|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anwendungsbereich** | | | | | | | | | | | |
| **Arbeitsbereich:** Gesamter Betrieb | | | | | | | | **Arbeitsplatz/ Tätigkeit:** Reinigen von Werkzeug | | | |
| Substitutionsprüfung durchgeführt? Ja | | | | | | | | | | | |
| **Gefahren für Mensch und Umwelt** | | | | | | | | | | | |
|  | | Wassergefährdung: | | WGK 1 schwach wassergefährdend | | | | | |  | |
| Eigenschaften: | | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  H319 Verursacht schwere Augenreizung.  H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | | | | | |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | | | | | | | |
|  | | P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.  P261 Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden.  P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.  Bei Überschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte geeignetes Filtergeräte Filter A verwenden. | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
| **Verhalten im Gefahrenfall** | | | | | | | | | | | |
| 🕿 0-112 | | Umgebungsbrand: | | | Umgebungsbrand mit geeigneten Löschmittel löschen. | | | | |  | |
| Produktbrand: | | | Auswahl, Auswahl Feuerwehr über Notruf 🕿 0-112 alarmieren!Feuerwehr auf das Vorhandensein des Gefahrstoffs und die Mengen hinweisen! Auswahl | | | | |
| Löschmittel: | | | CO2,Wasservollstrahl, Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum, Schaum, ABC-Pulver, BC-Pulver, Trockenlöschmittel | | | | |
| Stoffaustritt: | | | Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden. Mit ... aufnehmen. Kleinstmengen mit viel Wasser fortspülen. | | | | |
| **Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe** | | | | | | | | | | | |
| 🕿 0-112 | | Versorgung von Verletzungen durch Ersthelfer. Alle Verletzungen dem Vorgesetzten melden und in Verbandbuch eintragen. Bei schweren Unfällen Notarzt/Rettungsdienst rufen; Unfall an Vorgesetzten melden. | | | | | | | | | |
| Allgemeine Hinweise: | | | Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. | | | | | | |
| Notruf absetzen: | | | Den Anweisungen des Leitstellenpersonals an der Notrufstelle Folge leisten. | | | | | | |
| Bei Hautkontakt: | | | **Sofort** Auswahl, Auswahl, Auswahl | | | | | | |
| Bei Augenkontakt: | | | Auswahl, Auswahl | | | | | | |
| Bei Einatmen: | | | Auswahl, ggf. Arzt hinzuziehen.  Bei Atemstillstand, lebenserhaltende Maßnahmen durchführen. | | | | | | |
| Bei Verschlucken: | | | **Sofort** Mund ausspülen, Auswahl, Auswahl, Auswahl | | | | | | |
| **Sachgerechte Entsorgung** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | Leergefäße: | | Verpackungen nach Restentleerung der Wertstoffsammlung zuführen. | | | | |
| Restmenge: | | Konzentrat darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Unter Beachtung der behördl. Vorschriften entsorgen. | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Hinweise** | | | | | | | | | | | |
| Mitgeltende Unterlagen: | | | EG Sicherheitsdatenblatt, Gefahrstoffverordnung, TRGS/TRbF, Betriebssicherheitsverordnung, Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regeln, Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz | | | | | | | | |
| Bezug: | SDB Hersteller & Datum | | | | |  | | | Ort angeben, Datum auswählen  Unterschrift Verantwortlicher | |  |
| Diese Betriebsanweisung wurde zum Erstellungszeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen ausgearbeitet. Der Anwender ist aufgefordert sich über Änderungen zu informieren und ggf. eine neue Version dieses Dokumentes anzufordern, da die Dokumente regelmäßig Rechtsänderungen angepasst werden. Haftungsansprüche aufgrund von fehlerhaften oder nicht aktuellen Dokumenten können nicht geltend gemacht werden. | | | | | | | | | | | |