**Guidelines when suffering from a Corona infection at MLU.**

29 March 2021

Employees living in the city of Halle (Saale) are obliged according to § 4 para. 2 of the Third Containment Ordinance of the city of Halle (Saale) of 29.01.2021 (last amended on 08.03.2021) to immediately inform their contact persons themselves and to report them to the public health department (corona@halle.de). Based on this regulation, there is an obligation to inform work colleagues\* who are classified as category I contact persons. The notification to Department 3 - Personnel ([personalabteilung@verwaltung.uni-halle.de](mailto:personalabteilung@verwaltung.uni-halle.de)) does not replace the personal notification of the category I colleagues and the corresponding notification to the Health Department.

The website also states that, as an employee of MLU, you also have a duty to inform the Personnel department ([personalabteilung@verwaltung.uni-halle.de](mailto:personalabteilung@verwaltung.uni-halle.de)) and me ([robert.paxton@zoologie.uni-halle.de](mailto:robert.paxton@zoologie.uni-halle.de)) if you are infected.

According to § 2 para. 7, contact persons in the sense of the above-mentioned Containment Ordinance are all persons who are to be classified as contact persons of category 1 (higher risk of infection) according to the applicable criteria of the Robert Koch Institute. The prerequisite for this is close contact (<1.5 metres, near field) for longer than 15 minutes without adequate protection or, irrespective of the distance, a probably high concentration of infectious aerosols in the room during a stay of more than 30 minutes. Adequate protection exists when mouth-nose protection or mouth-nose covering has been worn consistently and correctly by all interlocutors. Compliance with internal occupational health and safety standards thus regularly ensures adequate protection as defined in the Ordinance.

Beschäftigte, die in der Stadt Halle (Saale) wohnen, sind gem. § 4 Abs. 2 der Dritten Eindämmungsverordnung der Stadt Halle (Saale) vom 29.01.2021 (zuletzt geändert am 08.03.2021)  verpflichtet, unverzüglich ihre Kontaktpersonen selbst zu unterrichten und diese dem Gesundheitsamt zu melden. Aufgrund dieser Verordnung besteht die Pflicht, Arbeitskolleg\*innen, die als Kontaktperson der Kategorie I einzustufen sind, selbst zu informieren. Die Meldung an die Abteilung 3 – Personal ersetzt nicht die persönliche Unterrichtung der Arbeitskolleg\*innen und die entsprechende Mitteilung an das Gesundheitsamt.

Als Kontaktpersonen i.S.d. der o.g. EindämmungsVO gelten gem. § 2 Abs. 7 alle Personen, die nach geltenden Kriterien des Robert Koch-Instituts als Kontaktperson der Kategorie 1 (höheres Infektionsrisiko) einzustufen sind. Voraussetzung hierfür ist ein enger Kontakt (<1,5 Meter, Nahfeld) länger als 15 Minuten ohne adäquaten Schutz oder unabhängig vom Abstand eine wahrscheinlich hohe Konzentration infektiöser Aerosole im Raum bei einem Aufenthalt von mehr als 30 Minuten. Ein adäquater Schutz besteht, wenn durchgehend und korrekt ein Mund-Nasen-Schutz bzw. eine Mund-Nasen-Bedeckung von allen Gesprächspartner\*innen getragen wurde. Die Einhaltung der internen Arbeitsschutzstandards gewährleistet somit regelmäßig den adäquaten Schutz im Sinne der Verordnung