**Gefahrstoffverzeichnis** (gem. § 6 GefStoffV)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unternehmen: |          | erstellt/überprüft am: |        |
|  |  | von: |        |
|  |  | zugänglich (Ort): |        |
|  |  |  |  |
| **Nr.** | **Bezeichnung des Stoffes 1)(Name, Produkt-Nr. usw.)** | **Piktogramme** | **Kennzeichnung/EinstufungH-/P-Sätze 2)** | **Lagermenge** | **Lagerort** | **durchschnittl.Jahresbedarf(l, kg, t)** | **Verarbeitungs-ort** | **hergestellt/geliefert von 1) 2)** | **Sicherheits-datenblatt 2) 3)(Stand/Version)** |
|       |       |  |       |       |       |       |  |       |       |
|       |       |  |       |       |       |       |  |       |       |
|       |       |  |       |       |       |       |  |       |       |
|       |       |  |       |       |       |       |  |       |       |
|       |       |  |       |       |       |       |  |       |       |
|       |       |  |       |       |       |       |  |       |       |
|       |       |  |       |       |       |       |  |       |       |

1) aus Lieferunterlagen, Sicherheitsdatenblatt usw.

2) Die Angaben zu P-Sätzen, hergestellt/geliefert von sowie zum Sicherheitsdatenblatt sind aus betrieblicher Sicht empfehlenswert.

3) sofern nicht aktuell vorliegend, vom Hersteller/Lieferanten anfordern

Zur Ableitung von Schutzmaßnahmen kann auch der GISCODE und WINGIS herangezogen werden ([Gefahrstoffe | BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft](https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/gefahrstoffe/)).