**1.2 Angaben zur weiteren gentechnischen Arbeit der Sicherheitsstufe 1**

 *Für jede weitere Arbeit ein separates Formblatt ausfüllen!*

**1.2.1 Titel der gentechnischen Arbeit (evtl. Projekt-Nr.):**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**1.2.2 Projektleiter/in:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name: | PL von | bis |
|  |  |  |
|  |  |  |

**1.2.3 Beauftragte/r für die Biologische Sicherheit:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name: | BBS von | bis |
|  |  |  |
|  |  |  |

**1.2.4 Beschreibung der gentechnischen Arbeit**

 Zielsetzung, Methodik, Herkunft des Inserts (z.B. genom. DNA, cDNA, ....) *Spender- und Empfängerorganismen, Vektoren ggf. in* Tabelle 1.3 *auflisten*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**1.2.5 Risikobewertung**

 U.a. Zuordnung von Spender-, Empfängerorganismen und GVO zu einer Risikogruppe, Funktion und Gefährdungspotenzial des Inserts, Art des Vektors, Eigenschaften des GVO (z.B. erhöhte Stabilität, veränderter Wirtsbereich, Replikationseigenschaften)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

 Aus diesen Gründen wurde die genannte Arbeit der Sicherheitsstufe S ... zugeordnet.

***Achtung****: Jede weitere Arbeit der Sicherheitsstufe 2 ist anmelde- bzw. anzeigepflichtig!*

**1.2.6 Beginn der Arbeit:**

Datum, Unterschrift:.............................................................

**1.2.7 Unerwartete Vorkommnisse,** bei denen der Verdacht einer Gefährdung vonMenschen und/oder Umwelt, Tieren, Pflanzen nicht auszuschließen ist

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**1.2.8 Sonstige Bemerkungen:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**1.2.9** Alle GVO werden seit .................. bis auf weiteres gelagert.

**1.2.10 Abschluss der Arbeit:**

🞏 Alle GVO wurden vernichtet

 🞏 Alle GVO wurden weitergegeben an: .............................................................

Datum, Unterschrift:.............................................................