**Anhang 6: Tierpfleger/in (Art. 195 TSchV)**

**Detailangaben zu Inhalt und Umfang der Weiterbildung**

basierend auf dem Bildungsplan Tierpfleger/in EFZ vom 4.6.2009

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Themenbereich/ Kompetenz gem. Bildungsplan** | **Praxis / Theorie** | **Titel des Programmpunktes** | **Umfang in Stunden** |
| **1 Biologie und Tierhaltung** | | | |
| 1.1 Anatomie und Physiologie |  |  |  |
| 1.2 Tierhaltung |  |  |  |
| 1.3 Genetik und Fortpflanzung |  |  |  |
| 1.4 Abstammung und Domestikation |  |  |  |
| 1.5 Ethologie |  |  |  |
| 1.6 Ökologie |  |  |  |
| 1.7 Ernährung |  |  |  |
| **2 Hygiene und Krankheiten** | | | |
| 2.1 Hygiene |  |  |  |
| 2.2 Krankheiten |  |  |  |
| **3 Betriebsorganisation und Logistik** | | | |
| 3.1 Sicherheitskultur |  |  |  |
| 3.2 Betriebslogistik |  |  |  |
| 3.3 Transport |  |  |  |
| 3.4 Administration |  |  |  |
| 3.5 Geräte und Materialien |  |  |  |
| 3.6 Rechnen und Informatik |  |  |  |
| **4 Berufsethik und Recht** | | | |
| 4.1 Ethik |  |  |  |
| 4.2 Rechtliche Vorschriften |  |  |  |
| 4.3 Töten |  |  |  |
| **5 Kommunikation und Kundenkontakt** | | | |
| 5.1 Kommunikation |  |  |  |
| 5.2 Sachverhalte vermitteln |  |  |  |
| **6 Spezialwissen** | | | |
| 6a.1 Haltung Heimtiere |  |  |  |
| 6a.2 Pflege Heimtiere |  |  |  |
| 6a.3 Zucht und Rassenkunde |  |  |  |
| 6a.4 Administration Heimtiere |  |  |  |
| 6b.1 Haltung Versuchstiere |  |  |  |
| 6b.2 Hygiene Versuchstiere |  |  |  |
| 6b.3 Tierversuche |  |  |  |
| 6b.4 Zucht Versuchstiere |  |  |  |
| 6c.1 Haltung Wildtiere |  |  |  |
| 6c.2 Gifttiere |  |  |  |
| 6c.3 Tiergartenbiologie |  |  |  |
| **Methodenkompetenzen** qualitätsorientiertes Denken und Handeln, korrekter Umgang mit Tieren, Arbeitstechniken, kostenbewusstes Verhalten, ökologisches Verhalten, Informationsstrategien undDokumentation, kreatives Arbeiten, Kundenorientierung, Lernstrategien |  |  |  |
| **Sozial- und Selbstkompetenzen** überlegtes und ruhiges Arbeiten, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Selbständigkeit, Genauigkeit, Belastbarkeit, Einfühlsamkeit, Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit, lebenslanges Lernen |  |  |  |
| Weitere zielorientierte Weiterbildung |  |  |  |
| **Anzahl Gesamtstunden relevante Vortragszeit:**  **Hinweis** Für die Anerkennung eines 1/2 Tag Weiterbildung werden mindestens 3 Stunden, für 1 Tag Weiterbildung werden mindestens 6 Stunden relevante Programmpunkte benötigt. | | |  |