**Fachzahnarztweiterbildung Oralchirurgie**

Dokumentation der selbständig durchgeführten oralchirurgischen Eingriffe

(gemäß Anlage 1 der Weiterbildungsordnung der Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt)

**5. Praktische Inhalte der Weiterbildung (OP-Katalog)**

Die praktische Weiterbildung hat einen Umfang von 140 ECTS- Punkten.

Innerhalb der einzelnen Hauptkategorien des OP-Kataloges können in einer Teilkategorie nicht vollständig erreichte Fallzahlen durch entsprechend erhöhte Fallzahlen in vergleichbaren Teilkategorien ausgeglichen werden.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Weiterbildungsinhalte** | | **Mindest-fallzahlen** | **Fallzahlen 1. Stelle**  Zeitraum: | **Fallzahlen 2. Stelle**  Zeitraum: | **Fallzahlen 3. Stelle**  Zeitraum: |
| **Dentoalveoläre Chirurgie - Operationsverfahren** | |  |  |  |  |
| Entfernung von Zähnen und Wurzelresten | | 150 |  |  |  |
| Entfernung von retinierten und verlagerten Zähnen | | 300 |  |  |  |
| Freilegung von Zähnen zur kieferorthopädischen Einstellung | | 15 |  |  |  |
| Wurzelspitzenresektionen (davon sollen 10 an Seitenzähnen durchgeführt werden) | | 20 |  |  |  |
| Zystentherapie (min. 5 mit Defektfüllungen) | | 25 |  |  |  |
| Augmentationen des alveolären Knochens als eigenständige Leistung (davon 10 Augmentationen mit autologem Knochen und 5 Augmentationen des Sinusbodens) | | 20 |  |  |  |
| **Mukogingivale, parodontale und Weichgewebs-Chirurgie - Operationsverfahren** |  | |  |  |  |
| Zahn- oder implantaterhaltende Kürettage (je Kiefer; davon min. 10 im offenen Verfahren) | 50 | |  |  |  |
| Zahn- oder implantaterhaltende Chirurgie mittels augmentativer Verfahren | 20 | |  |  |  |
| Freie oder gestielte Lappenplastiken | 15 | |  |  |  |
| Weichgewebezysten | 5 | |  |  |  |
| Vestibulum- oder Mundbodenplastiken, Band- oder Narbenkorrekturen | 15 | |  |  |  |
| Operative Entfernung von Speichelsteinen | 5 | |  |  |  |
| Operative Entfernung von  Fremdkörpern/Osteosynthesematerial | 10 | |  |  |  |
| **Chirurgie der odontogen erkrankten Kieferhöhle - Operationsverfahren** |  | |  |  |  |
| Plastischer Verschluss der eröffneten Kieferhöhle | 20 | |  |  |  |
| Operativer Sanierung der Kieferhöhle | 10 | |  |  |  |
| **Tumorchirurgie –**  **Operationsverfahren** |  | |  |  |  |
| Probeexzision/Biopsie/Exfoliativzytologie | 20 | |  |  |  |
| Operative Entfernung gutartiger Hart- und Weichgewebsveränderung | 20 | |  |  |  |
| **Traumatologie –**  **Operationsverfahren** |  | |  |  |  |
| Replantation/Reposition luxierter Zähne einschließlich Schienung | 5 | |  |  |  |
| Versorgung von intra- und perioralen  Weichgewebsverletzungen | 10 | |  |  |  |
| Operative oder konservative Versorgung von Frakturen des OK und UK | 5 | |  |  |  |
| **Septische Chirurgie –**  **Operationsverfahren** |  | |  |  |  |
| Operative Therapie akuter odontogener und oraler Infektionen | 25 | |  |  |  |
| Operative Versorgung chronischer Weichgewebs- und Knocheninfektionen | 15 | |  |  |  |
| **Implantologie –**  **Operationsverfahren** |  | |  |  |  |
| Einfache Implantationen im OK und UK  (je Implantat) | 20 | |  |  |  |
| Implantationen im OK und UK in Kombination mit augmentativen Maßnahmen | 10 | |  |  |  |
| **Anästhesieverfahren –**  **Behandlungen** |  | |  |  |  |
| Selbstständige Durchführung von Sedierungsverfahren mit apparativer Überwachung (Monitoring) | 25 | |  |  |  |
| Oralchirurgische Behandlung in Intubationsnarkose in Zusammenarbeit mit einem Anästhesisten | 25 | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Stelle** | **2.Stelle** | **3. Stelle** |
| **Datum/Unterschrift Leiter der Weiterbildung** |  |  |  |
| Praxisstempel |  |  |  |
| **Datum/Unterschrift Weiterbildungsassistent** |  |  |  |