Viele Kräfte für Entwicklung der Region bündeln


## Ein kompletter Tag mit Informationen zu Burnout <br> Veranstaltung am Samstag, 2. März

## FULDA

Experten mit bundesweiter Bekanntheit kommen Thema Burnouress zum Samstag in einer nach Fulda. Der Fintrite ist frei, eine vorherigitt Anmeldung ist erbete
10.30 Uhr: Eröffnung nold, Vereing: Dr. Walter Ar
schaft Osthessen Gundheitswirt
10.40 Uhr:

Gerhard Möller Grußworte OB Menzel, Vorstand Kr. Thomas Dr. Ulrich Walter, Aufsikum, ratsmitglied der GNO und Vorsen Depression Bündnis geVortrage
tel, Khr: Prof. Dr. Tassilo Bon
zel, Klinikum Fulda: Span
nchaft im Wandel? 11.20 Uhr: P

Dipl.-Psychologe Griv.-Doz. D kisch, Klinikume Georg Ni 11.40 Uhr: Dr. Untlich? Verband Deutscher Getrieke: und Werksärzte: Macht Arbeit grank? Psychische BelastunArbeitsprozess sruchungen im 12 Uhr: Prof
aus Aulendorf: Die Burnout-Syndrome Kosten des wirtschaft, Industrie in Volks12.30 Uhr: Pause
feld der Dis: Das Spannungs Prof. Dr. Rolker Scharen mit Psychosomatike-Chefärztin Der,
Anna-Maria Budczies

Prof, Dr. Georg Wiedemann
Klinikum Fulda psychische Erkrankunout und 14.30 Uhr Kaffeepang 15 Uhr: Lisa Wiescuse ratsleiterin Schule \& Gesuef heit im Hessischen Kultusministerium: Burnout und Schule gie-Chefarzt Prof. GitroenteroloJaspersen und Pofysiotheraniel Lutz Meissner: Sport - Ló16 Uhr: Kaffeepause 16.30 Uhr: Podiums on uber LösungsstrukturensiGeorgsen Nikisch Priv--Doz. Dr. er, Lutz Meissner Ulrich Wal Gerecke, Dr, Georg. Uwe Kneipp-Bund, Georg Roth
des Landesverband des Landesverband Hessen, Dr verband Hessen. Sportärzte-


Der Landtagsabgeordnete Walter Arnold (rechts) as vors
zender und sein Stellvertreter zeider und sein Stellivertreter, Vize-Landrat Hechts) als Vorsit-

## ANMEDUNGE:

Der Kongress am Sam tag, 2. März, 10.30 bis ${ }^{17} 15$ Uhr, hat das Thema Zeitgeist oder ins Burnout. schaftsproblem?" Fr fin det statt in der Aula der Alten-Daniversität, (Adolf Universitatststraßel da. Der Eintritt ist frei Anmeldungen sind erbe vention International preFax $(0661) 380$ Otion: per E-Mailan info@ipo-web oder online unter nout.php. /vn org/bur n

| LOKALES |
| :---: |
|  |

## „Die Belastung ist enorm"

Gesundheitsökonom Alfons Runde zu Kosten des Burn-out


## „Mediziner brauchen Burn-out-Schulung" <br> Ärztesprecher Jörg Simon beobachtet eine wachsende Fall-Zahl in Osthessen



## GMNO

## Mehr Anstrengungen für Prävention <br> 250 Gäste bei Burn-out-Kongress von "Gesundheitswirtschaft Osthessen" FULDA

Burn-out ist keine ModeDiagnose, sondern eine figer auftretendmer häusche Krankheit. Chefs und Mitarbeiter müsse mehr für die Prävention tun als bisher: Das sind zwei Ergebnisse des Wochenende in Fulda Von unserem Mitarbeiter VOLKERNIES

Der neue Verein ,,Gesundheits
wirtschaft wirtschaft Osthessen (GWO)"
lag mit dem Thema fien lag mit dem Thema für seine
erste große öffentliche Veran
sin staltung richtig: 250 Teilnehmer woilten die Vortrage der Experten in der Aula der Alten
Universität hören. Die Referenten der verschiedenen Fachbe reiche ergänzten einander gut Die Gesundheitssektoren zu
vernetzen, ist wichtigstes vernezzen, ist wichtigstes Ziel
der GWO. „Die Veranstaitung war gelungen. Ich bin sehr zurrieden", bilanzierte der GWO abgeordineter CDU-Landtags
nold.
Hauptgrund für die steigen-
de Zahi der Burnde Zahi der Burn-out-Faile sei
die zunehmende Verdichtung der Arbeitsprozesse, die Arbeit nehmern deutlich mehr Leistung abverlangen als früher,
sagte Dr. Uwe Gerecke, Präsidi. umsmitglied im Verband Deutscher Betriebs- und Werksarzte. ,WWas für Unternehmen effi-
zient ist, führt len und erweist sich damit volkswirtschaftlich als teuer ${ }^{\text {" }}$, Chefarzt Profersor Kardiologie Bonzel. Er forderte Unterneh mer und Vorgesetzte zu mehr urrsorge für ihre Mitarbeiter
auf. Dass es für auf. Dass es für Unternehmen


Budczies und Daniel Jaspersen vomiversität Über Burn-out (von links): der Arbeitsmediziner Fulda, der Oke Gerecke, Anna-Maria Tassilo Bonzel und Moderator Eitel J. Vidz. Meissner, Georg Nikisch vom Klinikum, Heiko Wingenfeid und Walter Arnoid vom
um hohe Summen geht, rech- Die Behandlungskapazitäten
nete Professor Alfons Runde on der Fernhochschule Ried- sind begrenzt. „Beimp Psycho ingen vor. Runde erklärte, wa- zeit von the bestehen Warte rum die DAK meldete, Burndafür sei, nus dass Burn-out für die Krankenkassen keine für die Diagnose sei. Allerdings hatten
2012 bundesweit so beitnehmer $\quad$ wegen chischer Probleme im Job gegfehlt wie nie zuvor. nötig, weil Mitarbeiter deshalb nem Burn-out-Syndrom mit ei gleich Monate ausfielen und
eine wachsende eine wachsende Zahl an Pa-
tienten kaum mehr lich behandelt werden könnte.
zeit von neun bis zwölf Mona kardt von der Reinhard Bur-out-Selbsthilfegrupupe. Hurn-
ärzte versuchter arzte versuchten deshalb,
schwere Fäle zur Kur cken, wogegen sich die Kassen
oft wehrten oft wehrten. Burkhardt beklag.
te aber auch, te aber auch, dass Betroffene
meist erst dann Hilfe suchte wenn sie bereits schwer erkrankt seien.
Hausärzte
Hausärzte müsten qualifi-
ziert werden, damit sie ten und mittelschweren Faller selbst helfon könnteren forderte
der Neurologe der Neurologe Dr. Ulrich Wal-
er, Vorsitzender des „fuldaer
 seeiisch Kranke von einem Facharzt behandelt wird, ist nicht einzulobsen", sagte er er.
Hausărzte müssten Alarmplan erhalten, wie sien mit schweren Fallen, wie sie
soliten. In dehen soliten. In der Prävention sind die regenverantwortung und
wichtige Bewegung ein wichtiger Bestandteil, berich-
teten Professor teten Professor Dr. Daniel Jas-
persen vom Klinikum persen vom Klinikum Fulda
und der Physiotherapeut Litz Meissner, Der Kongress wird auf drei
Ebenen fortgesete Ebenen fortgesetzt. II der Fra-
ge der Burn-out-Vorbeugung ge der Burn-out-Vorbeugung
und der Schulung von Vorge setzten will die GWO Kontake delskammer Instrie- und Han werkerschaft und Kereishand geberverband auf dem Arbeit Anregung von Eitel $J$. Vida von
der Internationa Organization Ional Prevention organization, der den Kon-
gress organisiert hatte und auch moderierte, wird sich aus den Referenten eine kleine Truppen bilden, um die beideter dem gen dauerhaft zu knüpfen. Ein zweiter Kongress der GWO Soli sich mit der starken Zunahme an Ubergewicht, Bluthoch-
druck, hohen Blutfetwerten
und Diabetes besch

