（様式第１号）

毒劇物管理責任者（変更）届

茨城県立医療大学毒物及び劇物管理規程第５条に基づき，毒劇物管理責任者を下記のとおり選任しましたので，届け出ます。

|  |  |
| --- | --- |
| 実験室等の名称 |  　　　　　　　　 （変更の場合は変更前の部屋名）　 （　　　　　　　　　） |
| 学科等の名称 |  　　　　　　 　（変更の場合は変更前の名称） 　 （　　　　　　　　　） |
|  　　職　　　　　名 |  　　　 （変更の場合は変更前の職名） 　 （　　　　　　　　　） |
|  　　氏　　　　　名 |  　　　 （変更の場合は変更前の氏名） 　 （　　　　　　　　　） |

 茨城県立医療大学長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 学科等の名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 学科等の長の氏名

（様式第２号）

毒劇物管理責任者名簿

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 実験室等の名称 | 毒　劇　物　管　理　責　任　者 | 備考 |
| 学科等の名称 | 職 名 | 氏 名 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（様式第３号）

 毒物管理簿

 実験室等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　管理責任者

毒物名

購入時（使用前）の総重量（g）　　　　　　　　　　 ※１

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 記録者（管理責任者　又は取扱者） | ※１使用量(g) | ※１使用後の総重量(g)廃棄時の総重量(g) | ※２備 考 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

※１　毒物ごとに管理簿を作成すること。

毒物の購入時及び廃棄時は，その総重量を電子天秤等により計量すること。使用時は，使用量と使用後の総重量を0.01gの単位まで記録すること。総重量には容器の重量を含むものとする。

※２　備考欄には，毒物を保管する実験室等以外で使用する場合等の特記事項を記録すること。

（様式第４号）

 劇物管理簿

 実験室等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　管理責任者

劇物名

購入時（使用前）の総重量（g）　　　　　　　　　　 ※１

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 | 記録者（管理責任者　又は取扱者） | ※１使用量(g) | ※１使用後の総重量(g)廃棄時の総重量(g) | ※２備 考 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

※１　劇物ごとに管理簿を作成すること。

劇物の購入時及び廃棄時は，その総重量を電子天秤等により計量すること。使用時は，使用量と使用後の総重量を0.01gの単位まで記録すること。総重量には容器の重量を含むものとする。

※２　備考欄には，劇物を保管する実験室等以外で使用する場合等の特記事項を記録すること。