|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Der Augsburger Religionsfriede Übungen | Ein Bild, das Muster, Quadrat, Symmetrie, Design enthält.  Automatisch generierte Beschreibunghttps://youtu.be/vXh2tmy2viA | Video |

## Begriffe zuordnen

*Aufgabenstellung: Ordne jedem Begriff die passende Erklärung zu!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (B) | Reformation |  | (1) | religiöse Bewegung im 16. Jahrhundert |
| (B) | Cuius regio, eius religio |  | (2) | katholische Reaktion auf die Reformation |
| (E) | Religionsfreiheit |  | (3) | Protestantenvereinigung im Heiligen Reich |
| (E) | Konfessionen |  | (4) | Versammlung wichtiger politischer Akteure |
| (E) | Kompromiss |  | (5) | Religionsfreiheit nach Landesherrn |
| (M) | Reichstag |  | (6) | Recht auf freie Religionsausübung |
| (O) | Schmalkaldischer Bund |  | (7) | verschiedene Glaubensrichtungen innerhalb des Christentums |
| (R) | Gegenreformation |  | (8) | Akzeptanz unterschiedlicher Meinungen und Glaubensrichtungen |
| (R) | Toleranz |  | (9) | Einigung zwischen gegensätzlichen Positionen |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## Sätze vervollständigen

*Aufgabenstellung: Ordne jedem Satzanfang das passende Satzende zu!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | Kaiser Karl V. ... |  | (1) | ... war ein bedeutender Vertrag. |
| (E) | Konflikte zwischen Konfessionen ... |  | (2) | ... strebte nach religiöser Einheit im Reich. |
| (M) | Der Augsburger Religionsfriede ... |  | (3) | ... schlossen sich im Bund zusammen. |
| (O) | Die Städte erhielten ... |  | (4) | ... für viele Menschen wichtig. |
| (R) | Religionsfreiheit wurde ... |  | (5) | ... das Recht auf ihren Glauben. |
| (S) | Der Reichstag zu Augsburg ... |  | (6) | ... fand im Jahr 1555 statt. |
| (T) | Die protestantischen Fürsten ... |  | (7) | ... blieben nach dem Frieden bestehen. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

## Fragen (Multiple-Choice)

*Aufgabenstellung: Beantworte die Fragen mit Hilfe der Informationen!*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Was war der Augsburger Religionsfriede? |
| (R) | eine religiöse Bewegung im 16. Jahrhundert |
| (S) | ein wichtiger Kompromiss zwischen Konfessionen |
| (V) | eine militärische Auseinandersetzung |
| 2. | Wer wollte die Einheit des Reiches? |
| (A) | Die katholischen Bischöfe |
| (C) | Kaiser Karl V. |
| (S) | Die protestantischen Fürsten |
| 3. | Was bedeutet „Cuius regio, eius religio“? |
| (H) | Religion bestimmt durch den Landesherrn |
| (N) | Glaubenswechsel nach Belieben |
| (R) | Religionsfreiheit für alle Menschen |
| 4. | Welche Gruppen waren am Reichstag beteiligt? |
| (I) | Kaiser, Kurfürsten und Fürsten |
| (R) | Nur die protestantischen Fürsten |
| (V) | Nur die katholischen Bischöfe |
| 5. | Welche Folgen hatte der Religionsfriede? |
| (A) | Es gab keine religiösen Konflikte mehr |
| (F) | Menschen mussten Religion des Landesherrn annehmen |
| (S) | Alle Menschen konnten ihre Religion wählen |
| 6. | Wie beeinflusste der Religionsfriede die Geschichte? |
| (F) | Er war ein Schritt zur Religionsfreiheit |
| (R) | Er führte zu mehr Kriegen in Europa |
| (V) | Er hatte keine langfristigen Auswirkungen |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Richtig oder falsch?

*Aufgabenstellung: Gib an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| wahr | falsch |  |
| (M) | (V) | 1. Der Augsburger Religionsfriede fand 1555 statt. |
| (F) | (A) | 2. Der Augsburger Religionsfriede löste alle Konflikte. |
| (R) | (U) | 3. Die Menschen konnten ihre Religion frei wählen. |
| (R) | (S) | 4. Kaiser Karl V. wollte Einheit im Reich. |
| (E) | (T) | 5. Protestantische Fürsten kämpften für ihre Freiheit. |
| (A) | (R) | 6. Calvinisten wurden im Religionsfriede berücksichtigt. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 7 Fragen zum Text

*Aufgabenstellung: Beantworte die Fragen mit je einem oder zwei ganzen Sätzen!*

Was führte zu den Glaubenskriegen im 16. Jahrhundert?

Welche Rolle spielten die protestantischen Fürsten?

Was war das Ziel des Augsburger Reichstags?

Wie wurde die Religionsfreiheit im Augsburger Frieden geregelt?

Welche Einschränkungen gab es für die Städte?

Was waren die langfristigen Konsequenzen des Friedens?

Wie wird der Augsburger Religionsfriede historisch bewertet?

**Der Augsburger Religionsfriede – Lösungsblatt 1**

## Begriffe zuordnen

*Aufgabenstellung: Ordne jedem Begriff die passende Erklärung zu!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (B) | Reformation |  | (1) | religiöse Bewegung im 16. Jahrhundert |
| (R) | Gegenreformation |  | (2) | katholische Reaktion auf die Reformation |
| (O) | Schmalkaldischer Bund |  | (3) | Protestantenvereinigung im Heiligen Reich |
| (M) | Reichstag |  | (4) | Versammlung wichtiger politischer Akteure |
| (B) | Cuius regio, eius religio |  | (5) | Religionsfreiheit nach Landesherrn |
| (E) | Religionsfreiheit |  | (6) | Recht auf freie Religionsausübung |
| (E) | Konfessionen |  | (7) | verschiedene Glaubensrichtungen innerhalb des Christentums |
| (R) | Toleranz |  | (8) | Akzeptanz unterschiedlicher Meinungen und Glaubensrichtungen |
| (E) | Kompromiss |  | (9) | Einigung zwischen gegensätzlichen Positionen |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | (B) | (R) | (O) | (M) | (B) | (E) | (E) | (R) | (E) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## Sätze vervollständigen

*Aufgabenstellung: Ordne jedem Satzanfang das passende Satzende zu!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (M) | Der Augsburger Religionsfriede ... |  | (1) | ... war ein bedeutender Vertrag. |
| (A) | Kaiser Karl V. ... |  | (2) | ... strebte nach religiöser Einheit im Reich. |
| (T) | Die protestantischen Fürsten ... |  | (3) | ... schlossen sich im Bund zusammen. |
| (R) | Religionsfreiheit wurde ... |  | (4) | ... für viele Menschen wichtig. |
| (O) | Die Städte erhielten ... |  | (5) | ... das Recht auf ihren Glauben. |
| (S) | Der Reichstag zu Augsburg ... |  | (6) | ... fand im Jahr 1555 statt. |
| (E) | Konflikte zwischen Konfessionen ... |  | (7) | ... blieben nach dem Frieden bestehen. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | (M) | (A) | (T) | (R) | (O) | (S) | (E) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Der Augsburger Religionsfriede – Lösungsblatt 2**

## Fragen Multiple-Choice

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Was war der Augsburger Religionsfriede? |
| (S) | ein wichtiger Kompromiss zwischen Konfessionen |
| 2. | Wer wollte die Einheit des Reiches? |
| (C) | Kaiser Karl V. |
| 3. | Was bedeutet „Cuius regio, eius religio“? |
| (H) | Religion bestimmt durch den Landesherrn |
| 4. | Welche Gruppen waren am Reichstag beteiligt? |
| (I) | Kaiser, Kurfürsten und Fürsten |
| 5. | Welche Folgen hatte der Religionsfriede? |
| (F) | Menschen mussten Religion des Landesherrn annehmen |
| 6. | Wie beeinflusste der Religionsfriede die Geschichte? |
| (F) | Er war ein Schritt zur Religionsfreiheit |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | (S) | (C) | (H) | (I) | (F) | (F) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Richtig oder falsch?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| wahr | falsch |  |
| (M) |  | 1. Der Augsburger Religionsfriede fand 1555 statt. |
|  | (A) | 2. Der Augsburger Religionsfriede löste alle Konflikte. |
|  | (U) | 3. Die Menschen konnten ihre Religion frei wählen. |
| (R) |  | 4. Kaiser Karl V. wollte Einheit im Reich. |
| (E) |  | 5. Protestantische Fürsten kämpften für ihre Freiheit. |
|  | (R) | 6. Calvinisten wurden im Religionsfriede berücksichtigt. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | (M) | (A) | (U) | (R) | (E) | (R) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Fragen und Antworten**

Was führte zu den Glaubenskriegen im 16. Jahrhundert?

Die Reformation und Gegenreformation verursachten Konflikte.

Welche Rolle spielten die protestantischen Fürsten?

Sie kämpften für ihre religiöse Freiheit und Anerkennung.

Was war das Ziel des Augsburger Reichstags?

Er sollte eine Lösung für die Konflikte finden.

Wie wurde die Religionsfreiheit im Augsburger Frieden geregelt?

Der Landesherr bestimmte die Religion in seinem Gebiet.

Welche Einschränkungen gab es für die Städte?

Städte mussten manchmal den katholischen Gottesdienst zulassen.

Was waren die langfristigen Konsequenzen des Friedens?

Er legte den Grundstein für konfessionelles Nebeneinander.

Wie wird der Augsburger Religionsfriede historisch bewertet?

Er war wichtig für Religionsfreiheit und Toleranz in Europa.