Prüfungsaufgaben

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. | Lösung |
| 1. | C |
| 2. | D |
| 3. | C |
| 4. | B |
| 5. | B |
| 6. | D |
| 7. | A, C, D, E |
| 8. | D |
| 9. | D |
| 10. | C, E |
| 11. | D |
| 12. | E |
| 13. | C |
| 14. | E |
| 15. | B |
| 16. | D |
| 17. | C |
| 18. | D |
| 19. | C |
| 20. | B |
| 21. | C |
| 22. | B |
| 23. | D |
| 24. | B |
| 25. | A |
| 26. | D |
| 27. | C |
| 28. | B |
| 29. | B |
| 30. | C |
| 31. | A |
| 32. | E |
| 33. | A |
| 34. | B |
| 35. | A |
| 36. | D |
| 37. | A |
| 38. | a) Erste Erkrankung: 6 Wochen Lohnfortzahlung durch Arbeitgeber. – Zweite Erkrankung: 6 Wochen Lohnfortzahlung durch Arbeitgeber. Begründung: Es handelt sich zwar um dieselbe Krankheit, aber zwischen den beiden Zeiträumen der Arbeitsunfähigkeit hat Mike Strittmatter sieben Monate gearbeitet (EntgFG § 3 [1], Ziffer 1). b) Nach Ende der Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber besteht zeitlich unbegrenzt Anspruch auf Krankengeld (Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung), das jedoch niedriger ist der Arbeitslohn (i. d. R. 70 % des letzten Nettoeinkommens). |
| 39. | A: Sachversicherung, B: Vermögensversicherung, C: Personenversicherung, D: Vermögensversicherung, E: Personenversicherung |
| 40. | Versicherung: D, F, HVersorgung: AFürsorge: B, C, E, G |
| 41. | a) Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung.b) Grundsicherung für Arbeitslose, Sozialhilfe, Ausbildungsförderung, Wohngeldc) Versorgungsprinzip: Beamtenpensionen, Kindergeld, Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst, Erziehungsgeld, Elterngeld |
| 42. | B |
| 43. | D |
| 44. | C |
| 45. | A |
| 46. | D |
| 47. | A, B, E |