The challenges of neonatal sepsis management

Renato Soibelmann Procianoy D* e Rita C. Silveira D

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Departamento de Pediatria, Serviço de Neonatologia, Porto Alegre, RS, Brasil

Received on 24th of October 2019; accepted on 25th of October 2019

Abstract

Objectives: To present current evidence on the etiology, risk factors, diagnosis, and management of early and late neonatal sepsis.
Source of data: Non-systematic review of the Medline (PubMed), Scopus, Web of Science, Cochrane, and Google Scholar databases regarding the following terms: neonatal sepsis, early neonatal sepsis, late neonatal sepsis, empirical antibiotic therapy, sepsis calculator, vancomycin, newborn, preterm newborn.
Data synthesis: Neonatal sepsis is a frequent cause of neonatal morbidity and mortality. Its diagnosis is difficult. Continuous observation of the patient is critical to diagnostic suspicion. When neonatal sepsis is suspected, bacteriological tests should be collected. Vancomycin should not be routinely used in the empirical antibiotic regimen in late neonatal sepsis, and the main protective mechanisms against neonatal sepsis are handwashing and the use of breast milk.
Conclusions: Newborns constitute a group that is more vulnerable to sepsis. Knowledge of risk factors and etiological agents allows a better approach to the newborn with sepsis.

Os desafios no manejo da sepse neonatal

Resumo

Objetivos: Apresentar evidências atuais na etiologia, fatores de risco, diagnóstico e manejo da sepse neonatal precoce e tardia.
Fontes de dados: Revisão não sistemática feita nas bases de dados Medline (PubMed), Scopus, Web of Science, Cochrane, Google Scholar sobre os temas sepse neonatal, sepse neonatal precoce, sepse neonatal tardia, antibioticoterapia empírica, sepsis calculator, vancomicina, recém-nascido, recém-nascido pré-termo.

DOI se refere ao artigo:
https://doi.org/10.1016/j.jped.2019.10.004
* Como citar este artigo: Procianoy RS, Silveira RC. The challenges of neonatal sepsis management. J Pediatr (Rio J). 2020;96(S1):80-6.
* Autor para correspondência.
E-mail: rprocianoy@gmail.com (R.S. Procianoy).

2255-5536/© 2019 Sociedade Brasileira de Pediatria. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Introdução

A sepse neonatal é uma síndrome clínica com alterações hemodinâmicas e outras manifestações clínicas sistêmicas decorrentes da presença de germes patogênicos (bactéria, vírus ou fungo) em fluido normalmente estéreo, tais como sangue ou líquor, no primeiro mês de vida.1 A sepse neonatal é importante causa de sequelas neurocognitivas e de mortalidade neonatal.2,3 A sepse neonatal é classificada, quanto ao momento de aparecimento, em precoce ou tardia. De forma geral, considera-se sepse neonatal precoce quando o quadro clínico aparece nas primeiras 72 horas de vida. A exceção dessa definição é a sepse neonatal causada pelo Streptococcus agalactiae, que, embora seja de etiologia perinatal, pode surgir nos primeiros sete dias de vida. A sepse neonatal tardia é a que se inicia após 72 horas de vida.4 Para fins deste artigo, consideraremos sepse neonatal precoce a que se inicia nas primeiras 72 horas de vida e sepse neonatal tardia a que se inicia após 72 horas de vida.

Os agentes etiológicos da sepse neonatal precoce e da sepse neonatal tardia são bem distintos.

A sepse neonatal precoce é adquirida no período periparto, antes ou durante o parto, portanto os germes costumam ser de origem do trato gênito-urinário materno. Segundo dados da Rede Americana de Neonatologia, os germes gram positivos são os agentes etiológicos em 62% das sepse neonatais precoce. Em 43% do total, o germem encontrado é o Streptococcus agalactiae. Os germes gram negativos perfazem 37% dos agentes etiológicos da sepse neonatal precoce, 29% do total são a Escherichia coli.4

A sepse neonatal tardia ocorre mais frequentemente em recém-nascidos que permanecem hospitalizados por longos períodos, tais como recém-nascidos pré-termos ou de termo que necessitam hospitalização prolongada e procedimentos invasivos; os germes mais frequentes são aqueles adquiridos no ambiente hospitalar. Segundo a Rede Americana de Neonatologia, em 79% das situações os germes encontrados são gram positivos, o estafilococo coagulase negativo ocorre em 57% do total e o Staphylococcus aureus em 12%. Os germes gram negativos perfazem 19% do total, a Escherichia coli é o germem mais frequente entre os gram negativos, 7% do total. Os fungos são encontrados em 6% dos casos de sepse neonatal tardia.5 Os dados publicados pela Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais mostram resultados semelhantes aos americanos quanto aos agentes etiológicos da sepse neonatal tardia.6

Eventualmente, a sepse tardia pode se manifestar em recém-nascidos no ambiente fora do hospital, os germes mais comuns são os de origem comunitária, tais como Staphylococcus aureus e Escherichia coli.

A sepse neonatal pode ter também uma etiologia viral, entretanto, neste artigo, nos ateremos a discutir a sepse neonatal bacteriana.

Síntese de dados: A sepse neonatal é uma causa frequente de morbimortalidade neonatal. O seu diagnóstico é difícil. A observação contínua do paciente é fundamental para uma suspeição diagnóstica. Ao se suspeitar de sepse neonatal devem-se coletar exames bacteriológicos. Não usar, rotineiramente, vancomicina no esquema empírico de antibiótico na sepse neonatal tardia. Os principais mecanismos protetores da sepse neonatal são a lavagem de mãos e o uso do leite materno.

Conclusões: Os recém-nascidos constituem um grupo mais vulnerável à sepse. O conhecimento dos fatores de risco e dos agentes etiológicos permite uma melhor abordagem do recém-nascido séptico.

© 2019 Sociedade Brasileira de Pediatria. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Diagnóstico

As manifestações clínicas são muito variadas e inespecíficas, o que torna o diagnóstico de sepse neonatal precoce difícil e predispõe ao uso excessivo de antibiótico.

Os sinais clínicos são de diferentes sistemas e podem ser agrupados da seguinte forma: a) apneia, dificuldade respiratória, cianose; b) taquicardia ou bradicardia, má perfusão ou choque; c) irritabilidade, letargia; hipotonia, convulsões; d) distensão abdominal, vômitos, intolerância alimentar, resíduo gástrico, hepatomegalia; e) icterícia inexplicável; f) instabilidade térmica; g) petequias ou púrpura. Para se valorizarem os sinais clínicos, o ideal é que o recém-nascido apresente manifestações de três sistemas distintos, ou dois sinais clínicos de sistemas distintos associados a um fator de risco materno.12

Preocupado com a solicitação excessiva de exames para afastar sepse neonatal e o uso excessivo de antibióticos por suspeita de sepse neonatal precoce, o grupo da Kaiser Permanent Northern California, que engloba 14 hospitais com atendimento obstétrico e neonatal, criou uma calculadora para recém-nascidos com idade gestacional igual ou maior do que 34 semanas que levava em consideração a idade gestacional, o tempo de bolsa rota, a temperatura materna, a presença ou não de colonização por Streptococcus agalactiae e uso ou não de antibiótico no período imediatamente anterior ao parto para determinar a probabilidade de um recém-nascido ter sepse neonatal precoce. Considerando a importância de alguns sinais clínicos, especialmente os de origem respiratória, a calculadora foi aprimorada, foram acrescentados os sinais clínicos do recém-nascido nas primeiras 24 horas de vida.13,14 Essa calculadora está disponível gratuitamente (EOS Calculator, tanto para iPhone como para Android).

Estudos que usaram dados retrospectivos ou dados prospectivos foram feitos com o objetivo de aferir a utilidade e a acurácia da calculadora. Tem sido mostrado que o uso da calculadora diminui o uso de antibióticos em recém-nascidos pré-termos tardios ou de termo sob risco de sepse em torno de 40%, sem aumentar o risco de falsos negativos.8,15-17

Outra estratégia que tem sido usada na tentativa de diminuir o uso de antibióticos e a solicitação de exames laboratoriais complementares é a valorização da observação atenta e frequente dos sinais clínicos do recém-nascido em risco de sepse neonatal precoce. Estudo europeu que observou atentamente os sinais clínicos mostrou que houve diminuição do uso de antibiótico e diminuição do tempo de internação.18 Em recente publicação, a Academia Americana de Pediatria sugere que a observação clínica atenta nas primeiras 48 horas possa ser mais eficaz do que a EOS Calculator em determinar o recém-nascido pré-termo tardio e de termo com sepse neonatal precoce.19

Para os recém-nascidos com idade gestacional igual ou menor do que 34 semanas, o fator de risco mais importante é a presença de corioamnionite definida por hipertemia materna igual ou maior do que 39°C ou entre 38°C e 39°C acompanhada de pelo menos um dos seguintes sinais clínicos: leucocitose materna, secreção vaginal purulenta ou taquicardia fetal.

O risco de sepse precoce é elevado quando o nascimento do recém-nascido pré-termo ocorreu após trabalho de parto espontâneo, ruptura prolongada de membrana amniótica ou presença de corioamnionite. A conduta mais adequada nessas situações é coletar hemocultura, líquor, exames complementares e iniciar antibioticoterapia empírica. O risco de sepse precoce é baixo quando o parto for por cesariana, sem bolsa rota e sem trabalho de parto, por exemplo, nas pacientes com pré-eclâmpsia que tiveram de ter a sua gestação interrompida por razões obstétricas.20

Exames de laboratório

Na suspeita de sepse neonatal precoce devem ser colhidos hemocultura e líquor. A coleta de urocultura não é indicada, uma vez que infecção urinária na sepse neonatal precoce é pouco frequente.

Hemograma e proteína C-reativa sérica apresentam um melhor valor preditivo negativo do que um valor preditivo positivo. Os achados de hemograma que costumam ser valorizados são a relação neutrófilos imaturos por número total de neutrófilos >0.2, leucopenia (abaixo de 5.000) ou leucotese (> 25.000). Níveis séricos baixos de proteína C-reativa seriados (níveis séricos abaixo de 10 mg/L) auxiliam em afastar o diagnóstico de sepse neonatal em um recém-nascido com hemocultura negativa.1

Antibioticoterapia

O protocolo de tratamento antibiótico empírico no nosso serviço é ampicilina e gentamicina. Esse esquema antibiótico cobre os germes que mais comumente causam sepse neonatal precoce. O espectro da ampicilina é adequado para Streptococcus agalactiae e para listeria, que ocorre muito raramente em nosso meio. A gentamicina tem um espectro adequado para germes gram negativos e em especial para Escherichia coli. Ao se obter o resultado da hemocultura com o teste de antibiograma deve-se direcionar o esquema antibiótico para a droga específica indicada.

Em caso de meningite, se o Streptococcus agalactiae for o agente etiológico, recomenda-se o ajuste da ampicilina para a dose adequada indicada para tratamento de meningite. Se o germe for desconhecido ou um germe gram negativo, indica-se a troca do esquema antibiótico para cefepime.

Prevenção da sepse neonatal precoce causada por Streptococcus agalactiae

Sucintamente, o CDC recomenda na prevenção da sepse por Streptococcus agalactiae o seguinte21:

- Pesquisa universal (para todas as gestantes) da colonização do estreptococo entre 35 a 37 semanas de gestação.
- Durante o trabalho de parto ou no momento da rotura de membrana a quimioprofilaxia deve ser administrada para todas as gestantes colonizadas pelo estreptococo.
- Mulheres com estreptococo identificado em culturas de urina (em qualquer concentração) durante a gravidez devem receber a quimioprofilaxia intraparto.
- Mulheres que tiverem um filho anterior com infecção por estreptococo devem receber quimioprofilaxia.
Sepse neonatal tardia

A sepse neonatal tardia é aquela que ocorre após 72 horas de vida e é mais frequente em recém-nascidos de muito baixo peso que permanecem internados um UTI neonatal por longo período ou em recém-nascidos pré-termos tardios ou de termo que necessitem internação prolongada. A incidência de pelo menos uma primeira hemocultura positiva após 72 horas de vida em recém-nascidos pré-termos de muito baixo peso (peso de nascimento ≤ 1.500 gramas) varia de 20% a 35%, depende do serviço analisado. Os germes que mais frequentemente se associam com sepse neonatal tardia são os gram positivos (79%), especialmente o estafilococo coagulase negativo. Também ocorrem infecções causadas pelos germes gram negativos e a incidência de sepse fúngica se torna importante em vários centros. A ocorrência de infecções virais, em especial o vírus sincicial respiratório e o rinovírus, tem sido relatada com certa frequência em recém-nascidos com quadro clínico semelhante à sepse neonatal bacteriana internados em UTI neonatais.

Os fatores de risco mais importantes para sepse neonatal tardia são:

- Prematuridade: em comparação com recém-nascidos de termo, os recém-nascidos pré-termos apresentam menor produção de citocinas pró-inflamatórias, menor ativação das células NK, diminuição da imunidade mediada por células, diminuição da passagem placental de imunoglobulinas e menores níveis de complemento sérico.
- Quebra de barreiras naturais: lesões e lacerações de pele e mucosa propiciam infecção bacteriana.
- Uso de cateteres centrais por longo período é porta de entrada para bactérias.
- Procedimentos invasivos, por ex., intubação traqueal: o risco de sepse aumenta com o número de vezes que o recém-nascido for entubado; extubações acidentais com necessidade de reintubações frequentes são causas importantes de infecção.
- Uso de bloqueadores H2: a acidez gástrica serve de barreira para proliferação e infecção bacteriana; o uso de bloqueadores H2 diminui o mecanismo de defesa e aumenta o risco de infecção bacteriana.
- Uso prolongado de antibiototerapia empírica: o uso por mais de cinco dias de antibiototerapia empírica para sepse neonatal precoce aumenta a incidência de sepse neonatal tardia, especialmente em unidades com escasso uso de leite materno e excesso de prescrição de cefalosporinas de terceira geração.

É importante salientar que a sepse tardia também ocorre em recém-nascidos de termo normais. O agente básico mais comum é Escherichia coli. A fonte inicial da infecção nesses pacientes foi infecção urinária. A pesquisa de infecção urinária em sepse neonatal tardia deve ser sempre feita.

Diagnóstico

As manifestações clínicas, assim como na sepse neonatal precoce, são muito variadas e inespecíficas. Os sinais clínicos são de diferentes sistemas e podem ser agrupados da seguinte forma: a) anorexia, dificuldade respiratória, cianose; b) taquicardia ou bradicardia, má perfusão ou choque; c) irritabilidade, letargia; hipotonia, convulsões; d) dis-tensão abdominal, vômitos, intolerância alimentar; e) icterícia inexplicável; f) instabilidade térmica; g) petequias ou púrpura. Frente a um recém-nascido pré-termo internado por um longo período na UTI neonatal que apresente sinais clínicos suspeitos de sepse, recomenda-se a coleta de hemocultura, líquor e urina coletada de forma estéril (punchão suprapúbico ou sondagem estétil) para cultura.

A hemocultura deve ser colhida em dois sitios, numa quantidade de 1 mL. O agente mais frequente na sepse neonatal tardia é o estafilococo coagulase negativo e a distinção entre contaminante ou não é a positividade das hemoculturas coletadas em dois sitios. A positividade de ambas as hemoculturas é indicativa de que o estafilococo coagulase negativo é o agente etiológico da sepse.

Os exames laboratoriais complementares como hemo-grama e proteína C-reactiva apresentam um melhor valor preditivo positivo do que valor preditivo positivo, da mesma forma que na sepse neonatal precoce. Entretanto, em determinadas ocasiões o resultado do nível sérico da proteína C-reactiva em combinação com o quadro clínico auxilia em direcionar o tratamento. O ponto de corte da proteína C-reactiva é 10 mg/L.

O quadro clínico do recém-nascido é fundamental para a suspeição de sepse neonatal e, depois do resultado da hemocultura, o principal dado a orientar a necessidade de tratamento. Um recém-nascido em bom estado geral só terá indicação de antibiototerapia se a hemocultura for positiva, independentemente do resultado do hemograma ou da proteína C-reactiva. Por outro lado, em recém-nascido com sinais clínicos que demonstrem doença só não terá indicação de antibiototerapia se a hemocultura for negativa e se tiver, pelo menos, dois níveis baixos de proteína C-reactiva sequenciais com intervalo de 24 horas. Nessa situação devemos considerar que os sinais de doença sejam de uma etiologia não infecciosa bacteriana.
Antibioticoterapia

A antibioticoterapia empírica deve levar em consideração os agentes etiológicos mais prováveis e as suas respostas à antibioticoterapia. Embora o germe mais frequente na sepse neonatal tardia seja o estafilococo coagulase negativo meticilino resistente, não significa que o esquema empírico inicial deva incluir a vancomicina. Vários estudos mostram que o não uso da vancomicina no esquema antibioticoterápico empírico inicial não aumenta a mortalidade, a duração da bactereemia e as complicações atribuídas à sepse neonatal tardia.29–32

O uso indiscriminado e exagerado de vancomicina é um fator importante no aparecimento de flora multirresistente e no aumento da ocorrência de infecção fúngica invasiva.

Krediet et al. estudaram 66 recém-nascidos com sepse causada por estafilococo coagulase negativo que receberam três esquemas terapêuticos distintos: 25 cefalotina, 15 vancomicina e 26 iniciaram com cefalotina e depois trocaram para vancomicina. Embora 22 dos 25 pacientes tratados com cefalotina apresentassem estafilococo coagulase negativo meticilino resistente, o tratamento com cefalotina foi mantido e os pacientes se recuperaram sem apresentar qualquer complicação ou recidiva.13

Atualmente, há esquemas de gerenciamento de uso de antibióticos em UTI neonatal que preveem o uso inicial de oxacilina no esquema empírico inicial para sepse neonatal tardia e a eventual troca para vancomicina somente quando não há melhoria do quadro clínico do paciente após 48 horas do uso de oxacilina.29,32 A sepse causada por estafilococo coagulase negativo em geral tem um curso mais brando e uma evolução subaguda, o que permite a observação do paciente por 48 horas em uso de oxacilina e a eventual troca somente no caso de não haver uma resposta adequada ao uso de oxacilina.

O protocolo de antibioticoterapia empírica para sepse neonatal tardia em nosso serviço inclui oxacilina e amicacina. A amicacina tem a função de cobrir os germes gram negativos que podem ocorrer na sepse adquirida em ambiente hospitalar. Após a identificação do germe, devemos direcionar a antibioticoterapia orientadas pelo teste de antibiograma, exceto no caso de estafilococo coagulase negativo resistente à oxacilina, em que a mantemos na dependência da resposta, in vivo, à oxacilina.

Em caso de meningite, recomenda-se o ajuste da antibioticoterapia de acordo com o germe identificado e o teste de antibiograma. Se o agente etiológico for desconhecido, indica-se a troca do esquema antibioticoterápico para cefepime.

Prevenção da sepse neonatal tardia

Algumas medidas são indicadas na prevenção da sepse neonatal tardia:

- Lavagem de mãos ou uso de álcool gel: a lavagem de mãos e/ou uso de álcool gel é a medida mais eficaz para prevenir infecções. Os germes são transportados pelas mãos ao manusear um paciente. Os cinco momentos de higienização de mãos preconizados pela Organização Mundial da Saúde devem ser enfatizados: 1. antes do contato com o paciente; 2. antes do procedimento; 3. após risco de exposição a fluidos biológicos; 4. após contato com paciente; 5. após contato com áreas próximas ao paciente.

- Bundles apropriados e bem definidos de cuidados com cateteres intravasculares centrais e tubos endotraqueais que sejam rigorosamente seguidos com o objetivo de diminuir a contaminação.34

- Alimentação enteral trófica: o início precoce da alimentação trófica estimula o trato gastrointestinal e a maturidade intestinal, previne a atrofia das vilosidades e diminui também a translocação bacteriana e a invasão bacteriana através da mucosa intestinal.35

- Uso de leite materno: o leite materno contém concentrações significativas de IgA e oligossacárides que lhe conferem propriedades anti-infecciosas. O uso exclusivo do leite materno determina uma microbiota intestinal com maior diversidade, o que propicia menor probabilidade de infecções.36,37

- Probióticos: embora existam metanálises que mostrem que o uso de probióticos pode ser útil na prevenção da sepse neonatal tardia, ainda existem muitos questionamentos quanto ao seu uso rotineiro. Os estudos foram feitos com diferentes tipos de probióticos, distintas dosagens e tempos de tratamento muito variáveis, o que torna muito difícil a generalização dos resultados.38,39

- Lactoferrina: há estudos conflitantes quanto ao papel da lactoferrina como fator protetor de sepse neonatal tardia. Ensaios clínicos randomizado colaborativo italiano incluíu 472 recém-nascidos de muito baixo peso: grupo lactoferrina com 153 pacientes, grupo com lactoferrina e probiótico com 151 pacientes e grupo placebo (glicose 5%) com 168 pacientes foram tratados desde o nascimento até 30 dias de vida. A sepse tardia foi significativamente menor nos grupos que receberam lactoferrina.40 Entretanto, recentemente, foi publicado um ensaio clínico randomizado colaborativo feito no Reino Unido com 2.203 recém-nascidos de idade gestacional <32 semanas: 1.099 no grupo tratado com lactoferrina até 34 semanas de idade gestacional corrigida e 1.104 no grupo controle que recebeu sacarose até 34 semanas de idade corrigida. Não houve diferença significativa na incidência de sepse tardia.41 Neste momento, a indicação do uso de lactoferrina como medida preventiva de sepse neonatal tardia ainda está em avaliação.

Conclusão

O manejo da sepse neonatal é sempre um desafio. A sepse neonatal é uma causa frequente de morbimortalidade neonatal, principalmente em países em desenvolvimento. O seu diagnóstico é difícil, uma vez que os sinais clínicos são inespecíficos e os exames complementares têm baixa acurácia. A observação contínua do paciente, saber valorizar sinais clínicos e observar os fatores de risco são fundamentais para uma suspeição diagnóstica. Quando suspeitar de sepse neonatal, sempre coletar exames bacteriológicos antes do início do tratamento empírico. A decisão de iniciar a antibioticoterapia empírica e saber escolher qual o esquema mais apropriado é fundamental. Não usar, rotineiramente, vancomicina no esquema empírico de antibiótico na sepse neonatal tardia é importante para evitar resistência
bacteriana e infecções fúngicas invasivas. Os principais mecanismos protetores da sepse neonatal são a lavagem de mão e o uso do leite materno.

**Conflitos de interesse**

Os autores declararam não haver conflitos de interesse.

**Referências**

1. Shane AI, Sanchez PJ, Stoll BJ. Neonatal sepsis. Lancet. 2017;390:1770–80.
2. Liang LD, Kotadia N, English L, Kisson N, Ansermino JM, Kabakyenga J, et al. Predictors of mortality in neonates and infants hospitalized with sepsis or serious infections in developing countries: a systematic review. Front Pediatr. 2018;6:277.
3. Hentges CR, Silveira RC, Procianoy RS, Carvalho CG, Filipowski GR, Fuentefría RN, et al. Association of late-onset neonatal sepsis with late neurodevelopment in the first two years of life of preterm infants with very low birth weight. J Pediatr (Rio J). 2014;90:50–7.
4. Stoll BJ, Hansen NI, Sanchez PJ, Faix RG, Poindexter BB, Van Meurs KP, et al. Early Onset Neonatal Sepsis: The Burden of Group B Streptococcal and E. coli Disease Continues. Pediatrics. 2011;127:876–8.
5. Greenberg RG, Kandefer S, Do BT, Smith PB, Stoll BJ, Bell EF, et al. Late-Onset Sepsis in Extremely Premature Infants: 2000-2011. Pediatr Infect Dis J. 2017;36:774–9.
6. Rugolo LM, Bentlin MR, Mussi-Pinhata M, de Almeida MF, Lopes JM, Marba ST, et al. Late-Onset Sepsis in very Low Birth Weight Infants: A Brazilian Neonatal Research Network Study. J Trop Pediatr. 2014;60:415–21.
7. Weston EJ, Pondo T, Lewis MM, Martell-Cleary P, Morin C, Jewell B, et al. The burden of invasive early-onset neonatal sepsis in the United States, 2005-2008. Pediatr Infect Dis J. 2011;30:937–41.
8. Dhudasia MB, Mukhopadhyay S, Puopolo KM. Implementation of the Sepsis Risk Calculator at an Academic Birth Hospital. Hosp Pediatr. 2018;8:243–50.
9. Committee on Infectious Diseases; Committee on Fetus and Newborn, Baker CJ, Byington CL, Polin RA. Policy statement—Recommendations for the prevention of perinatal group B streptococcal (GBS) disease. Pediatrics. 2011;128:611–6.
10. Schrag SJ, Hadler JL, Arnold KE, Martell-Cleary P, Reingold A, Schuchat A. Risk factors for invasive, early-onset Escherichia coli infections in the era of widespread intrapartum antibiotic use. Pediatrics. 2006;118:570–6.
11. Jackson GL, Rawliki P, Sendelbach D, Manning MD, Engle WD. Hospital course and short-term outcomes of term and late preterm neonates following exposure to prolonged rupture of membranes and/or chorioamnionitis. Pediatr Infect Dis J. 2012;31:89–90.
12. Silveira RC, Procianoy RS. Evaluation of interleukin-6, tumour necrosis factor-alpha and interleukin-1beta for early diagnosis of neonatal sepsis. Acta Paediatr. 1999;88:647–50.
13. Puopolo KM, Draper D, Wi S, Newman TB, Zupancic J, Lieberman E, et al. Estimating the probability of neonatal early-onset infection on the basis of maternal risk factors. Pediatrics. 2011;128:e1155–63.
14. Kuzniwicz MW, Walsh EM, Li S, Fischer A, Escobar GJ. Development and Implementation of an Early-Onset Sepsis Calculator to Guide Antibiotic Management in Late Preterm and Term Neonates. J Comm J Qual Patient Saf. 2016;42:232–9.
15. Carola D, Vasconcellos M, Sloane A, McElwee D, Edwards C, Green span J, et al. Utility of Early-Onset Sepsis Risk Calculator for Neonates Born to Mothers with Chorioamnionitis. J Pediatr. 2018;195:48–52.
16. Strunk T, Buchbonyina A, Sharp M, Nathan E, Doherty D, Patole S. Implementation of the Neonatal Sepsis Calculator in an Australian Tertiary Perinatal Centre. Neonatology. 2018;113:379–82.
17. Kuzniwicz MW, Puopolo KM, Fischer A, Walsh EM, Li S, Newman TB, et al. A quantitative, risk-based approach to the management of neonatal early-onset sepsis. JAMA Pediatr. 2017;171:365–71.
18. Berardi A, Fornaciari S, Rossi C, Patianna V, Reggiani ML, Forrari F, et al. Safety of physical examination alone for managing well-appearing neonates ≥35 weeks’ gestation at risk for early-onset sepsis. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015;28:1123–7.
19. Puopolo KM, Benitz WE, Zaoutis TE. Committee on Fetus and Newborn; Committee on Infectious Diseases. Management of neonates born at ≥35 0/7 weeks’ gestation with suspected or proven early-onset bacterial sepsis. Pediatrics. 2018;142:e20182894.
20. Puopolo KM, Benitz WE, Zaoutis TE. Committee on Fetus and Newborn; Committee on Infectious Diseases. Management of neonates born at ≤34 6/7 weeks’ gestation with suspected or proven early-onset bacterial sepsis. Pediatrics. 2018;142:e20182896.
21. Verani JR, McGee L, Schrag SJ. Division of Bacterial Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of perinatal group B streptococcal disease: revised guidelines from CDC, 2010. MMWR Recomm Rep. 2010;59:1–36.
22. Stoll BJ, Hansen N, Fanaroff AA, Wright LL, Carlo WA, Ehren kranz RA, et al. Late-onset sepsis in very low birth weight neonates: the experience of the NICHD Neonatal Research Network. Pediatrics. 2002;110:285–91.
23. Pichler K, Assadian O, Berger A. Viral Respiratory Infections in the Neonatal Intensive Care Unit–A Review. Front Microbiol. 2018;9:2484.
24. Camacho-Gonzalez A, Spearman PW, Stoll BJ. Neonatal infectious disease: evaluation of neonatal sepsis. Pediatr Clin North Am. 2013;60:367–89.
25. Romaine A, Ye D, Ao Z, Fang F, Johnson O, Blake T, et al. Safety of histamine-2 receptor blockers in hospitalized VLBW infants. Early Hum Dev. 2016;99:27–30.
26. Cotten CM, Taylor S, Stoll B, Goldberg RN, Hansen NI, Sánchez PJ, et al. Prolonged duration of initial empirical antibiotic treatment is associated with increased rates of necrotizing enterocolitis and death for extremely low birth weight infants. Pediatrics. 2009;123:58–66.
27. Greenberg RG, Chowdhury D, Hansen NI, Smith PB, Stoll BJ, Sánchez PJ, et al. Prolonged duration of early antibiotic therapy in extremely premature infants. Pediatr Res. 2019;85:994–1000.
28. Greenhow TL, Hung YY, Herz AM. Changing epidemiology of bacteremia in infants aged 1 week to 3 months. Pediatrics. 2012;129:e590–6.
29. Chiu CH, Michelow IC, Cronin J, Ringer SA, Ferris TG, Puopolo KM. Effectiveness of a guideline to reduce vancomycin use in the neonatal intensive care unit. Pediatr Infect Dis J. 2011;30:273–8.
30. Hemels MA, van den Hoogen A, Verboom-Macielek MA, Fleer A, Krediet TG. A seven-year survey of management of coagulase-negative staphylococcal sepsis in the neonatal intensive care unit: vancomycin may not be necessary as empiric therapy. Neonatology. 2011;100:180–5.
31. Sánchez PJ, Moalem M, Cantey JB, Milton A, Michelow IC. Empiri c therapy with vancomycin in the neonatal intensive care unit: let’s “get smart” globally! J Pediatr (Rio J). 2016;92:432–5.
32. Romanelli RM, Anchieta LM, Bueno E Silva AC, de Jesus LA, Rosado V, Clemente WT. Empirical antimicrobial therapy for late-onset sepsis in a neonatal unit with high
prevalence of coagulase-negative Staphylococcus. J Pediatr (Rio J). 2016;92:472-8.
33. Krediet TG, Jones ME, Gerards LJ, Fleer A. Clinical outcome of cephalothin versus vancomycin therapy in the treatment of coagulase-negative staphylococcal septicemia in neonates: relation to methicillin resistance and mecA gene carriage of blood isolates. Pediatrics. 1999;103:E29.
34. Graham PL 3rd. Simple strategies to reduce healthcare associated infections in the neonatal intensive care unit: line, tube, and hand hygiene. Clin Perinatol. 2010;37:645-53.
35. Dong Y, Speer CP. Late-onset neonatal sepsis: recent developments. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2015;100:F257-63.
36. Miller J, Tonkin E, Damarell RA, McPhee AJ, Suganuma M, Suganuma H, et al. A Systematic Review and Meta-Analysis of Human Milk Feeding and Morbidity in Very Low Birth Weight Infants. Nutrients. 2018;10:E707.
37. Zanella A, Silveira RC, Roesch LF, Corso AL, Dobbler PT, Mai V, et al. Influence of own mother’s milk and different proportions of formula on intestinal microbiota of very preterm newborns. PLoS One. 2019;14:e0217296.
38. Deshpande G, Jape G, Rao S, Patole S. Benefits of probiotics in preterm neonates in low-income and medium-income countries: a systematic review of randomised controlled trials. BMJ Open. 2017;7:e017638.
39. Dermyshi E, Wang Y, Yan C, Hong W, Qiu G, Gong X, et al. The “Golden Age” of Probiotics: a systematic review and meta-analysis of randomized and observational studies in preterm infants. Neonatology. 2017;112:9–23.
40. Manzoni P, Rinaldi M, Cattani S, Pugni L, Romeo MG, Messner H, et al. Bovine lactoferrin supplementation for prevention of late-onset sepsis in very low-birth-weight neonates: a randomized trial. JAMA. 2009;302:1421–8.
41. ELFIN trial investigators group. Enteral lactoferrin supplementation for very preterm infants: a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2019;393:423-33.