Klinisch relevante Interaktionen zwischen Analgetika und Psychopharmaka

Dorothea Strobach, München

Literatur

34. Dunn NR, Pearce GL, Shakir SAW. SSRIs are no more likely than other drugs to cause such bleeding. BMJ 2006;3:1405–6.
38. FDA Alert 7/2006. Information for healthcare professionals: Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), selective norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs), 5-hydroxytryptamine receptor agonists (trip-tans). www.fda.gov [Zugriff am 05.08.2011].

Dr. Dorothea Strobach, Klinikum der Universität München, Apotheke Großhadern, Mar- chioninistraße 15, 81377 München, E-Mail: Dorothea.Strobach@med.uni-muenchen.de


72. Drugs that prolong the QT interval and/or induce Torsades de Pointes. www.qtdrugs.org [Zugriff am 05.08.2011].


