

**Ökumenische Zusatzausbildung für den**

**heilpädagogischen Religionsunterricht hru**

**im Auftrag der Kirchen**

# Checkliste für das Gespräch zwecks Empfehlung für die Anmeldung zur ökumenischen Zusatzausbildung 2019/20 hru (heilpädagogischer Religionsunterricht)

*Dieses Gespräch findet in der Regel mit der zuständigen heilpädagogischen Fachstelle statt (wo nicht vorhanden, mit der religionspädagogischen Fachstelle der konfessionell zuständigen Kantonalkirche).* ***Es ist vertraulich****.*

*Resultat dieses Gespräches ist eine schriftliche Empfehlung in Formularform, die der Anmeldung beigelegt wird.*

1. Wie sieht der Bezug der Bewerberin / des Bewerbers zur Kirche und Ökumene aus?
2. Motivation zur Ausbildung: Persönliche Berührungspunkte zum Thema „Behinderung“. Welche Behinderungsarten und Schweregrade?
3. Haltung, Sichtweise und Fragen zum Thema „Menschen mit einer Behinderung“ und zu integrativen Unterrichtsformen.

1. Wie sieht das gegenwärtige Berufsfeld der Bewerberin/des Bewerbers aus?
2. Weitere Verpflichtungen, familiäres Umfeld, Zeitressourcen.
3. Beruflicher Werdegang und Ausblick

A) Bildungsweg: Schulabschlüsse, Berufslehren, Ausbildungen, Studien, Kurse

B) Praxiserfahrungen: Berufstätigkeit, Funktion, Dauer, geleistete Praktika

C) Berufliche Perspektiven, konkrete Planung, bzw. Absichten. Kann ich mir auch vorstellen, integrative Prozesse zu begleiten? Mit welcher Altersstufe möchte ich arbeiten? Mit welchen Kindern bzw. Jugendlichen?

1. Was möchte ich lernen? Bin ich bereit, mich auf die methodisch-didaktische sowie religionspädagogische Ausrichtung dieser Ausbildung einzulassen? Die Inhalte der katechetischen Grundausbildung werden vorausgesetzt. Bei Theologinnen und Theologen sollte unbedingt der pädagogische Hintergrund besprochen werden

Zeitliche Planung: die Ausbildung erfordert neben den Ausbildungsblöcken eine intensive Auseinandersetzung mit den Studieninhalten (Fachliteratur, Nach- und Vorbereitung selbständig und in Gruppen, praktische Umsetzungen, schriftliche Arbeiten und Prüfungsvorbereitungen in einem Umfang von mindestens vier Wochen).

1. Wie kann ich meine Vorstellungen zum Thema „Behinderung“ erweitern? Fragen zum Vorpraktikum klären, Beratung für Einblicke in den HRU-Bereich. Darstellung des HRU-Unterrichts (s. Beilagen). Hinweis auf HRU-Lehrplan und geeignete Literatur.
2. Priorität zum Kursbesuch klären! 1 dringend 2 mittel 3 mässig: mit Begründung.
3. Klärung noch vorhandener Fragen zu Anmeldung, Organisation und Finanzierung des Kurses (Kursgebühren und Spesen), allfällige Stellvertretungen, besondere Bedürfnisse.

*Die Resultate des Gespräches sind im beiliegenden Formular stichwortartig einzutragen und von der Fachstellenleitung und der Studienbewerberin bzw. dem Studienbewerber zu unterschreiben.*

*Die vollständigen Anmeldeunterlagen müssen spätestens bis Ende Anmeldefrist beim TBI eingereicht sein.*



**Ökumenische Zusatzausbildung für den**

**heilpädagogischen Religionsunterricht hru**

**im Auftrag der Kirchen**

**FORMULAR EMPFEHLUNG FÜR DIE HRU - ZUSATZAUSBILDUNG**

*Der Anmeldung beizulegen!*

Empfehlende Stelle: Kanton….....…………………………………..…..Konfession………………............................ Tel…………….................................……..E\_Mail………………........................................................................

Empfohlene Person:

Konfession…………..........................Vorname………………............….Name……………………….......................

Tel…………….................................……..E\_Mail………………........................Mobile......................................

*Stichworte zu den entsprechenden Gesprächspunkten:*

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Die Studienbewerberin kann für den ausgeschriebenen Studiengang

* empfohlen werden
* bedingt empfohlen werden
* nicht empfohlen werden

Ort und Datum: ………………………………….......................................................................................

Fachstelle: …………………………………………………………………………………………………………………….

Unterschrift der Fachstellenleiterin/ der Fachstellenleiters: …………………………………..................

Unterschrift der Studienbewerberin / der Studienbewerbers: …………………………………..................