|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokoll der Zeugniskonferenz  Hans-Sachs-Berufskolleg Oberhausen**  **☐** **Zulassungskonferenz**  **☐ Halbjahreszeugnis**  **☐ Jahreszeugnis/Versetzungskonferenz**  **☐** **Abschlusszeugnis**  Vorsitzender: …..........................................  Protokollführer: …......................................  Datum:…..................................................... | **1. Beginn der Sitzung:** ............... **Uhr**  **2. Mitglieder der Zeugniskonferenz**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nr** | **Name** | **Anwesend** | | **1** | **Vorsitzender** |  | | **2** | **Klassen-/ Jahrgangsstufenleiter** |  | | **3** |  |  | | **4** |  |  | | **5** |  |  | | **6** |  |  | | **7** |  |  | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nr** | **Name** | **Anwesend** | | **8** |  |  | | **9** |  |  | | **10** |  |  | | **11** |  |  | | **12** |  |  | | **13** |  |  |   **Weitere Personen, die gem. APO/VO ohne Stimmrecht teilnehmen:**  **...................................................................................**  **...................................................................................** | **3. Eröffnung der Sitzung**  **3.1 Der Vorsitzende stellt fest, dass Ort und Zeit der Sitzung  den Mitgliedern und Teilnahmeberechtigten ordnungs-  gemäß bekannt gegeben worden sind.**  **3.2 Der Vorsitzende stellt fest, dass die Zeugniskonferenz**  **☐** beschlussfähig ist, weil mindestens zwei Drittel  ihrer Mitglieder anwesend sind  **☐** nicht beschlussfähig ist, weil weniger als zwei Drittel  ihrer Mitglieder anwesend sind.  **Termin der nächsten Sitzung:** ..........................................  **3.3 Besondere Feststellungen und Hinweise des Vorgesetzten:**  **.....................................................................................................**  **.....................................................................................................** | **4. Beratung der Schülerleistungen und Noten gem. Notenliste**  **5. Beschluss über Versetzung / Nichtversetzung ☐ entfällt**  **5.1 Alle Schülerinnen und Schüler mit Ausnahme der unter Punkt 5.2  aufgelisteten Schülerinnen und Schüler werden  in die nächste Klasse versetzt**  **5.2. Folgende Schülerinnen und Schüler werden nicht versetzt:**  **.................................................. …….............................................**  **.................................................. …….............................................**  **................................................... ..................................................**  **................................................... ..................................................**  **................................................... …...............................................**  **5.3. Abstimmungsergebnis:** | **6. Weitere Bemerkungen gem. §49 Abs.2 Nr.3 SchulG werden in die Zeugnisse übernommen.**  **7. Weitere Beschlüsse (mit Abstimmungsergebnis) Ausdrücklich zur Aufnahme in das Protokoll abgegebene schriftliche Erklärungen:  .........................................................................................**  **…………………………………………………………………………………….**  **.........................................................................................**  **8. Ende der Sitzung:....................................Uhr**  **............................................. ..................................................**  **Protokollführer Vorsitzender** |
| **Alle als „mangelhaft“ oder „ungenügend“ festgestellten Leistungen wurden hinsichtlich ihrer Prognosewirkung überprüft. Die mit „mangelhaft“ entschiedenen Leistungen entsprechen nicht den Anforderungen, lassen jedoch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. Alle als „ungenügend“ entschiedenen Leistungen entsprechen nicht den Anforderungen; die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.** | | | | | |