|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | |  | | | Arbeitsblatt | |
|  | |
|  | | |  | | |
|  | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |
| Das will ich werden:Chemie- und Pharmatechnologe EFZ | | | | | |
| Berufsbilder aus der Schweiz (52)  14:30 Minuten | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |
|  | 1. Wie nennt man den Metallbehälter, in welchem Valentin die Vor-mischung zusammenstellt?  2. Wie heisst der letzte Produktionsprozess bei der Herstellung von Tabletten?  3. Welche Aufgabe haben Valentin und die anderen Lehrlinge in der Übungsanlage zu erfüllen?  4. Was erläutert Valentin an der Wandtafel?  5. Was muss Valentin während der Serienproduktion von Tabletten genau tun?  6. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für Valentin?  7. Wie läuft der Produktionsprozess bei der Herstellung von Tablet-ten ab?  8. Warum muss Valentin während der Produktion weitere Proben nehmen?  9. Valentin muss spezielle Arbeitskleidung tragen. Äussere deine Meinung dazu.  10. Was meint Valentin mit der Aussage «In der Pharmaindustrie gilt der Mensch – in Bezug auf die Hygiene – als Dreckschleuder»?  11. Warum hat Valentin bei der Produktion von Medikamenten ein gutes Gefühl?  12. Welche Vor- und Nachteile hat für Valentin das Wohnen in ei-nem Lehrlingsheim? | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  | | | | |