

**Curriculare Matrix – Lernzielübersicht & Modulstruktur**

**Inhaltsverzeichnis**

[HoofCare Basic – Modulübersicht 3](#_Toc193970701)

[HoofCare Specialist – Modulübersicht 4](#_Toc193970702)

* 1. ****HoofCare Basic – Modulübersicht****

| **Modul** | **Inhalte** | **Lernziele** | **Dauer** | **Bewertung** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Einführung & Grundverständnis | Ethik, Zielsetzung, Haltung, Rolle der Hufbearbeiter:innen | Ethik verstehen, Pferdewohl an erste Stelle setzen, Aufgabenfeld kennen | 2–3 h | mündliche Beteiligung |
| 2. Anatomie & Grundlagen | Knochen, Gelenke, Hufkapsel, innere Strukturen, Blutversorgung, Hufmechanismus | Aufbau und Funktion des Hufes verstehen, Hufmechanik erklären | 5–6 h | Multiple Choice |
| 3. Werkzeug & Ergonomie | Hufmesser, Raspel, Zange, Bocknutzung, Körperhaltung, Unfallvermeidung | Werkzeuge korrekt einsetzen, sicher & ergonomisch arbeiten | 4 h | praktische Übung |
| 4. Analyse & Beurteilung | Standbeurteilung, Linienanalyse, Achsen, Bewegung, Dokumentation | Hufe systematisch beurteilen und beschreiben, erste Rückschlüsse ziehen | 4–6 h | Beobachtung + Fotoarbeit |
| 5. Regelmäßige Bearbeitung | Bearbeitung eines regelmäßig stehenden Pferdes (Basisbearbeitung) | Bearbeitungsschritte korrekt umsetzen, Zehenhebel erkennen, funktionell eingreifen | 6–8 h | praktische Prüfung |
| 6. Bearbeitung im Alltag | Praxisabläufe, Kundenkontakt, Sicherheit, Tierwohl, Interaktion | Arbeitseinsatz reflektieren, Pferdeverhalten einschätzen, sicheres Handling | 2–3 h | Rollenspiel / Reflexion |
| 7. Wiederholung & Prüfungsvor. | Repetition, Prüfungssimulation, Rückfragen | Inhalte anwenden, auf Prüfung vorbereitet sein | 2 h | Test + Übungsgespräch |

**Gesamtdauer:** ca. **24–32 Stunden** (je nach Intensität & Gruppengröße)

**Theorie–Praxis-Verhältnis:** ca. **50/50**

* 1. ****HoofCare Specialist – Modulübersicht****

| **Modul** | **Inhalte** | **Lernziele** | **Dauer** | **Bewertung** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kursüberblick & Verantwortung | Aufgaben des Specialist, Kompetenzrahmen, Zieldefinition | Rolle als Fachperson einordnen, Verantwortung erkennen | 1–2 h | Reflexion |
| 2. Anatomie & Biomechanik | Vertiefung Knochen, Sehnen, Fesselachse, Hebelwirkung, Bewegung | Biomechanische Zusammenhänge verstehen, funktionell analysieren | 5 h | Theorieprüfung (Teil A) |
| 3. Analyse & Beurteilung | Linienanalyse, Achsen, Stand- & Bewegungsbeurteilung, Fotodoku | systematische Beurteilung + Dokumentation auf Specialist-Niveau | 5 h | Fallanalyse + Rückmeldung |
| 4. Fortgeschrittene Bearbeitung | Zehenrücknahme, Eckstreben, asymmetrische Hufe, Funktion vs. Form | Werkzeuge gezielt einsetzen, individuelle Entscheidungen begründen | 6–8 h | Praxisprüfung (Teil B) |
| 5. Fehlstellungen | X-/O-Beine, Zehenstellung, Vor-/Rückständigkeit, funktionelle Korrektur | Analyse & Bearbeitungsstrategie je nach Fehlstellung | 4–5 h | Diskussion + Fallübung |
| 6. Komplexe Hufformen | Zwanghuf, weite Hufe, untergeschobene Trachten, Asymmetrien | Langzeitstrategie planen, dokumentieren, Funktion bewahren | 4 h | Fallprotokoll |
| 7. Hufschutz & Spezialsysteme | Hufschuhe, Klebebeschläge, Kunsthorn, Entscheidungshilfen | Hufschutz beurteilen und anwenden, Schutz mit Funktion kombinieren | 3–4 h | Fallarbeit + Begründung |
| 8. Ethik & Kommunikation | Verantwortung, Kundengespräche, Konfliktsituationen | ethisch handeln, Fachwissen kommunizieren | 3 h | Rollenspiel / Reflexion |
| 9. Prüfungsvorbereitung & Abschluss | Fallarbeit, Dokumentation, Präsentation, Reflexion | sicher argumentieren, dokumentieren, Prüfung bestehen | 4–5 h | Prüfung Teil C + Abschlussgespräch |

**Gesamtdauer:** ca. **35–40 Stunden**

**Theorie–Praxis-Verhältnis:** **40/60**, mit hoher Eigenaktivität & Reflexion