|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | |  | | | Arbeitsblatt | |
|  | |
|  | | |  | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |
| Das will ich werden: Automobilmechatroniker EFZ | | | | | |
| Berufsbilder der Schweiz (77)  14:15 Minuten | | | | | |
|  |  |  | | | | |
|  |  |  | |  |  | |
|  | 1. Wie sieht Lukas’ Berufskleidung aus?  2. Welche Voraussetzungen sollte ein Automobilmechatroniker mit-bringen?  3. Zähle auf, welche Arbeiten Lukas bei einem Service selbstständig erledigen muss.  4. Warum spricht Lukas von einer grossen Verantwortung, die er für seine Arbeit wahrnehmen muss?  5. Warum und wie sind die Lehrlinge der Garage Imholz in Cham zu dieser Ausbildung gekommen?  6. Wie lange dauert die Ausbildung zum Automobilmechatroniker?  7. Die Berufsbezeichnung hat sich vom Automechaniker zum Auto-mobilmechatroniker verändert. Erkläre, warum heute die Endung -troniker dazugekommen ist.  8. Wie äussern sich die Lehrlinge über die Schule?  9. Warum, vermutest du, überlässt der Betrieb den Lehrlingen des vierten Ausbildungsjahres die Verwaltung und Bewirtschaftung des Reifenlagers?  10. Welche Vorteile und Nachteile hat aus deiner Sicht der Beruf des Automobilmechatronikers?  11. Worauf muss Lukas im Umgang mit Kunden achten? | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  | | | | |
|  |  |  | | | | |