# 

**Evaluation Weiterbildung Überwachungspflege Praktische Bildung**

Wir bitten Dich, zum Abschluss der Weiterbildung nachfolgende Fragen sorgfältig zu beantworten. Die Ergebnisse helfen uns, die Ausbildung stetig zu verbessern und eine gute Betreuung zu gewährleisten. Zeitaufwand ca. 15 Minuten. Bitte bringe die Evaluation an das Abschlussgespräch der Weiterbildung mit der Weiterbildungsverantwortlichen mit.

**Herzlichen Dank für Deine Mitarbeit.**

Name:

Ausbildungszeitraum: von:       bis:

Ausbildungsstation:

Fremdpraktikum Ort:

Fremdpraktikum Dauer:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fragen zur Einführung** | | | | | | |
|  | trifft gar nicht zu | trifft nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft zu | trifft völlig zu |
| Ich war mit der Einführung im Rahmen der WB ÜWP auf der Station zufrieden. |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkungen |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fragen zur Lernbegleitung** | | | | | | |
| **Meine fachliche Begleitperson** (Gemeint ist die Person, die für die Ausbildung auf der Station/Abteilung zuständig ist) … | | | | | | |
|  | trifft gar nicht zu | trifft nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft zu | trifft völlig zu |
| hat mich regelmässig in meinem Lernen begleitet. |  |  |  |  |  |  |
| förderte mich in der Erreichung meiner Lernziele. |  |  |  |  |  |  |
| Unterstützte mich bei der Umsetzung des Theorie-Praxis-Transfers. |  |  |  |  |  |  |
| verfügt über eine gute berufliche Fachkompetenz. |  |  |  |  |  |  |
| konnte ihr Können und Wissen gut an mich weitergeben. |  |  |  |  |  |  |
| zeigte Bereitschaft und das Vermögen offene Fragen zu beantworten. |  |  |  |  |  |  |
| nahm sich Zeit für mich. |  |  |  |  |  |  |
| unterstützte mich in belastenden Situationen. |  |  |  |  |  |  |
| führte die Lernprozessgespräche durch. |  |  |  |  |  |  |
| führte Gespräche in professioneller Art und Weise. |  |  |  |  |  |  |
| berücksichtigte meine persönlichen Lerngewohnheiten. |  |  |  |  |  |  |
| gab mir regelmässig Feedback zu meinem Arbeitstag. |  |  |  |  |  |  |
| unterstützte die Lernprozessdokumentation. |  |  |  |  |  |  |
| **Zufriedenheit mit der Lernbegleitung** | | | | | | |
| Alles in allem war ich mit der Lernbegleitung durch die fachliche Begleitperson zufrieden. |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkungen |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fragen zu Lernmöglichkeiten** | | | | | | |
|  | trifft gar nicht zu | trifft nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft zu | trifft völlig zu |
| Die Praxissituationen boten mir die Möglichkeit, meine Kenntnisse und Fertigkeiten zu erweitern und vertiefen. |  |  |  |  |  |  |
| Es stand mir Zeit zur Verfügung, um praxisrelevante Inhalte zu vertiefen. |  |  |  |  |  |  |
| Ich war zufrieden mit den mir zur Verfügung stehenden Medien und der Fachliteratur. |  |  |  |  |  |  |
| **Zufriedenheit mit den Lernmöglichkeiten** | | | | | | |
| Mit den Lernmöglichkeiten war ich alles in allem zufrieden. |  |  |  |  |  |  |
| Falls ein Fremdpraktikum stattgefunden hat:  Das Praktikum hat geholfen, die auf der Station nicht angebotenen Kompetenzen zu erreichen. |  |  |  |  |  |  |
| In welcher Form haben die 40h begleitendes Lernen stattgefunden?  (Bsp: Theorietage, Lerntage mit Berufsbildner am Patientenbett etc.) |  | | | | | |
| Bemerkungen |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fragen zum Arbeitsklima** | | | | | | |
|  | trifft gar nicht zu | trifft nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft zu | trifft völlig zu |
| Die Arbeitskolleginnen auf der Station haben mich ernst genommen. |  |  |  |  |  |  |
| Von meinen Arbeitskolleginnen wurde konstruktiv Kritik geäussert. |  |  |  |  |  |  |
| Meiner Arbeit wurde Vertrauen entgegengebracht. |  |  |  |  |  |  |
| Auf meiner Station herrschte ein guter Teamgeist. |  |  |  |  |  |  |
| Das Team war offen für meine Anregungen. |  |  |  |  |  |  |
| Die an mich gestellten Erwartungen waren für mich transparent. |  |  |  |  |  |  |
| Ich habe mich überfordert gefühlt. |  |  |  |  |  |  |
| Ich habe mich unterfordert gefühlt. |  |  |  |  |  |  |
| **Zufriedenheit mit dem Arbeitsklima und dem Umgang** | | | | | | |
| Mit dem Arbeitsklima und dem Umgang mit Weiterbildungsteilnehmenden war ich alles in allem zufrieden. |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkungen |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fragen zur Selbstverantwortung** | | | | | | |
| **Ich habe während meiner Weiterbildung…** | | | | | | |
|  | trifft gar nicht zu | trifft nicht zu | trifft eher nicht zu | trifft eher zu | trifft zu | trifft völlig zu |
| meine Erfahrungen reflektiert. |  |  |  |  |  |  |
| meinen Lernprozess selbstständig dokumentiert. |  |  |  |  |  |  |
| meine Lernziele verfolgt, laufend aktualisiert und erreicht. |  |  |  |  |  |  |
| aktiv Unterstützung angefordert, wenn ich Hilfe benötigte. |  |  |  |  |  |  |
| von mir aus die fachliche Begleitperson über meine Schwerpunkte informiert. |  |  |  |  |  |  |
| Übungssituationen gesucht und genutzt. |  |  |  |  |  |  |
| **Zufriedenheit mit meinem Beitrag** | | | | | | |
| Mit meinem Beitrag war ich alles in allem ... |  |  |  |  |  |  |
| Bemerkungen |  | | | | | |

*In Anlehnung: „Befragung von Studierenden Tertiärstufe zu ihrer Zufriedenheit mit den Praktika in Institutionen des Gesundheitswesen, Statistisches Amt Kanton Zürich“*

**Was ich sonst noch sagen möchte:**