1. 品目名：フェノキサニル（fenoxanil）

2. 用途：殺菌剤

3. 構造式及び物性

分子式：C₁₅H₁₈Cl₈N₂O₂
分子量：329.23
水溶解度：30.7×10⁻³ g/L（20℃）
分配係数：logPow = 3.53（20℃）
蒸気圧：2.1×10⁻⁵ Pa（25℃）
（メーカー提出資料より）

4. 吸収・分布・代謝・排泄

(1) 動物

SDラットを用いた総合(0.5 mg/kg)投与による試験において、血中濃度のTmaxは1時間、Cmaxは0.139～0.167 μg eq./gである。血中動態は2相性を示し、T1/2は7.7～9.1時間(6～24時間)、135～138時間(24～168時間)と考えられる。Tmax時の組織内濃度は肝及び腎で高く、それぞれ1.440～1.493 μg eq./g、0.677～0.682 μg eq./gである。排泄は速やかで投与24時間後には尿中へ30～32％、糞中へ48～59％が排泄され、投与120時間までに尿中へ31～35％、糞中へ57～65％が排泄される。主要な代謝経路は、アミド結合の加水分解、エーテル結合の開裂、フェニル環3-位の水酸化、ニトリル基の加
水分解と末端メチル基の水酸化による分子内閉環と考えられる。

(2) 植物

水稲を用いた試験において、散布処理（葉面：40g a.i./10a，水面：270g a.i./10a）処理後の玄米部における残留量は、放射能検査では0.960ppm，水面処理では0.115ppmである。主要な代謝経路は、ニトリル基のアミド基への加水分解，フェニル基及びイソプロピル基の水酸化，アミド結合の加水分解と考えられる。

(3) その他

上記を含め、別添1（省略）に示した試験成績が提出されている。

5. 安全性

(1) 単回投与試験

急性経口LD₅₀は、マウスで＞5,000 mg/kg，ラットで＞4,211 mg/kgと考えられる。

(2) 反復投与／発がん性試験

ICRマウスを用いた混餌（10、70、500 ppm）投与による18ヵ月間の発がん性試験において，500 ppm投与群の雄で肝細胞大怪化及び巨核化，肝細胞小増殖巣及び肝細胞肥大が，雌で体重増加抑制，摂餌量の低下，肝比重量の増加及びびまん性肝細胞肥大が認められる。本試験における無毒性量は70 ppm（6.648 mg/kg/day）と認められる。

本薬の発がん性について，マウスを用いた肝薬物代謝酵素誘導試験にて確認した結果，雌雄ともフェノールピタート様の酵素誘導を示したが細胞増殖活性は雌でより低用量で認められた。また下記の遺伝毒性試験より遺伝毒性はないと結論づけられていることから，本薬の発がん機序は非遺伝毒性メカニズムと考えられる。

F344ラットを用いた混餌（20，200，1,250 ppm）投与による24ヵ月間の反復投与／発がん性併合試験において，1,250 ppm投与群の雌雄でHtの減少，平均赤血球容積及び平均赤血球血色素量の減少，血中グロブリン及びγ-GTPの增加，腎比重量の増加，雄で血中アルブミンの増加，限局性肝細胞スポンジ様のう胞化及び慢性腎症の増加が，雌で体重増加抑制，血小板数の増加及び子宮角腔水腫が，200 ppm以上投与群の雌雄でびまん性肝細胞肥大及び肝比重量の増加が，雄でTGの減少，肝比重量の増加及び肝細胞小増殖巣が，雌で血中総蛋白，アルブミン及びT-Cholの増加が認められる。発がん性は認められない。本試験における無毒性量は20 ppm（0.698 mg/kg/day）と考えられる。

ビーグル犬を用いた強制経口（1，20，200→100 mg/kg）投与による52週間の反復投与試験において，200→100 mg/kg投与群の雌雄で死亡例，褐色尿及び黑色便等の一般症状，体重増加抑制，Ht，Hb，赤血球数及び血小板数減少，白血球数増加，血中ALP及びグロブリンの増加，アルブミン及びA/G比の低下，肝及び脾比重量の増加，びまん性肝細胞壊死及び肝細胞褐色色素沈着が，雄で血中GPT，γ-GTP，GOT及び総ビリルピンの増加，腎比重量の増加，切迫汚れ群で組織の黄色化及び臓器・組織からの出血が，雌で小葉中心性肝細胞肥大が，20 mg/kg以上投与群の雌雄で肝細胞の炎症性細胞浸潤，肝単細胞壊死並びに肝細胞及びクッパー細胞褐色色素沈着（雌の200→100 mg/kg投与群を除く）が認められる。本試験における無毒性量は1 mg/kg/dayと考えられる。
(3) 繁殖試験

SDラットを用いた混飢（20, 200, 3,000 ppm）投与による2世代繁殖試験において、親動物では3,000 ppm投与群の雌雄で腎比重量の増加及び肝の腫大が、雄で肝比重量の増加及び小腸中心性肝細胞肥大が、雌で体重増加抑制、Ht及びHbの減少（F₁）、副腎比重量の増加（F₁）及び肝の暗調化（F₃）が、200 ppm以上投与群の雌で肝比重量の増加、小腸中心性肝細胞肥大が認められる。児動物では、3,000 ppm投与群のF₁の雌雄で体重増加抑制が認められる。繁殖に対する影響は認められない。本試験における無毒性量は20 ppm（1.124 mg/kg/day）と考えられる。

(4) 催奇形性試験

SDラットを用いた強制経口（10, 50, 250 mg/kg）投与による催奇形性試験において、母動物では250 mg/kg投与群で体重増加抑制、摂飼量の低下及び貧血が認められる。胎児動物では本薬投与による影響は認められない。催奇形性は認められない。本試験における無毒性量は母動物で50 mg/kg/day、胎児動物で250 mg/kg/dayと考えられる。

日本白色種ウサギを用いた強制経口（10, 50, 200 mg/kg）投与による催奇形性試験において、母動物では200 mg/kg投与群で体重増加抑制が認められる。胎児動物では本薬投与による影響は認められない。催奇形性は認められない。本試験における無毒性量は母動物で50 mg/kg/day、胎児動物で200 mg/kg/dayと考えられる。

(5) 遺伝毒性試験

Rec-assay、細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハムスター培養細胞（CHL）を用いた染色体異常試験、マウスを用いた小核試験が行われている。チャイニーズハムスター培養細胞（CHL）を用いた染色体異常試験の結果は陽性であったが、他の試験結果は全て陰性である。染色体異常試験の陽性結果が細胞毒性を示す用量に近い、かつ狭い範囲で見られた反応であり、細胞毒性に組む非特異的な反応であると考えることができる。また、他のin vitro試験の結果が陰性であること、非常に高用量（4,000 mg/kg）まで検討した小核試験が陰性であることから、本薬には生体にとって特段問題となるような遺伝毒性はないものと考えられる。

(6) その他

上記を含め、別添1（省略）に示した試験成績が提出されている。

6. ADIの設定

以上の結果を踏まえ、次のように評価する。

無毒性量：0.698 mg/kg/day
動物種：ラット
投与量／投与経路：20 ppm／混飢
試験期間：24ヶ月間
試験の種類：反復投与／発がん性併合試験
安全係数：100
ADI：0.0069 mg/kg/day
7. 基準値案

別添2の基準値案のとおりである。農産物について基準値案の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定される量の本農薬が残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試算される、1日当たり摂取する農薬の量（推定一日摂取量）のADIに対する比率は38.2％以下である。

（別添2）

<table>
<thead>
<tr>
<th>農作物名</th>
<th>基準値</th>
<th>登録有無</th>
<th>参考基準値</th>
<th>作物残留試験成績</th>
<th>備考</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ppm</td>
<td></td>
<td>ppm</td>
<td>ppm</td>
<td>ppm</td>
</tr>
<tr>
<td>米（玄米をいう）</td>
<td>1</td>
<td>○</td>
<td>1</td>
<td>0.52, 0.44, 0.26, 0.47</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>