**Anmeldung zur Wissenschaftlichen Arbeit(bitte in Druckschrift ausfüllen)**

***Wichtiger Hinweis***

**Das Thema ist dem Landeslehrerprüfungsamt unverzüglich nach der Vergabe vom Lehramtsbewerber mit diesem Formblatt mitzuteilen.**

**Diesem Formblatt ist das Studentendatenblatt des laufenden Semesters beizufügen.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | | |  | |
| Landeslehrerprüfungsamt  Außenstelle beim  Regierungspräsidium Freiburg  Bertoldstraße 43  79098 Freiburg | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | |
| Ich habe mich bereits zur Wissenschaftlichen Prüfung angemeldet | | | | | ja | | | | nein |
| voraussichtliche Fächerkombination | | | voraussichtlicher Prüfungstermin (Jahreszahl bitte eintragen) | | | | | | |
| Hauptfach 1 | | | Frühjahr | | | | Herbst | | |
| Hauptfach 2 | | | Frühjahr | | | | Herbst | | |
| Zulassung zum Studiengang Lehramt an Gymnasien im | | | Jahreszahl bitte eintragen | | | | | | |
| Wintersemester  Sommersemester | | |  | | | | | | |
| **Die Wissenschaftliche Prüfung wird abgelegt nach folgender Prüfungsordnung:**  **GymPO 2009**  **WPO 2001** (Zutreffendes bitte ankreuzen)  Die Wissenschaftliche Arbeit wird angefertigt im  Hauptfach 1 Hauptfach 2 Pädagogische Studien (WPO 2001)  EZW als Erweiterungsfach (GymPO I 2009) | | | | | | | | | |
| Name | | | Vorname | | | | | | |
| Geburtsdatum | Geburtsort | | Geschlecht  männlich | | | weiblich | | | |
| ***Semesteranschrift*** | | | ***Heimatanschrift*** | | | | | | |
| Straße | | | Straße | | | | | | |
| PLZ, Ort | | | PLZ, Ort | | | | | | |
| Tel. Nr. | | Mobil-Nummer | Tel. Nr. | | | | | | |
| E-Mail-Adresse | | |  | | | | | | |
| Name des Hochschullehrers (bitte in Druckschrift) | | | Tag der Vergabe des Themas | | | | | | |
| Thema der Wissenschaftlichen Arbeit (bitte in Druckschrift) | | | | | | | | | |
| Unterschrift Hochschullehrer/in | | | | Unterschrift Kandidat/in | | | | | |

Ergänzend zur Wissenschaftlichen Arbeit kann nach Wahl des Bewerbers ein etwa halbstündiger, hochschulöffentlicher Demonstrationsvortrag treten, dessen Bewertung in die Note der Wissenschaftlichen Arbeit eingeht. Die Entscheidung ist spätestens bei Vorlage der Arbeit dem Prüfungsamt mitzuteilen.