**処　方　箋**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **カルテ番号** | |  | | | | **発行** | **年　　　月　　　日** | | | |
| **病**  **名** |  | | | | | | | | | |
| **処**  **方** | ・薬剤名：セファゾリン  ・英名：Cefazolin  ・分類：第一世代セフェム系  ・分類（略称）：抗菌薬  ・用法：注射・筋注射  ・表示区分：なし  ［禁忌・併用注意］  ・禁忌：本剤に対して過敏症既往歴、セフェム系抗生物質に対して過敏症既往歴のある患者には原則禁忌。使用する際には慎重投与すること。  ・併用注意：ワルファリン、エダラボン、フロセミド等利尿剤  ［作用］  細菌のPBP（ペニシリン結合タンパク）に結合し細菌の細胞壁合成を阻害し殺菌的に作用する。  ［適応］  本剤感受性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、大腸菌、肺炎桿菌、プロテウス・ミラビリス、プロビデンシア属に対する各種感染症  ［副作用］  腎障害、肝障害、皮膚障害、偽膜性大腸炎などの消化管障害等  ④豆知識  ●時間依存的に作用する。  ●MSSA（メチシリン感受性黄色ブドウ球菌）の第一選択薬。  ●グラム陽性菌に対して強い反応を示す一方、陰性菌・緑膿菌・嫌気性菌には効果なし。  ●皮膚や軟部組織の感染に対して効果を示す。  ●腎・肝胆・骨への移行性は良いが、髄液移行性は悪い。  ●世代の覚え方は名前がセ「ファ」なら第一世代。 | | | | | | | | | |
| **医**  **師** | **図形, ロゴ, 矢印  自動的に生成された説明** | | **薬**  **剤**  **師** |  | **薬**  **剤**  **師** |  | **監**  **査** |  | **看**  **護**  **師** |  |
| **病**  **棟**  **名** | **病棟** | | **氏**  **名** | **様** | | | | **年**  **齢** | **才** | |