Ärztinnen und Ärzte sollen eine Landessprache beherrschen, wenn sie in der Schweiz ihren Beruf ausüben. Darin sind sich im Parlament alle einig. Wie dies am besten gewährleistet werden kann, bleibt aber umstritten.

(sdq) Der Nationalrat hat am Donnerstag beschlossen, bei seinem Konzept zu bleiben. Er will im Medizinalberufsgesetz verankern, dass sich nur ins Berufsregister eintragen lassen kann, wer eine Landessprache beherrscht. Dieser Eintrag ist Voraussetzung, um einen universitären Medizinalberuf - Arzt, Tierarzt, Zahnarzt, Apotheker und Chiropraktor - ausüben zu können.


**Arbeitgeber in der Verantwortung**

Der Nationalrat sprach sich aber mit 94 zu 82 Stimmen bei 3 Enthaltungen gegen das Konzept des Ständerates aus. Gemäss diesem wären Sprachkenntnisse keine Voraussetzung für den Registereintrag. In der Verantwortung stünden stattdessen die Arbeitgeber, also die Spitäler und bei Praxisbewilligungen die Kantone. Sie müssten prüfen, ob die Ärzte über die notwendigen Sprachkenntnisse verfügen.

Aus Sicht der Mehrheit im Nationalrat geht diese Regelung zu wenig weit. Das Problem des Ärztemangels dürfte nicht mit fremdsprachigen Ärzten gelöst werden, die keine Landessprache beherrschen, sagte Ruth Humbel (CVP, Aargau).

»Möchten Sie von einem Arzt behandelt werden, mit dem Sie nicht sprechen können?«. Ärztin Yvonne Gilli (Grüne, St. Gallen) berichtete von einer Patientin, deren behandelnder Spitalarzt nur Englisch sprach.
Bundesrat regelt Einzelheiten
Noch nicht einig sind sich die Räte auch in der Frage, ob der Bundesrat die Einzelheiten betreffend der Sprachkenntnisse regeln muss oder lediglich regeln kann. Der Ständerat hatte sich für eine «Kann»-Formulierung ausgesprochen. Nach dem Willen des Nationalrates soll der Bundesrat die Einzelheiten regeln müssen. Er soll also festlegen, in welcher Form die Sprachkenntnisse nachgewiesen und überprüft werden.

Offen ist auch noch, ob Spitäler und andere Arbeitgeber künftig bestraft werden können, wenn sie einen Arzt beschäftigen, der die notwendigen Sprachkenntnisse nicht mitbringt. Der Ständerat hatte sich dagegen ausgesprochen, der Nationalrat will an der Busse festhalten. Mit diesen Differenzen geht das Medizinalberufegesetz zurück an den Ständerat.

Medizinische Grundversorgung stärken


Busse für falsche Ärzte und Spitäler
Zudem wird ein grösserer Kreis von Medizinalpersonen dem Gesetz unterstellt. National- und Ständerat sind noch weiter gegangen als der Bundesrat und haben eine Registrierungspflicht für all jene eingeführt, die einen universitären Medizinalberuf ausüben.

Neu sollen ferner nicht nur «falsche Ärzte», sondern auch deren Arbeitgeber bestraft werden können: Wer eine Medizinalperson beschäftigt, die den Beruf ausübt, ohne im Register eingetragen zu sein, soll mit Busse bestraft werden.

Geregelt haben die Räte auch Versicherungsfragen: Wer in einem universitären Medizinalberuf selbständig tätig ist, soll zwingend eine Berufshaftpflichtversicherung abschliessen müssen. So könnten zum Beispiel ausländische Zahnärzte, die nur kurz in der Schweiz arbeiten, für unsorgfältige Arbeiten zur Rechenschaft gezogen werden.

MEHR ZUM THEMA

<table>
<thead>
<tr>
<th>Auständische Ärzte</th>
<th>Gegen ein babylonisches Sprachengewirr im Spital</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>17.2.2015, 05:30 Uhr</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Abstimmung zur Hausarztmedizin</td>
<td>Der Hausarzt ist der einzige Generalist unter den Ärzten</td>
</tr>
<tr>
<td>20.3.2014, 05:30 Uhr</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Medizinalberufegesetz</th>
<th>Ständerat fordert vollständiges Register</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>11.3.2014, 13:58 Uhr</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Debatte zur Hausarztmedizin</th>
<th>Gute Versorgung in kranken Tagen</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9.4.2014, 05:30 Uhr</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>