|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zu dem/r Antragsteller/in:** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Name, Vorname |  | geboren am/ in |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Matrikelnummer |  |  |  |

**Belehrung:**

Die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung ist eine nach §§ 156, 161 Strafgesetzbuch (StGB) strafbewehrte Bestätigung der Richtigkeit einer Erklärung. Die Abgabe einer falschen oder unvollständigen Versicherung an Eides statt ist strafbar.

Wer vorsätzlich eine falsche Versicherung an Eides statt abgibt, kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden, § 156 StGB. Die fahrlässige Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft werden, § 161 StGB.

Die oben stehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Ort, Datum |  | Unterschrift |  |

**Eidesstattliche Versicherung**

**In Kenntnis der Bedeutung einer eidesstattlichen Versicherung und der Strafbarkeit der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung versichere ich hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Dissertation mit dem Titel**

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

**selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe angefertigt habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Ort, Datum |  | Unterschrift |  |