|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VII-1 – EINE NUMMER WÄHLEN****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) Wenn nötig, die Telefonnummer heraussuchen**a) Die Telefonnummer aus dem Telefonbuch oder dem Adressbuch heraussuchenodera) Jemanden, der die Nummer kennen könnte, nach ihr fragen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Wenn nötig, d.h. wenn der Anruf sofort erfolgt, die Nummer auf einem Stück Papier notierenoder b) Wenn nötig, d.h. wenn der Anruf jetzt oder auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, die Nummer in das Adressbuch eintragen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(2) Den Gesprächspartner erreichen**a) Wenn nötig, die zu wählende Telefonnummer bereit legen  | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Den Hörer abheben, ans Ohr halten und auf das Freizeichen warten | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Wenn das Freizeichen ertönt, eine Ziffer der Telefonnummer nach der anderen wählen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Etwa zehnmal klingeln lassen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Wenn nach etwa zehn Klingeltönen niemand abgehoben hat, auflegen | 0 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |