2. Ergänzende Hinweise für die Beratung und Untersuchung vor Ausreise und nach Rückkehr aus Gebieten mit besonderen gesundheitlichen Risiken

2.1 Geographisch-klimatische Besonderheiten
Veränderte Umgebungsbedingungen wie z. B. Temperatur, Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeit, Höhenlage oder Verunreinigungen der Atemluft können zu erhöhten Belastungen des menschlichen Organismus führen.


Die erhöhte Luftfeuchtigkeit in tropischen Gebieten kann zu Herz-Kreislauf-Problemen führen. Vorbelastrte Haut bei Patienten, die unter Neurodermitis, Psoriasis, ausgeprägter Akne oder Allergien leiden, reagiert bei Wärmebelastung insbesondere in feuchter Umgebung nicht selten mit Exazerbationen.


Im Rahmen des Beratungsgesprächs sollte daher auf geeignete Kleidung, eine schützende Kopfbedeckung, das Tragen einer Sonnenbrille, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und den Einsatz von Sonnenschutzmitteln mit hohem Sonnenschutzminder in tropischen Regionen hingewiesen werden.

Eventuell muss auch die Dosierung von Dauermittelkamten in wärmeren Regionen angepasst werden.
Die Klimatisierung von Arbeits- oder Privaträumen verbessert zwar die mentale Konzentrationsleistung, erschwert allerdings auch die Anpassungsleistung des Organismus an die Wärme und kann bei individueller Disposition und unzureichender Bekleidung zu gehäuftem Erkältungs-krankheiten führen.

Eine angepasste Architektur, vor allem bei längeren Aufenthalten, der Einsatz von Ventilatoren, ein modifizierter Arbeits- und Lebensrhythmus mit einer längeren Mittagspause ("Siesta") helfen dem Organismus ebenfalls, sich besser zu akklimatisieren.

Für Sport im Freien bieten sich eher die Morgen- oder Abendstunden an, je nach Einsatzart und -ort stehen möglicherweise auch klimatisierte Fitnessräume zur Verfügung. Zur regelmäßigen Bewegung sollte im Hinblick auf die oft ausgeprägt sitzende Lebensweise in jedem Fall geraten werden.


Die Unfallgefahr, sei es durch Verkehrsunfälle, z.B. auf dem Weg zur Arbeit, sei es bei Freizeitaktivitäten, ist explizit zu thematisieren. Gerade
auch deswegen, weil eine schnelle und gute traumatologische Versorgung in vielen Ländern nicht gewährleistet und die Risikoperzeption des Einzelnen in einem ungewohnten Umfeld möglicherweise kleiner ist. Dies trifft auch auf die zügige Behandlung einer Dekompressionskrankheit bei Tauchunfällen zu. Unbekanntes Gewässer erhöhen außerdem das Risiko zu ertrinken.


Bei Einsätzen in polaren Regionen sollten bei der Beratung u.a. angepasste Bekleidung, Windchill, das Risiko von Kälteschäden, Hypothermie und Erfrierung insbesondere der Akren, Kontaktkälte, adaptierte Ernährung, erforderliche Trinkmengen, Bewegung, fehlendes Sonnenlicht während der Wintermonate, stabile Sozialkontakte und geeigneter Wohnraum angesprochen werden.


Nicht immer ist es einfach, Trinkwasser von guter Qualität zu beschaffen. Auf die öffentliche Wasserversorgung ist häufig kein Verlass, in Flaschen abgefülltes Wasser hält nicht immer allen Qualitätskriterien stand.
Die Anreicherung von Schwermetallen in der Nahrungskette, z. B. Blei im Trinkwasser oder Cadmium und Quecksilber in Gemüse oder Fisch, ist nicht selten.

Alkohol sollte wegen der besseren Verträglichkeit erst in den kühleren Abendstunden konsumiert werden, soweit der Genuss im jeweiligen Land erlaubt ist.

Anhaltspunkte für das Beratungsgespräch lassen sich u. a. auch der aktuellen Gefährdungsbeurteilung des zukünftigen Arbeitsplatzes entnehmen.

2.2 Hygienische Besonderheiten

Die hygienischen Standards in warmen Ländern können aus verschiedenen Gründen von den z. B. in Mitteleuropa gewohnten Rahmenbedingungen abweichen.


Dazu kommen Belastungen des Trinkwassers durch Düngemittel und Pestizide, durch Eintrag von Chemikalien aus der Industrie, durch Schwermetalle, z. B. Blei aus Wasserleitungen, durch Biofilme in Rohr-
leitungen, Stichwort Legionellen, und u. U. durch die unsachgemäße Wasserspeicherung in Zisternen und Tanks.

Im Privatbereich sind bei der Trinkwasseraufbereitung auch die technischen Möglichkeiten vor Ort zu bedenken wie Stromversorgung bei Einsatz der Umkehrmosose, der Ausbildungsstand von Handwerkern im Falle von Reparaturarbeiten und die Beschaffungsmöglichkeiten von Ersatzmaterial wie Filter, Dichtungen etc.


Durch vernünftiges Verhalten vor Ort kann man das Risiko, sich im Alltag oder bei Ausflügen mit anderen Zoonosen zu infizieren, wie z.B. Pest (Naturparks-USA), Marburg-Fieber (Fledermaushöhlen), Lassa oder Ebola, deutlich reduzieren. In der Patientenversorgung sind selbstverständlich andere Maßstäbe anzulegen, um Übertragungen zu vermeiden, wie rigoroses Barrieremanagement, geeignete persönliche Schutzausrüstung und ausreichende Schulung.

Tollwut und der Mangel an Immunglobulinen in vielen Ländern sollte bei Ausreise in Risikogebiete zu einer großzügigen prophylaktischen Impfempfehlung gerade bei Kindern führen.

Sehr einfache Rahmenbedingungen und Unterkünfte bergen u.U. das Risiko an Chagas zu erkranken.


In vielen Ländern sind die Prävalenzraten für HIV und klassische STI’s sowie Tuberkulose deutlich höher. Auf das erhöhte Infektionsrisiko sollte hingewiesen und zu vorbeugenden Maßnahmen entsprechend beraten werden.

Nicht selten spielen als Ursache von Gesundheitsproblemen eher der Mangel an Information in der Bevölkerung, eine instabile wirtschaftliche Lage mit fehlenden Mitteln bzw. unzureichender Verfügbarkeit derselben und mangelnder politischer Wille eine größere Rolle als die rein klimatischen Besonderheiten.
2.3 Psychische Aspekte

Psychiatrische Krankheitsbilder wie z.B. bipolare Depression oder Schizophrenie neigen bei unsicherem Umfeld, fehlenden Sozialkontakten und Mangel an Kontrollmöglichkeiten zur Destabilisierung. Sie sind daher bei Entsendung auch im Hinblick auf eine mögliche Suizidalität kritisch zu betrachten. Die Schlafqualität ist in anderer Umgebung, bei Lärmbelastung oder bei anderen klimatischen Bedingungen häufig schwankend.

Bedrohungen wie ein unsicheres, kriegerisches, gewalttätiges Umfeld mit der Gefahr von Entführung, Vergewaltigung oder Folter können schon seelisch stabile Menschen an ihre Grenzen bringen und Ursache für anhaltende psychische Störungen sein (PTBS).

Die Rolle der Frau ist in anderen Gesellschaften nicht selten ganz anders definiert, ein Leben als Single, ein Leben ohne Kinder, sexuelle Selbstbestimmung und individuelle sexuelle Orientierung sind nicht überall selbstverständlich und möglich. Ein entsprechender Lebensstil kann daher den Einsatz in manchen Zielländern sehr erschweren oder unmöglich machen.


Der Zugang zu Alkohol und anderen Drogen ist zwar in vielen Ländern häufig erleichtert, häufig werden dabei aber auf der anderen Seite Drogenkonsum oder -besitz sehr streng bestraft. In Ländern, in denen der
Genuss von Alkohol verboten ist, macht sich ein Mitarbeiter bei der Beschaffung möglicherweise strafbar, oder es droht ihm bei Abhängigkeit und abruptem Alkoholentzug ein Delir.

Patienten mit Neurosen und Persönlichkeitsstörungen können aufgrund von Störungen in der Konfliktverarbeitung im Team scheitern und den Arbeitseinsatz der Person selbst oder das gesamte Projekt gefährden.


Das Umfeld reagiert im Ausland häufig zu spät auf Persönlichkeitsveränderungen, da Normabweichungen nicht entsprechend erkannt oder nicht geahndet werden. Auch der Umgang mit einem psychiatrisch Kranken kann in einem anderen kulturellen Umfeld sehr verschieden ausfallen. Die persönliche körperliche Unversehrtheit und der Verzicht auf Zwangsmaßnahmen können dabei möglicherweise nicht garantiert werden.

Neben der Erstellung der psychischen Gefährdungsbeurteilung für Krisengebiete sollte die Möglichkeit zum Counselling im Ereignisfall angeboten und ein Notfallplan zur Evakuierung erstellt werden.

Eine fundierte Vorbereitung des Mitarbeiters auf seinen Auslandsaufenthalt einschließlich der Vermittlung von ungewohnten Normen und kulturellen Besonderheiten sowie ausreichend Zeit zur Anpassung und Einarbeitung im Gastland führt zu einer erhöhten Arbeitszufriedenheit und stabilisiert die psychische Gesundheit.
3. Kommentare und Erläuterungen zum Untersuchungsumfang

Der Wechsel aus der gewohnten Umgebung stellt eine Anpassungsleistung dar, die erhöhte körperliche und psychische Belastungen mit sich bringt. Wichtige Faktoren sind dabei neben dem Klima das neue soziale Umfeld, die Sprache und Kultur sowie je nach Aufenthaltsort weitere spezifische Faktoren wie z.B. Infektionsrisiken, der Aufenthalt in großer Höhe oder die Sorge um die persönliche Sicherheit.

In Bezug auf gesundheitliche Fragen muss dabei berücksichtigt werden, dass je nach Situation vor Ort die Verfügbarkeit und die Qualität der medizinischen Versorgung sehr variabel ist. Dies betrifft die Diagnostik und Therapie im Erkrankungsfall sowie auch die Möglichkeiten der Vorsorge.

Ziel der Untersuchung vor Tropenaufenthalt ist es, bestehende Erkrankungen und gesundheitliche Risikofaktoren zu erkennen und ihre Bedeutung für den bevorstehenden Aufenthalt abzuschätzen.


3.1 Vorbestehende Einschränkungen oder Erkrankungen

a) Bestehen Einschränkungen bei der körperlichen Belastbarkeit: z.B. Herzinsuffizienz, schwere Lungenenerkrankungen, pAVK?

Hinweise: erhöhte körperlichen Belastung durch Hitze und Leuchtefeuchtigkeit, insbesondere bei Aufenthalt in nicht klimatisierten Räumen, im Freien oder bei Tätigkeit mit Schutzkleidung.
b) Bestehen Hinweise auf eine eingeschränkte psychische Belastbarkeit bzw. eine psychische Erkrankung: z.B. behandlungsbedürftige depressive Störung, bipolare Störung, Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, Angst- und Persönlichkeitsstörungen?

_Hinweise: erhöhte psychische Belastung durch Zusammenwirken verschiedener Faktoren (Klima, Kultur, Sprache, Essen, Arbeitsbedingungen, soziale und politische Spannungen etc.) können vorbestehende Störungen verstärken. Kontraindikation für Malaria prophylaxe mit Mefloquin beachten._

c) Bestehen manifeste bzw. abklärungsbedürftige Veränderungen des Blutbildes (insbesondere eine Anämie, eine Leukopenie oder eine Thrombopenie)?

_Hinweise: Ergeben sich hieraus funktionelle Einschränkungen (Leistungsfähigkeit, Abwehrschwäche oder eine Blutungsneigung) oder ist eine regelmäßige Überwachung (z.B. C.L.L.) erforderlich? Eingeschränkte diagnostische Möglichkeiten vor Ort berücksichtigen._

d) Bestehen Hinweise auf eine Leberschädigung (toxische, infektiöse oder andere Ursachen)?

_Hinweise: Kontraindikation für Malariamedikamente und andere Medikamente beachten._

e) Gibt es Hinweise für eine Nierenfunktionsstörung

_Hinweise: rasche Verschlechterung bei Exsikkose, z.B. im Rahmen einer akuten Gastroenteritis. Kontraindikationen und Anwendungsbeschränkungen für Malariamedikamente (Atovaquon-Proguanil, Choloroquin, Mefloquin) und andere Medikamente beachten._

f) Bestehen Erkrankungen, bei denen rasch eine Komplikation auftreten kann, die eine umgehende medizinische Betreuung erfordert: z.B. insulinpflichtiger Diabetes mellitus, Krampfleiden, MS mit schubförmigem Verlauf, klinisch relevante Herzrhythmusstörungen?
Hinweise: Ist eine adäquate medizinische Versorgung vor Ort gewährleistet, auch bei plötzlich auftretenden Komplikationen, z.B. MS-Schub, schwere Hypoglykämie

g) Besteht ein erhöhtes Blutungsrisiko: z.B. Therapie mit Cumari- nen? Bekannte hereditäre Störungen der Blutgerinnung?

Hinweise: Es ist von einem deutlich erhöhten Unfallrisiko, insbesondere für Verkehrsunfälle auszugehen, dadurch erhöhtes Risiko für schwere Blutungen, die umgehend versorgt werden müssen (Verfügbarkeit von Blut und FFP). Im Rahmen von Infektionen (z.B. Durchfälle) erhöhtes Risiko der Entgleisung.

h) Besteht eine Schwächung der Abwehr durch chronische Erkrankungen (z.B. Diabetes mellitus, HIV-Infektion, hämatologische Erkrankung) oder durch immunsuppressiv Therapie: z.B. chronisch entzündliche Darmerkrankung, rheumatologische Erkrankungen?

Hinweise: in vielen Regionen erhöhtes infektiöses Risiko (siehe unter 3.)

i) Bestehen Erkrankungen, die regelmäßige Kontrolluntersuchungen erforderlich machen: z.B. Nachsorge nach Malignom, Hyperthyreose, KHK?

Hinweise: Verfügbarkeit und Qualität der medizinischen Versorgung am Einsatzort ausreichend?

j) Bestehen Erkrankungen, die eine spezifische Therapie erforderlich machen (z.B. Dialyse bei Niereninsuffizienz, Apheresis bei Hypertidämie), die ggf. nur an spezialisierten Zentren durchgeführt werden kann

Hinweise: Verfügbarkeit und Qualität der medizinischen Versorgung am Einsatzort ausreichend?

k) Bestehen Medikamentenunverträglichkeiten (insbesondere Antibiotika)?

Hinweise: in vielen Regionen Probleme erhöhtes infektiöses Risiko (siehe unter 3.) bei gleichzeitig schlechter medizinischer Versorgung und Verfügbarkeit von Medikamenten.
l) Bestehen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, welche spezielle Kostformen erfordern?

**Hinweise:** Verfügbarkeit von Lactose- oder glutenfreien Nahrungsmitteln in vielen Ländern nicht sicher gewährleistet.

m) Bestehen schwergradige Allergien, welche eine sofortige notfallmedizinische Behandlung erfordern?

**Hinweise:** In vielen Ländern ist kein flächendeckendes Rettungswesen vorhanden; bei schweren Allergien (z.B. Bienen- und Wespengift) sollte immer ein entsprechendes Notfallset (Adrenalininjektor, Cortison, Histamin) mitgeführt werden.

n) Bei Frauen: Besteht eine (Risiko) Schwangerschaft?

**Hinweise:** Gynäkologisch-geburtshilfliche und neonatologische Versorgung in einigen Ländern nicht sicher gewährleistet; erhöhtes Thromboresisiko auf Flugreisen; zur Malaria prophylaxe nur Mefloquin möglich.

o) Besteht ausreichender Impfschutz?

**Hinweise:** Für reisemedizinische Empfehlung siehe Empfehlung der DTG. In vielen Ländern erhöhtes Risiko der Hepatitis B und C Infektion im Rahmen von medizinischen Eingriffen (z.B. nach Unfällen, Zahnbehandlung).

3.2 Kardiovaskuläre Risiken und bösartige Erkrankungen

Die wichtigsten gesundheitlichen Risiken bei Langzeitaufenthalten in den Tropen und Subtropen sind, neben Unfällen, kardiovaskuläre Erkrankungen und bösartige Erkrankungen. Daraus ergeben sich an die Untersuchung folgenden Fragen:

a) Liegen kardiovaskuläre Risikofaktoren vor (vorbekende koronare Herzerkrankheit, Rauchen, Diabetes mellitus, Bluthochdruck, Lipidprofil, chronische Nierenerkrankung, positive Familienanamnese, vorausgegangenes kardiovaskuläres Ereignis), wel-
che bisher nicht ausreichend abgeklärt bzw. therapiert worden sind?

Hinweise: Bei erhöhtem kardiovaskulären Risiko und schlechter medizinischer Versorgung vor Ort deutlich schlechtere Prognose bei Auftreten eines kardiovaskulären Ereignisses während des Auslandsaufenthaltes.

b) Bestehen anamnestisch oder klinisch Hinweise auf bösartige Erkrankungen (insbesondere Mamma, Darm, Prostata, Haut)? werden Möglichkeiten der Vorsorgeuntersuchung wahrgenommen?

Hinweise: Insbesondere häufige Malignome berücksichtigen (Mamma, Darm, Prostata, Haut). Durch möglicherweise eingeschränkte oder fehlende Möglichkeiten der Vorsorgeuntersuchung vor Ort erhebliche Verzögerung bei Diagnose möglich.

3.3 Infektiöse Risiken

In vielen Gebieten besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko, insbesondere für gastrointestinale Infektionen bei schlechten hygienischen Verhältnissen und durch vektorübertragene Erkrankungen wie Malaria und Denguefieber.

Je nach Lebens- und Arbeitssituation kann auch ein erhöhtes Risiko für andere Infektionskrankheiten bestehen wie z.B.:

- Tuberkulose: Aufenthalt in Gebieten mit hoher TB-Prävalenz (berufliche oder soziale Kontakte)
- HIV, Hepatitis B und C: Expositionsrisiko (berufliche Tätigkeit, sexuelle Kontakte, sexuelle Gewalt, medizinische Eingriffe)
- Schistosomiasis: Süßwasserkontakte (beruflich, Freizeit)

Durch eine vorbestehende Abwehrschwäche (z.B. Diabetes mellitus, immunsuppressive Therapie, HIV-Infektion) kann sich dieses Risiko noch weiter erhöhen.
Das erhöhte Risiko für Infektionserkrankungen hat Relevanz für:

a) Vorbeugende Maßnahmen:

Dazu gehören Impfungen (Kontraindikation von Lebendimpfungen bei Immunsupprimierten, Dokumentation des Impfstatus) und medikamentöse Prophylaxe (z.B. Kontraindikation der Malaria prophylaxe mit Atovaquon-Proguanil bei Leberschädigung).

b) Diagnostik im Erkrankungsfall:

Vorbestehende Erkrankungen und Normabweichungen bei den Laborwerten (z.B. Veränderungen des Blutbilds oder der Leberwerte) können die Diagnostik im Erkrankungsfall erschweren bzw. irreführend sein.

- **Hinweise:** Eine Erhöhung der Eosinophilen im Differentialblutbild Hinweis auf eine parasitäre Infektion sein. Häufigste Ursache der Eosinophilen sind jedoch vorbestehende Eosinophilen im Rahmen einer allergischen Diathese oder leichte Eosinophilien bei Rekonvaleszenten.

c) Die Therapie:

Bei der Behandlung mit Antiinfektiva wird in vielen Fällen eine (weitgehend) normale Leber- und Nierenfunktion vorausgesetzt (z.B. Malaria therapie, HIV-Post-Expositionsprophylaxe). Relativ häufig werden Selbstbehandlungen bzw. telemedizinische Konsultationen durchgeführt, hier ist es hilfreich auf vorbestehende Befunde zurückgreifen zu können.
4. Weitere Kommentare und Erläuterungen

Die Beurteilung dient dazu, dem Beschäftigten ein klares Bild über seine mögliche gesundheitliche Gefährdungen und deren Vermeidung bzw. Abmilderung zu vermitteln. Inhalt und Ziel der Beratung sollte immer sein, dem Beschäftigten zu erläutern, wie er eventuell zum Zeitpunkt der Untersuchung bestehende individuelle gesundheitliche Gefahren durch geeignete Maßnahmen (Diagnostik und Therapie, sowie Verhaltensmodifikation) abmildern kann. Sind bei der Vorsorge unklare Befunde auffällig, die auf eine ernste, abklärungs- bzw. behandlungsbedürftige Erkrankung hinweisen oder die auf eine unzureichende Therapie einer bestehenden Erkrankung hindeuten, sollte eine bald mögliche Abklärung bzw. Therapieoptimierung beim Hausarzt/ Facharzt veranlasst werden. Es hat sich in der Vergangenheit als hilfreich erwiesen, eine vierstufige Eingruppierung der Beurteilung vorzunehmen:

1. Ein Einsatz des/der Freiwilligen ist basierend auf den Ergebnissen der oben benannten Untersuchung möglich, d.h.:

Keine gesundheitlichen Bedenken
Es sind von den grundsätzlichen allgemeingültigen Überlegungen zur landesspezifischen Gesundheitsprävention (Verhaltensmaßnahmen, Insektenschutz, Nahrungs- und Trinkwasserhygiene, Schutzimpfungen) abgesehen keine weiteren individuellen Maßnahmen oder Einschränkungen erforderlich.

2. in Einsatz des/der Freiwilligen ist mit Einschränkungen möglich, d.h.:

Keine gesundheitlichen Bedenken unter bestimmten Voraussetzungen
3. Ein Einsatz des/der Freiwilligen wird nicht empfohlen, d.h.:

Dauerhafte gesundheitliche Bedenken
Sind dann zu äußern, wenn aufgrund der Schwere bzw. der Chronizität einer vorbestehenden Erkrankung die gesundheitlichen Gefährdungen, die mit dem Auslandseinsatz verbunden sind, so groß sind, dass mit einem schweren Gesundheitsschaden bis hin zum Tod gerechnet werden muss gleichzeitig dauerhaft im Krankheitsverlauf keine Besserung zu erwarten ist.

Beispiele hierfür können sein: schwere angeborene oder erworbene Immundefizienzen (z.B. Erfordernis immunsuppressiver Therapie nach Organtransplantation, HIV), schwergradige Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht/ hochgradige Herzinsuffizienz, sowie alle Erkrankungen, die einer spezifischen Therapie oder Notfallbehandlung bedürfen, welche während des Auslandseinsatzes nicht sicher gewährleistet sind.