# **Antrag für den Fachtitel**

Fachpsychologin/Fachpsychologe für Rechtspsychologie FSP

[25.11.2022]

### Antragsrecht

Antragsberechtigt sind FSP-Mitglieder, die eine rechtspsychologische Weiterbildung abgeschlos­sen haben, die den Anforderungen der FSP entspricht. Die Anforderungen sind im Dokument **STUDIENREGLEMENT für den Weiterbildungsgang „Postgraduale Weitebildung in Rechtspsychologie der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtspsychologie SGRP** formuliert. Das Dokument finden Sie unter [www.rechtspsychologie.ch/fachtitel](http://www.rechtspsychologie.ch/fachtitel).

Bei Kandidaten, die im Ausland ihr Psychologiestudium absolviert haben braucht die FSP ein Anerkennungsschreiben durch die Psychologieberufekommission PsyKo für das im Ausland absolvierte Psychologiestudium:
[www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/psychologieberufekommission-psyko.html](http://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/organisation/ausserparlamentarische-kommissionen/psychologieberufekommission-psyko.html)

### Formales

Wir bitten Sie, den Antragsbogen vollständig auszufüllen.

Bei Unklarheiten finden Sie im Dokument **STUDIENREGLEMENT** Erläuterungen zu den einzelnen Punkten.

* Legen Sie dem Antrag einen Lebenslauf bei.
* Alle Angaben müssen belegt werden. Die Belege sind dem Antrag beizulegen. Bezeichnen Sie bitte die einzelnen Belege mit einer Nummer und geben Sie diese auch unter «Beleg Nr.» im Antragsbogen an.
* Heften Sie die eingereichten Dokumente nicht zusammen, sondern legen Sie sie als lose Blätter in ein Mäppchen – Sie erleichtern uns damit die Bearbeitung.
* Reichen Sie Ihren Antrag mit sämtlichen Beilagen in zweifacher Ausführung ein.

### Anforderungen an die Belege

In den Dokumenten **STUDIENREGLEMENT** und **PRÜFUNGSREGLEMENT** sind die Anforderungen an die einzelnen Belege im Detail formuliert.

**Verfahren/Gebühren**

Die Dokumente **STUDIENREGLEMENT** und **PRÜFUNGSREGLEMENT** beschreiben den Ablauf der Antragsbearbeitung.

Für die Bearbeitung des Gesuchs für den Fachtitel inklusive Titelantrag wird von der SGRP eine Gebühr von CHF 400 für SGRP-Mitglieder erhoben, respektive 800 für Nicht-Mitglieder.
Für die Organisation und Durchführung der Schlussprüfung/ Ausstellung der Weiterbildungsbestätigung entfällt eine Gebühr von CHF 300 für SGRP-Mitglieder, für Nicht-Mitglieder von CHF 600.

**Wahrheitspflicht**

Sämtliche Angaben müssen der Wahrheit entsprechen. Bei falschen Angaben kann das Fach­titelgesuch abgelehnt, oder zu einem späteren Zeitpunkt der Fachtitel aberkannt werden.

**Bestehen Unklarheiten, haben Sie Fragen?**

Haben Sie inhaltliche Fragen, wenden Sie sich an Frau Barbara Aeby:

barbara.aeby@pukzh.ch

Für Fragen zu den Gebühren, respektive der Bezahlung, wenden Sie sich an Jürg Vetter, Sekretär:

sekretariat@rechtspsychologie.ch

**Korrespondenzadresse Antragsstellende\*r**

|  |  |
| --- | --- |
| Name\* |  |
| Vorname\* |  |
| Strasse |  |
| PLZ/Ort |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Telefon privat |  | Telefon Geschäft |  |
| E-Mail privat |  | E-Mail Geschäft |  |

\*) Wir orientieren uns an der FSP-Mitgliederdatenbank. Wenn diese nicht übereinstimmt, wollen Sie bitte bei unserem Sekretariat schriftlich veranlassen, dass unsere Datenbank entsprechend angepasst wird.

Gewünschte Sprache für das Fachtitel-Zertifikat:

□ **deutsch** □ französisch □ italienisch

**1. Universitäre Ausbildung / Mitgliedschaft bei der SGRP/SSPL**

Datum des Universitätsabschlusses in Psychologie (Master / Lizentiat):

(Beleg Nr. …….………………)

**Mitgliedschaft**

□ Ich bin Mitglied der SGRP seit (Jahr):

**2. Dauer der Praxiserfahrung im Fachgebiet** (abzüglich längerer Beurlaubungen, z.B. Mutterschaftsurlaub, Militär)

*Anforderung:* 3 Jahre zu 100% in einem Bereich der Psychologie und 2 Jahre zu 80% im Bereich der Rechtspsychologie. – Berufliche Praktiken nach dem Master-Abschluss können angerechnet werden. Personen, welche noch nicht eine Berufserfahrung von 3 Jahre zu 100% haben, können für die Anmeldung der Weiterbildung zum Fachtitel nicht berücksichtigt werden.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institution | Funktion als PsychologIn | Beschäftigungs­grad | von … bis … | in Monaten | Beleg Nr. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Fachspezifische Weiterbildung**

Wissen und Können gemäss den obligatorischen Themenkreisen.

*Anforderung:* 400 Einheiten / 1 Einheit = 45 Minuten\*

\*Dabei ist zu beachten, dass für jeden Bereich der Überschuss nicht als Ausgleich für einen anderen Bereich angerechnet werden kann, um eine möglichst große Vielfalt an Erfahrungsfeldern zu ermöglichen).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inhalt, Weiterbildungs-Institut resp. AusbildnerIn | von … bis … | Stundenzahl | Beleg Nr. |
|  |  |  |  |
| **1. Einführung in die Rechtspsychologie** (10 Einheiten) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total Einheiten** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. Recht** (90 Einheiten) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total Einheiten** |  |  |  |
| 3. **Grundlagen der deliktpräventiven Rechtspsychologie** (35 Einheiten) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total Einheiten** |  |  |  |
| **4. Störungsspez. Einschätzung der Persönlichkeit im Kontext der Delinquenz** (20 Einheiten) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total Einheiten** |  |  |  |
| **5. Psychopathologie / störungsspez. Deliktpräventive Interventionen** (100 Einheiten) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total Einheiten** |  |  |  |
| **6. Psychologische Diagnose- und Begutachtungsverfahren** (100 Einheiten) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total Einheiten** |  |  |  |
| **7. Psychotraumatologie** (25 Einheiten) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total Einheiten** |  |  |  |
| **8. Polizeipsychologie** (fakultativ – 30 Einheiten) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total Einheiten** |  |  |  |
| **9. Ethische Reflexionen und Verantwortung**(10 Einheiten) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total Einheiten** |  |  |  |
| **10. Kinder- und Jugendpsychologie** (fakultativ – 100 Einheiten) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Total Einheiten** |  |  |  |
| **Total Weiterbildung** |  |  |  |

**4. 1. Supervision**

*Anforderung:* 150 Einheiten, davon mindestens 50 im Einzelsetting / 1 Einheit = 45 Minuten

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name, Vorname, Titel des/der SupervisorIn | von … bis … | einzeln /Gruppe | Stunden total | Beleg Nr. |
| **Einzelsupervision** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Total Einzelsupervision** |  |  |  |  |
| **Gruppensupervision** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Total Einzelsupervision** |  |  |  |  |
| **Total Supervision** |  |  |  |  |

**4.2. Nachweis der rechtspsychologischen Tätigkeit**

1) 6 Fallberichte über abgeschlossene und supervidierte rechtspsychologische Gutachten und 4 Fallberichte über deliktpräventive Interventionen (entspricht insgesamt 250 Einheiten)

2) Nachweis der Tätigkeit im Bereich der forensischen Psychologie durch einen Ausbildungsleiter oder Supervisor (min. 350 Einheiten)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bestätigt von (SupervisorIn/Ausbildungsverantwortliche\*r) / beigelegte Dossiers  | von … bis … | abgeschl. Fälle | Beleg Nr. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Weitere Angaben / Bemerkungen:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Checkliste Formales/Unterschrift**

□ Den Betrag von CHF 400 (respektive 800.00 für nicht-Mitglieder der SGRP) habe ich auf das Konto der SGRP [CH17 0900 0000 1775 0809 4] einbezahlt. Eine Kopie der Quittung liegt diesem Antrag bei.

□ Ich bitte um Zustellung einer Rechnung.

□ Diesem Antragsbogen liegen sämtliche erforderlichen Belege mit Nummerierung bei.

□ Ich sende den Antrag mit allen erforderlichen Beilagen in zweifacher Ausführung ein. (Bitte zwei Mäppchen mit losen Blättern – Sie erleichtern uns die Bearbeitung, wenn Sie auf Heftklammern und ähnliches verzichten.)

Hiermit beantrage ich den Fachtitel **Fachpsychologin/Fachpsychologe für Rechtspsychologie FSP**.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit aller gemachten Angaben sowie die Echtheit der beigelegten Dokumente. Falsche oder unvollständige Angaben können die Nichtverleihung des Fachtitels oder dessen Entzug oder den Ausschluss aus der FSP zur Folge haben.

Ort und Datum:

Unterschrift:

**Adresse** **zum Einsenden des Antrags**

Sekretariat SGRP-SSPL

Jürg Vetter

Im Eisernen Zeit 21

8057 Zürich

sekretariat@rechtspsychologie.ch