**Ablauf und Reflexion der Praxisphase**

**Teil A – Tabellarische Übersicht des Ablaufs der Praxisphase**

**[ ]  Modul T1000 (Praxis 1. + 2. Semester)**

**[ ]  Modul T2000 (Praxis 3. + 4. Semester)**

**[ ]  Modul T3000 (Praxis 5. Semester)**

**Studiengang Musterstudiengang an der DHBW Musterstadt**

|  |  |
| --- | --- |
| Studierende/r: Max MustermannMatrikelnummer: MusternummerGeburtsort/-datum: Musterhausen | Ausbildungsbetrieb: MusterbetriebAusbildungsleitung: Musterfrau Kurs: Musterkursbezeichnung |
| Lernort/Abteilung | **Praxisthemen** | ZeitraumVon KW/Jahrbis KW/Jahr | Wochen |
|       |  |       |       |
|       |  |       |       |
|       |  |       |       |
|       |  |       |       |

**Bestätigungsvermerk des Ausbildungsbetriebes**

Hier wird bestätigt, dass der/die Studierende die Praxisphase gemäß der Modulbeschreibung und des Praxisplanes des Studiengangs erfolgreich durchlaufen hat.

|  |  |
| --- | --- |
| Die oben beschriebenen Tätigkeiten der Projektarbeit T1000/ T2000/ Hausarbeit T3000 wurden durchgeführt und die Qualifikationsziele sind erreicht worden. | O Ja O Nein[[1]](#footnote-1) |
| T2000: Der betriebliche Bewertungsvorschlag liegt bei | O Ja O Nein |
| T2000: Die Stärken und Schwächen der Dokumentation wurden anhand des Bewertungsschemas mit der/dem Studierenden besprochen | O Ja O Nein |

Name des Verantwortlichen im Betrieb:

Akad. Grad/Titel, Funktion:

Datum: Unterschrift:

 (Ausbildungsleitung)

1. Sollte die Hausarbeit T3000 nicht den Anforderungen entsprechen, so ist dies mittels des Formulars „Bewertungsvorschlag T3000“ zu begründen. [↑](#footnote-ref-1)