
1) Bundesärztekammer. Querschnitts-Leitlinien zur Therapie mit Blutkomponenten und Plasmaderivaten. 2009


Neubewirkungen bei der Anwendung von Blutprodukten


<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Reference</th>
</tr>
</thead>
</table>


Stammzellen und neuartige Zelltherapien


Molekulare Diagnostik und Pathophysiologie: Beispiele aus Hämatopoiese, aus der Antigendiagnostik von Blutzellen und aus der Hämostaseologie


18) Flegel WA. Blood group genotyping in Germany. Transfusion 2007; 47:475-53S.


23) Hashmi G. Red blood cell antigen phenotype by DNA analysis. Transfusion 2007; 47:60S-63S.


47) Oldenburg J, Pavlova A. Genetic risk factors for inhibitors to factor VIII and IX. Haemophilia 2006, 12 (Suppl. 6), 16-22.


Gegebenenfalls weiterführende Links

1) Blood group mutation database: www.bioc.aecom.yu.edu/bgmut/index.htm

2) RhesusBase: www.uni-ulm.de/~wfliegel/RH/

3) Arbeitsgemeinschaft “Seltene Blutgruppen” der Sektion V (Immunhämatologie/Gentechnik) der DGfI: www.seltene-blutgruppen.de
Forschung in der Transfusionsmedizin und Deutschland: Stand und Perspektiven


31) Ottunger HD, Beelen DW, Grosse-Wilde H. What is the impact of HLA mismatches detected by high-resolution techniques on the outcome of unrelated donor bone marrow transplantation? Bone Marrow Transplant. 2005 Jun;35(12):1211. No abstract available.


Die Rolle des Paul-Ehrlich-Instituts im Transfusionswesen


Die Rolle des Robert Koch-Instituts im Transfusionswesen


7) Ritter S, Willand L, Reinhard B, Offergeld R, Hamouda O. Blutspenderpopulation in Deutschland: Demographie und Spen-


Wenn die Transfusionsindikation umstritten ist ... 

3) BGH, NJW 1991, 1539.
4) BGH, NJW 1999, 1779, 1781.