|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name, Vorname: | Geburtsdatum: | Klasse: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rechtschreibschwäche**  erstmalig festgestellt am: |  | durch: | in Jahrgang: |
|  |  |  |  |
| **Leseschwäche**  erstmalig festgestellt am: |  | durch: | in Jahrgang: |

Standardisierte **Rechtschreibdiagnostik** durchgeführt:  Ja  Nein

|  |  |
| --- | --- |
| Name der Rechtschreibdiagnostik: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rechtschreibtest** | durchgeführt am | durch | Ergebnis (z. B. Prozentrang) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Standardisierte **Lesediagnostik** durchgeführt:  Ja  Nein

|  |  |
| --- | --- |
| Name der Lesediagnostik: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lesetest | durchgeführt am | durch | Ergebnis (z. B. Prozentrang) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Schulische Förderung wird in der individuellen Förderplanung dokumentiert (siehe Anlage).

Die Erziehungsberechtigten wurden am\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ über die Ergebnisse und die Förderplanung

informiert und beraten.

Kinderärztliche Untersuchung wird empfohlen.

Die Erziehungsberechtigten beantragen für ihr Kind folgende Nachteilsausgleiche:

Schreibzeitverlängerung

Individuelle, differenzierte Aufgabenstellungen (z. B. verkürzte, vereinfachte Texte etc.)

Vorlesen von Aufgabenstellungen

Wortspeicher als Arbeitshilfe

Besondere Lineatur

Vergrößerte Schrift und / oder größere Kopien

Korrekturhilfen

sonstige:

|  |
| --- |
| Anmerkungen: |

Die Erziehungsberechtigten beantragen, dass bei der Bildung der Note im Fach Deutsch, die

Rechtschreib- und / oder Leseleistungen zurückhaltend gewichtet / ausgesetzt werden.

Die Erziehungsberechtigten beantragen, dass die ggf. durchgeführte, zusätzliche Teilnahme des

Kindes an einer zusätzlichen LRS-Förderung im Zeugnis unter der Rubrik „Bemerkungen“

aufgenommen wird.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Unterschrift der Eltern: |

**Vermerk der Schulleitung**

Die Schulleitung stimmt den beantragten Nachteilsausgleichen zu.

Die Schulleitung stimmt dem beantragten „Notenschutz“ zu. Auf dem Zeugnis wird dieses unter der

Rubrik „Bemerkung“ aufgenommen.

|  |
| --- |
| Anmerkungen / Aussagen zur Teilnahme am zusätzlichen Förderunterricht |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Unterschrift der Schulleitung: |