2006 FAPA Yokohama Declaration

1. The role of the Pharmacists has been changed to expand broader clinical services through many challenges not only in hospital or medical center but also in community pharmacy through collaboration between and other supporting professionals.

2. Although recognizing the difference in ethics of member countries, pharmacists should share basement ethics for extending healthcare activities.

3. Pharmacists must take primary responsibility for communicating with other healthcare professionals involved in the patient care in assuring the appropriate use of medications.

4. Pharmacists of FAPA member countries must play active role in educating the public about the ill effects of tobacco smoking to health and in implementing interventions to limit exposure to tobacco to maintain the health of the community.

FAPA2006横浜宣言

(仮訳)
1. 薬剤師の役割については、病院あるいは医療センターのみならず薬局においても相互の連携及び他の医療職との連携を通じ、多くの試練を経て、臨床業務のより広範な拡大という変化があった。

2. 加盟国の倫理観の差異を認識しつつも、薬剤師は医療活動の展開に関する基礎となる倫理を共有すべきである。

3. 薬剤師は、医薬品の適正使用の確保において、患者ケアに関与する他の医療従事者とのコミュニケーションに直接の責任を負う。

4. FAPA加盟国の薬剤師は、健康に対するたばこの悪影響に関する国民の教育において、また、地域保健の維持のためにたばこへの曝露を制限するための介入において、活発な役割を果たさなければならない。