Sensibilisierungschulungen des medizinischen Personals bezüglich häuslicher Gewalt am Landeskrankenhaus Innsbruck

Iris Trawöger, Thomas Beck, Astrid Lampe, David Riedl

Ziele:

Laut einer Studie zur Identifikation von Opfern häuslicher Gewalt an der Universitätsklinik Innsbruck finden es drei Viertel der PatientInnen wichtig auf das Thema Gewalt angesprochen zu werden. Bekannt ist zudem, dass sich Opfer von Gewalt auf der Suche nach Hilfe primär an öffentliche Gesundheitseinrichtungen wenden. Daher scheint es von hoher Priorität, medizinisches Fachpersonal für dieses Thema zu sensibilisieren.

Methoden:

Basierend auf dem Konzept der Opferschutzgruppe am Landeskrankenhaus Innsbruck wurde eine multidisziplinäre Schulungsmaßnahme für das Krankenhauspersonal entwickelt. Die Schulung umfasst kurze Vorträge zur Implementierung der Opferschutzgruppe am LKI, längere Vorträge zur Identifikation von Opfern häuslicher Gewalt und spezifischen Aspekten der Gesprächsführung und Kommunikation, sowie Ganztagesworkshops mit vertiefter Information und Kommunikationstraining, spezifischen Rollenspielen und Fallsupervision. Die TeilnehmerInnen der Ganztagesworkshops wurden im Hinblick auf den Lerneffekt mittels prä/post Evaluation untersucht.

Ergebnisse:

Es liegen insgesamt 38 verwertbare Datensätze vor, wovon 28 von Frauen und 5 von Männern stammen. Die durchschnittliche Berufserfahrung liegt bei 5,5 Jahren. Die TeilnehmerInnen gehörten verschiedenen medizinischen Fachberufen an. In den Bereichen Umgang mit PatientInnen (Gesprächsführung, Ressourcen, Weitervermittlung) konnten in der subjektiven Sicherheit signifikante Verbesserungen festgestellt werden.

Schlussfolgerungen:

Die Implementierung der Schulungsmaßnahmen stellt einen wichtigen ersten Schritt zur Gewaltprävention dar und ist laut der aktuellen Studie für die PatientInnen von großer Bedeutung. Um den Lerneffekt der TeilnehmerInnen abbilden zu können, müssen die Sensibilisierungsmaßnahmen weiterhin evaluiert und an die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen angepasst werden.

Sensitization training of medical staff regarding domestic violence at the Innsbruck Regional Hospital

Iris Trawöger, Thomas Beck, Astrid Lampe

Aims:

According to a study on the identification of victims of domestic violence at the Innsbruck University Hospital, three-quarters of patients find it important to address the subject of violence. It is also known that victims of violence in search of help primarily turn to public health facilities. Therefore, it seems to be a high priority to sensitize healthcare professionals to this topic.

method:

Based on the concept of the Victim Protection Group at the Innsbruck Regional Hospital, a multidisciplinary training program was developed for the hospital staff. The training includes short lectures on implementing the victim protection group at the LKI, longer lectures on identifying victims of domestic violence and specific aspects of interviewing and communication, as well as full-day workshops with in-depth information and communication training, specific role-playing games and case supervision. The participants of the full-day workshops were examined with regard to the learning effect by means of pre / post evaluation.

results:

There are a total of 38 usable datasets, of which 28 are from women and 5 from males. The average work experience is 5.5 years. The participants belonged to various medical professions. In the areas of dealing with patients (interviewing, resources, referral), significant improvements in subjective safety were noted.

Conclusions:

The implementation of the training measures is an important first step towards preventing violence and, according to the current study, is of great importance for the patients. In order to map the learning effect of the participants, the awareness-raising measures must continue to be evaluated and adapted to the needs of the participants.