# Gestaltungsalternativen ausarbeiten

* *Werkstatt*
* *Werkstatt*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitssystem (= Arbeitsaufgabe):  |   | Datum: |  |

**Für jeden Punkt in jeder Alternative den Stand der Technik beachten und ausarbeiten!**

|  | Gestaltungsalternative A | Gestaltungsalternative B | Gestaltungsalternative C |
| --- | --- | --- | --- |
| kennzeichnender Ansatzpunkt (griffige Bezeichnung) |  |  |  |
| Systemebene (siehe Arbeitssystem) |  |  |  |
| wesentliche Gestaltungsmerkmale |  |  |  |
| Was muss zusätzlich ausgestaltet werden, damit diese Gestaltungsalternative … |
| … menschengerechte gestaltet ist:**schädigungslos** (akzeptables Restrisiko) |  |  |  |
| **ausführbar** (den Leistungsvoraussetzungen angemessene Beanspruchung) |  |  |  |
| **zumutbar** (im Betrieb anerkennen und würdigen; keine Überqualifikation; Möglichkeiten für den Erhalt von Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit ausschöpfen) |  |  |  |
| **persönlichkeitsförderlich** (Weiterentwicklung ermöglichen) |  |  |  |
| **sozialverträglich** (kooperative Arbeitsformen; Beteiligung; positive Unternehmenskultur) |  |  |  |
| … ergonomisch gestaltet istAnpassung aller Systemelemente an betroffene Menschen mit ihren Eigenschaften; besondere Leistungsvoraussetzungen beachtenTechnik und Organisation dienen dem Menschenfehlerresistent gestalten |  |  |  |
| … TOP gestaltet ist, d.h. technische UND organisatorische UND personenbezogene Ansätze aufeinander abstimmen |  |  |  |