Kapitel 12
Ausgewählte eigenschaftstheoretische Konzepte

Thomas Rammsayer

### Inhaltsübersicht

<table>
<thead>
<tr>
<th>Abschnitt</th>
<th>Titel</th>
<th>Seite</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12.1</td>
<td>Das Drei-Faktoren-Modell der Persönlichkeit von Eysenck</td>
<td>222</td>
</tr>
<tr>
<td>12.2</td>
<td>Extraversion, Neurotizismus und Psychotizismus als grundlegende Persönlichkeitsdimensionen</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>12.3</td>
<td>Hierarchischer Aufbau der grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen</td>
<td>224</td>
</tr>
<tr>
<td>12.4</td>
<td>Zur biologischen Basis der grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen von Eysenck</td>
<td>226</td>
</tr>
<tr>
<td>12.4.1</td>
<td>Die Hemmungstheorie der Extraversion</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>12.4.2</td>
<td>Die Arousal-Theorie der Extraversion</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>12.5</td>
<td>Bewertung von Eysencks Persönlichkeitstheorie</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>12.6</td>
<td>Der psycholexikalische Ansatz</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>12.7</td>
<td>Fünf-Faktoren-Modelle der Persönlichkeit</td>
<td>233</td>
</tr>
<tr>
<td>12.8</td>
<td>Facetten der Big-Five-Faktoren nach Costa und McCrae</td>
<td>234</td>
</tr>
<tr>
<td>12.9</td>
<td>Bewertung der Fünf-Faktoren-Modelle im Rahmen des psycholexikalischen Ansatzes</td>
<td>235</td>
</tr>
<tr>
<td>Zusammenfassung</td>
<td></td>
<td>237</td>
</tr>
<tr>
<td>Fragen</td>
<td></td>
<td>238</td>
</tr>
</tbody>
</table>