|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V-4 – EINEN GEMÜSEGARTEN UNTERHALTEN** **Verschiedene Aktionen** | **Grad der Unselbstständigkeit: von 0 bis 4** | **Reihenfolge eingehalten: ok oder ko** | **Beobachtungen :** **Irrtümer, geleistete Hilfestellungen, Kommentare** | **Erschwerende Faktoren** | **Defizit-Hypothese** |
| EMOTIONALE, AFFEKTIVE UND AUF DAS VERHALTEN ZURÜCKZUFÜHRENDE FAKTOREN | AUF DIE UMGEBUNG ZURÜCKZUFÜHRENDE FAKTOREN | SENSORIELLE UND MOTORISCHE FUNKTIONEN | ARBEITSSPEICHER | LANGZEITGEDÄCHTNIS | GNOSTISCHE UND PRAXISCHE FUNKTIONEN | SPRACHE | AUFMERKSAMKEITSFUNKTIONEN | EXEKUTIVE FUNKTIONEN |
| (1) Den Garten umgrabena) Das Material (Spaten, Rechen, Dung) dort nehmen, wo es steht | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Nach und nach die Erde mit dem Spaten umdrehen, bis das ganze Beet umgegraben ist  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Nach und nach die großen Erdklumpen mit dem Spaten zerkleinern | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Nach und nach beim Umgraben das Unkraut herausziehen  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Unkraut in einen Eimer oder sonstigen Behälter werfen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Wenn nötig, nach und nach Dünger zur umgedrehten Erde geben und dazu mit dem Spaten die Mischung mehrere Male umdrehen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Wenn die Erde vollständig umgedreht ist, den Rechen nehmen und die gesamte Fläche damit glatt rechen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Den Eimer mit Unkraut auf den Komposthaufen oder in eine Mülltüte leeren | 0 1 2 3 4 |  | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Das Gartenmaterial säubern  | 0 1 2 3 4 |  | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Das gesäuberte Material wegräumen | 0 1 2 3 4 |  | j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Säena) Das Material ( kleine Töpfe, Erde, Samen, Gießkanne) zusammensuchen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Die Töpfe zu ¾ mit Erde füllen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Den Samen hinein geben  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Den Samen mit Erde bedecken | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Die Gießkanne mit Wasser füllen und gießen  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Die Töpfe zum Keimen an einen hellen temperierten Ort stellen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Das Material wegräumen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Regelmäßig gießen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Beim Wachsen die Pflänzchen nach und nach auslichten, d.h. voneinander trennen, neue Triebe umpflanzen,… ) | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oder (1) Bepflanzung (Freiland oder Kübel)  a) Einen günstigen Zeitpunkt zur Bepflanzung auswählen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Das Material (kleine Schaufel, Samen, Pflanzholz, Gießkanne, Brett) dort nehmen, wo es steht  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Die Töpfe mit den Pflanzen dorthin bringen, wo sie eingepflanzt werden sollen und dabei Standort Sonne/Schatten, die zu erwartende Größe der Pflanze, usw. beachten | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Ein Loch in die Erde graben, das groß genug ist, den Inhalt des Topfes aufzunehmen (oder mehrere Löcher in angemessenem Abstand zueinander)  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Ein wenig mit Dünger versetzte Erde in das Loch (oder die Löcher) oder in den Blumenkübel geben. | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Die Pflanze(n) aus den Topf nehmen und in das Loch (oder die Löcher) oder den Blumenkübel stecken | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Den Wurzelballen der Pflanze(n) komplett mit Erde bedecken  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Die Erde andrücken | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Gießkanne füllen und Pflanzen begießen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Das Gartenmaterial säubern und wegräumen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k) Auf das Wetter achten und bei trockener Witterung die Pflanzen regelmäßig gießen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oder(2) Samen oder Pflanzen in Freiland pflanzen ( Bsp. Porree) a) Einen günstigen Zeitpunkt zur Bepflanzung auswählen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Das Material (Brett, Pflanzholz, Samen oder Pflanzen, Gießkanne) dort nehmen, wo es steht  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Das Brett quer ins Beet legen, um nicht die umgegrabene Erde platt zu treten | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) In regelmäßigen Abständen mit dem Pflanzholz entlang des Brettes Löcher in die Erde machen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) In jedes dieser Löcher Samen oder ein Pflänzchen stecken  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Mit Erde jedes Loch wieder schließen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Die Gießkanne füllen und Pflanzen oder Samen begießen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Das Material säubern und wegräumen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Auf das Wetter achten und bei trockener Witterung die Pflanzen regelmäßig gießen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(3) Die großen Pflanzen abstützen**a) Das Material ( Pfahl/Stock in der richtigen Größe, Kordel, Hammer) dort nehmen, wo es liegt  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Den Pfahl gegen den Fuß der Pflanze, so stabil wie möglich, in die Erde stecken  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Den Pfahl mit dem Hammer tief in die Erde schlagen  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Die Pflanze mit Kordel in regelmäßigen Abständen am Pfahl entlang befestigen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Das Material säubern und wegräumen. | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) Früchte oder Gemüse erntena) Einen günstigen Zeitpunkt zum Ernten auswählen  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Das Material (Korb oder Eimer, Trittleiter, kleine Schaufel) dort nehmen, wo es steht | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Die Leiter strategisch gut und sicher abstellen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Reife Früchte oder reifes Gemüse auslesen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Vom Baum/Strauch pflücken oder ausgraben | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) In den Korb legen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Die Punkte d bis f wiederholen, bis die gewünschte Menge erreicht ist | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Material säubern und wegräumen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Den Korb ins Haus bringen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Beschädigtes Obst oder Gemüse aussortieren und entsorgen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |