理科室などで使用する薬品の薬品管理簿（例）

　管理番号注１　　　　　　　　　　　薬品名

　取扱区分注２

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年/月/日 | 摘要 | 残量（保管量） | 担当印 | 校長印 | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注１）管理番号は「薬品種―容器番号」で表示する。薬品種は薬品ごとに任意の数字を決める。また、管理番号は、例えば、同一薬品２本購入した場合、容器ごとに「12－1」、「12－2」とする。

注２）取扱区分は、毒物及び劇物取締法及び安全な理科実験・観察ハンドブック（高等学校編）資料４などを参考に記載する。