29. KONGRESS
der Deutschen Gesellschaft für
PERINATALE MEDIZIN
28.–30. November 2019 I BERLIN

„Hinterm Horizont geht’s weiter,
zusammen sind wir stark“
KOOPERATIONSPARTNER

Arbeitsgemeinschaft für Geburtshilfe und Pränatalmedizin (AGG) in der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e. V. (DGGG)

Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi)

Deutscher Hebammenverband e. V. (DHV)

Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe e. V. (DGPFG)

Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin e. V. (GNPI)

Österreichische Gesellschaft für Prä- und Perinatale Medizin (ÖGfPPM)

Österreichisches Hebammengremium (ÖHG)

Schweizerischer Hebammenverband (SHV)

Wir danken Udo Lindenberg sehr herzlich, seine Liedzeilen als unser Kongressmotto nutzen zu dürfen.
INHALTSVERZEICHNIS

Kooperationspartner .............................................................................................................. 2

Programmübersichten
  Mittwoch, 27. November ................................................................................................. 4
  Donnerstag, 28. November ............................................................................................... 5
  Freitag, 29. November ....................................................................................................... 6
  Samstag, 30. November .................................................................................................... 7

Grußwort .................................................................................................................................. 8

Tagungsort und wissenschaftliche Organisation .................................................................... 9

Abstrateinreichung .................................................................................................................. 10

Wissenschaftliches Programm
  Donnerstag, 28. November .................................................................................................. 11
  Freitag, 29. November ......................................................................................................... 17
  Samstag, 30. November ...................................................................................................... 23

Praktisches Fortbildungsprogramm
  Mittwoch, 27. November .................................................................................................... 27
  Donnerstag, 28. November .................................................................................................. 27
  Freitag, 29. November ......................................................................................................... 28
  Samstag, 30. November ...................................................................................................... 29

Abend- und Rahmenprogramm ............................................................................................ 30

Allgemeine Informationen ..................................................................................................... 31

Preise ...................................................................................................................................... 34

Sponsoren ............................................................................................................................... 35

Aussteller ............................................................................................................................... 36

Lunchsymposien .................................................................................................................... 37

Notizen ................................................................................................................................... 38
## PROGRAMMÜBERSICHT
Mittwoch, 27. November

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>09:00–17:00</strong></td>
<td><strong>10:00–16:00</strong></td>
<td><strong>10:00–16:00</strong></td>
<td><strong>10:00–16:00</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pre-Kurs 1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Der Neugeboren-Notarzt</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pre-Kurs 2</td>
<td>Pre-Kurs 3</td>
<td>Pre-Kurs 4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fetale Sonografie: ein Überblick an Fallbeispielen</td>
<td>Praktische Geburtshilfe: fit für den Kreißsaaleinsatz</td>
<td>Anwender-Seminar zum ersten Screening mit ETS und NIPT</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11:00–17:00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pre-Kurs 5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenmilchbanken</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>14:00–16:00</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pre-Kurs 6.1</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nahtkurs: Versorgung von höhergradigen Dammverletzungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>16:00–18:00</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pre-Kurs 6.2</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nahtkurs: Versorgung von höhergradigen Dammverletzungen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Programmübersicht

### Donnerstag, 28. November

<table>
<thead>
<tr>
<th>08:30–10:00</th>
<th>08:30–10:00</th>
<th>08:30–10:00</th>
<th>08:30–10:00</th>
<th>08:30–10:00</th>
<th>08:30–10:00</th>
<th>08:30–10:00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HS 1</td>
<td>Update 1</td>
<td>WS 1</td>
<td>WS 2</td>
<td>WS 3</td>
<td>Kurs 1</td>
<td>Seminar 1</td>
</tr>
<tr>
<td>Physiologie</td>
<td>Leitlinien</td>
<td>Forschung</td>
<td>Internet</td>
<td>CTG</td>
<td>Perinatale</td>
<td>Veränderung</td>
</tr>
<tr>
<td>der Geburt</td>
<td>Teil 1</td>
<td>in der</td>
<td>in der</td>
<td>ant- und</td>
<td>Infektionen</td>
<td>der Haut bei</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Perinatal-</td>
<td>Perinatal-</td>
<td>subpartal</td>
<td></td>
<td>Schwangeren/</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>medizin</td>
<td>medizin</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Neugeborenen</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10:30–12:00</td>
<td>10:30–12:00</td>
<td>10:30–12:00</td>
<td>10:30–12:00</td>
<td>10:30–12:00</td>
<td>10:30–12:00</td>
<td>10:30–12:00</td>
</tr>
<tr>
<td>HS 2</td>
<td>WS 4</td>
<td>WS 5</td>
<td>Update 2</td>
<td>WS 6</td>
<td>Kurs 2</td>
<td>Seminar 2</td>
</tr>
<tr>
<td>Versorgung</td>
<td>Gesicherte</td>
<td>Diabetes und</td>
<td>Die kongenita</td>
<td>Gewalt in</td>
<td>Das aEEG</td>
<td>Forschung zur</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| von Frühge- | Wochenbett-| Schwangerschacht| le CMV-Infektion| der Geburtshilfe|             | Gebärmögbe-
| borenen in  | betreuung   |             |             |             |             | ng |
| Deutschland|             |             |             |             |             |             |
|            |             |             |             |             |             |             |
| 12:15–13:15| Lunchsymposi| Postsitzungen| Postsitzungen| Postsitzung| Postsitzung| Postsitzung|
|             | te Industrie|             |             |             |             |             |
| 13:30–14:00|             |             |             |             |             |             |
| HS 3        | Update 3    | WS 7        | WS 8        | WS 9        | Kurs 3      |              |
| Organisation | Hypoxisch-  | Fetale       | Beckenend-  | Was ist eine| Geburtshilfe|              |
| der Perinat-| lschämische | Programmierung| lage       | fatale Diagnose?| für PädiaterInnen|              |
| medizin in | Enzephalopathie|             |             |             |             |              |
| Europa      |             |             |             |             |             |              |
|            |             |             |             |             |             |              |
| HS 4        | WS 10       | Update 4    | Sitzung     | Kurs 5      |              |              |
| Perinatale  | Behandlungs-| Stillen – Die| ÖGIPPM      | Pädiatrie für|              |              |
| Asphyxie    | fehler in der| beste | Altere Eltern | GeburthelferInnen|              |              |
|            | Perinatal-  | Ernährung?|             |             |              |              |
|            | medizin    |             |             |             |              |              |
|            |            |             |             |             |              |              |
| 18:00–19:00| Eröffnung/  |             |             |             |              |              |
|             | Preise     |             |             |             |              |              |
| 19:00–21:00|             |             |             |             |              |              |
| Get Together in der Industrieausstellung | | | | | | |

S. 11 S. 11 S. 12 S. 12 S. 27 S. 27
S. 12 S. 12 S. 13 S. 13 S. 27 S. 27
S. 14 S. 14 S. 14 S. 15 S. 15 S. 28
S. 14 S. 14 S. 15 S. 15 S. 16 S. 28
S. 16 S. 16 S. 16 S. 16 S. 16 S. 28
S. 16 S. 16 S. 16 S. 16 S. 16 S. 28
S. 11 S. 11 S. 12 S. 12 S. 27 S. 27
## Programmübersicht
### Freitag, 29. November

<table>
<thead>
<tr>
<th>08:30–10:00</th>
<th>08:30–10:00</th>
<th>08:30–10:00</th>
<th>08:30–10:00</th>
<th>08:30–10:00</th>
<th>08:30–10:00</th>
<th>08:30–10:00</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>HS 5</strong> Kaiserschnitt</td>
<td><strong>WS 12</strong> Drogenabusus in Schwangerschaft und Stillzeit</td>
<td><strong>Update 5</strong> DGGG Leitlinien Teil 2</td>
<td><strong>WS 13</strong> HIV</td>
<td><strong>Sitzung DGHG 30 Jahre evidenzbasierte Medizin</strong></td>
<td><strong>Seminar 3</strong> Psychisch krank und schwanger</td>
<td><strong>Kurs 7</strong> Erstversorgung des Frühgeborenen</td>
</tr>
<tr>
<td>S. 17</td>
<td>S. 17</td>
<td>S. 17</td>
<td>S. 18</td>
<td>S. 18</td>
<td>S. 28</td>
<td>S. 28</td>
</tr>
<tr>
<td>10:30–12:00</td>
<td>10:30–12:00</td>
<td>10:30–12:00</td>
<td>10:30–12:00</td>
<td>10:30–12:00</td>
<td>10:30–12:00</td>
<td>10:30–12:00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>HS 6</strong> Schwangerschaftsprolongation</td>
<td><strong>Update 6</strong> Stammzellen</td>
<td><strong>WS 14</strong> Mütter-sterblichkeit</td>
<td><strong>WS 15</strong> Best of: Freie Vorträge</td>
<td><strong>WS 16</strong> Familie im Wandel</td>
<td><strong>Seminar 4</strong> Wir forsch für die Zukunft</td>
<td><strong>Kurs 8</strong> Erstversorgung des Neugeborenen</td>
</tr>
<tr>
<td>S. 18</td>
<td>S. 18</td>
<td>S. 19</td>
<td>S. 19</td>
<td>S. 19</td>
<td>S. 28</td>
<td>S. 28</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>HS 7</strong> Ethik in der Perinatalmedizin</td>
<td><strong>Update 7</strong> Die Welt der -omics</td>
<td><strong>WS 17</strong> Frühe Wachstumsrestriktion</td>
<td><strong>Sitzung GNPI Neonataler Schlaganfall/Sinusvenen thrombose</strong></td>
<td><strong>WS 18</strong> Perinatalmedizin International</td>
<td><strong>Kurs 9</strong> Postpartale Depress./anti-depr. Behandlung</td>
<td><strong>Kurs 10</strong> Teamkommunikation/Fehlermanagement</td>
</tr>
<tr>
<td>S. 19</td>
<td>S. 20</td>
<td>S. 20</td>
<td>S. 20</td>
<td>S. 20</td>
<td>S. 28</td>
<td>S. 28</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>HS 8</strong> Muttermilch, Lebensmittel, Medikament?</td>
<td><strong>WS 19</strong> Stump the experts</td>
<td><strong>WS 20</strong> Schwangerschaft b. schw. Grunderkrankungen</td>
<td><strong>WS 21</strong> Über das Risiko schwanger zu sein</td>
<td><strong>WS 22</strong> Späte Wachstumsrestriktion</td>
<td><strong>Kurs 11</strong> Echokardiografie</td>
<td><strong>Seminar 5</strong> Akkreditierungsverfahren</td>
</tr>
<tr>
<td>S. 21</td>
<td>S. 21</td>
<td>S. 21</td>
<td>S. 22</td>
<td>S. 22</td>
<td>S. 28</td>
<td>S. 28</td>
</tr>
<tr>
<td>18:00–19:00</td>
<td>Mitgliederversammlung DGPM</td>
<td>S. 22</td>
<td>20:00–00:00</td>
<td>Gesellschaftsabend</td>
<td>S. 30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>08:00–09:30</td>
<td>08:00–09:30</td>
<td>08:00–09:30</td>
<td>08:00–09:30</td>
<td>08:00–09:30</td>
<td>08:00–09:30</td>
<td>08:00–09:30</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>HS 9</td>
<td>Update 8</td>
<td>Sitzung DGPFG</td>
<td>WS 24</td>
<td>WS 25</td>
<td>Kurs 12</td>
<td>Kurs 13</td>
</tr>
<tr>
<td>Interdisziplinäre Zusammendarstellung</td>
<td>Status post sectionem</td>
<td>Väter im Kreißsaal</td>
<td>Gedanken zur Sectio-indikation</td>
<td>Schmerz-physiologie</td>
<td>Praxis der Akupunktur/Chinesische Medizin</td>
<td>Abnormal invasive Plazenta</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>S. 23</td>
<td>S. 23</td>
<td>S. 23</td>
<td>S. 23</td>
<td>S. 24</td>
<td>S. 29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>HS 10</td>
<td>Update 9</td>
<td>Sitzung GNPI</td>
<td>WS 26</td>
<td>WS 27</td>
<td>Kurs 14</td>
<td>Kurs 15</td>
</tr>
<tr>
<td>Interdisziplinäre Zusammendarstellung</td>
<td>Monochoriale Mehrlinge</td>
<td>Ethische Fragestellungen</td>
<td>„Im Kreißsaal war alles gut, aber ...!“</td>
<td>Globalisierung und Migration</td>
<td>Schwangeren-Notfälle</td>
<td>Kardiotokografie für Fortgeschrittene</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>S. 24</td>
<td>S. 24</td>
<td>S. 24</td>
<td>S. 25</td>
<td>S. 25</td>
<td>S. 29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>11:30–12:00</th>
<th>12:00–13:30</th>
<th>12:00–13:30</th>
<th>12:00–13:30</th>
<th>12:00–13:30</th>
<th>12:00–13:30</th>
<th>12:00–13:30</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Abschluss</td>
<td>WS 28</td>
<td>Sitzung DHV</td>
<td>Update 10</td>
<td>WS 29</td>
<td>Kurs 16</td>
<td>WS 30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Notfallmanagement</td>
<td>Verbesserte Zusammenarbeit</td>
<td>Was bedeutet NIPD?</td>
<td>Qualität sichern</td>
<td>Palliativversorgung/Trauerbegleitung</td>
<td>25 Jahre Nationale Stillkommission</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>S. 24</td>
<td>S. 25</td>
<td>S. 26</td>
<td>S. 26</td>
<td>S. 29</td>
<td>S. 26</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Post-Kurs 1</td>
<td>Post-Kurs 2</td>
<td>Post-Kurs 3</td>
<td>Post-Kurs 4</td>
<td>Post-Kurs 5</td>
<td>Post-Kurs 6</td>
<td>Post-Kurs 7</td>
</tr>
<tr>
<td>Inobhutnahme: wie macht man das Beste aus einer schlechten Situation</td>
<td>Entwicklungsneurologie bis zum 2. Lebensjahr</td>
<td>Frühe Fehlbildungsdiagnostik und nichtinvasive Pränataltests</td>
<td>Invasive Diagnostik</td>
<td>Spezielle Fehlbildungsdiagnostik: Refresher</td>
<td>Simulations-training Notfälle im Kreißsaal</td>
<td>3D-Sonografie: Tipps und Kniffe zum perfekten Bild</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>S. 29</td>
<td>S. 29</td>
<td>S. 29</td>
<td>S. 29</td>
<td>S. 29</td>
<td>S. 29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Kurs/Seminar**

**Hauptsitzung (HS)**

**Update-Sitzung**

**Wissenschaftliche Sitzung (WS)**

**Lunchsymposium**

**Postersitzung**

**Kooperierende Fachgesellschaft**

**DGPM**
Liebe Hebammen, liebe Kolleginnen und Kollegen,


Zum ersten Mal wurden die Teilnehmer ganz konkret aufgefordert, Themen und Sitzungen vorzuschlagen, und wir danken allen, die sich so engagiert eingebracht haben.

Themen der Hauptsitzungen sind:

Wie immer werden die Sitzungen durch Kurse und Seminare ergänzt, die zum Teil auch schon am Vortag angeboten werden.

Seien Sie herzlich willkommen in Berlin. Wir freuen uns auf Sie!

Mit den besten Grüßen

Prof. Dr. med. Rolf Schlößer
Kongresspräsident 2019

Prof. Dr. med. Franz Kainer
Präsident der DGPM
Tagungsort
Maritim Hotel Berlin
Stauffenbergstraße 26 I 10785 Berlin

Termin
28.–30. November 2019

Wissenschaftliche Organisation
Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin e. V.

Kongresspräsident
Prof. Dr. med. Rolf Schlößer
Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Klinik für Kinder und Jugendmedizin I Schwerpunkt Neonatologie

Kongresssekretariat
Dr. med. Babett Ramsauer
Vivantes Klinikum Neukölln I Klinik für Geburtsmedizin

Dr. med. Antje Allendorf
Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Klinik für Kinder und Jugendmedizin I Schwerpunkt Neonatologie

Präsident der DGPM
Prof. Dr. med. Franz Kainer
Klinik Hallerwiese I Abteilung für Geburtshilfe und Pränatalmedizin

Wissenschaftliches Komitee
Dr. med. Antje Allendorf (Frankfurt a. M.)
Prof. Dr. Annette Bernloehr (Bochum)
Prof. Dr. med. Franz Kainer (Nürnberg)
Prof. Dr. med. Rolf Maier (Marburg)
Dr. med. Babett Ramsauer (Berlin)
Prof. Dr. Rainhild Schäfers (Bochum)
Prof. Dr. med. Rolf Schlößer (Frankfurt a. M.)

Wichtige Termine
15. Juni Deadline Abstract-Einreichung
28. September Deadline Frühbucherregistrierung
ABSTRACTEINREICHUNG

Beteiligen Sie sich aktiv an der Programmgestaltung und reichen Sie Ihre aktuellen Forschungs-ergebnisse in Form von Abstracts online über die Kongresshomepage www.dgpm-kongress.de zu den folgenden Schwerpunktthemen ein:

- Diabetes und Gestationsdiabetes
- Digitalisierung in der Medizin
- Drogen in der Schwangerschaft und Stillzeit
- Ernährung des Neugeborenen
- Fetale Wachstumsrestriktion
- Grunderkrankungen und Schwangerschaft
- Krank im Wochenbett
- Neonatal Stroke
- Perinatale Infektionen
- Qualität in der Perinatalmedizin
- Risikofaktoren in der Schwangerschaft und Stillzeit
- Schmerzbehandlung von Mutter und Kind
- Stoffwechselstörungen und seltene Erkrankungen in der Schwangerschaft
- Sonstiges


Wir freuen uns auf interessante und aktuelle Abstracteinreichungen!

**Deadline ist der 15. Juni 2019.**

**Neuheiten 2019**

- Es wird erstmalig eine Best of-Sitzung der besten Vorträge geben! Die Sitzung findet am Freitag, 29. November, von 10.30–12.00 Uhr statt.

- Alle als Poster angenommen Abstracts werden dieses Jahr im Rahmen von ePoster-Sitzungen elektronisch präsentiert. Die ePoster-Präsentationen finden ohne paralleles wissenschaftliches Programm statt und jedes Poster erhält ca. 5 Minuten Präsentationszeit.
08.30–10.00  Hauptsitzung 1  
Physiologie der Geburt – Wozu Hebamme oder Arzt?

Physiologie der Geburt

Die physiologische Geburt aus Hebammensicht

Physiologie der Adaption

08.30–10.00  Update 1  
Leitlinien Teil 1

Impulsreferat

DGGG – Leitlinie vaginale Geburt

DGHWi – Leitlinie vaginale Geburt

GNPI – Leitlinie Frühgeburt an der Grenze der Lebensfähigkeit

08.30–10.00  Wissenschaftliche Sitzung 1  
Forschung in der Perinatalmedizin

Impulsreferat

Forschungsfelder der Pränatalmedizin und Geburtshilfe

Forschungsfelder der Hebammenwissenschaft

Forschungsfelder der Neonatologie 2019
WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM
DONNERSTAG, 28. NOVEMBER

08.30–10.00  Wissenschaftliche Sitzung 2
Internet in der Perinatalmedizin – Immer eine moderne Errungenschaft?

Nationales Gesundheits-Portal

Beurteilungsportale für Ärzte

Der telemedizinische Rat

Webcams für Inkubatoren

08.30–10.00  Wissenschaftliche Sitzung 3
CTG ante- und subpartal – Was gibt es Neues?

Computerised antepartum CTG – using measurements not opinions

FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring

10.30–12.00  Hauptsitzung 2
Versorgung von Frühgeborenen in Deutschland – zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Optimale perinatale Vorgehensweise bei Frühgeburten

Frühgeburt bedingt durch psychosoziale Faktoren

Outcome in Abhängigkeit der perinatalen Versorgung – Ergebnisse des German Neonatal Network

Das ideale Perinatalzentrum

10.30–12.00  Wissenschaftliche Sitzung 4
Gesicherte Wochenbettbetreuung – Warum so wichtig?

Digitale Hebammenarbeit – Projektvorstellung „Kinderheldin“

Frühentlassung aus der Geburtsklinik – die Herausforderungen für den Kinderarzt

Väter im Wochenbett – Brauchen wir das wirklich?
WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM
DONNERSTAG, 28. NOVEMBER

10.30–12.00  Wissenschaftliche Sitzung 5
Diabetes und Schwangerschaft: gute Betreuung – gutes Outcome
Besonderheiten unter der Geburt
Diabetes und Schwangerschaftüberwachung
Frust statt Freude – Diagnose Gestationsdiabetes!
Das Neugeborene mit einer diabetischen Mutter

10.30–12.00  Update 2
Die kongenitale CMV-Infektion – State of the Art und Perspektiven
Virologie-Epidemiologie – Warum gibt es immer noch keine Impfung?
Pränatale Diagnostik und Therapie in Zuordnung zur Zeitachse
Aktuelle neonatologische Präventions- und Therapiestrategien

10.30–12.00  Wissenschaftliche Sitzung 6
Gewalt in der Geburtshilfe – ein unbeachtetes Phänomen
Gewalt gegen Frauen unter der Geburt – Definition, Ursache, Entstehungskontext
Respektlosigkeit und Gewalt in der Geburtshilfe – Ergebnisse einer deutschen Validierungsstudie
Traumasensible Geburtshilfe
Gewalt gegen Notaufnahmepersonal – Parallelen zum Kreißsaal

12.15–13.15  Lunchsymposien der Industrie
13.30–14.00  Postersitzungen
**WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM**
**DONNERSTAG, 28. NOVEMBER**

**14.15–15.45** **Hauptsitzung 3**
Organisation der Perinatalmedizin in Europa – Gibt es das optimale Konzept?
Perinatal medicine in Ukraine – intentions, reality and future challenges
Perinatal medicine in Europe – results from EPICE and SHIPS
Wie sind die Strategien für Deutschland?

**14.15–15.45** **Update 3**
Hypoxisch-Ischämische Enzephalopathie – Und dann?
Neuroprotektion beim asphyktischen Neugeborenen
Die Cerebralparese – klinische Auswirkung und Therapieoptionen
Psychologische Betreuung nach geburtshilflichen Katastrophen
Verleihung des Medienpreises der Stiftung „Das behindert Kind“

**14.15–15.45** **Wissenschaftliche Sitzung 7**
Fetale Programmierung – Konsequenzen für den klinischen Alltag?
Fetale Programmierung – konzeptionelle Entwicklung
Pränataler Stress – Folgen für die Gehirnentwicklung
Fetale Programmierung von Zellalterungsprozessen

**14.15–15.45** **Wissenschaftliche Sitzung 8**
Beckenendlage – Neue Überlegungen bei Upside down?
Kriterien für eine Geburt aus Beckenendlage
Äußere Wendung – das Kind hilft mit
Neonatologische Aspekte bei Beckenendlagengeburt
14.15–15.45 Wissenschaftliche Sitzung 9
Was ist eine fatale Diagnose?

Wichtigkeit der pränataldiagnostischen Beratung

Psychologische Beratung bei auffälliger Pränataldiagnostik

Und wenn die pränatal-lethal gestellte Diagnose falsch ist?

Die Wochenbettdepression – eine potentiell tödliche Erkrankung

16.15–17.45 Hauptsitzung 4
Perinatale Asphyxie – ein Problem, das viele angeht

Perinatale Asphyxie – physiologische Grundlagen

Neuroradiologische Befunde der hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie

Erstversorgung des asphyktischen Neugeborenen

16.15–17.45 Wissenschaftliche Sitzung 10
Behandlungsfehler in der Perinatalmedizin

Behandlungsfehler in der Geburtshilfe

Behandlungsfehler in der Neonatologie

Medizin und Recht

Wenn die Kunst zum Schaden führt
16.15–17.45 Update 4
Stillen – Die beste Ernährung?
Stillen – Gibt es echte Kontraindikationen?
Babyfreundliches Krankenhaus – Die bessere Stillrate?
Ernährung des Neugeborenen
Die Rolle der Hebamme für den Stillerfolg

16.15–17.45 Wissenschaftliche Sitzung 11
Perinatale Endokrinologie – interdisziplinäre Strategien
Blick ins fetale Endokrinium
Was wissen wir über den fetalen Hyperinsulinismus?
Der endokrinologische Blick in der Geburtsmedizin
Angeborene Störungen der Nebennierenfunktion

16.15–17.45 Sitzung ÖGfPPM
Ältere Eltern – Die Medizin macht alles möglich?
Schwangerschaft im höheren Lebensalter
ART, nicht immer der Schlüssel zum Erfolg – neonatales Outcome
Schöne neue Kinder?

18.00–19.00 Kongresseröffnung und Preisverleihungen
19.00–21.00 Get Together (Seite 30)
08.30–10.00  Hauptsitzung 5
Der Kaiserschnitt – endlose Diskussion

Leitlinie Kaiserschnitt

Krankheiten von Kindern nach Kaiserschnitt – Was ist alles dran?

Einmal Kaiserschnitt – nicht immer Kaiserschnitt

08.30–10.00  Wissenschaftliche Sitzung 12
Drogenabusus in Schwangerschaft und Stillzeit

Betreuung der drogenabhängigen Schwangeren

Neugeborene drogenabhängiger Mütter

Steigender Konsum von Crystal Meth und dessen Risiken für Mutter und Kind

08.30–10.00  Update 5 – DGGG
Leitlinien Teil 2

Diabetes – das Risiko im Schwangerschaftsverlauf

Adipositas als Risiko für den Schwangerschaftsverlauf

Leitlinie Frühgeburt

Hypertensive Schwangerschaft

Leitlinie Mehrlinge
08.30–10.00 Wissenschaftliche Sitzung 13
HIV – wichtige Aspekte der perinatalen Betreuung

HIV – Kein Problem!
HIV – in der Schwangerschaft ist vieles anders
HIV und Stillen CONTRA
HIV und Stillen PRO

08.30–10.00 Sitzung DGHWi
30 Jahre evidenzbasierte Medizin – Ist das weiter die Zukunft?

Place of birth and midwifery care – What do we know and what do we still need to find out?
A quality care framework to evaluate experiences of maternity care

10.30–12.00 Hauptsitzung 6
Schwangerschaftsprolongation an der Grenze zur Überlebensfähigkeit

Schwangerschaftsprolongation – nicht immer die beste Entscheidung
Und wenn dann doch viel zu früh?
Wie viel Entscheidungslast ist zumutbar, wie viel ertragbar?

10.30–12.00 Update 6
Stammzellen – Reparaturkit in der Perinatalen Medizin

Die schöne, große Welt der Stammzellen
Pränatale Verwendung von Stammzellen
Stammzellen als Reparaturkit beim Neugeborenen
WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM
FREITAG, 29. NOVEMBER

10.30–12.00  Wissenschaftliche Sitzung 14
Müttersterblichkeit – Was sagen unsere Zahlen aus?

- Historie der Müttersterblichkeit – Zahlen über mehrere Jahrzehnte
- Pitfalls der Statistik
- Probleme der internationalen Vergleichbarkeit
- Verhinderung von maternalen Todesfällen aus der Sicht des Anästhesisten

10.30–12.00  Wissenschaftliche Sitzung 15
Best of – Freie Vorträge

10.30–12.00  Wissenschaftliche Sitzung 16
Familie im Wandel – Implikationen für die Medizin

- Was bedeutet ältere Elternschaft?
- Möglichkeiten und Risiken der Familienplanung
- Familie im Wandel – soziologische Aspekte

12.15–13.15  Lunchsymposien der Industrie

13.30–14.00  Postersitzungen

14.15–15.45  Hauptsitzung 7
Ethik in der Perinatalmedizin

- Helfen uns ethische Überlegungen weiter?
- Ethik der Geburtshilfe
- Aufklärung vaginale Geburt – Risikodiskurs und ethische Implikationen
Update 7
Die Welt der -omics – Alter Wein in neuen Schläuchen?
Bedeutung der Omicstechnologien in der Grundlagenforschung
Stellenwert der Omicstechnologien in der Pränatalmedizin
Stellenwert der Omicstechnologien in der Pädiatrie

Wissenschaftliche Sitzung 17
Frühe Wachstumsrestriktion: Betreuung – Entbindung – Outcome
Präpartale Betreuung
Wann und wie entbinden?
Das extrem wachstumsretardierte Frühgeborene – Früh- und Spätentwicklung

Sitzung GNPI
Neonataler Schlaganfall/Sinusvenenthrombose
Akutes klinisches Bild von NAIS und CVST
Imaging of NAIS und CVST
Long-term development of children with NAIS and CVST

Wissenschaftliche Sitzung 18
Perinatalmedizin International: andere Länder – neue Ideen
Einführung eines nasalen CPAP in den Kantha-Bopha-Spitälern in Kambodscha
Das Swiss-Lao-Hospital-Project – Fakten aus Laos
Erfassung geburtshilflicher Notfälle „near misses“ in Eritrea
Real world of infection: perinatal period
16.15–17.45 Hauptsitzung 8
Muttermilch, Lebensmittel, Medikament?

Muttermilch für Frühgeborene – mehr als nur ein Lebensmittel
Donor milk and breast cancer research
Bedeutung des Stillens für die maternale Gesundheit

16.15–17.45 Wissenschaftliche Sitzung 19
Stump the experts

Stellen Sie Experten aus den Bereichen der Hebammenarbeit, Geburtshilfe und Neonatologie Ihre kniffligen Fälle aus Ihrem beruflichen Alltag. Können die Experten alle Fälle lösen oder müssen sie sich geschlagen geben?

16.15–17.45 Wissenschaftliche Sitzung 20
Schwangerschaft bei schweren Grunderkrankungen – Risiken einschätzen!

Frauen nach Organtransplantation
Adipositas permagna – ein „schweres“ Risiko
Angeborene Herzfehler – Was ist für die Schwangerschaft zu beachten?
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit Querschnittlähmung
WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM
FREITAG, 29. NOVEMBER

16.15–17.45 Wissenschaftliche Sitzung 21
Über das Risiko schwanger zu sein – perinatologische Risiken im Alltag
Psychopharmaka in der Schwangerschaft
Aktuelle Ergebnisse aus der Embryotoxikologie
Modeerscheinung Wunschkaiserschnitt – 25 Jahre Mainzer Geburtenkohorte
Teratogenität im medizinischen Strahlenüberwachungsbereich
Geburtshilfliche Intervention – Einfluss von Uhrzeit und Klinikstruktur?

16.15–17.45 Wissenschaftliche Sitzung 22
Späte Wachstumsrestriktion: Diagnose – Überwachung – Geburt
Diagnose und Überwachung
Stellenwert des Stillen bei später Wachstumsrestiktion
Entbindungsmodus und Zeitpunkt

18.00–19.00 Mitgliederversammlung DGPM
20.00–00.00 Gesellschaftsabend (siehe Seite 30)
08.00–09.30 Hauptsitzung 9
Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei angeborenem Herzfehler

Zur pränatalen Diagnose von komplexen Herzfehlern

Fetale Chirurgie bei Herzfehlern

Was wird aus Kindern mit angeborenen komplexen Herzfehlern?

08.00–09.30 Update 8
Status post sectionem – Was muss man wirklich beachten?

Ursachen, Diagnose und Sanierung von Sectionarbendefekten

Einleitungsmanagement bei Zustand nach Sectio

Beurteilung des unteren Uterinsegments bei Z. n. Sectio und geplanter Spontangeburt

08.00–09.30 Sitzung DGPF
Väter im Kreißsaal – Unverzichtbar, geduldet oder überflüssig?

Geburtsvorbereitung für Männer? Eine prospektiv-randomisierte Studie aus Hamburg

Nur geduldet oder wichtig? (Werdende) Väter als Geburtsbegleiter

Väter im Kreißsaal – Ein falsches Konzept?!

08.00–09.30 Wissenschaftliche Sitzung 24
Gedanken zur Sectioindikation – eine Detailanalyse

Update on the Robson classification and the WHO proposal

Umsetzung der Robson-Kriterien und Effekte auf die tägliche Arbeit

Strategien zur geburtshilflichen Ausbildung – Einfluss auf die Sectionate
WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM
SAMSTAG, 30. NOVEMBER

08.00–09.30 Wissenschaftliche Sitzung 25
Schmerzphysiologie in Schwangerschaft, Geburt und beim Kind

Schmerz und Schmerzbehandlung der Schwangeren

Schmerz und Schmerzbehandlung des Neugeborenen

Soziologie des Schmerzes

Oxytocin in der Geburtshilfe – nicht nur kontraktionsfördernd

09.45–11.15 Hauptsitzung 10
Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei gastrointestinalen Fehlbildungen

Zur pränatalen Diagnose von gastrointestinalen Fehlbildungen

Operative Therapiemöglichkeiten

Langzeitergebnisse bei Kindern mit gastrointestinalen Fehlbildungen

09.45–11.15 Update 9
Monochoriale Mehrlinge

Lasertherapie des TTTS

Langzeitoutcome nach Lasertherapie

TAPS + TRAPS

sIUGR – Diagnose und Management

09.45–11.15 Sitzung GNPI
Ethische Fragestellungen an der Grenze der Lebensfähigkeit

Umgang an der Grenze der Lebensfähigkeit – europäischer Vergleich der letzten 15 Jahre

Grenze der Lebensfähigkeit – die geburtshilfliche Perspektive

Grenze der Lebensfähigkeit – die neonatologische Perspektive

Medizinisch indizierter Schwangerschaftsabbruch zum Zeitpunkt der fetalen Lebensfähigkeit
09.45–11.15  **Wissenschaftliche Sitzung 26**  
„Im Kreißsaal war alles gut, aber die Wochenstation...!“

Betreuung des gesunden Neugeborenen auf der Wochenstation

Jeder sagt hier etwas Anderes! Mögliche Konzepte für die Begleitung im Wochenbett?

Was braucht es, damit Familien zufrieden nach Hause gehen?

09.45–11.15  **Wissenschaftliche Sitzung 27**  
**Globalisierung und Migration – Perinatologie bei Migrantinnen**

Mitteilung von Pränataldiagnosen im gesellschaftlichen Kontext

Neonatologie – Familienkontakt bei sprachlicher Barriere

Migration – Ein geburtshilflicher Risikofaktor?

Bedürfnisse und Erwartungen der Wochenbettbetreuung bei Migrantinnen

11.30–12.00  **Abschlussveranstaltung**

12.00–13.30  **Hauptsitzung 11**  
**Interdisziplinäre Zusammenarbeit – pränatale Diagnostik von Fehlbildungen der Harnwege**

Pränatale Diagnostik und intrauterine Therapie bei urogenitalen Fehlbildungen

Was wird aus Kindern mit Harnwegsfehlbildungen

Postnatale Intervention bei urogenitalen Fehlbildungen

Postnatales sonografisches Nierenscreening – 25 Jahre Mainzer Geburtenkohorte

12.00–13.30  **Sitzung DHV**  
**Verbesserte Zusammenarbeit zum Wohle von Mutter und Baby**

Triagierung – Einführung und Entlastung für den Kreißsaal

Kreißsaalteams – Kommunikation und gemeinsame Notfallfortbildung

Schnittstellenmanagement der außerklinischen/klinischen Geburtshilfe
12.00–13.30 Wissenschaftliche Sitzung 28
Notfallmanagement – interdisziplinäre Besonderheiten und Mitarbeitermotivation
Praktische Anwendung des „Londoner Protokolls“
Besonderheiten anästhesiologischer peripartaler Notfallsituationen
Der lebensbedrohliche Notfall im Kreißsaal
Notfalltrainings im Alltag und Motivation der Mitarbeiter
Simulationstraining im Studium/Ausbildung

12.00–13.30 Update 10
Was bedeutet NIPD? Wie sollen wir damit in 2020 umgehen?
Stellenwert der NIPD heute – Tests geben nie 100% Sicherheit
Bedeutung der NIPD in der Praxis – Welcher Beratungsaufwand ist erforderlich?
Humangenetische Methoden 2020 ff.
Ethische Implikationen nichtinvasiver Pränataltests

12.00–13.30 Wissenschaftliche Sitzung 29
Qualität sichern – Zahlen, die uns besser machen?
Der GBA-Beschluss und die Folgen für die Perinatalzentren in Deutschland
Qualitätsindikatoren aus Sicht der Geburtshilfe
Qualitätsindikatoren – die richtige Interpretation
Patient-reported outcome

12.00–13.30 Wissenschaftliche Sitzung 30
25 Jahre Nationale Stillkommission
<table>
<thead>
<tr>
<th>Mittwoch, 27. November</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>09.00–17.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Der Neugeborenen-Notarzt</td>
</tr>
<tr>
<td>10.00–16.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Fetale Sonografie – ein Überblick an Fallbeispielen</td>
</tr>
<tr>
<td>10.00–16.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Praktische Geburtshilfe – fit für den Kreißsaaleinsatz</td>
</tr>
<tr>
<td>Das dazugehörige Webinar findet am Samstag, 23. November, von 09.00–13.00 Uhr statt.</td>
</tr>
<tr>
<td>10.00–16.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Anwender-Seminar zum ersten Screening mit ETS und NIPT</td>
</tr>
<tr>
<td>11.00–17.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Frauenmilchbanken (EFCNI)</td>
</tr>
<tr>
<td>14.00–16.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahtkurs – Versorgung von höhergradigen Dammverletzungen</td>
</tr>
<tr>
<td>14.00–17.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahtkurs – Versorgung von höhergradigen Dammverletzungen</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Donnerstag, 28. November</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>08.30–10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Perinatale Infektionen – schnell zur sicheren Diagnose</td>
</tr>
<tr>
<td>08.30–10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Veränderungen der Haut bei Schwangeren und Neugeborenen – richtig diagnostizieren</td>
</tr>
<tr>
<td>10.30–12.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Das aEEG – Tool für Diagnose und Prognose in der neonatalen Neurologie</td>
</tr>
<tr>
<td>10.30–12.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Forschung zur Gebärumgebung: die klinische Studie „Be-Up: Geburt aktiv“</td>
</tr>
<tr>
<td>14.15–15.45</td>
</tr>
<tr>
<td>Geburtshilfe für PädiaterInnen</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Donnerstag, 28. November
14.15–15.45 Kurs 4
CTG – nicht immer eindeutig

16.15–17.45 Kurs 5
Pädiatrie für GeburtshelferInnen

16.15–17.45 Kurs 6
Schulterdystokie – souverän beherrschen

Freitag, 29. November
08.30–10.00 Seminar 3
Psychisch krank und schwanger – einfühlsame Betreuung anhand des Bonner Modells

08.30–10.00 Kurs 7
Erstversorgung des Frühgeborenen

10.30–12.00 Seminar 4
Wir forschten für die Zukunft – Aufbau eines Forschungsnetzwerkes Perinatologie

10.30–12.00 Kurs 8
Erstversorgung des Neugeborenen

14.15–15.45 Kurs 9
Postpartale Depression und antidepressive Behandlung

14.15–15.45 Kurs 10
Teamkommunikation und Fehlermanagement

16.15–17.45 Kurs 11
Echokardiografie – prä- und postnatal

16.15–17.45 Seminar 5
Akkreditierungsverfahren für Institutionen mit hebammengeleiteter Geburtshilfe – Seminar des SHV
PRAKTISCHES FORTBILDUNGSPROGRAMM

Samstag, 30. November

08.00–09.30 Kurs 12
Praxis der Akupunktur und der Chinesischen Medizin

08.00–09.30 Kurs 13
Abnormal invasive Plazenta – sichere Diagnostik und operative Techniken

09.45–11.15 Kurs 14
Schwangeren-Notfälle – praktische Beispiele – interdisziplinäre Versorgung

09.45–11.15 Kurs 15
Kardiotokografie für Fortgeschrittene: Die Entstehung schwerer Azidosen trotz CTG-Überwachung

12.00–13.30 Kurs 16
Palliativversorgung und Trauerbegleitung in der Peri- und Neonatologie

13.45–17.15 Post-Kurs 1
Inobhutnahme – wie macht man das Beste aus einer schlechten Situation

13.45–17.15 Post-Kurs 2
Entwicklungsneurologie bis zum 2. Lebensjahr

13.45–17.15 Post-Kurs 3
Frühe Fehlbildungsdagnostik und nichtinvasive Pränataltests – was muss Schwangeren in der Beratungssituation vermittelt werden

13.45–17.15 Post-Kurs 4
Invasive Diagnostik

13.45–17.15 Post-Kurs 5
Spezielle Fehlbildungsdiagnostik – Refresher

13.45–17.15 Post-Kurs 6
Simulationstraining Notfälle im Kreißsaal

13.45–17.15 Post-Kurs 7
3D-Sonografie – Tipps und Kniffe zum perfekten Bild
Abend- und Rahmenprogramm

Donnerstag, 28. November
Get Together
Im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung laden wir Sie herzlich zum Get Together in der Industrieausstellung im Saal Maritim ein und freuen uns auf einen stimmungsvollen Ausklang des ersten Kongresstages mit Kollegen und Industriepartnern.

Beginn 19.00 Uhr
Ende 21.00 Uhr
Kosten kostenfrei

Freitag, 29. November
Kongressparty im Saal Berlin des Maritim Hotels

Einlass 19.30 Uhr
Beginn 20.00 Uhr
Kosten 70 EUR
40 EUR für Studierende, Entbindungshelfende und Pflegepersonal in Ausbildung
### Kongressgebühren

<table>
<thead>
<tr>
<th>Mitgliedschaft</th>
<th>Antragsteller auf Mitgliedschaft DGPM*</th>
<th>Nichtmitglied ärztliches/wiss. Fachpersonal</th>
<th>Mitglied ärztliches/wiss. Fachpersonal in Weiterbildung**</th>
<th>Nichtmitglied ärztliches/wiss. Fachpersonal in Weiterbildung**</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Mitglied ärztliches/wiss. Fachpersonal</strong></td>
<td>250 EUR</td>
<td>300 EUR</td>
<td>250 EUR</td>
<td>300 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Antragsteller auf Mitgliedschaft DGPM</strong></td>
<td>180 EUR</td>
<td>230 EUR</td>
<td>180 EUR</td>
<td>230 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Nichtmitglied ärztliches/wiss. Fachpersonal</strong></td>
<td>320 EUR</td>
<td>370 EUR</td>
<td>320 EUR</td>
<td>370 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Mitglied ärztliches/wiss. Fachpersonal in Weiterbildung</strong></td>
<td>120 EUR</td>
<td>170 EUR</td>
<td>120 EUR</td>
<td>170 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Antragsteller auf Mitgliedschaft DGPM</strong></td>
<td>250 EUR</td>
<td>300 EUR</td>
<td>250 EUR</td>
<td>300 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Geburtshelfende</strong>, Pflegepersonal**</td>
<td>60 EUR</td>
<td>80 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
<td>80 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Studierende</strong>, Geburtshelfende** und Pflegepersonal** in Ausbildung</td>
<td>40 EUR</td>
<td>50 EUR</td>
<td>40 EUR</td>
<td>50 EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Abend- und Rahmenprogramm

- **Get Together, 28. November**: 0 EUR
- **Kongressparty, 29. November**: 70 EUR
- **Studierende, Geburtshelfende und Pflegepersonal in Ausbildung**: 40 EUR

### Fortbildungsprogramm***

#### Mittwoch, 27. November

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kurs 1</th>
<th>Der Neugeborenen-Notarzt</th>
<th>100 EUR</th>
<th>130 EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kurs 2</td>
<td>Fetale Sonografie</td>
<td>170 EUR</td>
<td>200 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 3</td>
<td>Praktische Geburtshilfe</td>
<td>200 EUR</td>
<td>260 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 4</td>
<td>Anwender-Seminar zum ersten Screening</td>
<td>170 EUR</td>
<td>200 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 5</td>
<td>Frauenmilchbanken (EFCNI)</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 6.1</td>
<td>Nahtkurs</td>
<td>150 EUR</td>
<td>180 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 6.2</td>
<td>Nahtkurs</td>
<td>150 EUR</td>
<td>180 EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Donnerstag, 28. November

<table>
<thead>
<tr>
<th>Kurs 1</th>
<th>Perinatale Infektionen</th>
<th>50 EUR</th>
<th>60 EUR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Seminar 1</td>
<td>Veränderungen der Haut bei Schwangeren und Neugeborenen</td>
<td>25 EUR</td>
<td>35 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 2</td>
<td>Das aEEG</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Seminar 2</td>
<td>Forschung zur Gebärumgebung</td>
<td>25 EUR</td>
<td>35 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 3</td>
<td>Geburtshilfe für PädiaterInnen</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 4</td>
<td>CTG – nicht immer eindeutig</td>
<td>60 EUR</td>
<td>75 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 5</td>
<td>Pädiatrie für GeburtshelferInnen</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 6</td>
<td>Schulterdystokie – souverän beherrschen</td>
<td>60 EUR</td>
<td>75 EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Fortbildungsprogramm***

<table>
<thead>
<tr>
<th>Seminar/Kurs</th>
<th>Thema</th>
<th>Mitglied</th>
<th>Nichtmitglied</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Seminar 3:</td>
<td>Psychisch krank und schwanger</td>
<td>25 EUR</td>
<td>35 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 7:</td>
<td>Erstversorgung des Frühgeborenen</td>
<td>60 EUR</td>
<td>75 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Seminar 4:</td>
<td>Wir forschen für die Zukunft – Aufbau eines Forschungsnetzwerkes Perinatologie</td>
<td>25 EUR</td>
<td>35 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 8:</td>
<td>Erstversorgung des Neugeborenen</td>
<td>60 EUR</td>
<td>75 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 9:</td>
<td>Postpartale Depression und antidepressive Behandlung</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 10:</td>
<td>Teamkommunikation und Fehlermanagement</td>
<td>70 EUR</td>
<td>85 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 11:</td>
<td>Echokardiografie</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Seminar 5:</td>
<td>Akkreditierungsverfahren</td>
<td>25 EUR</td>
<td>35 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 12:</td>
<td>Praxis der Akupunktur und Chinesischen Medizin</td>
<td>100 EUR</td>
<td>160 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 13:</td>
<td>Abnormal invasive Plazenta</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 14:</td>
<td>Schwangeren-Notfälle</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 15:</td>
<td>Kardiokarografie für Fortgeschrittene</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Kurs 16:</td>
<td>Palliativversorgung und Trauerbegleitung</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Post-Kurs 1:</td>
<td>Inobhutnahme</td>
<td>100 EUR</td>
<td>160 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Post-Kurs 2:</td>
<td>Entwicklungsneurologie bis zum 2. Lebensjahr</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Post-Kurs 3:</td>
<td>Frühe Fehlbildungsdagnostik und nichtinvasive Pränataltests</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Post-Kurs 4:</td>
<td>Invasive Diagnostik</td>
<td>100 EUR</td>
<td>160 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Post-Kurs 5:</td>
<td>Spezielle Fehlbildungsdagnostik</td>
<td>50 EUR</td>
<td>60 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Post-Kurs 6:</td>
<td>Simulationstraining Notfälle im Kreißsaal</td>
<td>100 EUR</td>
<td>160 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Post-Kurs 7:</td>
<td>3D-Sonografie</td>
<td>60 EUR</td>
<td>75 EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Das Antragsformular auf Mitgliedschaft steht Ihnen unter [www.dgpm-kongress.de](http://www.dgpm-kongress.de) zur Verfügung.

** Nachweis bitte per E-Mail an registrierung@conventus.de, per Fax +49 3641 31 16-244 oder per Post an Conventus GmbH | Carl-Pulfrich-Straße 1 | 07745 Jena | Stichwort: DGPM 2019

*** Für die Kurse/Seminare ist eine Mindesteinnehmerzahl erforderlich und die Kapazitäten sind begrenzt. Der Veranstalter behält sich vor, Kurse/Seminare bei Nichterreichen der Mindesteinnehmerzahl abzusagen. Bitte registrieren Sie sich daher frühzeitig für das praktische Fortbildungsprogramm.
Registrierung und Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bitte registrieren Sie sich vorzugsweise online unter www.dgpm-kongress.de. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen entnehmen Sie bitte ebenfalls der Kongresshomepage.

Fortbildungspunkte


Veranstalter und Tagungsorganisation
Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH
Roxelane Görls/Jana Radoi
Carl-Pulfrich-Straße 1  07745 Jena
Tel. +49 3641 31 16-300  Fax +49 3641 31 16-243
dgpm2019@conventus.de  www.conventus.de

Programmerstellung
Satz  Krea.tif-art UG (haftungsbeschränkt)
Druck  siblog – Gesellschaft für Dialogmarketing, Fulfillment & Lettershop mbH
Auflage  12.000
Redaktionsschluss  10. April 2019

Anreise und Hotelreservierung
Nutzen Sie für Ihre Anreise das Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn (ab 54,90 EUR, einfache Fahrt).
PREISE

Maternité-Preis

Credé-Preis

Forschungsstipendium

Preise für den besten Vortrag und das beste Poster
Wir danken folgenden Firmen für ihre großzügige Unterstützung:

**Silbersponsoren**
Alexion Pharma Germany GmbH

CSL Behring GmbH

Ferring Arzneimittel GmbH

GE Healthcare GmbH

HIPP GmbH & Co. Vertrieb KG

ITF Pharma GmbH

Shire Deutschland GmbH

**Bronzesponsor**
Milupa Nutritions GmbH
AUSSTELLER

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
adpharm GmbH
Alexion Pharma Germany GmbH
Brenner Medical GmbH
Cenata GmbH
Cook Medical Deutschland GmbH
CSL Behring GmbH
Eurofins Lifecodexx AG
Ferring Arzneimittel GmbH
GE Healthcare GmbH
HIPP GmbH & Co. Vertrieb KG
Humana GmbH
Huntleigh Healthcare GmbH
Invitalis GmbH
IQ Products BV
ITF Pharma GmbH
Laerdal Medical GmbH
Löwenstein Medical GmbH & Co. KG
Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG
Milupa Nutritions GmbH
MVZ Martinsried GmbH
Nexus/DIS GmbH
Nordic Pharma GmbH
PerkinElmer Inc.
Rocket Medical GmbH
Saatmann GmbH & Co. KG
Salus Pharma GmbH
Sarstedt AG & Co. KG
Shire Deutschland GmbH
Skills Med Deutschland GmbH
Synlab Holding Deutschland GmbH
TECSANA GmbH
Thermo Fisher Scientific
Thieme & Frohberg GmbH
Vita 34 AG

Transparenz: Die Sponsoringleistungen der beteiligten FSA-Mitgliedsunternehmen (Freiwil- lige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e. V.) sind auf der Kongresshomepage www.dgpm-kongress.de einsehbar.

Stand bei Drucklegung
Folgende Firmen richten während des DGPM-Kongresses ein Lunchsymposium aus und freuen sich auf Ihren Besuch:

Alexion Pharma Germany GmbH
Thrombozytopenie und Hämolyse in der Schwangerschaft: nicht immer HELLP

CSL Behring GmbH
Perioperatives Gerinnungsmanagement

Ferring Arzneimittel GmbH
Blutungen unter der Geburt

ITF Pharma GmbH
Cariban®: Eine spezifische Therapieoption bei Übelkeit und Erbrechen in der Schwangerschaft

Shire Deutschland GmbH

Klinische Indikationen
• Kontrolle der Anti-D-Prophylaxe
• Abdominales Trauma
• Kaiserschnitt
• (Unerklärliche) fetale Anämie
• Manuelle oder vorzeitige Plazentalösung
• Kontrolle von blutigem Fruchtwasser nach Amniozentese
• Intrauteriner Fruchttod

Fetomaternale Hämorrhagie

Fetal Cell Count™ Kit
• Diagnose mittels akkurater Quantifizierung
• Unterscheidung zwischen fetalen roten Blutzellen und maternalen F-Zellen
• Fetales Hämoglobin (HbF) & Carbonanhydrase (CA)
• Durchflusszytometrie
• In Vitro Diagnostikum | €

Weitere Informationen zur Diagnose von Fetomaternaler Hämorrhagie: www.iqproducts.nl
Als Full-Service PCO stehen wir Ihnen mit intelligenten & innovativen Lösungen beratend und umsetzend zur Seite.
Save the Date DGPM 2021
25.–27. November
Maritim Hotel Berlin