**Endbefund**

**Kassa:**

**Material:** 2x SPEICHEL

**Bem.:**

**Auftr.-Nr.:** HC10 9031

**Entnommen am:** 05.03.08  **Eingang:** 11.03.08  **Ausgang:** 14.03.08

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bestimmung</th>
<th>Resultat</th>
<th>Referenzbereich</th>
<th>Bem.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Echantillon</td>
<td>Speichel 1</td>
<td>16.1 µg/l</td>
<td>&lt; 2.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Mercure</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Echantillon</td>
<td>Speichel 2</td>
<td>8.4 µg/l</td>
<td>&lt; 2.7</td>
</tr>
<tr>
<td>Mercure</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Ursachen für niedrigere Quecksilberkonzentrationen in Speichel II als in Speichel I können sein:**

2. Das abgeriebene Quecksilber reichert sich im Kaugummi an.

**abraison de mercure**

16.3 µg/d

**s. folgende Seite**