**Curricula Vitae**in alphabetischer Reihenfolge

**PD. Dr. Alexander Indra**

Geboren am: Wien, Österreich

Nationalität: Österreich

Familienstatus: verheiratet, Vater zweier Kinder

Beruf: Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie

**Ausbildung und Qualifikation**

2012 Habilitation an der Paracelsus medizinische Privatuniversität in Salzburg

2010 wissenschaftliche Arbeit an der medizinischen Universität Leeds, UK und der medizinischen Universität Leiden, NL

2008-2009 österreichischer Vertreter in der europäischen Akademie der Wissenschaften im Projekt: Drug-resistant tuberculosis

2002-2006 Ausbildung zum Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie

2003 Kurs “Molecular Tools and Epidemiology of Tuberculosis”, am Institute Pasteur, Paris

1993-2000 Studium der Humanmedizin an der Universität Wien

1988-1996 Mikrobiologie Studium an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Abschluss mit der Diplomarbeit “Immunization of pigs with Actinobacillus pleuropneumoniae ghosts”

1983-1988 HBLV Rosensteingasse für Biochemie und Schädlingsbekämpfung

Matura 1988

**Berufliche Erfahrung**

seit 12.2012 Leiter des AGES-Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Wien

seit 2008 Leiter der Refernzzentrale für Clostridium difficile und Pest

seit 2002 Abteilungsleiter „Mykobakteriologie und klinische Molekularbiologie“ am AGES-Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene

Leiter der Refernzzentrale für Tuberkulose am AGES-Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene

**Wissenschaftliche Tätigkeit**

Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen zum Thema Tuberkulose, Krankenhausinfektionen und neue Diagnosetechniken. Mitglied europäischer Arbeitsgruppen und Leiter österreichischer Referenzzentralen u.a. Tuberkulose, Clostridium difficile und Cholera.

**Prim.UNIV.-PROF. DR. MEINHARD KNEUSSL**

**Vorstand der 2. Medizinischen Abteilung mit Pneumologie**

**Wilhelminenspital Wien**

**Medizinische Universität Wien**

e-mail: [meinhard.kneussl@wienkav.at](mailto:meinhard.kneussl@wienkav.at)

C U R R I C U L U M V I T A E

Name: Meinhard Paul **KNEUSSL**

Geburtsdatum: 7. Juni 1952

Geburtsort: Innsbruck, Tirol

Stand: verheiratet mit Dr. med. Michaela KNEUSSL,

3 Kinder: Kathrin, Maximilian, Benedikt

Staatsbürgerschaft: Österreich

Schulbildung:

1958 - 1962: Volksschule, Innsbruck-Mühlau

1962 - 1970: Humanistisches Gymnasium,

Akademischen Gymnasium, Innsbruck

**Matura:** **25. Juni 1970**

Fremdsprachen: Englisch

Italienisch

Latein, Altgriechisch

Studium: Medizin 1970 - 1976

Medizinische Fakultät der **Universität Innsbruck**

Promotion: **10. April 1976**

Facharzt für

Lungenkrankheiten:  **23. Februar 1983**

## Facharzt für

Innere Medizin: **8. Oktober 1987**

Additiv-Facharzt für

Kardiologie: **11. Oktober 1990**

Additiv-Facharzt für

internistische

Sportmedizin: **6. Mai 1997**

Additiv-Facharzt für

internistische und

pneumologische

Intensivmedizin: **15. November 2006**

Habilitation: **19. Dezember 1990**

**Venia docendi in Pulmologie**

Seit Mai 1991 **Ordination** ohne Kassen, Gloriettegasse 15, 1130 Wien

Ernennung zum

außerordentlichen

Universitätsprofessor: **21. März 1996**

Seit 1. März 2004: Vorstand der 2. Medizinischen Abteilung – Lungenabteilung am Wilhelminenspital der Stadt Wien

Seit 2007: Akademischer Health-Care-Manager Wirtschaftsuniversiät Wien

Seit August 2008: Vorsitzender des Primarärzte-Kollegiums, Wilhelminenspital Wien

Famulaturen:

Feb. 1974: Innere Medizin; Medizinische Universitätsklinik, Innsbruck

Aug. 1974: Chirurgie, Chirurgie B, Kantonsspital Zürich, Schweiz

Sept. 1974: Innere Medizin (Hämatologie), Medizinische Abteilung, Klinikum Essen; Essen, BRD

Aug.-Sept. 1975: Externship, Innere Medizin, Pulmonary Unit, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts.

Ausbildung:

Juni 1976 - Jän. 1977: Postdoctoral Fellowship, Fulbright Scholarship Department of Physiology and Biophysics, Mount Sinai Medical Center, New York.

Feb. 1977 - Dez. 1977: Research Fellowship, Visiting Lecturer, Department of Pathology, Meakins Christie Laboratories, Mc Gill University, Royal Victoria Hospital, Montreal, Canada.

Feb. 1978: Beginn der klinischen Ausbildung zum Facharzt für Lungenkrankheiten und Innere Medizin.

Feb. 1978 - Aug. 1978: III. Medizinische Abteilung, Wilhelminenspital, Wien Kardiologie, Nephrologie

(Vorstand: Prof. Dr. W. Weissel)

Sept. 1978 - Nov. 1981: II. Medizinische Abteilung, Wilhelminenspital, Wien, Innere Medizin und Lungenkrankheiten. (Vorstand: Prof. Dr. F. Mlczoch, seit. 1981 Prof. Dr. F. Kummer)

Nov. 1979: Ausbildung in Bronchologie Krankenhaus Coswig, Dresden, DDR.

Ab Dez. 1979: 3-jährige Leitung der Lungenstation (30 Betten) als Oberarzt an der II. Medizinischen Abteilung des Wilhelminenspitals der Stadt Wien.

Dez. 1981 - Feb. 1982: Pädiatrie (Gegenfach), Pädiatrische Abteilung, Wilhelminenspital, Wien.

März 1982 - Aug. 1982: Radiologie (Gegenfach), Radiologische Abteilung, Wilhelminenspital, Wien.

Juli 1980 - Sept. 1982: zusätzlich Konsiliarinternist am Orthopädischen Krankenhaus der Stadt Wien – Gersthof

Okt. 1982 - Juni 1984: Fellow, Pulmonary Unit, Department of Medicine, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA.

Feb. 1984: Respiratory Intensive Care Unit (RICU), Department of Anesthesiology; Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA.

Juni 1984 - Dez. 1984: II. Medizinische Abteilung, Wilhelminenspital als stationsführender Oberarzt und Leiter der Lungenambulanz, sowie Konsiliar-Internist am Orthopädischen Krankenhaus Wien - Gersthof

Seit 1984: Konsiliar-Lungenfacharzt am Orthopädischen Spital Speising, Wien

Seit 1989: Konsiliar-Kardiologe am Orthopädischen Spital Speising, Wien

Jän. 1985 - Aug. 1985: Oberarzt, Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, Rehabilitationszentrum Hochegg (Herz-Kreislauf und Lunge), Grimmenstein-Hochegg.

• Mit dieser Tätigkeit war auch die Planung und vollständige Neueinrichtung des Lungenfunktionslabors mit Ergo-Spirometrie und Computerisierung verbunden.

• Bronchoskopie: Landeskrankenhaus Grimmenstein bei Prim. Dr. Michael Neumann

Sept. 1985 - Mai 1991: Kardiologische Universitätsklinik Wien

(Vorstand: Prof. Dr. F. Kaindl)

Juni 1991: **Managementausbildung: Mitarbeiterführungsseminar am Managementzentrum St. Gallen (MZSG)**

Juni 1991 – Februar 2004: **Oberarzt**, **Univ. Klinik für Innere Medizin IV**, Klinische Abteilung für Pulmologie, AKH Wien

• Aufbau und Leitung der **Bronchoskopie**

• **Stationsführung**: Pulmologische Station 28 Betten mit Überwachung.

• Leitung der **Lungenambulanz**.

• Leitung des **Lungenfunktionslabors** mit

ca. 6000 Untersuchungen pro Jahr.

• Leitung des **Rechtsherzkatheterlabors** .

• Im Dienst **verantwortlich für alle vier** **Bettenstationen** **der Universitätsklinik für Innere Medizin IV** und für die **Intensivstation 13.H.1**.

• **Konsiliartätigkeit** **für Pulmologie** **im gesamten AKH.**

2006 bis 2007: **Health-Care-Management Kurs der Executive Academy**

**der Wirtschaftsuniversität Wien** mit Abschluss als

**akademischer** **Health-Care-Manager**

Auszeichnungen und Preise:

**Fulbright Scholarship** (1976/77)

**Max-Kade Fellowship** (1982-84)

**Award of the American Physiological Society: Perkins Memorial Fellowship** (1983/84).

**Anton von Eiselsbergpreis 1987** verliehen von der **Van Swieten Gesellschaft und der Österreichischen Ärztekammer**.

**Forschungs-Förderungspreis der Ersten Österreichischen Sparkasse** verliehen durch die **Ärztekammer Wien (1993)**.

**"Fellow"** of the **International Academy of Chest Physicians and Surgeons** **and of the American College of Chest Physicians** (FCCP).

**„Fellow“** of the **European Society of Cardiology** (FESC).

|  |
| --- |
| **Korrespondierendes Mitglied der American Physiological Society.** |

**Mitglied im Editorial Board der Zeitschrift CHEST**.

Nominierung zum Generalsekretär der European Respiratory Society (ERS)

**2002 und 2003 (Dreiervorschlag).**

Organisation wissenschaftlicher Kongresse:

**Symposium: Aktuelle Pneumologie**, Wien 1984.

**Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Lungenerkrankungen und Tuberkulose** in Steyr, 1985.

**5. Europäischer Sarkoidosekongress** in Wien 1986.

**1. Europäisches Symposiums für Herz-Lungentransplantation** in Wien, Mai 1987.

Organisation und Moderation des Symposiums über **Neurotransmitter und Ateminsuffizienz** im Rahmen der **Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für klinische Atemphysiologie (SEPCR)** in Athen, Juni 1988.

Working Group Meeting **"Pulmonale Circulation"** im Rahmen der **Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für klinische Atemphysiologie** (SEPCR) in Lausanne, Juni 1989 und in London, September 1990.

Mitglied des Organisationskomitees: 3rd **International Conference on Broncho-Alveolar Lavage**, Wien, 20. -22 Juni 1991.

**1. Österreichisch-Amerikanisches Postgraduate Symposium: Pulmonary and Critical Care Medicine**, 19. - 21. März 1992 in Wien.

**Organizing Chairman** **2. Annual Meeting of the European Respiratory Society (ERS),** Wien, 29. August - 3. September 1992

**Mitglied des Kongreß-Kommitees 3. Annual Meeting of the European Respiratory Society (ERS),** Florenz, 25. - 29. September 1993

**40. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft für Klinische Atemphysiologie der Österreichischen Gesellschaft für Lungenerkrankungen und Tuberkulose,** Innsbruck, 16. bis 18. Oktober 1997

**41. Arbeitstagung der Arbeitsgemeinschaft für Klinische Atemphysiologie der Österreichischen Gesellschaft für Lungenerkrankungen und Tuberkulose,** Wien, 15. bis 17. Oktober 1998

**Education and training program European Society of Cardiology, European Heart House – ECOR**

**Symposium**: Controversies on Pulmonary Hypertension, **Sophia Antipolis, F, 10. bis 12. Juni 1999**

**27. Kongreß der Österreichischen Gesellschaft für Lungenerkrankungen und Tuberkulose Alpach,** 29. Mai bis 1. Juni 2003

**Symposium: Pulmonal-arterielle Hypertension**

**Internationales Symposium: Drug-Induced Pulmonary Hypertension:**

**50 Years after the Aminorex Tragedy, ERS, ESC, ÖGP, ÖKG endorsed,**

Wien 11. bis 13. Juni 2015

Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Gesellschaften:

Österreichische Gesellschaft für Lungenerkrankungen und Tuberkulose

Österreichische Gesellschaft für Innere Medizin

Österreichische Kardiologische Gesellschaft

Gesellschaft der Ärzte in Wien

Van-Swieten Gesellschaft

American Thoracic Society

American College of Chest Physicians, Fellow (FCCP)

British Thoracic Society

European Respiratory Society

European Society of Cardiology, Fellow (FESC)

International Union against Tuberculosis

New York Academy of Sciences

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie

Deutsche Gesellschaft für Lungen- und Atmungsforschung

Österreichische Physiologische Gesellschaft

Deutsche Physiologische Gesellschaft

**Korrespondierendes Mitglied der American Physiological Society**

Mitgliedschaft in nationalen und internationalen wissenschaftlichen Gremien:

1981 bis 1989: **Stellvertretender Sekretär der Österreichischen Gesellschaft für Lungenkrankheiten und Tuberkulose**; kooptiertes Mitglied des Präsidiums und ordentliches Mitglied des Vorstands der Gesellschaft.

Seit 1989 bis 2008: **Schatzmeister** **der Österreichischen Gesellschaft für Lungenerkrankungen und Tuberkulose** – **Österreichische Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP)** und **gewähltes Mitglied des Präsidiums** und ordentliches **Mitglied des Vorstandes**.

Seit 1986 bis 1990: **Österreichischer Delegierter der Europäischen Gesellschaft für klinische Atemphysiologie (SEPCR); Council Member**

1987 bis 2014: **Vorsitzender des Cardiopulmonalen Arbeitskreises** der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft und der Österreichischen Gesellschaft für Lungenerkrankungen und Tuberkulose.

Seit 1987: Mitglied des **Editorial Board der Zeitschrift "Atemwegs- und Lungenerkrankungen".**

Seit 1989: Mitglied der **Schriftleitung der Zeitschrift "Atemwegs- und Lungenerkrankungen".**

1989 - 1990: **Chairman of the Working Group Pulmonary Circulation der European Society of Clinical Respiratory Physiology (SEPCR).** Organisation und Moderation von wissenschaftlichen Sitzungen bei den Jahrestagungen in Lausanne 1989 und London 1990.

Seit 1990 **Union Europeenne des Medecins Specialistes (UEMS), Board Member of Pneumology.**

Seit 1990 **Vorstandsmitglied der Wiener Medizinischen Akademie für ärztliche Fortbildung und Forschung**.

Seit 1991: **Reviewer:** **American Review of Respiratory Disease, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine**

1993 - 1998: **Mitglied des editorial board der Zeitschrift CHEST,** offizielles Organ des **American College of Chest Physicians**.

1993 - 1995: **Co-Chairman of the Working Group Respiratory Control of the European Respiratory Society** (ERS).

Seit 1994: **Mitglied des editorial board der Zeitschrift Monaldi Archives for Chest Disease.**

1994 - 1996: **Co-Chairman of the Working Group Pulmonary Circulation and Cardiovascular Function of the European Society of Cardiology** (ESC).

1996 - 1998: **Chairman of the Working Group Pulmonary Circulation and Cardiovascular Function of the European Society of Cardiology** (ESC).

Seit 1998: **Vorstandsmitglied,** seit 2001 **Vizepräsident, Verein Heilanstalt Alland**.

Seit 1999: **Mitglied der Jury der Ärztekammer für Wien** für die **Verleihung** des **Billroth-Preises** und des **Forschungsförderungspreises** der **Ersten Bank**.

Seit 2005: **Mitglied des Wiener Landessanitätsrates**

Seit 2014: **Mitglied der Bioethikkommission des Bundeskanzleramtes**

2013 bis 2015: **Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie** (ÖGP).

2015 bis 2017: **Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie** (ÖGP).

Universitäre Aufgaben und Ämter:

**Gewähltes Mitglied des Fakultätskollegiums** nachUOG 75.

1998 – 2000 **Stv. Kuriensprecher** **des** **Mittelbaus** **der Medizinischen Fakultät** **der** **Universität Wien** nach UOG 75.

Seit 1994: **ordentliches Mitglied der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Universität Wien**, 1995/1996(2 Semester) **Schriftführer der Ethikkommission**.

**Mitglied der** Kommission für Struktur und Organisation, **Mitglied der** Arbeitsgruppe für Habilitationskriterien und Titelverleihungen der Medizinischen Fakultät der Universität Wien **nach UOG 75.**

**1997 bis 2005:** Mitglied des Dienststellenausschusses der Universität Wien**.**

# Kuratoriumsmitglied Hygiene-Fonds zur Förderung interdisziplinärer Forschungsvorhaben der Medizinischen Fakultät der Universität Wien.

# Gewähltes Mitglied des Fakultätskollegiums nach UOG 93.

1999 – 2001 **Stv. Kuriensprecher** **des** **Mittelbaus** **der Medizinischen Fakultät** **der** **Universität Wien** nach UOG 93.

1999 – 2001 **Mitglied der Fakultätsleitung** **der** **Medizinischen Fakultät** **der** **Universität Wien** nach UOG 93.

Mitglied der **Arbeitsgruppe für strategische Planung der Medizinischen Fakultät der Universität Wien** nach UOG 93.

**Mitglied der** Arbeitsgruppe für Anträge auf Berufstitel der Medizinischen Fakultät Wien **nach UOG 93.**

Mitglied des Instituts und der Institutskonferenz am Institut für Ethik und Recht in der Medizin **(direkt der Universitätsleitung zugeordnetes Institut).**

Mitglied in verschiedenen **Berufungs- und Habilitationskommissionen**.

**Dr. Rudolf Rumetshofer**

Otto Wagner Spital der Stadt Wien

Tuberkulosestation Severin

1145 Wien

Tel: 019106041420

[rudolf.rumetshofer@wienkav.at](mailto:rudolf.rumetshofer@wienkav.at)

**Persönliche Angaben**

Geboren am 16.8.1963 in St. Georgen am Walde, OÖ

Familienstand: Verheiratet, zwei Kinder

Staatsangehörigkeit: Österreich

**Derzeitige berufliche Stellung**

Stationsführender Oberarzt der Tuberkulose-Station Severin - Österreichisches Referenzzentrum für die Therapie resistenter Tuberkulose

**Ausbildung**

Promotion 4. Juli 1991, Universität Wien

**Postgraduale Fortbildung**

Diplome der Österreichischen Ärztekammer:

Arbeitsmedizin, Notarzt, Klinischer Prüfarzt

**Beruflicher Werdegang**

Praktischer Arzt seit 1996

Lungenfacharzt seit 2001

Seit 1994 beim Wiener Krankenanstaltenverbund, seit 2003 als stationsführender Oberarzt

**Wissenschaftliche Gesellschaften**

Österreichische Gesellschaft für Pneumologie

International Union against Tuberculosis and Lung Disease

Österreichische Gesellschaft für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie

**Themenrelevante Tätigkeiten**

Intensive klinische Arbeit mit multiresistenter Tuberkulose

Umfangreiche Vortragstätigkeit zu den Themenbereichen Tuberkulose, nichttuberkulöse Mykobakteriose, Infektionsschutz und Arbeitsmedizin

Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen (Leitlinie zur Umgebungsuntersuchung bei Tuberkulose, Tuberkulose und Biologikatherapie, Biologika und nichttuberkulöse Infektionen, Novelle des Österreichischen Tuberkulosegesetzes)

Mitarbeit an verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen