JEC444（S）別添第３/抗菌性試験データ（2019/4/1改訂）

［抗菌性試験データ］

□抗菌防臭加工　□制菌加工（一般用途）　□制菌加工（特定用途）

１．抗菌性試験方法

（1）洗濯方法　　抗菌防臭、制菌（一般用途）： 当協議会が定める洗濯法（JAFET標準配合洗剤使用）

制菌（特定用途）： 　当協議会が定める高温加速洗濯法（JAFET標準配合洗剤使用）

（2）試験方法　　JIS L 1902 繊維製品の抗菌性試験方法（定量試験）

２．試験結果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指定試験機関名 |  | | 報告書№又は日付 | | |  | | |
| 洗濯回数 | | | 0回 | | | | 回 | |
| *Ａ*：抗菌活性値、*Ｆ*：標準布の増殖値 | | | *Ａ* | | *Ｆ* | | *Ａ* | *Ｆ* |
| 〇黄色ぶどう球菌（NBRC 12732、ATCC 6538P\*） | | |  | |  | |  |  |
| 〇肺炎桿菌（NBRC 13277、ATCC 4352\*） | | |  | |  | |  |  |
| △大腸菌（NBRC 3301） | | |  | |  | |  |  |
| △緑膿菌（NBRC 3080） | | |  | |  | |  |  |
| △モラクセラ菌（ATCC 19976） | | |  | |  | |  |  |
| □MRSA（IID 1677、ATCC 43300\*） | | |  | |  | |  |  |
| 試験方法（■を付ける） | | ■菌液吸収法 | | □混釈平板培養法　　□発光測定法 | | | | |

注1）抗菌防臭加工：黄色ぶどう球菌のみ

注2)制菌加工：〇は必須菌、△はオプション菌、□MRSAは特定用途のみの必須菌

注3）本番生産を代表する試料で、未洗濯及び指定洗濯回数以上で試験を行なうこと。

＊ATCC 6538P、ATCC 4352及びATCC 43300は海外の検査機関でNBRC菌株が入手困難な場合に限り使用可。

３．試験試料明細

|  |  |
| --- | --- |
| ①試験申請者  （試験報告書と合致すること） |  |
| ②試験生地№又は生地名  （試験報告書と合致すること） |  |
| ③生地組織 | □わた・□糸・□織物・□編物・□不織布・□製品 |
| ④生地混率（合計100%） |  |
| ⑤加工年月日 |  |
| ⑥加工場名 |  |
| ⑦加工濃度 | ［％owf］ |
| ＊最低加工濃度であること。 |

|  |
| --- |
|  |

４．　試験証明書（JNLAマーク又はMRAマーク付き）の写しを添付

５．　試験サンプルを右に貼付