**Die Effektivität von SeELe (Sozial-emotionale Entwicklung mit Lernleitern) in Bezug auf die Förderung der Emotionsregulation von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 1**

Emotionale und soziale Kompetenzen bilden die Grundlage für erfolgreiche soziale Interaktion und sind somit essenziell für die Entstehung zwischenmenschlicher Beziehungen - ob auf privater, beruflicher oder schulischer Ebene (Pfeffer, 2017). Die Ausprägung der emotionalen Kompetenzen nimmt sowohl Einfluss auf die Lernmotivation als auch auf die kognitive Aktivierung der Kinder während der Lernprozesse (Hascher, 2010). Auch die soziale Kompetenz, welche nicht nur im schulischen Leben von hoher Bedeutung ist, wird durch eine ausgeprägte Emotionskompetenz positiv beeinflusst. Laut Denham, Bassett & Zinsser (2012) wirkt sich ein umfangreiches Emotionswissen, sowie der adäquate Ausdruck spezifischer Emotionen bereits im Vorschulalter positiv auf die soziale Kompetenz des Kindes aus. Die Jugend ist eine Zeit des Wandels und der Selbstfindung. Kinder wachsen zu jungen Erwachsenen heran und versuchen ihren Platz in der Welt zu finden. Somit ist eine intensive Auseinandersetzung mit der emotionalen und sozialen Kompetenz, insbesondere in dieser Phase des Lebens, enorm wichtig.

Wie man dem Titel der Arbeit bereits entnehmen kann, ist SeELe das Akronym für Sozial-emotionale Entwicklung mit Lernleitern. Es soll dazu dienen „[…] Kindern und Jugendlichen, mit oder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf eine aktivitätsorientierte, eigenverantwortliche und angstfreie Befassung mit individuellen sowie gemeinsamen Aufgaben ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung im je eigenen Lerntempo zu ermöglichen.“ (Schmalenbach, Roos, Müller & Grieser, 2019, S. 181). SeELe basiert auf dem MGML-Prinzip. Auf schulischer Ebene steht dies für den jahrgangsübergreifenden (Multi Grade) und leistungsübergreifenden (Multi Level) Unterricht (Girg, Lichtinger & Müller, 2012). Das aus Indien stammende Prinzip des Lernens mit Lernleitern soll es ermöglichen, Kinder verschiedenen Alters und mit unterschiedlichem Vorwissen in einem Raum zeitgleich durch eine Lehrkraft zu unterrichten. „Ausgangspunkt der MGML-Methodology ist die Vorstellung eines aktivitätsorientierten Unterrichts mit freien Arbeitsprozessen.“ (Girg & Müller, 2012, S.70). Bei der Konzeption von SeELe wurde somit das überaus relevante Thema der Schulung von sozialer und emotionaler Kompetenz in die Struktur der MGML-Methodology eingebettet.

Jeder Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens Kompetenzen, welche es ihm ermöglichen, in sozialen Situationen jeglicher Art auf emotional kompetente Weise zu handeln (Petermann & Wiedebusch, 2016). Die größten Fortschritte in der emotionalen Entwicklung werden in den ersten sechs Lebensjahren gemacht und nach Denham (1998) in drei aufeinander aufbauende Kompetenzbereiche eingeteilt:

* Emotionsausdruck,
* Emotionsverständnis und
* Emotionsregulation.

In diesem Promtionsvorhaben wird sich insbesondere mit der dritten Komponente befasst. Bei der Emotionsregulation geht es darum, die Emotionen ‚anzunehmen‘ und auf angemessene Art und Weise auf diese zu reagieren.

Das Ziel des vorliegenden Promotionsvorhabens ist es, die Evaluation von SeELe, eine Methode, welche mithilfe von Lernleitern die sozial-emotionale Kompetenz von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 1 schulen und fördern soll, darzulegen und damit dessen Effekt auf die Emotionsregulation von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I aufzuzeigen.

Denham,S.A.(1998). *Emotional development in young children.* New York: Guildford Press.

Denham, S.A., Bassett, H.H. & Zinsser, K. (2012). Early Childhood Teachers as Socializers of Young Children’s Emotional Competence*. Early Childhood Education Journal, 40,* 137-143. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10643-012-0504-2.pdf>

Hascher, T. (2010). *Learning and emotion – perspectives for theory and research*. European Educational Research Journal, 9, 13-28. Verfügbar unter <https://doi.org/10.2304/eerj.2010.9.1.13>

Lichtinger, U., Müller, T. & Girg, R. (2012). Individuelles Lernen mit Lernleitern. In: M. Bönsch & K. Moegeling (Hrsg.): *Binnendifferenzierung. Teil 2: Unterrichtsbeispiele für den binnden diefferenzierten Unterricht.* (S. 69–82).Immenhausen: Prolog.

Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern.* Göttingen: Hogrefe.

Pfeffer, S. (2017): *Sozial-emotionale Entwicklung fördern*. Freiburg am Breisgau, Deutschland: Herder.

Schmalenbach, C., Roos, S., Müller, T., & Grieser, A. (2019). SeELe–Sozial-emotionale Entwicklung mit Lernleitern. *Emotionale und soziale Entwicklung in der Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen: ESE*, *1*(1), 174-184.

**The effectiveness of SeELe (social-emotional development with ladders of learning in promoting emotion regulation in secondary school students.**

Emotional and social competencies form the basis for successful social interaction and are thus essential for the formation of interpersonal relationships - whether on a private, professional, or school level (Pfeffer, 2017). The expression of emotional competencies influences both the motivation to learn and the cognitive activation of children during learning processes (Hascher, 2010). Social competence, which is of high importance not only in school life, is also positively influenced by a pronounced emotional competence. According to Denham, Bassett & Zinsser (2012), a comprehensive knowledge of emotions, as well as the adequate expression of specific emotions, has a positive effect on the child's social competence already at preschool age. Adolescence is a time of change and self-discovery. Children grow into young adults and try to find their place in the world. Thus, an intense focus on emotional and social competence, especially at this stage of life, is enormously important.

As you can already see from the title of the paper, SeELe is the german acronym for Social-Emotional Development with Ladders of Learning. Its purpose is "[...] to enable children and adolescents, with or without special educational needs, to deal with individual and common tasks of their social and emotional development in an activity-oriented, autonomous and fear-free way, each at their own learning pace." (Schmalenbach, Roos, Müller & Grieser, 2019, p. 181). SeELe is based on the MGML principle. At the school level, this stands for cross-grade (multi-grade) and cross-performance (multi-level) instruction (Girg, Lichtinger & Müller, 2012). Originating in India, the principle of learning with ladders of learning is designed to allow children of different ages and prior knowledge to be taught simultaneously in one room by one teacher. "The starting point of MGML methodology is the notion of activity-based teaching with free work processes." (Girg & Müller, 2012, p.70). Thus, in designing SeELe, the extremely relevant topic of social and emotional competence training was embedded in the structure of the MGML-Methodology.

Throughout their lives, all individuals develop competencies that enable them to act in an emotionally competent manner in social situations of all kinds (Petermann & Wiedebusch, 2016). The greatest progress in emotional development is made in the first six years of life and, according to Denham (1998), is divided into three sequential areas of competence:

- emotion expression,

- emotion comprehension, and

- emotion regulation.

In this dissertation project, particularly the third component will be addressed. Emotion regulation is about 'accepting' emotions and reacting to them in an appropriate way.

The aim of this dissertation project is to present the evaluation of SeELe, a method that aims to train and promote the social-emotional competence of students at secondary level 1 with the help of learning guides, and thus to show its effect on the emotion regulation of students at lower secondary level.