### 第一表
正常家兎尿及びレポギルコラジン系経口投与セル際ノ尿検出終了時

<table>
<thead>
<tr>
<th>番号</th>
<th>検体重 (g)</th>
<th>レポギルコラジン (g)</th>
<th>第一日</th>
<th>第二日</th>
<th>第三日</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>2350</td>
<td>5</td>
<td>138</td>
<td>1.65</td>
<td>0.20</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2220</td>
<td>5</td>
<td>165</td>
<td>1.86</td>
<td>0.33</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>2100</td>
<td>5</td>
<td>105</td>
<td>1.19</td>
<td>0.18</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>2210</td>
<td>5</td>
<td>370</td>
<td>2.01</td>
<td>0.08</td>
</tr>
</tbody>
</table>

レポギルコラジン系ノ正常家兎ニ用ヒタル際ノ尿検出終了時ヲ確認必須アリ。

第四章
正常家兔ニレポギルコラジン五〇瓦フ

経口投与セル際ノBilanzハ既イテ

第一節
実験

正常家兎ヲ用ヒタル際ニ用ヒタル際ノ尿検出終了時ヲ確認必須アリ。

正常家兎ニレポギルコラジン五〇瓦フ

### 管内容ハ
全体トシテ

### 第二節

### 第三節

### 第四節

正常家兎ヲ用ヒタル際ニ用ヒタル際ノ尿検出終了時ヲ確認必須アリ。
第二表
正常家児用レノロザンの吸収試験を行った必要ナル観察值

<table>
<thead>
<tr>
<th>番号</th>
<th>頭重 (g)</th>
<th>消化管</th>
<th>H2値 (%)</th>
<th>稲値 (%)</th>
<th>継値 (%)</th>
<th>レノロザンGer水分 (%)</th>
<th>レノロザンGer全量 (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>1900</td>
<td>正常</td>
<td>12</td>
<td>34</td>
<td>22</td>
<td>0.4</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>2900</td>
<td>正常</td>
<td>17</td>
<td>44</td>
<td>27</td>
<td>0.48</td>
<td>1.48</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>1700</td>
<td>正常</td>
<td>27</td>
<td>76</td>
<td>49</td>
<td>0.88</td>
<td>2.56</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1920</td>
<td>正常</td>
<td>19</td>
<td>50</td>
<td>31</td>
<td>0.56</td>
<td>2.56</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>1780</td>
<td>正常</td>
<td>10</td>
<td>24</td>
<td>14</td>
<td>0.26</td>
<td>1.26</td>
</tr>
</tbody>
</table>

第三表
正常家児レノロザンの経口投與セルズラBilanz

<table>
<thead>
<tr>
<th>番號</th>
<th>頭重 (g)</th>
<th>胃腸管内残余量 (mg)</th>
<th>尿量 (g/cm²)</th>
<th>胃腸管内残余量 (mg)</th>
<th>胃腸管内残余量 (mg)</th>
<th>胃腸管内残余量 (mg)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10</td>
<td>2070</td>
<td>1.8</td>
<td>160</td>
<td>110</td>
<td>1.74</td>
<td>1.58</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>2040</td>
<td>1.8</td>
<td>110</td>
<td>110</td>
<td>1.74</td>
<td>1.58</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>1950</td>
<td>0.9</td>
<td>96</td>
<td>96</td>
<td>1.22</td>
<td>1.14</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>2030</td>
<td>0.76</td>
<td>215</td>
<td>215</td>
<td>2.38</td>
<td>2.38</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>2130</td>
<td>0.76</td>
<td>120</td>
<td>120</td>
<td>2.86</td>
<td>2.86</td>
</tr>
</tbody>
</table>
第四表

絶食家児ラ用ヒコレノ腸管内吸収試験ヲ行フ＝際シ必要ナル盲検値

<table>
<thead>
<tr>
<th>家児番号</th>
<th>絶食前体重 (Kg)</th>
<th>絶食体重 (Kg)</th>
<th>胃腸管内状態</th>
<th>胃腸管内容量 (mg%)</th>
<th>所盲検値 (Kg)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>15</td>
<td>2100</td>
<td>1680</td>
<td>正常</td>
<td>14</td>
<td>0.28</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>2000</td>
<td>1360</td>
<td></td>
<td>11</td>
<td>0.10</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>2250</td>
<td>1720</td>
<td></td>
<td>14</td>
<td>0.20</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>2250</td>
<td>1870</td>
<td></td>
<td>10</td>
<td>0.56</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>2400</td>
<td>1800</td>
<td></td>
<td>15</td>
<td>0.28</td>
</tr>
</tbody>
</table>

第五表

絶食家児ラ用ヒコレノ腸管内吸収試験ヲ行フ＝際シ必要ナル盲検値

<table>
<thead>
<tr>
<th>家児番号</th>
<th>絶食前体重 (Kg)</th>
<th>絶食体重 (Kg)</th>
<th>胃腸管内状態</th>
<th>胃腸管内容量 (Kg)</th>
<th>尿量 (c.c.)</th>
<th>尿排出量 (Kg)</th>
<th>尿残流量 (Kg)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20</td>
<td>2120</td>
<td>1630</td>
<td>水様</td>
<td>1.79</td>
<td>65</td>
<td>1.72</td>
<td>1.49</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>2660</td>
<td>2120</td>
<td>正常</td>
<td>1.33</td>
<td>120</td>
<td>2.12</td>
<td>1.55</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>2390</td>
<td>1960</td>
<td>稀々水様</td>
<td>1.21</td>
<td>40</td>
<td>1.44</td>
<td>2.35</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>2390</td>
<td>1770</td>
<td>稀々水様</td>
<td>1.45</td>
<td>35</td>
<td>0.82</td>
<td>2.93</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>2060</td>
<td>1500</td>
<td>稀々水様</td>
<td>1.35</td>
<td>60</td>
<td>1.38</td>
<td>2.27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

実験ノ結果ハ、張定量ヲ比較考察セントス。
発表に際しては、情報提供者からもご協力いただけますと幸いです。