|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BEURTEILUNGSblatt****GRUPPENbetreuerIN/Gruppenbetreuer****PRIMARSTUFE 1. Semester** | Name der Studierenden/des Studierenden: | Gruppe: |
|       |       |
| Name der Gruppenbetreuerin /des Gruppenbetreuers: |       |

Die/Der Studierende zeigte im Rahmen der Pädagogisch-praktischen Studien im 1. Semester:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | in hohem Maße | in ausreichendem Maße | nicht ausreichend |
| Engagement | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Gewissenhaftigkeit | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Lernbereitschaft | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| Sprachliche Ausdrucksfähigkeit und Richtigkeit | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| **Anmerkungen:** (sind im Fall eines nicht ausreichenden Maßes obligatorisch)Beim Ausfüllen wird die Größe des Eingabefeldes automatisch angepasst!      |

Die Studierende/Der Studierende verfügt im Rahmen der Pädagogisch-praktischen Studien im 1. Semester über folgende Kompetenzen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | trifft sehr zu | trifft zu | trifft nicht ausreichend zu |
| 1. beobachtet Schülerinnen und Schüler kriteriengeleitet | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2. kommuniziert mit Schülerinnen und Schülern alters- und situationsgemäß | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3. begleitet Schülerinnen und Schüler angemessen in Lernsituationen  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4. identifiziert und analysiert in Hospitationssituationen unterricht­liche Elemente/Unterrichtsfaktoren | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5. erkennt die Notwendigkeit, dass Lernen durch entsprechendes Handeln systematisch unterstützt und angeleitet werden kann | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6. reflektiert Unterricht kriteriengeleitet | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7. arbeitet an persönlichen Entwicklungsaufgaben  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

|  |
| --- |
| Anmerkungen: (sind im Fall eines nicht ausreichenden Maßes obligatorisch) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  \* |

|  |  |
| --- | --- |
|       |       |

 |
|  Beurteilung |  Datum Unterschrift Gruppenbetreuerin/Gruppenbetreuer |

\* Bei der Beurteilung „Ohne Erfolg teilgenommen“ ist ein zusätzliches schriftliches Gutachten der Gruppenbetreuerin/des Gruppenbetreuers erforderlich.