**Ausbildungsnachweis für Windenfahrer Hängegleiten**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SCHÜLER:**  | **Geb.** | **SchülerID** |
| Adresse: |  |
| E-Mail: |  | Schulungszeitraum: |  |
| Telefon: |  | **Notfallnummer:** |  |

**Theorieausbildung**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sachgebiet** | **LE\*** | **Datum** | **Unterschrift Schüler** | **Unterschrift Lehrer (initialen)** |
| Theorie Windenfahrer | Flugbetriebsordnung HG/PG  |  |  |  |  |
| Luftrecht |  |  |  |  |
| Verhalten in besonderen Fällen |  |  |  |  |
| Betriebsanleitung Windenmuster |  |  |  |  |
| Technischer Unterricht |  |  |  |  |

**Ausbildungsstand & Prüfungen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Abschnitt/Prüfung** | **Datum/Anzahl** | **Unterschrift Schüler** | **Unterschrift Lehrer****(+ Name/Stempel)** |
| Theorie WF\*\* (erfolgreich absolviert) |  |  |  |
| Gesamtanzahl Schlepps \*\*\* | Schlepps |  |  |
| **Theorieprüfung WF \*\*\*\*** |  |  |  |
| **Praxisprüfung WF \*\*\*\*** |  |  |  |

*\* LE = Lehreinheiten je 45 Minuten*

*\*\* WF: Windenführerberechtigung für Hänge- und Paragleiter*

*\*\*\* Die praktische Ausbildung umfasst für den Windenschlepp mit PG mindestens 30 selbstständig durchgeführte Schlepps mit einsitzigen oder doppelsitzigen Paragleiter unter Anleitung und Aufsicht eines dazu einweisungsberechtigten Windenführers (EWF- PG). Sinngemäß können anstelle der Paragleiterschlepps auch 30 Windenschlepps mit Hängegleitern unter Anleitung und Aufsicht eines dazu einweisungsberechtigten Windenführers (EWF- HG) durchgeführt werden. Liegt eine Windeneinweisung (HG- oder PG-Windenführerausweis) bereits vor, sind für die Erweiterung auf die jeweils andere Luftsportgeräteart weitere 15 Windenschlepps unter Anleitung und Aufsicht eines dazu berechtigten Windenführers (EWF-HG/PG) durchzuführen. Der Lehrplan Windenführer ist anzuwenden.*

*\*\*\*\* Die Prüfung des Windenführeranwärters erfolgt nach abgeschlossener theoretischer und praktischer Ausbildung durch den EWF. Sie besteht aus einem theoretischen Teil und aus einem praktischen Teil (selbständige Inbetriebnahme der Schleppwinde/mobiler Abrollwinde und drei Prüfungsschlepps als Windenführer).*

**Notizen**

**Windenschlepps**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nr.\*** | **Datum** | **Gelände** | **HG** | **Schüler (Unterschrift) (Unterschrift)** | **Lehrer (Name)** | **Lehrer (Unterschrift)** |
| Windenschlepps unter Anleitung und Aufsichteines berechtigten Windenführers | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| Freiwillige Windenschlepps | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| EingesetzteLuftfahrtgeräte | **Eingesetzte Winden** | **Schüler (Unterschrift)** | **Lehrer (Name)** | **Lehrer (Unterschrift)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*\* mindestens 30 selbstständig durchgeführte Schlepps mit einsitzigen oder doppelsitzigen Paragleiter unter Anleitung und Aufsicht eines dazu Einweisungsberechtigten Windenführers (EWF- PG). Der Lehrplan Windenführer ist anzuwenden.*