ERASMUS IZVJEŠĆE (PK LASSNITZHOEHE)

Dvotjednu praksu u sklopu Erasmus projekta sam obavljala u privatnoj klinici Lassnitzhoehe koja se nalazi nedaleko od Graza. Svidio mi se sam položaj klinike jer je izdvojena od grada na povoljnom mikroklimatskom području. Praksu sam obavljala na odjelu fizioterapije, a u klinici su se još nalazili odjel ergoterapije, odjel fizikalne terapije, odjel masaže i sportski odjel. Najviše mi se dojmio način rada jedan pacijent jedan fizioterapeut jer smatram da se tako mogu postići najbrži i najbolji rezultati. Kolege sa posla rade u opuštenoj atmosferi i nikad nema stresa i žurbe. U samu organizaciju radnog vremena i terapija se ulaže jako puno truda, u prosjeku 1-2 sata na dan. Fizioterapeuti terapiju sa pacijentom provode kroz 25 minuta. Vježbe su individualne te se prilagođavaju pacijentu i njegovom stanju/raspoloženju. Stavlja se važnost na motivaciju i želje pacijenta. Nakon posla uslijedio je drugi dio erasmus iskustva. Samostalan život, raspolaganje novcem, istraživanje grada i upoznavanje nove kulture, jezika i ljudi samo je mali dio onoga s čime smo se Denis, Rea i ja suočili nakon radnog vremena. Erasmus projekt mi uvijek pruža što bolji uvid u život odraslih, U Austriji na mobilnosti stekla sam puno novih iskustava, novog znanja, upoznala se s principom rada. Mobilnost mi je svakako pomogla u odluci za buduće radno mjesto nakon fakulteta. Mobilnost bi preporučila svima koji su spremni na samostalnost, sticanje novih iskustava, unaprjeđenje znanja njemačkog jezika i rad u opuštenoj atmosferi sa odličnim timom.

ERASMUS BERICHT (PK LASSNITZHOEHE)

Ich habe ein zweiwöchiges Praktikum mit Erasmus in der Privatklinik Lassnitzhöhe, die unweit von Graz liegt, absolviert. In der Privatklinik Lassnitzhöhe gibt es neurologische und orthopädische Pattienten. Die Lage der Klinik hat mir sehr gut gefallen, da sie von der Stadt in einem günstigen mikroklimatischen Gebiet liegt. Ich praktizierte in der Physiotherapieabteilung, außerdem gab es in der Klinik eine Ergotherapieabteilung, eine Physiotherapiegeräteabteilung, eine Massageabteilung und eine Sportabteilung. Am meisten hat mich die Arbeitsweise, ein Patient - ein Physiotherapeut, beeindruckt, weil ich glaube, dass man so die schnellsten und besten Ergebnisse erzielen kann. Die Kollegen arbeiten in einer entspannten Atmosphäre und es gibt nie Stress oder Hektik. Es wird viel Aufwand in die Organisation der Arbeitszeiten und der Therapie investiert, durchschnittlich 1-2 Stunden pro Tag. Physiotherapeuten führen 25 Minuten lang eine Therapie mit dem Patienten durch. Die Übungen sind individuell und werden an den Patienten und seine Verfassung/Stimmung angepasst. Dabei stehen die Motivation und Ziel des Patienten im Vordergrund. Nach der Arbeit folgte der zweite Teil des Erasmus-Erlebnisses. Unabhängig zu leben, Geld zu verwalten, die Stadt zu erkunden und eine neue Kultur, Sprache und Menschen kennenzulernen, ist nur ein kleiner Teil dessen, was Denis, Rea und ich nach der Arbeit erwarteten. Das Erasmus-Projekt ermöglicht mir immer den bestmöglichen Einblick in das Leben von Erwachsenen. In Österreich habe ich im Rahmen der Mobilität viele neue Erfahrungen, neues Wissen gesammelt und das Prinzip der Arbeit kennengelernt. Mobilität hat mir auf jeden Fall bei der Entscheidung über meinen zukünftigen Arbeitsplatz nach dem Studium geholfen. Ich würde die Mobilität jedem empfehlen, der bereit ist, unabhängig zu sein, neue Erfahrungen zu sammeln, seine Deutschkenntnisse zu verbessern und in einer entspannten Atmosphäre mit einem tolles Team zu arbeiten. Antonia Šajnović