The Doktabörse – an innovative online platform for research projects at the medical faculty of the LMU Munich

Abstract

Introduction: One of the most important extracurricular aspects of medical studies in Germany is a research thesis completed by most students. This research project often times conveys relevant competencies for the physician’s role as scientist. Nevertheless, the choice of the right project remains a challenge. Reasons for this are among others, missing structures for a comprehensive overview of research groups and their respective projects.

Description of the project: We developed the online platform Doktabörse as an online marketplace for doctoral research projects. The platform enables authorized researchers to create working groups and upload, deactivate and change research projects within their institute. For interested students, a front end with integrated search function displays these projects in a structured and well-arranged way. In parallel, the Doktabörse provides for a comprehensive overview of research at the medical faculty. We evaluated Researchers’ and students’ use of the platform.

Results: 96.6% of students participating in the evaluation (n=400) were in favor of a centralized research platform at the medical faculty. The platform grew at a steady pace and included 120 research groups in June 2016. The students appreciated the structure and design of the Doktabörse. Two thirds of all uploaded projects matched successfully with doctoral students via the platform and over 94% of researchers stated that they did not need technical assistance with uploading projects and handling the platform.

Discussion: The Doktabörse represents an innovative and well accepted platform for doctoral research projects. The platform is perceived positively by researchers and students alike. However, students criticized limited extent and timeliness of offered projects. In addition, the platform serves as databank of research at the medical faculty of the LMU Munich. The future potential of this platform is to provide for an integrated management solution of doctoral thesis projects, possibly beyond the medical field and faculty.

Keywords: Medical thesis, research project platform, doctoral thesis, research curriculum, online research platform, Doktabörse, DoktaMed

Introduction

For the majority of medical students, a concomitant medical thesis project is the gateway to medical research and therefore also conveys relevant competencies for the physician’s role as scientist [1]. Problems are the inhomogeneous quality of research projects as well as high drop-out quotas [2], [3], [4], [5]. Previous studies have shown that mainly inadequate information, insufficient assistance by as well as non-availability of the supervisor, conceptual deficits, slow or absent progress and inadequate time and effort is responsible for this [6], [7], [8]. In this regard, medical students at the LMU criticized among other things that there was no systematic and comprehensive overview of doctoral research projects at the faculty [9], as the inflexible hospital’s website is infrequently used for announcing open positions or projects. Many other German medical faculties do not have any (i.e. Greifswald, Dresden) or only static websites as the LMU has (i.e. Frankfurt, Hamburg) to present research projects to interested medical students. Only two platforms enable researchers to actively manage their own research project offers (Jena and Münster). However, these two platforms don’t include an institute database listing working groups and core research fields. We formulated the hypothesis that a structured online presentation of offered doctoral research projects, institutes and working groups could contribute to a more in-
formed and therefore better choice of an appropriate project. Therefore, the goal of our project was to develop an online platform for doctoral research projects.

Project description

The Doktabörse was created in May 2014 to serve as a permanent platform for the search doctoral research projects at the medical faculty of the LMU Munich. The goals of the initial version of the Doktabörse are:

1. Provide for a comprehensive databank of all institutes and working groups at the medical faculty of the LMU Munich active in research.
2. To facilitate interaction of researchers and interested students.
3. To provide for a comprehensive offer of doctoral research projects for medical students.
4. To present these projects in a standardized, up-to-date and clear way.

On the one hand, the platform is intended to provide a useful, simple and straightforward website for both students and researchers, while at the same time limiting the administrative burden for website administrators.

Databank und structure

All institutes that contribute to research at the medical faculty of the LMU Munich were added to the databank of our platform as “institutes”, including a short description.

Our next step was to contact all institute directors and group leader known to us, and provide them with individual access codes to the institute management backend (Hierarchical structure of the Doktabörse: see Figure 1). After logging in, institute directors and group leaders were able to create their individual working group, including a description, within their respective institute environment. In a second step, they were then able to upload offers for doctoral research projects.

As a result, researchers could create working groups and upload research projects in minutes, which in turn increased usability of the Doktabörse for institutes and limited the administrative burden. The responsible person can modify, deactivate or delete the uploaded research projects as well as the working group details at any time. Every offered research project includes a description, as well as properties and type of research (see Figure 2, Point d).

User interface

An attractive and timely frontend interface contributes to the success of a website in a major fashion. We therefore created two separate but closely linked interfaces: One to view all uploaded, active research project offers and a second interface to view or browse institutes and working groups.

The research project interface offers a list of the uploaded, active projects in a short “overview” format. In addition, a search field and intuitive symbols, which visually present the key facts about each project, add extra user friendliness. If a project is of potential interest, clicking on the offer will reveal an extended description and contact details for getting into touch with the respective researcher (see Figure 2, Point b).

The institute and research group interface includes a drop-down menu, through which any of the institutes that are part of the databank can be selected. Every individual institute site includes a description, the respective director, and a detailed listing of working groups as well as research projects. Alternatively, one can utilize an intuitive tile based interface which displays core research fields from cancer to neuroscience in a representative way, to gain an overview over research performed at the medical faculty of the LMU Munich (see Figure 2, Point a).

Integration

In addition to serve as a platform for potential research projects, the Doktabörse has the goal to support students with relevant information on research and doctoral theses. Therefore, we included links to the official website of the faculty as well as a link to a researcher-student agreement form. In addition, the platform is integrated into the DoktaMed website, and offers direct access to important information.

Results

In spring 2016, 486 researchers working in 47 institutes had been authorized on the Doktabörse. The webpage had 17,400 visitors from January 2016 until June 2016, which averages to more than 100 users a day. This represents a positive trend compared to the previous year. To evaluate the development of this new platform, we collected key statistics of the platform at three time points over the course of one year. At every time point, we found a stable number of active and up-to-date doctoral research projects on offer (17±1). After the start-up phase of the Doktabörse (5 months) 60% of institutes had created active research groups. This index of activity was boosted by 16.6%, increasing to 70% in January 2016. The total number of working groups rose by 33% from 90 (12/2014) to 120 (1/2016) over the same time period. 96.6% of students participating in the evaluation (n=400) were explicitly in favor of a centralized research platform at the medical faculty. Students’ free text comments lauded Doktabörse for its structure and design (“easy to grasp structure, easy to handle”). The Doktabörse received an overall grade of 2.7(±1.1, 1=excellent, 6=failure). Students were critical about up-to-datedness, rated with Grade 3.6(±1.5) und diversity of offered projects, Grade 4.1(±1.3). They positively evaluated user friendliness with grade 2.3(±1.1) and the clear arrangement of information with grade 2.5(±1.1). Numerous free text
Figure 1: Structure and function of the databank Doktabörse. The hierarchy consists of institutes->research groups-> doctoral research studies. The website’s administrators create institutes and authorize scientists. Authorized scientists in turn create groups and offer doctoral research studies. Students can browse through institutes and groups and/or search and contact projects directly.

The results of the evaluation targeting institute and research group leaders showed that 80.1% of them were already familiar with the platform Doktabörse. A subset of 52% used the platform to upload doctoral research projects. In 83% of cases, at least one student contacted the respective researcher concerning his project, and in 80% of cases this then led to an agreement, with a student signed on the project. This amounts to successful matching in two thirds of cases. Researchers The overall grade for the platform by researchers was 1.73(±0.75) on a Likert scale from 1=excellent to 6=failed. Free text comments praised “the platform per se and the underlying concept”. However, they wished for “more and up-to-date offers as well as more non-experimental research projects”.

Discussion

Our goal was to implement an innovative and modern platform for doctoral research projects at the medical faculty of the LMU Munich. Students as well as researchers strongly support the development of such a platform. Our data provides some evidence for successful matching of researchers and students via the Doktabörse. In addition, our platform allows for good planning and display...
of active interest in students, both important factors for the success of medical theses [9]. The Web 2.0 makes it possible that researchers can upload projects at any time, as well as self-administration burden off the faculty or hospital [10]. All user groups evaluate the Doktabörse as intuitive and straightforward, and it seems to influence the choice of research projects in a positive fashion. Somewhat in contrast to the good evaluation and content of all users stands the just average evaluation of the Doktabörse by students. Qualitative analysis of free text comments hints at the fact that this is originating from limited range of projects offered as well as a low percentage of clinical research projects.

We view the Doktabörse as an important platform for the presentation of potential doctoral research projects at the medical faculty of the LMU Munich. The Doktabörse is implemented in Open Source Software, which enables for a direct integration of this platform at other faculties, as well as easy adaptation to the individual needs of other faculties in this process.

Competing interests

The authors declare that they have no competing interests.

References

1. Diez C, Arkenau C, Meyer-Wentrup F. The German medical dissertation--time to change? Acad Med. 2000;75(8):861-863. DOI: 10.1097/00001888-200008000-00024
2. Pabst R. Die medizinische Dissertation: Sinnvolle Ergänzung - oder Ablehnung vom Studium? Dtch Arztebl Intern. 1997;94(37):2314.
3. Heun X, Eisenlöffer C, Barann B, Müller-Hilke B. Dr. med.—obsolete? A cross sectional survey to investigate the perception and acceptance of the German medical degree. GMS Z Med Ausbild. 2014;31(3):Doc30. DOI: 10.3205/zma00922
4. Wissenschaftsrat. Anforderungen an die Qualitätssicherung der Promotion. Köln: Wissenschaftsrat; 2011.
5. Pfeiffer M, Dimitriadis K, Holzer M, Reincce M, Fischer MR. [The motivation to become a medical doctor - doctoral students in a formal academic study program compared with those pursuing their doctorate independently]. Dtsch Med Wochenschr. 2011;136(17):876-881. DOI: 10.1055/s-0031-1275820
6. Diez C, Arkenau C, Meyer-Wentrup F. Why German medical students abandon dissertations. Educ Health (Abingdon). 2000;13(1):97-100. DOI: 10.1080/135762800110637
7. Kuhnigk O, Reissner V, Böthnem AM, Biegler A, Jüptner M, Schäfer I, Harendza S. Criteria for the successful completion of medical dissertations - A multicenter study. GMS Z Med Ausbild. 2010;27(3):Doc45. DOI: 10.3205/zma000682
8. Steffen J, Grabbert M, Pander T, Gradel M, Köhler LM, Fischer MR, von der Borch P, Dimitriadis K. Finding the right doctoral thesis – an innovative research fair for medical students. GMS Z Med Ausbild. 2015;32(3):Doc29. DOI: 10.3205/zma000971
9. Dewey M. [Medical dissertation: differences between successful and aborted research projects]. Dtsch Med Wochenschr. 2002;127(24):1307-1311. DOI: 10.1055/s-2002-32193
10. Giustini D. How Web 2.0 is changing medicine. BMJ. 2006;333(7582):1283-1284. DOI: 10.1136/bmj.39062.555405.80

Corresponding author:
Leo Nicolai
Klinikum der LMU München, Institut für Didaktik und Ausbildungsforshung in der Medizin, Ziemssenstr. 1, D-80336 München, Germany
leo.nicolai@med.uni-muenchen.de

Please cite as
Nicolai L, Gradel M, Antón S, Pander T, Kalb A, Köhler L, Fischer MR, Dimitriadis K, von der Borch P. The Doktabörse – an innovative online platform for research projects at the medical faculty of the LMU Munich. GMS J Med Educ. 2017;34(3):Doc30. DOI: 10.3205/zma001107, URN: urn:nbn:de:0183-zma0011079

This article is freely available from http://www.egms.de/en/journals/zma/2017-34/zma001107.shtml

Received: 2017-04-16
Revised: 2017-05-17
Accepted: 2017-06-20
Published: 2017-08-15

Copyright ©2017 Nicolai et al. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 License. See license information at http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Die Doktabörse – ein innovatives Instrument zur Vermittlung von Promotionsarbeiten in der Medizin an der LMU München

Zusammenfassung

Einleitung: Die Promotion ist ein wichtiger nicht curriculärer Bestandteil des Medizinstudiums und vermittelt oftmals relevante Kompetenzen für die Rolle des Arztes als Wissenschaftler. Trotzdem stellt die Wahl einer passenden Promotionsarbeit eine große Herausforderung dar. Gründe hierfür sind unter Anderem fehlenden Strukturen zur übersichtlichen Darstellung der Arbeitsgruppen und der Promotionsprojekte.

Projektbeschreibung: Wir konzipierten die Online-Promotionsplattform Doktabörse als Instrument zur Vermittlung von Doktorarbeiten. Diese ermöglicht es zugangsberechtigten Forschenden innerhalb einer Institutsstruktur Arbeitsgruppen anzulegen und Promotionsarbeiten auszusuchen, anzupassen und zu deaktivieren. In einem Frontend mit integrierter Suchfunktion werden diese Angebote dann strukturiert und übersichtlich für interessierte Studierende dargestellt. Gleichzeitig bietet die Doktabörse einen Überblick über die Forschungslandschaft der Medizinischen Fakultät. Die Nutzung durch Forschende und Studierende wurde evaluiert.

Ergebnisse: 96,6% der an einer Umfrage (n=400) teilnehmenden Studierenden sprachen für eine zentrale Promotionsplattform an der Fakultät aus. Die Plattform verzeichnet ein stetes Wachstum und umfasst 120 Arbeitsgruppen (Stand Juni 2016). Die Studierenden lobten die Struktur, die visuelle Gestaltung und die Übersichtlichkeit der Doktabörse. Zwei Drittel der Inserate führten zu einer erfolgreichen Vermittlung von Doktoranden und über 94% der teilnehmenden Forschenden gaben an, keine technische Hilfe bei der Ausschreibung von Promotionen zu benötigen.

Diskussion: Die Doktabörse stellt ein innovatives und gut akzeptiertes Instrument zur Vermittlung von Doktorarbeiten dar. Sie wird von Forschenden wie auch Studierenden positiv aufgenommen, allerdings bemängeln Letztere den zu geringen Angebotsumfang und die Aktualität. Zusätzlich dient sie als Datenbank der forschenden Institute an der Medizinischen Fakultät der LMU München. Das Potential dieser Plattform ist es, fach- und fakultätsübergreifend eine integrative Lösung für das Management von Promotionsvorhaben zu bieten.

Schlüsselwörter: Medizinische Promotion, Promotionsplattform, Doktorarbeit, Wissenschafterskurriculum, Doktabörse, Doktamed

Einleitung

Für die Mehrzahl der Studierenden stellt bis jetzt die studienbegleitende medizinische Promotion die Schnittstelle von Studierenden zur Wissenschaft dar und vermittelt Kernkompetenzen auf diesem Gebiet [1]. Probleme sind hierbei die Uneinheitlichkeit in Bezug auf die Qualität der Promotion und die hohe Abbruchquote von Studierenden [2], [3], [4], [5]. Vorangegangene Studien haben gezeigt, dass hauptsächlich mangelnde Information, mangelnde Hilfestellung und Abwesenheit des Betreuers, konzeptionelle Mängel, fehlende ersichtliche Fortschritte und unverhältnismäßiger zeitlicher Aufwand dafür verantwortlich sind [6], [7], [8]. Diesbezüglich kritisieren Medizinstudierende der LMU unter anderem das fehlende systematische Angebot von Promotionsstellen an der Fakultät [9], da die Angebotsseiten des Klinikums für Inserate von Promotionsarbeiten kaum genutzt werden.

Viele andere deutsche Fakultäten für Medizin verfügen über gar keine (z.B. Greifswald, Dresden) oder statische Webseiten wie die Seiten des Klinikums der LMU (z.B.
Frankfurt, Hamburg) zur Präsentation von Promotionsan­gebung. Nur zwei Plattformen ermöglichen das aktive Verwalten von Promotionen durch die Anbietenden (Jena und Münster). Es fehlt hierbei allerdings eine Übersichts­seite über die forschenden Institute, Arbeitsgruppen und Schwerpunkte.

Wir fassten die Hypothese, dass eine strukturierte Dar­stellung der angebotenen Promotionsarbeiten, Institute und untergeordneten Arbeitsgruppen ergänzend zu den Informationen, die über die DoktaMed vermittelt werden, eine differenziertere Auswahl eines passenden Themas fördern könnte. Unser abgeleitetes Projektziel war es daher, eine Online-Promotionsplattform zur Vermittlung von Doktorarbeiten zu entwickeln.

Projektbeschreibung

Die Doktabörse wurde im Mai 2014 ins Leben gerufen, um eine ganzjährige Plattform für das Suchen und Finden von medizinischen Promotionen an der Medizinischen Fakultät der LMU München zu schaffen. Die Ziele der initialen Version der Doktabörse sind:

1. Eine umfassende Datenbank aller forschenden Institu­t und Arbeitsgruppen (AGs) an der Medizinischen Fakultät der LMU München zu bieten.
2. Den Kontakt von interessierten Studierenden mit Forschern zu erleichtern.
3. Umfassende Doktorarbeitsangebote für Medizinstu­dierende bereitzuhalten.
4. Das Angebot an Promotionen an der Fakultät in standardisierter, aktueller und übersichtlicher Form zu präsentieren.

Die Plattform soll zum einen sowohl für Studierende als auch für Forschende eine nützliche, einfache und zielge­richtete Seite darstellen, und zum anderen eine möglichst geringe Webetreue durch Administratoren nötig ma­chen.

Datenbank und Struktur

Alle Institute, die am Klinikum der Universität München oder assoziiert Forschung betreiben, wurden als „Institu­te“ mit Kurzbeschreibung auf der Plattform angelegt. In einem weiteren Schritt kontaktierten wir alle uns bekannten Institutsleiter und AG-Verantwortlichen und ließen ihnen individuelle Zugangs­codes zum Institutsmanage­ment zukommen (Hierarchischer Aufbau der Doktabörse: siehe Abbildung 1).

Die Instituts- und AG-Leiter konnten nach Log-in auf einer geschützten Seite ihre Arbeitsgruppe, innerhalb des für sie freigegebenen Instituts mit einer Beschreibung und unter Angabe des Hauptverantwortlichen, selbst anlegen. In einem zweiten Schritt war es nun möglich, ein Doktor­arbeitsangebot zu erstellen und freizuschalten. Folglich sind das Erstellen von AGs und die Ausschreibung von Doktorarbeiten innerhalb von Minuten direkt durch den Verantwortlichen möglich, was die Attraktivität der Doktabörse für die Institute steigert und den Verwaltungs­aufwand minimiert. Das erstellte Promotionsangebot und die dargestellte Arbeits­gruppe können durch den Verant­wortlichen jederzeit modifiziert, deaktiviert oder gelöscht werden.

Jedes Angebot beinhaltet eine Beschreibung des Promo­tionsprojektes, die Eigenschaften und Art der Promotion (siehe Abbildung 2, Punkt d).

Nutzeroberfläche

Eine attraktive und zeitgemäße Frontend-Oberfläche trägt maßgeblich zum Erfolg einer Webseite bei. Wir erstellten daher zwei separate Oberflächen: eine Oberfläche zur Übersicht über die inserierten Doktorarbeiten für Studie­rende und eine Instituts- und AG-Oberfläche. Die AG-Oberfläche zur Darstellung der Forschungslandschaft bietet für Studierende eine Liste der zurzeit inserierten Arbeiten in Kurzform. Außerdem stellen eine Suchmaske, sowie intuitive Symbole, welche eine visuelle Zusammenfassung der Eckdaten jeden Angebots darstellen, zusätzlichen Nutzerkomfort dar. Bei Interesse wird der Nutzer durch einen Klick auf die Langfassung der Promotionsarbeit und auf die benötigten Daten für eine Kontaktlaufnahmen weitergeleitet (siehe Abbildung 2, Punkt b).

Die Oberfläche für Institute und AGs beinhaltet ein Drop­Down-Menü mit der Möglichkeit jedes im Vorfeld erstellte Institut auszuwählen. Jede Institut­seite verfügt über eine Beschreibung, die Nennung des Leiters sowie eine Auflis­tung der assoziierten Arbeitsgruppen und Doktorarbeiten. Alternativ kann durch eine intuitive Kacheloberfläche, welche Schwerpunktbereiche wie Krebs-Forschung oder Neuro­wissenschaften grafisch darstellt, ein Überblick über die Forschungslandschaft an der Medizinischen Fakultät der LMU München gewonnen werden (siehe Abbildung 2, Punkt a).

Integration

Neben der Vermittlung von Promotions­arbeiten hat die Doktabörse auch das Ziel, die Studierenden bei und nach der Suche mit relevanten Informationen rund um das Thema Promotion zu versorgen. So ist die Webseite des Promotions­büros sowie der Link zur Promotions­verein­barung auf der Doktabörse hinterlegt. Zusätzlich ist die Plattform in die Webseite der DoktaMed integriert und bietet direkt Zugang zu wichtigen Informationen zur Prom­tion.

Ergebnisse

Im Frühjahr 2016 hatten 486 Forschende aus 47 Institu­ten und Kliniken Zugangsberechtigungen für die Doktabör­se. Die Webseite hatte von Januar 2016 bis Juni 2016 17.400 Besucher, was mehr als 100 Besuchern pro Tag im Durchschnitt entspricht, wobei hier gegenüber dem
Abbildung 1: Beschreibung des Aufbaus und der Funktion der Datenbank Doktabörse. Die Hierarchie ist Institute -> AGs -> Doktorarbeiten. Webseitenadministratoren erstellen Institute und lassen Wissenschaftler zu. Die freigeschalteten Forscher erstellen nun AGs und Promotionsarbeiten innerhalb ihres Instituts. Studierende können die Forschungslandschaft in Form von Instituten und AGs explorieren und/oder direkt Promotionsarbeiten suchen, bzw. Angebote kontaktieren.

Abbildung 2: Beispielfache Kacheloberfläche der Instituts- und Arbeitsgruppendatenbank. Mit Hyperlink hinterlegte, thematisch gegliederte Kacheln führen durch Mausklick zu Arbeitsgruppen, die sich mit dem abgebildeten Forschungsbereich befassen. Suchmaske für angebotene Promotionen/AGs. Die Suchkriterien ermöglichen eine Schlagwortsuche in Arbeitsgruppen und Promotionsarbeiten, sowie Suchoptionen wie geschätzte Dauer der Arbeit, Patientenkontakt, Tierversuche, Zellkultur und Freisemester erwünscht. Kurzdarstellung einer bespielhaften, inserierten Doktorarbeitsstelle. Neben Titel, Institut, Bewerbungsfrist und Bewerbungsbeginn werden rechts Eigenschaften der Arbeit als Icons angezeigt. Langform einer bespielhaften, inserierten Doktorarbeitsstelle. Diese Darstellung zeigt eine thematische Beschreibung, ein Kommentarfeld sowie die Kontaktdaten des inserierenden Wissenschaftlers.

Vorjahr ein positiver Trend mit steigenden Zahlen zu verzeichnen ist. Um die Entwicklung der neuen Plattform beurteilen zu können, erhoben wir zu drei Messzeitpunkten über ein Jahr eine Bestandsaufnahme von wichtigen Kennzahlen der Plattform. Zu jedem Zeitpunkt fanden wir eine sehr stabile Anzahl an aktiven, aktuellen Promotionsangeboten (17±1). Nach der Anlaufphase der Doktabörse (5 Monate) hatten 60% der Institute dort aktive Arbeitsgruppen. Dieser Aktivitätsindex konnte um 16,6% auf 70% im Januar 2016 gesteigert werden. Die Anzahl der Arbeitsgruppen stieg in diesem Zeitraum um 33% von 90 (12/2014) auf 120 (1/2016).

96,6% der Studierenden sprachen sich in der Umfrage explizit für „eine umfassende Online-Plattform mit aktuellen Doktorarbeiten für Mediziner“ aus. In Freitextkommentaren lobten die Studierenden die Doktabörse hinsichtlich Struktur, Gestaltung und Überblick („übersichtliche Struktur, leichte Handhabung“). Die Doktabörse erhielt von Studierenden eine Gesamtnote von 2,7(±1,1). Kritisch wurden die Aktualität mit Note 3.6(±1,5) und das Angebot mit Note 4,1(±1,3) bewertet. Positiv wurden die Benutzerfreundlichkeit mit Note 2,3,3(±1,1) und die Übersichtlichkeit mit Note 2,5(±1,1) evaluiert. Freitextkommentare der Studierenden lobten in zahlreichen Kommentaren „das Portal an sich und das dahinter stehende Konzept“. Sie wünschten sich allerdings „aktuellere und..."
mehr Angebote sowie mehr nicht-experimentelle Arbeiten". Die Ergebnisse der Umfrage von Instituts- und AG-Leitern zeigten, dass 80,1% bereits mit der Plattform Doktabörse vertraut waren. Von diesen nutzen 52% die Plattform zum Ausschreiben einer Promotionsarbeit. In 83% der Fälle hat sich daraus ein Studierender gemeldet und in wiederum 80% der Fälle kam es zum Abschluss einer Promotionsvereinbarung. Dies entspricht einer gemittelten Erfolgsquote in der Vermittlung von zwei Dritteln. Die Gesamtnote der Forschenden wurde mit 1,73(±0,75) auf einer Likert-Skala von 1-6 angegeben. In Freitextkommentaren wurden unter anderem die „klare und übersichtliche Präsentation der Themen und die Inhalte der Doktorarbeiten“ und die „zentrale Sammlung der ausgeschriebenen Arbeiten“ sowie die „relativ einfache Pflege“ erwähnt.

**Diskussion**

Unser Ziel ist, eine innovative und moderne Plattform zur Vermittlung aller Promotionsarbeiten an der Medizinischen Fakultät der LMU München zu implementieren. Sowohl Studierende als auch Arbeitsgruppen sprechen sich positiv für eine derartige Plattform aus. Unsere Daten weisen auf erfolgreiche Vermittlung von Promotionsarbeiten durch die Doktabörse hin. Auch ermöglicht eine derartige Plattform eine gute Planung und das Bemühen um Studierende, beides wichtige Faktoren für erfolgreiche medizinische Dissertationen [9]. Das Web 2.0 ermöglicht das Inserieren aktueller Angebote zu jeder Zeit und das Selbstmanagement der Forschenden, wodurch in unserem Fall eine direkte und schnelle Interaktion von Forschenden und Studierenden ohne zwischengeschalteten Verwaltungsaufwand vonseiten des Klinikums sichergestellt wird [10]. Die Doktabörse wird von den Beteiligten als intuitiv und übersichtlich evaluiert und scheint die Wahl der passenden medizinischen Promotionen an der LMU München positiv zu beeinflussen. In Kontrast zu den guten Ergebnissen und der hohen Zufriedenheit der Beteiligten steht die mittelmäßige Benotung der Doktabörse von Seiten der Studierenden. Dies ist nach qualitativer Auswertung der freien Kommentare hauptsächlich dem nicht ausreichenden Angebot, sowie dem geringen Anteil an Angeboten für klinische Arbeiten zuzuschreiben. Wir sehen die Doktabörse als wichtige Plattform zur Vermittlung von Doktorarbeiten an der Medizinischen Fakultät der LMU München. Die Implementierung der Doktabörse als Open Source Software macht eine direkte Integration in die Promotionsvermittlung an anderen Fakultäten möglich, wie auch die Anpassung der Doktabörse-Plattform auf die individuellen Bedürfnisse dieser Fakultäten.

**Interessenkonflikt**

Die Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

**Literatur**

1. Diez C, Arkenau C, Meyer-Wentrup F. The German medical dissertation–time to change? Acad Med. 2000;75(8):861-863. DOI: 10.1097/00001888-20000800-00024
2. Pabst R. Die medizinische Dissertation: Sinnvolle Ergänzung oder Ablenkung vom Studium? Dtsch Arztebl Intern. 1997;94(37):2314.
3. Heun X, Eisenlöffer C, Barann T, Müller-Hilke B. Dr. med.– obsoleto? A cross sectional survey to investigate the perception and acceptance of the German medical degree. GMS Z Med Ausbild. 2014;31(3):Doc30. DOI: 10.3205/zma000922
4. Wissenschaftsrat. Anforderungen an die Qualitätssicherung der Promotion. Köln: Wissenschaftsrat; 2011.
5. Pfeiffer M, Dimitriadis K, Holzer M, Reincke M, Fischer MR. [The motivation to become a medical doctor - doctoral students in a formal academic study program compared with those pursuing their doctorate independent] Dtsch Med Wochenschr. 2011;136(17):876-881. DOI: 10.1055/s-0031-1275820
6. Diez C, Arkenau C, Meyer-Wentrup F. Why German medical students abandon dissertations. Educ Health (Abingdon). 2000;13(1):97-100. DOI: 10.1080/135762800110637
7. Kuhnligk O, Reissner V, Böthmer AM, Biegler A, Schäfer I, Harendza S. Criteria for the successful completion of medical dissertations - A multicenter study. GMS Z Med Ausbild. 2010;27(3):Doc45. DOI: 10.3205/zma000682
8. Steffen J, Grabbert M, Tander T, Köhler LM, Fischer MR, von der Borch P, Dimitriadis K. Finding the right doctoral thesis – an innovative research fair for medical students. GMS Z Med Ausbild. 2015;32(3):Doc29. DOI: 10.3205/zma000971
9. Dewey M. [Medical dissertation: differences between successful and aborted research projects]. Dtsch Med Wochenschr. 2002;127(24):1307-1311. DOI: 10.1055/s-2002-32193
10. Giustini D. How Web 2.0 is changing medicine. BMJ. 2006;333(7582):1283-1284. DOI: 10.1136/bmj.39062.555405.80

**Korrespondenzadresse:**

Leo Nicolai
Klinikum der LMU München, Institut für Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin, Ziemssenstr. 1, D-80336 München, Germany
leo.nicolai@med.uni-muenchen.de

**Bitte zitieren als**

Nicolai L, Gradel M, Antón S, Pander T, Kalb A, Köhler L, Fischer MR, Dimitriadis K, von der Borch P. Die Doktabörse – ein innovatives Instrument zur Vermittlung von Doktorarbeiten. Dtsch Med Wochenschr. 2011;136(17):876-881. DOI: 10.1055/s-0031-1275820

**Artikel online frei zugänglich unter**

http://www.egms.de/en/journals/zma/2017-34/zma001107.shtml

**Eingereicht: 16.04.2017**
**Überarbeitet: 17.05.2017**
**Angenommen: 20.06.2017**
**Veröffentlicht: 15.08.2017**
