P r e s s e m i t t e i l u n g

**DKG zur Notfallversorgung**

**Ambulante Notfallversorgung in der Verantwortung**

**der Kliniken**

Berlin, 21. Juni 2019 – Zum gemeinsamen Konzept für die künftige Notfallversorgung von Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) und Marburger Bund (MB) erklärt der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Georg Baum:

„Es ist gut, dass die KBV und die Gewerkschaft der angestellten Ärzte in den Krankenhäusern sich Gedanken über medizinische Steuerungskriterien für Notfallpatienten machen. Auch ist gut, dass die KBV anerkennt, dass die ambulante medizinische Notfallversorgung in Zukunft in den Krankenhäusern stattfinden sollte. Damit geht die Zuständigkeit auf die Träger der Krankenhäuser über, die über den Personaleinsatz im Krankenhaus und über Kooperationsmöglichkeiten mit niedergelassenen Ärzten eigenverantwortlich entscheiden werden.“

**Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)** ist der Dachverband der Krankenhausträger in Deutschland. Sie vertritt die Interessen der 28 Mitglieder – 16 Landesverbände und 12 Spitzenverbände – in der Bundes- und EU-Politik und nimmt ihr gesetzlich übertragene Aufgaben wahr. Die 1.942 Krankenhäuser versorgen jährlich 19,5 Millionen stationäre Patienten und rund 20 Millionen ambulante Behandlungsfälle mit 1,2 Millionen Mitarbeitern. Bei 97 Milliarden Euro Jahresumsatz in deutschen Krankenhäusern handelt die DKG für einen maßgeblichen Wirtschaftsfaktor im Gesundheitswesen.