|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | **Industrie- und Handelskammer für die Pfalz Rheinallee 18 - 20, 67061 Ludwigshafen am Rhein** | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Sachbearbeiter: Robert Binder** | | | | Telefon: 0621 / 5904 1732 | | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Id.** | |  | |  |  | **Id.** | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| Firma | | | | | | Adresse Prüfling | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| **B E T R I E B L I C H E R A N T R A G ( Abgabetermin Sommerprüfung 1. Febr., Winterprüfung 1. Sep. )** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Vertragsnummer:** | | |  | **Prüfungsart:** | **Abschlussprüfung Teil 2:** | | | |  |  |
| **Prüfbezirk:** | | |  | **Berufsschule:** | | | | | | |
| **Prüfungsbewerber:** | | | | |  | |  |  |  |  |
| **Geboren am:** | | |  | **Geburtsort:** | | | |  |  |  |
| **Ausbildungsberuf:** **Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- und Kautschuktechnik,  FR Faserverbundtechnologie** | | | | | | | | | | |
| **Ausbildungszeit lt. Berufsausbildungsvertrag** | | | | | **von:** | | | **bis:** |  |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Bitte überprüfen Sie alle Angaben und berichtigen eventuelle Fehler.** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| Thema des betrieblichen Auftrages: | | | | | | | | | | |
| Abgabetermin des betrieblichen Auftrages:  **Sommerprüfung 30. April / Winterprüfung 30. November** ( Ausfertigungsumfang siehe [www.ihk.de/pfalz/](https://www.ihk.de/pfalz/produktmarken/ausbildung/zwischen-und-abschlusspruefungen/pruefungen-a-z/verfahrensmechaniker-in-fuer-kunststoff-und-kautschuktechnik-1280388)) | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Mit der Unterschrift bestätigt:**  **a ) Der Ausbildende bescheinigt, dass sich der betriebliche Auftrag nicht auf Betriebsgeheimnisse**  **bezieht und dass keine datenschutzrechtlichen Bedenken bestehen.  b ) Der Prüfungsbewerber bescheinigt, den betrieblichen Auftrag selbstständig anzufertigen.** | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | |  | | | |
| Ort, Datum |  | |  |  |  | |
|  | | | | |  | | Name: Betreuer, Tel. | | |  |
|  | |  | | | |
|  | |
| Unterschrift des Ausbildenden und Firmenstempel | | | | |  | | Unterschrift des Prüfungsbewerbers | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
| **A u f t r a g s g e n e h m i g u n g** | | | | | | | | | | |
| Durch den Prüfungsausschuss wurde entschieden, der betriebliche Auftragist | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | **genehmigt** | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | **nicht genehmigt** | | Datum | | | Unterschrift des Vorsitzenden | | |
| ( Begründung siehe Anlage ) | |  | |  |  |  |  |
| **Die Genehmigung des Themas des betrieblichen Auftrages gilt nicht als Prüfungszulassung** | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Name Prüfling:** | **Firma:** |

|  |
| --- |
| Thema des betrieblichen Auftrages: |

Beschreiben Sie kurz und in verständlicher Form Ihren betrieblichen Auftrag. Beschreiben Sie dabei den Ausgangszustand, das

Ziel der Arbeit, die Rahmenbedingungen (Arbeitsumfeld), die Aspekte der einzelnen Phasen und die wesentlichen Tätigkeiten.

Zum Nachweis kommt insbesondere die Herstellung oder Reparatur von Faserverbundbauteilen in Betracht. Geben Sie die

Einzelzeiten an, die voraussichtlich bei der Durchführung des Auftrags entstehen wird.

|  |
| --- |
| Ziel, Rahmenbedingungen: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Planung:** | Stunden |

|  |  |
| --- | --- |
| **Name Prüfling:** | **Firma:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Durchführung:** | Stunden |

|  |  |
| --- | --- |
| **Qualitätsmanagement:** | Stunden |