Abschlussarbeiten:
zur Erlangung des akademischen Grades
„Master of Science“/ „Bachelor of Science“]



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Hochschule Augsburg****Prof. Dr. Christoph Buck**Professur für IT-Entrepreneurship und IT-Innovationsmanagement |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Betreut von: | Vorname und Name (mit akad. Grad) |
|  |  |
| Vorgelegt von: | Vorname und Name der Verfasser |
|  | Matr.-Nr. der Verfasser[nur bei Abschlussarbeiten: |
|  | Anschrift der Verfasser] |
|  |  |
| Abgabetermin der Arbeit: | Datum |

# Zusammenfassung

Die Formatvorlage “Überschrift 1” wird Überschriften zugewiesen, die zwar im Inhaltsverzeichnis auftauchen sollen, aber nicht in der Nummerierung bzw. Gliederung des Hauptteils berücksichtigt werden sollen.

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text.

**Stichworte:** Stichwort, Stichwort, Stichwort, Stichwort, Stichwort, Stichwort, Stichwort, Stichwort, Stichwort, Stichwort, Stichwort, Stichwort.

# Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung I

Inhaltsverzeichnis II

Abbildungsverzeichnis III

Tabellenverzeichnis III

Abkürzungsverzeichnis III

Gliederungsebene 1 – Kapitel 1 3

Gliederungsebene 2 – Überschrift 1 3

Gliederungsebene 2 – Überschrift 2 3

Gliederungsebene 1 – Kapitel 2 3

Gliederungsebene 2 3

Gliederungsebene 3 – Überschrift 1 3

Gliederungsebene 3 – Überschrift 2 3

Hinweise zur Zitation 3

Literaturverzeichnis 3

Anhang A Anhang-Gliederungsebene 1 3

Anhang B Anhang-Gliederungsebene 1 3

# Abbildungsverzeichnis

[Abbildung 1: Beispiel-Abbildung (Beschriftung unter Abbildung zentriert, da größer als Bild) 3](#_Toc441585094)

[Abbildung 2: (Beschriftung kürzer als Bild, daher linksbündig) 3](#_Toc441585095)

# Tabellenverzeichnis

[Tabelle 1: Beispiel-Tabelle (Beschriftung linksbündig mit Tabelle) 3](#_Toc441585097)

# Abkürzungsverzeichnis

|  |  |
| --- | --- |
| AK1 | Abkürzung 1 |
| AK2 | Abkürzung 2 |
| AK3 | Abkürzung 3 |
| … | … |
|  |  |

Gliederungsebene 1 – Kapitel 1

Gliederungsebene 2 – Überschrift 1

Die vier Formatvorlagen „Gliederungsebene 1“, „Gliederungsebene 2“, „Gliederungsebene 3“ und „Gliederungsebene 4“ sind für die Gliederung des Hauptteils der Arbeit in insgesamt vier Ebenen gedacht und tauchen dementsprechend auch im Inhaltsverzeichnis der Arbeit auf (außer Ebene 4). Der Textkörper selbst ist mit der Formatvorlage „Fließtext“ zu formatieren (wichtig: nicht „Standard“ verwenden!).

Gliederungsebene 2 – Überschrift 2

Abbildungen selbst erhalten die Formatvorlage „Abbildung“. Zugehörige Beschriftungen die Formatvorlage „Beschriftung“, die Quelle der Abbildung „Beschriftung\_Quelle“.



Abbildung 1: Beispiel-Abbildung (Eingerückt auf 2 cm; siehe Lineal)

Quelle: Eigene Darstellung

Gliederungsebene 1 – Kapitel 2

Gliederungsebene 2

Passendes Zitat zur Einleitung eines Abschnitts, welches nicht zum Textteil gehört.

(Quelle)

Gliederungsebene 3 – Überschrift 1

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text. „normales Zitat im Textkörper” (Krcmar 2005, x).

 „mehrzeiliges langes eingerücktes Zitat …………………………………………… …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………“ (Quelle).

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text[[1]](#footnote-1)

* Text\_Aufzählung; Formatvorlage „Aufzählung\_unnummeriert“
* Text\_Aufzählung;
* Text\_Aufzählung.

Aufzählungen sollten in einem korrekten Satz eingebaut werden. Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text:

1. Text\_Aufzählung; Formatvorlage „Aufzählung\_nummeriert“
2. Text\_Aufzählung;
3. Text\_Aufzählung.

Gliederungsebene 3 – Überschrift 2

Tabelle 1 dient als Beispiel für eine Tabelle. Die Formatvorlagen für die Beschriftungen sind analog zu den Abbildungen „Beschriftung“ und „Beschriftung\_Quelle“.

|  |  |
| --- | --- |
| Tabelle\_Überschrift | Tabelle\_Überschrift |
| Tabelle\_Zelle | Tabelle\_Zelle |
| Tabelle\_Zelle | Tabelle\_Zelle |
| Tabelle\_Zelle | Tabelle\_Zelle |

Tabelle 1: Beispiel-Tabelle (Beschriftung linksbündig mit Tabelle)

Quelle: …

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

Überschrift im Textkörper

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text.

Als Beispiel für eine Formel dient ( 1 ). Hier wird die Formel mit der von Word bereitgestellten Formelfunktion generiert, ist entsprechend des unten gezeigten Beispiels zu nummerieren (Tabelle ohne sichtbaren Rand) und dessen Quelle – sofern vorhanden – im Text beispielsweise in der Form „ … dies kann anhand folgender Formel berechnet werden (Quelle):“ zu kennzeichnen. Bei mehreren Formeln Tabelle kopieren und wieder einfügen.

|  |  |
| --- | --- |
| $\sum\_{1}^{10}1$  | ( ) |

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text.

Überschrift im Textkörper

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text.



Abbildung : (Eingerückt auf 2 cm)

Quelle: [Referenz z. B. Internetquelle oder eigene Darstellung]

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text.

Hinweise zur Zitation

Verweise auf die im Literaturverzeichnis enthaltenen Quellen im Fließtext werden in der Form „<Zuname des Autors> (<Jahr>, S. <Seitenzahlen-von-bis>)“ angegeben. Auf die Angabe von Seitenzahlen ist zu achten. Nicht in den Fließtext eingebundene Verweise sollen der Form „(<Zuname Autor1>; <Zuname Autor2> <Jahr>), S. <Seitenzahlen-von-bis>)“ entsprechen.

Zwei Autoren werden mit einem „**und**“ verbunden. Mehr als zwei Autoren werden mit „**et al.**“ abgekürzt. Bei Quellen, die nach diesen Regeln gleich zitiert würden, wird ein Kleinbuchstabe an die Jahreszahl angehängt. Mehrere Quellen werden jeweils durch Semikolon abgetrennt und in der Regel in alphabetischer Reihenfolge innerhalb der Klammern aufgelistet. Die Namen der Autoren werden hierbei nicht wiederholt. Auf Zusätze wie „vgl.“ soll verzichtet werden; wörtliche Zitate erkennt man an der Verwendung von Anführungszeichen im Text. Im Vorspann und in der Zusammenfassung sind Quellenverweise nicht möglich.

*Hinweis: Dies ist nur ein Vorschlag, bitte mit dem Betreuer absprechen.*

# Literaturverzeichnis

**Ackoff, R. L.** 1961. "Management Misinformation Systems," *Management Science* (14:4), S. 147-156.

**Benbasat, I., und Zmud, R. W.** 2003. “The Identity Crisis within the IS Discipline: Defining and Communicating the Discipline’s Core Properties,” *MIS Quarterly* (27:2), S. 183-194.

**Bonini, C. P.** 1963. *Simulation of Information and Decision Systems in the Firm*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

**Broadbent, M., Weill, P., O’Brien, T., und Neo, B. S.** 1996. “Firm Context and Patterns of IT Infrastructure Capability,” in *Proceedings of the 14th International Conference on Information Systems*, J. I. DeGross, S. Jarvenpaa, and A. Srinivasan (Hsg.), Cleveland, OH, S. 174-194.

**Carroll, J.** 2005. “The Blacksburgh Electronic Village: A Study in Community Computing,” in *Digitial Cities III: Information Technologies for Social Capital*, P. van den Besselaar and S. Kiozumi (Hsg.), New York: Springer-Verlag, S. 43-65.

**Piper, N.** 2016. "Die hohen Kosten des billigen Öls," *Sueddeutsche Zeitung*, <http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erdoel-die-hohen-kosten-des-billigen-oels-1.2824450> [Zugriff: 20.01.2016]

*Hinweis: Dies ist nur ein Vorschlag, bitte mit dem Betreuer absprechen. Auf Einheitlichkeit und Konsistenz ist zu achten*

Anhang-Gliederungsebene 1

Anhang-Gliederungsebene 2 – Teil 1

Lediglich die erste Gliederungsebene des Anhangs wird im Inhaltsverzeichnis berücksichtigt. Die Formatvorlagen für die Gliederung des Anhangs lauten „Anhang\_Ebene 1“ [mit und ohne Seitenumbruch] und „Anhang\_Ebene 2“.

Anhang-Gliederungsebene 2 – Teil 2

Anhang-Gliederungsebene 1

Anhang-Gliederungsebene 2

Bei Abschlussarbeiten fügen Sie hier bitte noch die Erklärung zur Abschlussarbeit ein, welche Sie auf den Seiten der jeweiligen Fakultät finden.

z.B. Informatik:

https://www.hs-augsburg.de/Informatik/Abschlussarbeiten.html

1. Fußzeile [↑](#footnote-ref-1)