

**Habilitationskonferenz der Fakultät für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften**

**der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg**

**Übersicht der erbrachten Lehrtätigkeit**

|  |  |
| --- | --- |
| **von (Vor- und Zunahme)** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Universität | Semester  | Semester-wochen-stunden (SWS) | Semester-wochen-stunden (SWS) anrechenbar ([LLVVO § 3 (5)](https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/tog/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=5&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-LVerpflVBW2016pP3&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint)¹) | Alle Dozieren-de, die an der Lehrveranstal-tung beteiligt waren | Titel der Lehr-veranstaltung | Art der Lehr-veranstal-tung (z. B. Seminar) | Studiengang | Lehreva-luationen wurden durchge-führt(ja/nein) |
| Beispiel: Universität Heidelberg | WS 2017/18 | 2 | 2 | Max Mustermann | Mustertitel | Seminar | Master xy | ja |
| Beispiel: Universität Heidelberg | WS 2017/18 | 2 | 1 | Max Mustermann. Erika Nustermann | Mustertitel | Seminar | Bachelor xy | ja |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Weitere Zeilen können bei Bedarf eingefügt werden.*

¹Lehrverpflichtungsverordnung → [Link](https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=LVerpflV+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true)

Anrechnungsfaktoren: 1,0 Vorlesungen, Übungen, Seminare, Kolloquien; 0,5 Kurs, Praktikum; 0,5 Sportpraktischer Unterricht; 0,3 Ganztagspraktikum/Exkursion

1. Hiermit erkläre ich, dass die oben aufgeführten Angaben vollständig sind.
2. Mir ist bekannt,
	1. dass ich mich in der Qualifikationsphase für die Venia Legendi in angemessenem Umfang an der Lehre beteiligen muss.
	2. dass der typische Umfang hierfür 2-4 Semesterwochenstunden pro Semester über einen Zeitraum von vier Jahren ist.
	3. dass die Minimalanforderung für den Umfang der studiengangbezogenen Lehrveranstaltungen eine Summe von 8 SWS ist.
	4. dass dieser Umfang durch Lehre erreicht werden muss, die nach der Promotion erbracht wurde.
	5. dass diese Lehre mindestens zwei inhaltlich unterschiedliche Lehrveranstaltungen umfassen muss.
	6. dass als studiengangbezogene Lehrveranstaltung jede Veranstaltung im Sinne eines gültigen Studienplanes der Universität gilt, der das Fach oder Fachgebiet betrifft, für das ich mich habilitieren will.
	7. dass die Qualität der erbrachten Lehre durch Evaluationsberichte nachzuweisen ist (Bewertungen durch Studierende).

|  |  |
| --- | --- |
| Datum |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Unterschrift |  |