|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Freie Marktwirtschaft Übungen | youtu.be/SrZyZB1N0-Q | Video |

***Bearbeite die folgenden Übungen mit Hilfe des verlinkten Erklärvideos!***

## Begriffe zuordnen

*Aufgabenstellung: Ordne jedem Begriff die passende Erklärung zu!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (C) | Minimalstaat |  | (1) | Wirtschaftssystem ohne staatliche Eingriffe |
| (E) | Einkommensunterschiede |  | (2) | Staat mit minimalen Aufgaben und Eingriffen |
| (H) | Infrastruktur |  | (3) | grundlegende Einrichtungen für die Gesellschaft |
| (H) | Konjunkturschwankungen |  | (4) | Wirtschaftssystem mit staatlichen Eingriffen |
| (I) | Anreiz |  | (5) | Marktform mit nur einem Anbieter |
| (N) | Monopol |  | (6) | Schwankungen der Wirtschaftslage über Zeit |
| (Ö) | soziale Marktwirtschaft |  | (7) | Unterschiede im Verdienst zwischen Personen |
| (S) | freie Marktwirtschaft |  | (8) | Motivation zur Herstellung neuer Produkte |
| (T) | Privatbesitz |  | (9) | Eigentum von Individuen oder Unternehmen |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## Sätze vervollständigen

*Aufgabenstellung: Ordne jedem Satzanfang das passende Satzende zu!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) | Der Wettbewerb zwischen Unternehmen fördert Innovation ... |  | (1) | ... und selbst entscheiden, was sie kaufen. |
| (A) | Konjunkturschwankungen können ohne Staat entstehen ... |  | (2) | ... und schafft neue Produkte für den Markt. |
| (I) | Die soziale Marktwirtschaft bietet soziale Sicherungssysteme ... |  | (3) | ... und sorgt für ein funktionierendes Rechtssystem. |
| (K) | Monopole können den Wettbewerb stark einschränken ... |  | (4) | ... und führt zu Einkommensunterschieden in der Gesellschaft. |
| (P) | Die Bürger können ihren Beruf frei wählen ... |  | (5) | ... wie Kindergeld und Mutterschutz für Bürger an. |
| (P) | Der Staat errichtet Infrastruktur wie Schulen ... |  | (6) | ... und die Marktpreise negativ beeinflussen. |
| (R) | Hohe Arbeitslosigkeit kann in der Marktwirtschaft auftreten ... |  | (7) | ... und die Stabilität der Wirtschaft gefährden. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

## Fragen (Multiple-Choice)

*Aufgabenstellung: Beantworte die Fragen mit Hilfe der Informationen!*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Was charakterisiert die freie Marktwirtschaft? |
| (Q) | Ein Wirtschaftssystem ohne staatliche Eingriffe |
| (R) | Ein System mit vielen öffentlichen Gütern |
| (V) | Ein System mit staatlicher Kontrolle |
| 2. | Was sind die Aufgaben des Minimalstaates? |
| (A) | Schaffung von Wohlfahrtsprogrammen |
| (S) | Eingreifen in die Wirtschaft bei Bedarf |
| (U) | Errichtung von Infrastruktur und Schutz |
| 3. | Was passiert in der sozialen Marktwirtschaft? |
| (E) | Der Staat greift bei Bedarf ein |
| (N) | Es gibt keine sozialen Sicherungssysteme |
| (R) | Der Markt funktioniert völlig unabhängig |
| 4. | Welches Risiko besteht in der freien Marktwirtschaft? |
| (L) | Monopole können entstehen und den Markt dominieren |
| (R) | Es gibt keine Einkommensunterschiede |
| (V) | Die Preise sind immer stabil und fair |
| 5. | Was sind typische Merkmale der privaten Unternehmen? |
| (A) | Sie bieten keine neuen Produkte an |
| (L) | Sie sind im Privatbesitz und wettbewerbsfähig |
| (S) | Sie werden vom Staat verwaltet und reguliert |
| 6. | Was fördert der Wettbewerb in der freien Marktwirtschaft? |
| (E) | Innovation und Produktvielfalt werden gefördert |
| (R) | Es gibt weniger Unternehmen auf dem Markt |
| (V) | Die Preise sind immer gleich und stabil |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Richtig oder falsch?

*Aufgabenstellung: Gib an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| wahr | falsch |  |
| (A) | (V) | 1. Die Preise ergeben sich aus Angebot und Nachfrage. |
| (F) | (N) | 2. Der Staat greift in die freie Marktwirtschaft ein. |
| (R) | (W) | 3. Es gibt viele öffentliche Güter in der freien Marktwirtschaft. |
| (A) | (R) | 4. Der Staat sorgt für Schutz der Bürgerrechte. |
| (L) | (T) | 5. Unternehmen sind im Privatbesitz in beiden Systemen. |
| (A) | (T) | 6. Die soziale Marktwirtschaft hat keine staatlichen Eingriffe. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## 7 Fragen zum Text

*Aufgabenstellung: Beantworte die Fragen mit je einem oder zwei ganzen Sätzen!*

Was sind die Vorteile der freien Marktwirtschaft?

Wie unterscheidet sich die soziale von der freien Marktwirtschaft?

Welche Rolle spielt der Staat in der freien Marktwirtschaft?

Was sind mögliche Nachteile der freien Marktwirtschaft?

Welche Aufgaben hat der Staat in der sozialen Marktwirtschaft?

Wie beeinflussen Konjunkturschwankungen die Wirtschaft?

Was sind öffentliche Güter und warum sind sie in der freien Marktwirtschaft selten?

**Freie Marktwirtschaft – Lösungsblatt 1**

## Begriffe zuordnen

*Aufgabenstellung: Ordne jedem Begriff die passende Erklärung zu!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (S) | freie Marktwirtschaft |  | (1) | Wirtschaftssystem ohne staatliche Eingriffe |
| (C) | Minimalstaat |  | (2) | Staat mit minimalen Aufgaben und Eingriffen |
| (H) | Infrastruktur |  | (3) | grundlegende Einrichtungen für die Gesellschaft |
| (Ö) | soziale Marktwirtschaft |  | (4) | Wirtschaftssystem mit staatlichen Eingriffen |
| (N) | Monopol |  | (5) | Marktform mit nur einem Anbieter |
| (H) | Konjunkturschwankungen |  | (6) | Schwankungen der Wirtschaftslage über Zeit |
| (E) | Einkommensunterschiede |  | (7) | Unterschiede im Verdienst zwischen Personen |
| (I) | Anreiz |  | (8) | Motivation zur Herstellung neuer Produkte |
| (T) | Privatbesitz |  | (9) | Eigentum von Individuen oder Unternehmen |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | (S) | (C) | (H) | (Ö) | (N) | (H) | (E) | (I) | (T) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

## Sätze vervollständigen

*Aufgabenstellung: Ordne jedem Satzanfang das passende Satzende zu!*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (P) | Die Bürger können ihren Beruf frei wählen ... |  | (1) | ... und selbst entscheiden, was sie kaufen. |
| (A) | Der Wettbewerb zwischen Unternehmen fördert Innovation ... |  | (2) | ... und schafft neue Produkte für den Markt. |
| (P) | Der Staat errichtet Infrastruktur wie Schulen ... |  | (3) | ... und sorgt für ein funktionierendes Rechtssystem. |
| (R) | Hohe Arbeitslosigkeit kann in der Marktwirtschaft auftreten ... |  | (4) | ... und führt zu Einkommensunterschieden in der Gesellschaft. |
| (I) | Die soziale Marktwirtschaft bietet soziale Sicherungssysteme ... |  | (5) | ... wie Kindergeld und Mutterschutz für Bürger an. |
| (K) | Monopole können den Wettbewerb stark einschränken ... |  | (6) | ... und die Marktpreise negativ beeinflussen. |
| (A) | Konjunkturschwankungen können ohne Staat entstehen ... |  | (7) | ... und die Stabilität der Wirtschaft gefährden. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lösungswort:** | (P) | (A) | (P) | (R) | (I) | (K) | (A) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Freie Marktwirtschaft – Lösungsblatt 2**

## Fragen Multiple-Choice

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Was charakterisiert die freie Marktwirtschaft? |
| (Q) | Ein Wirtschaftssystem ohne staatliche Eingriffe |
| 2. | Was sind die Aufgaben des Minimalstaates? |
| (U) | Errichtung von Infrastruktur und Schutz |
| 3. | Was passiert in der sozialen Marktwirtschaft? |
| (E) | Der Staat greift bei Bedarf ein |
| 4. | Welches Risiko besteht in der freien Marktwirtschaft? |
| (L) | Monopole können entstehen und den Markt dominieren |
| 5. | Was sind typische Merkmale der privaten Unternehmen? |
| (L) | Sie sind im Privatbesitz und wettbewerbsfähig |
| 6. | Was fördert der Wettbewerb in der freien Marktwirtschaft? |
| (E) | Innovation und Produktvielfalt werden gefördert |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | (Q) | (U) | (E) | (L) | (L) | (E) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Richtig oder falsch?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| wahr | falsch |  |
| (A) |  | 1. Die Preise ergeben sich aus Angebot und Nachfrage. |
|  | (N) | 2. Der Staat greift in die freie Marktwirtschaft ein. |
|  | (W) | 3. Es gibt viele öffentliche Güter in der freien Marktwirtschaft. |
| (A) |  | 4. Der Staat sorgt für Schutz der Bürgerrechte. |
| (L) |  | 5. Unternehmen sind im Privatbesitz in beiden Systemen. |
|  | (T) | 6. Die soziale Marktwirtschaft hat keine staatlichen Eingriffe. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lösungswort: | (A) | (N) | (W) | (A) | (L) | (T) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Fragen und Antworten**

Was sind die Vorteile der freien Marktwirtschaft?

Die Vorteile sind Wettbewerb, Innovation und Produktvielfalt, die den Bürgern zugutekommen.

Wie unterscheidet sich die soziale von der freien Marktwirtschaft?

Die soziale Marktwirtschaft greift ein, um soziale Sicherungssysteme bereitzustellen und wirtschaftliche Schwankungen zu kontrollieren.

Welche Rolle spielt der Staat in der freien Marktwirtschaft?

Der Staat hat eine minimalistische Rolle und sorgt lediglich für Infrastruktur und Rechtsschutz, greift aber nicht in die Wirtschaft ein.

Was sind mögliche Nachteile der freien Marktwirtschaft?

Mögliche Nachteile sind hohe Arbeitslosigkeit, Monopole und große Einkommensunterschiede zwischen Bürgern.

Welche Aufgaben hat der Staat in der sozialen Marktwirtschaft?

Der Staat stellt soziale Sicherungssysteme bereit und kontrolliert wirtschaftliche Entwicklungen, um Ungleichheiten zu verringern.

Wie beeinflussen Konjunkturschwankungen die Wirtschaft?

Konjunkturschwankungen können zu Unsicherheiten führen und die Stabilität der Unternehmen und Arbeitsplätze gefährden.

Was sind öffentliche Güter und warum sind sie in der freien Marktwirtschaft selten?

Öffentliche Güter sind Dienstleistungen, die allen zugutekommen, und sie sind in der freien Marktwirtschaft selten, weil der Markt wenig Anreiz für deren Bereitstellung hat.