| Auditplan zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Pflicht- und Angebotsvorsorgen sind anhand der Gefährdungsbeurteilung festgelegt (evtl. durch eine Matrix) | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Die Durchführung der Vorsorgen ist organisiert | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Wunschvorsorgen sind möglich und werden bei Bedarf durchgeführt | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Aus den Teilnahmerückmeldungen ist eine Vorsorgekartei erstellt worden. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Eine Terminverfolgung für Nachfolgetermine ist organisiert | 1  2  3  4 |  |  |  |  |

| Auditplan zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prüfkriterium | Auditergebnis | | Bewertung und Verbesserung | | |
| Umsetzung | Bemerkung | Korrektur und  Verbesserungsmaßnahme | Verantwortlich | Termin |
| Rückmeldungen des Betriebsarztes / der Betriebsärztin nach § 6 (4) ArbMedVV werden aktiv eingefordert. | 1  2  3  4 |  |  |  |  |
| Nachgehende Untersuchungen sind organisiert und werden durchgeführt (über GVS bzw. ODIN). | 1  2  3  4 |  |  |  |  |