<table>
<thead>
<tr>
<th>開催年月日</th>
<th>会議名</th>
<th>主な議題</th>
</tr>
</thead>
</table>
| H17. 4.13 | 第11回家畜疾病小委員会 | ・高病原性鳥インフルエンザの対応状況について  
                          ・海外における発生状況等について  
                          ・高病原性鳥インフルエンザ防疫の今後の進め方 |
| H17. 6.23 | 第12回家畜疾病小委員会 | ・家畜伝染病予防法施行令の改正について（施行令で定める家畜の種類へのだちょうの追加等）  
                          ・家畜伝染病予防法施行規則の改正について（施行令の改正に伴う届出伝染病の対象へのだちょうの追加、指定検疫物の対象鳥類の追加等） |
| H17. 6.29 | 第13回家畜疾病小委員会 | ・茨城県で確認されたH5亜型のA型インフルエンザが分離された事例について |
| H17. 7.12 | 第4回牛豚等疾病小委員会 | ・豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針（案）について  
                          ・OIEコードについて |
| H17. 7.29 | 第5回牛豚等疾病小委員会 | ・豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針（案）について  
                          ・その他の豚の伝染性疾病の状況について |
| H17. 7.29 | 第14回家畜疾病小委員会 | ・茨城県の移動制限区域内におけるH5亜型のA型インフルエンザウイルス抗体陽性農場の確認について |
豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の概要

第1章 基本方針
・国内で発生した際には、殺処分により本病の撲滅を図り、常在化を防止する対策を実施。
・関係者が一体となって侵入防止による清浄性の維持及び早期発見のための監視体制の強化を図るとともに、発生時の危機管理体制を構築。

第2章 防疫措置
・豚の所有者に対し、異常豚の早期発見・早期通報に努めるよう指導。
・家畜防疫員は、通報があった場合には、直ちに立入検査を実施。
・本病が否定できない場合には、直ちに病性鑑定を実施するとともに、関連農場を特定するための疫学調査に着手。
・病性決定時には、関係機関等と連絡を取りつつ、都道府県と農林水産省で公表し、それぞれ防疫対策本部を設置。必要に応じ、他都道府県の家畜防疫員、農林水産省の防疫専門家等も動員。
・発生農場については、患畜等の殺処分、死体・汚染物品の焼却、畜舎の消毒等の必要なおまり延防止措置を迅速に実施。迅速な対応が困難な場合には、緊急ワクチンも応用。
・防疫措置終了後は、関係機関等とも連携し、経営再開に向け支援。
・発生農場周辺に防疫区域（原則として半径3km以内、最終発生に係る防疫措置終了後30日以上）及び監視区域（半径10km以内、14日以上）を設定し、豚及びその死体等の移動を制限。

これらの区域内の農場については、立入検査を実施し、清浄性を確認。
なお、一定の条件を満たせば、防疫区域は14日目以降、監視区域は7日目以降、と畜場出荷を許可。
・ワクチンは、発生農場の飼養豚の迅速な接種が困難になるおそれがあると判断される場合には接種。接種豚については、標識を付し、その移動を制限。
・発生時には、関係機関が連携し、感染源及び感染経路の究明のための疫学調査を実施。

第3章 防疫対応の強化
・関係機関と連携し、農林水産省、都道府県及び市町村の各段階で、危機管理体制を構築。
・本病の清浄性の維持確認のため、臨床検査による異常豚の摘発、抗体保有状況調査等を実施。
豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針
（案）
【目次】

（前文）

第１ 基本方針
1 発生予防
2 殺処分等
3 移動の制限及び家畜集合施設における催物の開催等の制限
4 ワクチン

第２ 防疫措置
1 異常豚の発見の通報から病性決定までの措置
2 病性決定時の措置
3 発生農場における措置
4 一般緊急措置、（2）殺処分、（3）死体の処理、（4）消毒等
5 汚染物品の処理、（6）人員の確保
6 防疫従事者の入退場時及び退場後の留意点
7 と畜場等の農場以外の場所で発見された場合の措置
8 と畜場、（2）家畜市場等、（3）野生いのしし
9 移動の制限及び家畜集合施設における催物の開催等の制限
10 移動制限区域内における指導事項
11 疫学調査に基づく関連農場における措置
12 ワクチン
13 感染源及び感染経路の究明

第３ 防疫対応の強化
1 危機管理体制の構築
2 試験研究機関等との連携
3 清浄性の維持確認のための調査
4 臨床検査による異常豚の摘発及び病性鑑定、（2）種畜等の抗体保有状況調査、（3）野生いのしの調査
豚コレラは、豚コレラウイルスの感染によって起こる豚（いのししを含む。以下同じ。）の家畜伝染病である。一般的に、死亡率が高く、伝播力が強いため、万一発生した場合には莫大な経済的被害が生じるほか、国あるいは地域ごとに豚、畜産物等に厳しい動制限が課され、国際流通にも大きな影響を及ぼすこととなる。このため、国際的に最も警戒すべき家畜の伝染性疾病の一つとして、その制圧と感染拡大防止が図られている。

かつて、本病は全国的にまん延していたが、飼養衛生管理技術の向上及び1969年（昭和44年）に農林省家畜衛生試験場で開発された生ワクチンの実用化により、その発生は激減し、1992年（平成4年）を最後に本病の発生は確認されていない。

このため、1996年度（平成8年度）から、近年の発生状況、予防意識の向上等を勘案して、ワクチンを使用しない防疫体制を確立し、本病の完全な清浄化を達成することを目標に掲げ、段階的な撲滅対策を開始した。第1段階として、野外ウイルスの撲滅を目的としたワクチン接種の徹底と併せ、抗体調査等による本病発生の有無の確認を推進した。その結果、本病の発生が確認されなかったことから、1998年度（平成10年度）からは、第2段階に移行することとし、都道府県ごとにワクチンの接種等の対策の進捗状況を勘案し、順次、ワクチン接種終了地域として指定し、ワクチン接種を中止した。さらに、ワクチン接種終了地域の指定、野外ウイルスの動態、防疫体制の確立等の状況を踏まえ、2000年（平成12年）10月から、原則として全国的にワクチン接種を中止した。以降、約5年が経過しており、我が国に野外ウイルスは存在しないと考えられる。

本病の病原体が国内へ侵入する要因としては、感染豚、汚染倉庫、船舶又は航空機の汚染スナック、飼料、飲料、人等が考えられる。貿易の自由化が進展し、海外からの家畜、畜産物、飼料原料及び資材の輸入が増大している中では、すべての侵入リスクを完全に排除することは困難であるが、病原体の侵入の可能性を排除するために、国際家畜伝染病（OIE）が定める国際伝染病規約に基づき、動物検疫を始めとする進捗防止措置がとられている。

本指針は、このような認識に基づき、農林水産省、都道府県、市町村等の連携の下、総合的に実施すべき発生予防及びまん延防止措置の方向を示すことを目的とする。

なお、本指針については、少なくとも5年ごとに再検討を加えるとともに、必要があると認めるときは時宜見直しを行うこととする。

また、農林水産省消費・安全局長は、本指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の迅速かつ円滑な実施に当たっての留意事項を別に定めるものとする。

第1 基本方針

本病の防疫対策は、第一に病原体の侵入を防止すること、第二に本病が発生した場合にはその被害を最小限にとどめることを基本とする。このため、国内で発生した際には、国際的な本病清掃国の防疫原則に則り、発生した地域を囲む、常在化を防止する対策を実施することが重要である。

関係者にあっては、本病の防疫措置の重要性を十分認識し、すべての関係者全体となって発生防止による清浄性の維持及び早期発見のための監視体制の強化を図るとともに
に、発生時における迅速かつ的確なまん延防止対策が講じられるよう、危機管理体制を構築しておくことが必要である。

１ 発生予防
（１）衛生管理の徹底（侵入防止）

本病は、一般に、感染した豚又は本病の病原体に汚染された排せつ物、飼料、ねずみ等の野生動物、人、飼養管理に必要な器具若しくは車両等との接触により感染する。このため、家畜防除員は、児童医師及び関係団体と連携し、豚の所有者（管理者を含む。以下同じ。）に対し、被感染者の病状に関する知識の普及・啓発に努めるとともに、的確な発生予防措置が講じられるよう、家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号。以下「法」という。）第１２条の３の規定に基づく飼養衛生管理基準の遵守による豚の適切な衛生管理の方法について助言又は指導を行う。

また、豚の出荷及び導入、農場への入及び車両の入退出等を記録した衛生管理簿を整備し、保存するよう指導するほか、畜産物を含む食品残さを給与している豚の所有者に対し、当該食品残さについて適切な処理を行うこと及び未処理の食品残さについては、豚の飼養場所を完全に隔離することについて指導し、これらの衛生管理の状況につき、法第５１条の規定に基づく立入検査、巡回指導、児童医師からの報告等により定期的に確認する。

さらに、飼料供給関係者に対し、飼料製造施設、飼料中継基地等飼料係園施設での入退出時の車両等の消毒に努めるとともに、車両運行記録を整備し、保存すること、と畜場関係者及び家畜市場関係者に対し、関係施設での入退出時の車両等の消毒並びに出荷豚積降し場所及び保留場所の消毒に努めるとともに、出荷豚又は上場豚に係る記録を整備し、保存することについて指導する。

（２）早期発見・早期通報

本病は、急性型のほか、経過が長い慢性型等多様な病型を示すほか、第２の１の（１）のアからエまでに掲げる臨床症状を示さない場合もある。家畜防除員は、豚の所有者に対し、日常の健康観察を徹底するよう指導するとともに、豚の所有者及び児童医師に対し、通常と異なる何らかの異常を認める場合には、直ちにその旨を家畜保健衛生所に通報するよう指導し、又は依頼する。

２ 殺処分等

（１）本病が発生した場合は、法第１７条の規定に基づく患畜及び疑似患畜（以下「患畜等」という。）の殺処分、法第２１条の規定に基づく患畜等の死体の焼却等、法第２３条の規定に基づく汚染物の焼却等、法第２５条の規定に基づく患畜等の消毒等の必要なまん延防止措置を早急に実施する必要がある。このようなまん延防止措置は、原則として豚又はその死体等の所有者が行うこととなるが、都道府県は、農林水産省、市町村、関係機関及び関係団体と連携し、当該所有者に積極的に協力する。また、本病のまん延を防止するため緊急の必要がある場合は、法の規定に基づき、家畜防除員自らがこれらのまん延防止措置を実施することができる。

（２）患畜等の死体及び汚染物は発生地（患畜等の所在する場所を含む。以下同じ。）において焼却、埋却又は消毒をすることが原則とするが、その数量、現地の
地形等によって発生地で実施困難な場合は、適切な消毒の実施等病原体の拡散防止に万全を期しつつ、他の場所（化製場を含む。）に運搬し、焼却、埋却又は化製（疑似発電に限る。）をする。

このため、都道府県は、その所有者が発生した死体及び汚染物の処理を速やかに実施できるよう、あらかじめ市町村等と協議を行い、その処理方法を検討するとともに、焼却、埋却等の場所の確保に努めるよう指導及び助言を行う。また、都道府県及び市町村は、関係機関及び関係団体と連携して、本病の発生発生等により多数の発生等の死体及び汚染物が生じる場合を想定し、焼却、埋却及び化製が可能な施設のリスクアス、発生時の相談窓口の確認及び事前説明並びに関係団体等が行う発生等の死体等の運搬及び処理体制の整備についての指導・推進に努める。

3 移動の制限及び家畜収集施設における催物の開催等の制限
豚及びその死体等の移動の制限並びに家畜収集施設における催物の開催等の制限は、本病のまん延防止を図る上で極めて重要な予防措置であり、関係者の理解と協力を得て効果的に行う。

移動の制限等の規制は、法第32条第1項、第33条及び第34条の規定に基づき、都道府県知事が規制を定めて行うことを原則とするが、制限が広範囲の地域に及び場合等必要があるときは、農林水産大臣が都道府県知事に対し、これらの規制措置を実施すべき旨を指示し、又は法第32条第2項の規定に基づき、自ら区域を指定し、豚及びその死体等の移動を制限する。

4 ワクチン
（1）本病の発現のワクチンは、感染を防御する能力を有するほか、その効果が接種後短期間で現れること、その性状から野外ウイルスと識別可能であること等の優れたワクチンとされている。しかしながら、ワクチンを接種した豚については、本病の抗体検査において、その抗体が野外ウイルスの感染によるものか、ワクチン接種によるものかを識別できず、野外ウイルスの感染を隠蔽する可能性がある。このため、我が国における本病の防疫措置としては、早期の発見と発見等の迅速な殺処分により、短時間のうちに制圧することが最も効果的な方法である。

しかしながら、万が一、大規模農場で本病が発生し、又は同一の防疫区域内の複数の農場で本病が発生し、発生農場の発生等の迅速な発生が困難となり、又は困難になるおそれがあると判断される場合には、ワクチンの使用を検討することとなるが、都道府県は、ワクチンの使用に当たっては、事前に農林水産省と協議し、計画的な接種を行うことが必要である。

（2）農林水産大臣は、ワクチン及び注射関連資材の備蓄に努めるとともに、ワクチン接種の実施に当たっては、法第49条の規定に基づき、これらを都道府県に譲与し、又は貸し付ける等の措置を講ずる。また、都道府県は、緊急時の防疫資材の入手方法等を検討するとともに、初動防疫に必要な資材の備蓄に努める。
第2 防疫措置
1 異常豚の発見の通報から病性決定までの措置
（1）異常豚の通報
本病の臨床症状を示す異常豚の発見から防疫対応に至るまでの初動防疫を迅速に実施することが、本病の病原体のまん延を防止する観点から極めて重要である。したがって、都道府県は、豚の所有者に対し、常日頃から飼養豚の状態を観察し、次に掲げる臨床症状が通常以上の頻度で見られた場合には、直ちに獸医師の診察を求めるとともに、家畜保健衛生所に通報するなど、早期発見・早期通報に努めるよう指導する。
ア 発熱、元気消失、食欲減退
イ 便秘、次いで下痢
ウ 結膜炎（目やに）
エ 歩行困難、後肢麻痹、けいれん
オ 耳鳴、下腹部又は四肢等の紫斑
カ 削瘦、被毛粗剛（いわゆる“ひね豚”）
キ 異常産の発生
ク アからクまでに掲げる臨床症状のいずれかを伴う死亡
（2）家畜防疫員及び家畜保健衛生所の措置
豚の所有者又は獸医師から通報を受けた家畜防疫員及び管轄の家畜保健衛生所（以下「管轄家畜保健衛生所」という。）は、次に掲げる対応を行う。また、法第5条、第31条又は第51条の規定に基づく検査時に家畜防疫員が異常豚を発見した場合にあっても、これに準じて措置する。
ア 通報を受けた家畜防疫員は、異常豚の臨床症状、臨床症状の初発時期、臨床症状を示す豚の月齢及び頭数、当該農場の飼養頭数、飼養豚の移動状況等を聴き取り、記録し、緊急的な措置について次に掲げる指導等を行う。
（ア）異常豚の所有者に対する指導事項
a 豚コレラという極めて悪性の伝染病に似ていることを十分に説明すること。
b 農場内のすべての豚を隔離すること。
c 農場の出入口を必要最小限に限定し、人及び車両の入退出を制限すること。
d 農場の出入口及び豚舎の出入口に消毒槽を設置すること。ただし、既に設置されている場合には、消毒液を取り替えること。
e 第1の1の（1）の衛生管理簿を整理すること。
（イ）異常豚を診断し、又は検案した獣医師に対する依頼事項
a 家畜防疫員の現地到着まで当該農場にとどまり、（ア）の事項が遵守されるよう助言し、及び指導すること。
b 豚舎ごとに臨床症状を観察し、記録し、症状の重篤な豚について体温測定を実施すること。
c 当該農場を退出する場合には、退出前に、身体、衣服、眼鏡その他の携行用具の消毒並びに車両の洗浄及び消毒を行い、直ちに帰宅するとともに、帰宅後は、更に車両、携行用具、衣服等の消毒を行い、入浴して身体を十分に
洗うこと。

d　異常豚が本病でないと判明するまでは、他農場への出入りを自粛すること。
　やむを得ず他農場へ入場する場合には、入場日時、経路等について確実に記録すること。

イ　通報を受けた家畜防疫員は、管轄家畜保健衛生所長に当該通報について報告し、
　都道府県畜産主務課にアの聴取りの内容、農場立入予定時刻等について連絡する。

ウ　管轄家畜保健衛生所長は、イの報告を受けた後直ちに家畜防疫員に必要な用具
　を携行させ現地に急行させるとともに、当該農場に立ち入る家畜防疫員、管轄家
　畜保健衛生所及び都道府県畜産主務課の間の連絡担当者の設置並びに現地周辺の
　豚の飼養状況等の関連資料の準備を行う。

エ　家畜防疫員は、現地到着後、原則として特に両を農場の外に置いて、防疫衣を着
　用し、現地に携行した用具をもって農場内に入る。

オ　家畜防疫員は、臨床検査及び直近の他農場からの豚の導入状況等の疫学調査を
　行い、症状の重篤な豚及びこれと同居している複数頭（３０頭以上）の豚につい
　て体温測定を行う。

カ　オの検査により、本病が否定できない場合には、家畜防疫員は次に掲げる対応
　を行う。なお、本病が否定される場合にも（ア）の連絡を行い、必要に応じて、
　（ウ）に準じた対応を行う。

（ア）オの検査及び調査の結果並びに判断の根拠をウの連絡担当者に連絡する。連
　絡担当者は、管轄家畜保健衛生所長に報告し、確認の上、都道府県畜産主務課
　に連絡する。

（イ）異常豚の所有者に対し、（５）の疫学調査の結果が出るまでの期間、アの（
　ア）からdまでの事項を遵守するよう再度指導する。

（ウ）必要な疫学調査用材料を採取し、材料採取後は病原検定を行う家畜保健衛生
　所へ運搬する旨連絡し、病原体の拡散防止に留意しつつ、当該材料を病原検定
　を行う家畜保健衛生所へ運搬する。

（エ）病原検定用材料搬出後、速やかに6の関連農場を特定するための疫学調査を
　実施する。

キ　カの（ア）の本病を否定できない旨の報告を受けた管轄家畜保健衛生所長は、
　ウの関連資料の整理、2の（2）のアの現地対策本部の設置の準備等初動防疫の
　実施に向けた準備を行う。

（3）都道府県畜産主務課の措置

ア　（2）のイの連絡を受けた場合には、患畜等の発生の場合を想定し、各家畜保
　健衛生所等との緊急連絡体制、初動防疫に必要な家畜防疫員等の人数及び防疫資
　材の調達計画等を確認し、病原検定を行う家畜保健衛生所に必要な器具及び資材
　の準備を行うよう連絡する。

イ　（2）のカの（ア）の本病を否定できない旨の連絡を受けた場合には、各家畜
　保健衛生所等に、必要な家畜防疫員の待機を指示するとともに、2の（2）のア
　の都道府県対策本部の設置の準備を行う。また、農林水産省消費・安全局衛生管
　理課（以下「衛生管理課」という。）に、異常豚及びその飼養農場の状況、現地
周辺の豚の飼養状況等について連絡する。なお、本病が否定される旨の連絡を受けた場合には、否定されると判断する根拠について、十分に質問し、確認する。

（4）衛生管理課の措置

ア（3）のイの本病を否定できない旨の連絡を受けた場合には、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所（以下「動物衛生研究所」という。）に連絡するとともに、臨床症状、疫学調査等の診断の参考となる情報を提供し、防疫措置の実施又は準備等の状況を確認し、都道府県畜産主務課に必要な指示を行う。

イ 2の（2）のアの中央対策本部の設置の準備を行うとともに、動物医薬品検査所、動物検疫所等に連絡し、協力体制の準備を依頼する。

ウ 都道府県畜産主務課に周辺の豚の飼養状況を確認し、ワクチンの接種が想定される場合には、ワクチン及び注射関連資材の必要数量、受渡し方法等について検討し、動物検疫所に連絡する。

（5）病性の決定

ア 病性検定を行う家畜保健衛生所は、（2）のカの（ウ）の材料の到着後直ちに病性検定を実施し、病性検定終了後直ちに、管轄家畜保健衛生所及び都道府県畜産主務課にその結果を連絡する。

イ アの連絡を受けた管轄家畜保健衛生所及び都道府県畜産主務課は、臨床検査、疫学調査等の結果も踏まえ、当該病性検定の結果について検討する。なお、都道府県畜産主務課は、必要に応じて、衛生管理課に協議し、また、協議を受けた衛生管理課は、必要に応じて、動物衛生研究所及び専門家の意見を聴く。

ウ アの病性検定により本病が否定できない場合であって、動物衛生研究所で病性検定を実施する必要がある場合には、衛生管理課は、その旨動物衛生研究所に連絡し、搬入すべき材料、必要な疫学情報等について確認し、その結果を都道府県畜産主務課に連絡する。

エ イの検討結果を踏まえ、本病の最終的な診断は、原則として、家畜防疫官が次の（ア）から（ウ）までに掲げるところにより、患畜等又は患畜となるおそれがある家畜（法第14条第3項の規定に基づく患畜となるおそれがある家畜をいう。以下同じ。）の決定を行う。

（ア）患畜

抗原検査において陽性とされた豚。

（イ）疑似患畜

a 患畜と同一農場（飼養管理形態等により、家畜防疫官が患畜が飼養されている豚舎と防疫上区別することが可能と判断した豚舎を除く。以下同じ。）で飼養されている豚。

b 過去（患畜又はその他の家畜が異常を示した日を起算日とする。以下同じ。）一定期間（14日以上の期間で、疫学調査に基づき、農場内に本病の病原体が侵入していたと推定される期間。以下同じ。）内に発生農場で飼養されていた豚。

c 過去一定期間内に患畜から採取された精液を用いて人工授精を行った豚。
d その他家畜防疫員が臨床検査、疫学調査又は病性鑑定により患畜である疑いがあると判断した豚（野外ウイルスに対する抗体であることが否定できない抗体が検出された豚を含む。）。

（ウ）患畜となるおそれがある家畜
   a 家畜防疫員が、患畜が飼養されている豚舎と防疫上区別することが可能と判断した豚舎で飼養されている豚。
   b 疑似患畜と同一農場で飼養されている豚及び過去一定期間内に疑似患畜と同一農場で飼養されていた豚。
   c 過去一定期間内に疑似患畜と同一農場で飼養されていた豚と同居している豚。
   d 過去一定期間内に疑似患畜から採取された精液を用いて人工授精を行った豚。
   e 過去一定期間内に発生農場に豚を出荷した農場の豚及び過去一定期間内に患畜に人工授精を行った豚採取された豚。
   f その他家畜防疫員が臨床検査、疫学調査又は病性鑑定により患畜となるおそれがある家畜と判断した豚。

2 病性決定時の措置
   （1）発表
      ア 発表内容は、あらかじめ定めた様式を参考に、衛生管理課と都道府県畜産主務課とで調整する。
      イ 発表に先立ち、発表の概要、今後の防疫の対応方向等について、衛生管理課は地方農政局及び関係府省庁の担当部局等関係機関に、都道府県畜産主務課は衛生管理課と調整した上で、都道府県畜産主務課等関係機関、関係市町村及び関係団体に連絡し、防疫活動についての協力を依頼する。
      ウ 発表は、農林水産省と都道府県とがそれぞれ行う。この場合、農林水産省と都道府県は、あらかじめ整備している情報提供ルートに沿って発表内容を関係者に周知する。
      エ 衛生管理課及び都道府県畜産主務課に広報担当者を置く。
   オ 新たな発生、移動の制限等の事実関係は、必要に応じ、その都度新聞社、テレビ局等の報道機関に資料を配布するほか、定期的に広報用資料を作成し、関係者に配布する。

（2）防疫対策本部の設置
   ア 管轄家畜保健衛生所等に豚コレラ現地防疫対策本部（以下「現地対策本部」という。）、本病の発生都道府県に豚コレラ都道府県防疫対策本部（以下「都道府県対策本部」という。）及び農林水産省に豚コレラ中央防疫対策本部（以下「中央対策本部」という。）をそれぞれ設置する。
   イ 各対策本部の設置を公表し、現地対策本部においては、必要に応じ、あらかじめ定めた様式を参考に、本病の概要、留意点等を記載した文書を作成し、関係者に配布する。関係機関及び関係団体には、対策本部を設置した旨を連絡し、防疫
活動についての協力を要請する。

(3) 家畜防畜員の動員

都道府県畜産主務課及び管理家畜保健衛生所は、必要な人数の家畜防畜員に対して集合を命じ、その他の家畜防畜員についても当分の間（約2週間）、その所在を把握する。その後の発生状況等に応じて、本病が発生した都道府県の家畜防畜員では対応が困難と判断される場合には、衛生管理課に対して、不足人数、派遣要請期間及び予定活動内容を連絡し、他都道府県の家畜防畜員及び関係機関の人員の派遣について調整を依頼する。

(4) 農林水産省等からの防疫専門家の派遣

衛生管理課は、必要に応じて、動物衛生研究所、動物医薬品検査所、動物防疫所等関係機関の協力を得て防疫の専門家を発生都道府県に派遣し、防疫に関する技術的助言を行う。

(5) 公示、通報及び報告

都道府県は、法第13条第4項の規定に基づき本病の発生を公示するとともに、関係機関に通報及び報告を行う。

3 発生農場における措置

(1) 一般緊急措置

ア 現地対策本部は、現地対策本部長等を総括責任者として定め、業務分担及び指揮命令系統を明らかにしておく。

イ 家畜防畜員は、豚の所有者に対し、本病の概要、法の趣旨、所有者の義務、都道府県等の協力方針、法第52条の2の規定により行政不服審査法（昭和37年法律第160号）による不服申立てに制限がある旨等について説明を行う。

ウ 患畜等の処理、死体の処理、消毒、汚染物品の処理等に必要な人員、資材、薬品等の準備並びに関係機関及び関係団体への連絡は、現地対策本部で実施する。このため、現地の家畜防畜員は、処理分予定頃、処理分の方法、死体の処理方法、家畜共栄及び家畜防畜互恵事業への加入の有無、消毒面積等の防疫措置に必要な事項について現地対策本部に確認し、指示を受ける。

エ 農場の外部の見やすい場所に発生の標示と立入禁止の掲示を行い、門を閉じるか柵を張るなどし、出入口を必要最小限に限定する。当該出入口には、消毒槽及び噴霧消毒施設を設ける。

オ 病原体に汚染するおそれのあるすべてのもの（庭及び道路を含む。）に十分な消毒液を散布する。この場合において、豚の飼育管理等に使用した衣類、飼育管理器具等についても同様とする。

カ からす、ねずみ等野生動物を駆除するとともにその侵入防止対策を講じる。

(2) 殺処分

ア 1の(5)のエの(ア)の患畜及び(イ)の疑似患畜については、法第17条の規定に基づき都道府県知事による殺処分命令を行う。

イ 法第58条第4項に定める評価人の現地到着を待って、殺処分予定の患畜の評価を行う。評価人は、評価を行う場合には、防疫衣を着用し、病原体の拡散防止に細
心の注意を払う。
ウ 殺処分に先立って、評価人の評価を基に、家畜防疫員はべい殺畜等手当金交付規程（昭和32年2月11日農林省告示第119号）別記様式第2号による「動物評価意見具申書」に準じた評価書を作成し、殺処分を進める。手当金交付の適正を期すため、個体（肥育豚にあっては、群ごとの代表的な個体）ごとに写真を撮影しておく。
エ 殺処分を行う場所は、豚舎内又はその後の死体処理に便利な場所のいずれでも構わないが、公衆の目に触れない適当な場所を選定する。
オ 豚舎外で殺処分を行う場合には、欄等を用意し、又は十分な保定を行い、豚の逃亡を防止する。
カ 殺処分は、発症豚に対して優先的に行い、薬殺、電殺等の方法により迅速に行う。なお、迅速な殺処分又は死体の処理が困難と判断される場合には、7により発生農場に限り、ワクチン接種を実施し、本病のまん延を防止することができる。

（3）死体の処理
ア 法第21条の規定に基づき、家畜防疫員の指示の下、原則として、発生農場又はその付近において焼却又は埋却を行う。
イ アの用意の確保が困難な場合には、原則として、殺処分後、適当な廃棄場所若しくは埋却場所までコンテナ車両を用いるか、不浸透性のシートで包み運搬して処理するか、又は十分な処理能力を有し、家畜伝染病予防法施行規則（昭和26年農林省令第35号。以下「規則」という。）第17条の基準に適合する化製場において化製する（疑似発死に限る。）。
ウ 運搬に当たっては、次の点に留意する。
（ア）積込前後に車両表面全体の消毒を行う。
（イ）コンテナ車両がない場合は、床及び側面を1枚のシートで覆い、更に死体積載後、上部もシートで覆う。
（ウ）車両には、消毒液を搭載するとともに、死体を処理する場所まで家畜防疫員が同行する。
（エ）運搬後に、車両及び資材につき、（5）に準じて直ちに焼却、埋却又は消毒を行う。
エ 焼却又は埋却をする場合は、規則別表第2の基準により行うが、場所の選定に当たっては、所有者及び関係者と事前に十分協議する。埋却の場合は、地質、地下水の高低、水源との関係、気温対策等を関係機関と協議する。焼却の場合は、火災予防に留意し、消防署等と協議する。
オ 化製する場合は、運搬車両から原料搬入口までシートを敷き詰める、原料置場と製品置場を隔てて設置する等により汚染が最小限となるよう留意し、消毒実施状況を確認するため、設備及び資材の消毒が終了するまでの間、家畜防疫員が立会いを行う。

（4）消毒等
ア 消毒は、その対象物に応じ、規則別表第2の基準により行う。
イ 患畜等の所在した豚舎については、当該患畜等の処分後直ちに不要な器具及び
器材の撤去、除験並びに敷料撤出を行った後、清掃し、洗浄及び消毒を実施する。散布した消毒液は少なくとも24時間放置後洗浄し、再度消毒液を散布し、さらに1週間後に消毒液を散布する。
ウ 豚舎周囲の土地については、乾燥している場合には石灰乳（1平方メートル当たり3リットル）を散布し、浸潤している場合には消石灰（1平方メートル当たり400グラム）又はさらし粉（1平方メートル当たり200グラム）を粉剤のまま一面に散布する。
エ 貯留している尿又は汚水溜については、さらし粉を0.5%濃度にして散布し、攪拌する。
（5）汚染物品の処理
ア 原則として、発生農場の次に掲げる物品を汚染物品とする。
（ア）過去一定期間内に禽畜等から採取された精液。
（イ）過去一定期間内に禽畜等から排せつされた糞尿（数料を含む）。
（ウ）過去一定期間内に飼養管理に用いた車両及び器具。
（エ）防疫作業に用いた車両及び器具。
（オ）その他家畜防疫員が本病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがあると認めた物品。
イ 家畜防疫員は、法第23条の規定に基づき汚染物品の所有者に対し、焼却、埋却又は消毒を行うよう指示する。
（6）人員の確保
ア 現地における防疫措置に必要な人員は、現地対策本部が、関係機関及び関係団体の協力を得て確保する。
イ 防疫措置の遅延によりまん延の拡大が見込まれる場合には、発生都道府県は、衛生管理課の調整の下、他都道府県の家畜防疫員等の派遣要請を行う。
ウ 想定を超える大規模な発生があり、ア及びイによる対応では十分な防疫措置が講じられず、まん延の拡大による当該地域の社会的・経済的混乱が見込まれる場合には、事前に自衛隊災害担当窓口に対し、発生状況、派遣を希望する期間、区域、活動内容等について連絡する等の手続を行い、衛生管理課に連絡の上、都道府県知事より自衛隊への派遣要請を行う。
（7）防疫従事者の入退場時及び退場後の留意点
ア 入場時は消毒済みの作業着、長靴等を着用する。
イ 退場時には、身体、衣服及び眼鏡を消毒後、入場時着用した作業着等を脱ぎ、手洗い、洗顔及びうがいを行う。場内で着用した作業着等は、消毒液に浸漬した後ビニール袋に入れ、外装を噴霧消毒した後持ち帰る。
ウ 農場の出入口に仮設テントを設置する等、ア及びイの措置が円滑に実施できるよう配慮する。
エ 帰庁（宅）後、移動に利用した車両の消毒、着用していたすべての衣服の洗濯、入浴及び洗髪を行う。
オ 防疫従事者は、原則として、作業後7日間は発生農場以外の豚に接触しないこととし、やむを得ず接触する場合には、事前に家畜防疫員の指導を受け、エの措
置を再度実施する。なお、防疫従事者の雇用に当たっては、あらかじめ、豚の飼養の有無を調べ、豚を飼養している場合は、本病のまん延防止の観点から、直接防疫業務に当たらせないなど慎重を期する。

（8）その他
ア 都道府県畜産主務課は、管轄家畜保健衛生所、衛生管理課、関係機関及び関係団体と協力し、発生農場が早期に経験再開できるよう、法第58条の規定に基づく手当金、家畜防疫互助金等の早期交付その他必要な支援に努める。
イ 発生農場へ豚を再導入する場合には、5の（1）のイの制限の期間の終了後、豚舎の構造を考慮して多くの豚舎に抗体陰性の豚を導入し、40日間飼育し、その期間は当該豚の移動を自粛するよう指導する。更に、当該期間において、臨床的に異常を示した豚については、必要な病性鑑定を行う。当該期間終了後、飼養豚のうち無作為に抽出した一定頭数が抗体陰性であることを確認し、移動の自粛を解除する。

4 と畜場等の農場以外の場所で発見された場合の措置
（1）と畜場
ア と畜場において、と畜場法（昭和28年法律第114号）第14条の規定に基づく病状のとき又は解体の検査において本病を疑うと判断された場合には、直接に家畜保健衛生所に連絡するよう、都道府県は事前に関係機関に周知する。
イ アの連絡を受けた家畜保健衛生所は、当該豚及び当該豚と同一農場由来の豚を法第14条第3項の規定に基づき一定の区域外へ移動させてはならない旨を指示し、当該豚を出荷した農場については、1の（2）に準じた防疫措置を行う。
ウ 病性鑑定の結果、当該豚が本病の患畜又は疑似患畜と診断された場合には、当該豚、必要に応じて当該豚と同一農場由来の豚について、原則として場所を移動せずに絶対をを行い、3の（3）に準じた防疫措置を行う。
エ 当該と畜場及び関連施設については、法第25条の規定に基づく消毒を実施する。
オ 当該豚が本病の患畜等と診断される前に、と畜場で当該豚と同居した後に農場に送還された豚については患畜となるおそれがある家畜としての防疫措置を実施する。

（2）家畜市場等
上場豚又は出荷豚（以下「上場豚」という。）が本病の患畜等と診断された場合には、当該家畜市場等の他の上場豚は患畜となるおそれがある家畜としての防疫措置を実施するとともに、患畜等と診断された豚を飼養していた農場を発生農場として取り扱い、当該農場を中心としたまん延防止措置を講じる。
なお、家畜市場等の発見場所については、法第25条の規定に基づく消毒を実施する。

（3）野生いのしし
野生いのししで本病の感染が認められ、当該いのししの生息地域周辺の農場へのまん延の恐れがある場合には、都道府県畜産主務課は、飼養豚への緊急ワクチン
接種を含めた防疫対応について、衛生管理課と協議する。

5 移動の制限及び家畜集合施設における催物の開催等の制限
都道府県は、患畜等の発生を確認し、本病のまん延を防止するため必要があるときは、防疫区域と監視区域（以下「移動制限区域」という。）に区分し、法第32条第1項、第33条及び第34条の規定に基づき、移動の制限及び家畜集合施設における催物の開催等の制限を行う。
(1) 移動の制限等
ア 区域の範囲
(ア) 原則として、発生農場を中心とした半径3km以内の区域を防疫区域、防疫区域に外接する発生農場を中心とした半径10km以内の区域を監視区域として定める。
(イ) 範囲の設定については、市町村等の行政単位又は道路、河川、鉄道等その他境界を明示するのに適当なものに基づき定める。
イ 制限期間
発生の確認後速やかに規制し、その制限期間は、原則として、最終発生に係る防疫措置の完了後、防疫区域にあっては30日以上の期間、監視区域にあっては14日以上の期間とし、それぞれ発生状況、30日目以降又は14日目以降に実施する清浄性の確認状況等を勘案して、衛生管理課と協議の上、最終的な期間を決定する。
ウ 制限内容
(ア) 豚及びその死体並びに移動制限区域内で採取された精液及び受精卵、使用された飼養管理器具、敷料、飼料、排せつ物等の本病の病原体をびちこげるおそれのある物品の移動を禁止する。
(イ) 家畜市場その他豚を集約させる催物の開催を中止する。
(ウ) 人工授精を中止する。
エ 制限の例外
本病の発生状況、搬出・搬送・搬入時及び移動先における病原体の拡散防止措置の状況等を勘案して、衛生管理課と協議の上、次により制限の例外を設けることができる。
(ア) 防疫区域については制限後14日目以降、監視区域については制限後7日目以降、疫学調査、臨床検査及び必要に応じて実施する病性鑑定により、家畜防疫員が本病のまん延のおそれがないと判断した農場の豚の等の家畜への出荷。
(イ) 次に掲げるすべての条件を満たす場合における死体、敷料又は排せつ物の処理施設、畑地等への移動。
 a 家畜防疫員が環境保全上やむを得ないと認める場合。
 b 家畜防疫員が、臨床検査及び必要に応じて実施する病性鑑定により、当該農場の家畜に異常がないことを確認した場合。
 c 移動に当たって、家畜防疫員の指示に従い、適切な病原体拡散防止措置を講じるとともに、その経過を確実に記録する場合。
豚の所有者が、自農場の臨床的な異常がない豚から採取した精液を用いて、
自ら行う人工授精の再開。
豚の所有者が、移動制限区域以外で飼養されている豚から採取された精液を
用いて、自ら行う人工授精の再開。
その他家畜防疫員が本病の病原体をまん延させるおそれがないと、認めた場合。

（2）移動制限区域内における指導事項
家畜防疫員は、移動制限区域内において、次に掲げる事項について関係者への指
導を行う。

ア 豚の飼養場所への出入口の自粛及び入退場時の消毒。
イ 飼料運搬時の運搬車の消毒、運搬経路の検討、飼料受渡し場所の制限等の病原
体の拡散防止措置及び運搬経路の記録。
ウ 獣医師が豚の診療を行う場合の最小限の器具及び薬品の携行、農場入退場時の
身体、器具、車両等の消毒、消毒又は廃棄が容易な診療衣、診療器具等の着用又
は使用、診療車両の農場敷地内への乗入れ自粛等の病原体の拡散防止措置並びに
診療経路の記録。
エ 死亡豚畜扱場、化製場及び家畜における入退場車両の消毒。
オ アからエまでの事項を履行するための移動制限区域境界付近及び移動制限区域
内における共同車両消毒施設の設置。
カ 野生いのししと豚の接触が想定される地域にあっては、接触防止のための豚舎
出入口の囲巻の設置等。

（3）その他

ア 移動制限区域については、その設定に関し、その都度関係機関及び関係団体に
連絡するとともに、報道機関等を通じて広報し、その境界の主要道路にその旨を
標示する。
イ 制限の履行の監視及び共同車両消毒施設の円滑な運用を図るため、運送業者等
への連絡を行うほか、関係機関及び関係団体の協力を得る。
ウ 豚の所有者に対して、（1）のイの制限期間中、法第52条の規定に基づき、
定期的に死亡頭数等の状況を報告するよう求めるとともに、必要に応じて、立入
検査等を実施する。

6 疫学調査に基づく関連農場における措置

（1）都道府県は、発生農場の疫学調査を行い、発生農場と関連のある次に掲げる農場
について、飼養豚の死亡頭数の状況等異常の有無を確認する。また、必要に応じて、
獸医師、関係機関、関係団体等の協力を得て、立入検査等を実施する。

ア 過去一定期間内の発生農場からの出荷先農場。ただし、発生農場が精液を販売
していた場合には販売先農場、家畜市場に上場していた場合には当該上場豚購入
農場。

イ 過去一定期間内の発生農場の導入元農場。ただし、発生農場が精液を購入して
いた場合には販売元農場、家畜市場から購入していた場合には当該導入豚出荷農
ウ 防疫区域内に所在する農場。
エ 発生農場に定期的に入退場する人及び車両が関係する農場。
オ 監視区域内に所在する農場。
カ 過去一定期間内に発生農場から家畜市場に上場があった場合には、当該家畜市場上場豚購入農場。
（2）家畜防疫員は、1の（5）のエの（ウ）の家畜となるおそれがある家畜について、
法第14条第3項の規定に基づき、14日以上の期間、当該家畜を当該農場外へ移動させてはならない旨を指示するとともに、当該期間中、飼養豚の死亡頭数の状況等異常の有無を確認し、必要に応じて、立入検査等を実施する。
14日目以降に実施する立入検査等の結果、当該家畜が患畜となるおそれがある家畜ではないと判断された場合には、移動させてはならない旨の指示を解除する。

7 ワクチン
都道府県知事は、原則として、大規模農場で本病が発生し、又は同一の防疫区域内の複数の農場で本病が続発し、発生農場の飼養豚の迅速なうえが困難となり、又は困難になるおそれがあると判断される場合には、法第31条の規定に基づき、以下のとおりワクチン接種を実施する。農林水産大臣は、必要に応じ、法第47条の規定に基づきワクチン接種を実施すべき旨を指示する。
（1）ワクチン及び注射関連資材の備蓄場所は、原則として、動物検疫所その他必要な場所とし、発生時に必要に応じて発生地域を含む関係都道府県の施設等に運搬する。
（2）衛生管理課は、発生状況等を踏まえ、ワクチンの使用を検討する。衛生管理課からワクチン接種を行う旨の連絡を受けた都道府県畜産主務課は、接種地域、接種頭数等について、衛生管理課と協議する。
（3）ワクチン及び注射関連資材は、法第49条の規定に基づき都道府県に譲与し、又は貸し付ける。都道府県畜産主務課は、譲与又は貸付けの申請書及び受領証を衛生管理課に提出する。
（4）ワクチン接種は、原則として、譲与され、又は貸し付けられたワクチンの用法及び用量に従い、法第31条の規定に基づき、家畜防疫員が迅速かつ計画的に実施する。注射事故があった場合には、速やかに衛生管理課に連絡し、その指示に従う。
都道府県畜産主務課は、ワクチン接種後、ワクチンの使用状況等について、衛生管理課に連絡する。
（5）都道府県畜産主務課は、ワクチン接種を実施した豚（以下「接種豚」という。）について、規則第13条の規定に基づき標識を付し、接種豚を飼養する農場については、法第32条第1項の規定に基づき、その移動を制限するとともに、すべての接種豚が処分等されるまでの間、家畜防疫員による定期的な検査等の監視を行う。

8 感染源及び感染経路の究明
本病の感染源及び感染経路を究明し、発生予防に資するため、都道府県畜産主務課は、衛生管理課と連携し、動物衛生研究所等の協力を得て、発生農場及び関連農場に
おける調査を基礎とし、家畜、人、車両及び物品の移動、畜産物を含む食品残さ等の飼料の利用、野生動物との接触の可能性等を網羅的に調査する。
農林水産省は、これらの調査の結果に基づく専門家からの助言を踏まえ、感染源及び感染経路の究明に努める。

第3 防疫対応の強化

1 危機管理体制の構築

本病は、発生予防からまん延防止に至るまで、様々な関係機関が連携して対応することが必要となる。このため、日頃より本病発生時の連絡体制を確認するなど、農林水産省、都道府県及び市町村の各段階で、危機管理体制の構築に努める。
また、都道府県は、万一の発生の際に、円滑な防疫措置を講じることができるよう、隣接都道府県及び都道府県内関係者の参加を幅広く求め、防疫措置についての打ち合わせ及び発生時を想定した防疫演習を実施し、まん延防止体制の調整、周知、点検及び改善に努める。

2 試験研究機関等との連携

本病の発生予防やまん延防止措置を的確に推進していくためには、本病に関する知見の収集やより効果的な防疫手法の開発が重要であり、こうした観点から、社会的、経済的側面にも配慮しつつ本病病態解明の研究を積極的に推進していくことが必要である。このため、農林水産省は、動物衛生研究所等の試験研究機関との連携を強化し、研究の充実に努めるとともに、研究成果が相互に活用できる体制整備に努める。
また、本病は、世界各国で発生が見られることから、国際的な発生状況の把握や本病に関する知見の収集に努めるため、農林水産省は、海外の政府機関・試験研究機関、国際疫事務局（OIE）その他の国際機関との積極的な情報交換に努める。

3 清浄性の維持確認のための調査

本病の清浄性の維持確認のため、都道府県畜産主務課は、次に掲げる調査を実施する。

（1）臨床検査による異常豚の摘発及び病因鑑定

原則として毎年度1回、当該都道府県内のすべての農場について立入検査等を行い、臨床検査による異常豚の摘発及び当該異常豚の病因鑑定を実施する。

（2）種豚等の抗体保有状況調査

家畜改良増殖法（昭和25年法律第209号）第4条第1項の規定に基づく種畜検査が実施される豚については、当該検査のために採取される血液を用いた抗体保有状況調査を実施する。その他の豚のうち、畜産物を含む食品残さを供与されている豚及びワクチン接種歴のある豚と同居している豚を含む繁殖候補豚、肥育豚等の一定頭数について、抗体保有状況調査を実施する。

（3）野生いのししの調査

関係機関、関係団体等の協力も得て、野生いのししの生息状況の把握に努めると
ともに、検体を収集し、本病感染の有無を調査する。
（４）病性鑑定材料を用いた調査
　原則として、家畜保健衛生所における豚のすべての病性鑑定事例において、本病
　の抗原検査又は抗体検査を実施する。
家畜伝染病予防法施行令及び施行規則の一部改正について
（高病原性鳥インフルエンザ対策の強化のための対象家畜の追加）

1 背景
（1）我が国における高病原性鳥インフルエンザ（以下「ＨＰＡＩ」という。）の対策としては、家畜伝染病予防法（以下「家伝法」という。）に基づき、鶏、あひる等を対象とした発生予防やまん延防止を実施している。
現在、国内で飼養が増加し、新たに畜産業として定着しつつある鳥類の中には、ＨＰＡＩ等の感染源となり得る鳥類であることから、家伝法の対象家畜となる鳥類の範囲の見直しを検討する必要がある。
（2）また、昨年の国内外におけるＨＰＡＩの発生を受け、暫定的な措置として、すべての鳥類及びその肉等について輸入検査を実施し、本病発生国からの輸入を停止している。このような輸入停止措置は、あくまで暫定的な措置であることから、恒常的に輸入検疫の対象とすることが必要な動物について、家伝法上の指定検疫物として明示的に位置付け、輸入検疫体制を整備する必要がある。

2 国内防疫対応
（1）対応方針
現在、家伝法第2条及び家畜伝染病予防法施行令（以下「政令」という。）第1条において、鳥類では鶏、あひる、うずら及び七面鳥が対象家畜として定義されている。
一方、近年、我が国において、だちょうの飼養が急激に増加しており、既に政令で対象とされている七面鳥の生産規模を上回っている。だちょうは野外飼養が主体であり、伝染病の感染の機会が高いと考えられること、及びだちょう産業は観光産業的側面も有しており、人を介したまん延を防止するための総合的な防疫措置が必要と考えられることから、だちょうを政令で定める対象家畜に追加するとともに、これに伴う家畜伝染病予防法施行規則（以下「規則」という。）の改正を行う。
（2）具体的な改正内容（案）
ア 政令の一部改正（対象家畜の追加等）
（ア）政令で定める家畜の改正について（政令第1条関係）
家畜伝染病（家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、ニューカッセル病及び家きんサルモネラ感染症）の対象家畜として、「だちょう」を追加する。
（イ）家畜の評価額の最高限度額について（政令第5条関係）
「だちょう」について、評価額の最高限度額を規定する。
（ウ）特定家畜等にだちょうを規定することについて（政令第6条関係）
移動制限等により畜産経営に重大な影響が及ぶ家畜、その死体又は物品として、総務省令第2条に定められている特定家畜等に、従来から規定されている生きている鶏、あひる、うずら及び七面鳥（以下「家きん」という。）並びに家きんの卵に「だちょうの卵」を追加する（政令第6条関係）。
イ 規則の一部改正（対象家畜の追加に伴うもの）
（ア）届出伝染病の対象家畜への「だちょう」の追加について（規則第２条関係）
届出伝染病（サルモネラ症、鳥インフルエンザ、鶏痘、伝染性ファブリキウス囊病、鶏結核病、ロイコトリゾーン症）の対象家畜に「だちょう」を規定する。
（イ）「鳥インフルエンザ」の呼称について（規則第２条関係）
規則で規定されている「鳥インフルエンザ」を「低病原性鳥インフルエンザ」へ変更する。

３ 輸出入検疫対応
（１）対応方針
輸出入検疫の対象となる指定検疫物は、規則第４５条に基づき、鳥類では、鶏、あひる、うずら、七面鳥及びがちょうが指定されている。その他の鳥類については、暫定的な措置として、
① 発生国からの生体及びその肉等については輸入停止、
② 清浄国からの生体については出産が遅くは90日以上清浄国において飼養されていた旨の証明を求めるとともに、輸入検査を実施している。
現行の措置は、暫定的なものであり、HPA１の伝播リスクの特に高い鳥類については指定検疫物に位置付け、恒久的に輸入検査を実施する必要がある。
水棲鳥類は、国際港務局（OIE）においてもHPA１の主な感染源であるとされており、このうち生体及びその肉の我が国の輸入実績があるかも目の鳥類を指定検疫物として追加するとともに、政令の対象家畜とされるだちょうについても指定検疫物とし、現行の家禽の輸入検疫に準じた検疫を実施する。
（２）具体的な改正内容（案）
規則の一部改正（指定検疫物の追加等）
ア 規則で定める指定検疫物について（規則第４５条関係）
輸出入検疫の対象となる指定検疫物として「だちょう」及び「かも目の鳥類」を追加する。
イ 輸入に関する届出（規則第４７条の２関係）
輸入届出が必要な動物として「だちょう」及び「かも目の鳥類」を追加する。
ウ 検査のための係留期間（規則第５０条関係）
「だちょう」及び「かも目の鳥類」の輸出入検査のための係留期間を10日（ただし初生ひなの場合は14日、輸出の場合は2日）と規定する。
平成17年度組織改正の主要事項について

平成16年12月
農林水産省

平成17年度組織改正においては、昨年7月の局レベルの組織再編後における業務運営の状況等を踏まえ、食の安全・安心の確保に万全を期すとともに、これを支える人（農業経営）と資源（農地・農業用水等）の確保など、昨今の農林水産行政をめぐる諸課題に的確に対応し得るよう、中央省庁等改革基本法に基づく課の削減を行いつつ、各局庁内の体制の再編整備を図る。

1. 衛生管理体制の充実強化
畜産物の安全性の確保とその前提となる家畜防拡について迅速・的確に対応し得る体制の充実強化を図るため、衛生管理課を「動物安全課」（仮称）及び「動物衛生課」（仮称）に再編する。
また、近年の旅客数・貨物量の増加を踏まえ、動植物検疫の円滑かつ的確な処理を確保するため、動物検疫所及び植物防疫所の体制の強化を図る。

2. 担い手・地域支援体制の整備
(1) 農政改革の方向に対応し、農業に携わる人材を幅広く育成・確保するため、普及事業と農業教育や女性・高齢者対策を一体的に推進することとし、普及課と女性・農業課を統合して「普及・女性課」（仮称）を設置する。

(2) また、中山間地域等直支払いをはじめとする農村地域対策を総合的に推進することとし、農村振興局に「企画課」（仮称）を設置するとともに、地域振興課と農村整備課を統合して整備課に「地域整備課」（仮称）を設置する。

3. 地球温暖化防止対策等の取組の強化
林業技術の試験・研究等と併せて森林の保護を図り、地球温暖化防止対策の取組体制を強化することとし、森林保全課と研究普及課を統合して「研究・保全課」（仮称）を設置する。

4. 漁業をめぐる国際環境の変化への対応
水産物貿易体制の強化を図るため、「水産物貿易対策室」（仮称）を設置するとともに、漁業共済等に関する業務を漁業保険課から「漁業保険監理官」（仮称）に移行させる。
また、我が国周辺水域における水産資源の適切な保存・管理とその回復・増大に積極的に取り組むとともに、外国漁船等に対する取締を強化するため、漁業調整事務所の体制を整備する。

5. その他
このほか、農協系統信用事業の指導・監督体制の強化、補助金改革に対応した地方組織の体制整備等を図る。
<table>
<thead>
<tr>
<th>番 号</th>
<th>番 号</th>
<th>番 号</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>薬事第2班</td>
<td>薬事第2班</td>
<td>薬事第2班</td>
</tr>
<tr>
<td>(3人)</td>
<td>(3人)</td>
<td>(3人)</td>
</tr>
<tr>
<td>抗癌性物質製剤係1</td>
<td>再審査係1</td>
<td>監視指導係1</td>
</tr>
<tr>
<td>(抗癌性物質製剤製造業・輸入販売業許可、承認、再評価、使用等基準等安全対策)</td>
<td>(医薬品再審査、有効性等の情報収集、中央薬事審議会動物用医薬品等特別委員会)</td>
<td>(医薬品等製造業・輸入販売業許可の更新、取縮基準選定指導、薬事監督員の指導監督、動物医薬品検査所)</td>
</tr>
<tr>
<td>飼料安全基準班</td>
<td>飼料安全基準班</td>
<td>飼料安全基準班</td>
</tr>
<tr>
<td>(5人)</td>
<td>(5人)</td>
<td>(5人)</td>
</tr>
<tr>
<td>飼料衛生係1</td>
<td>飼料衛生係1</td>
<td>飼料衛生係1</td>
</tr>
<tr>
<td>(飼料の安全性の基準・規格の設定、調整・指導)</td>
<td>(飼料の安全性の基準・規格の設定、調整・指導)</td>
<td>(飼料の安全性の基準・規格の設定、調整・指導)</td>
</tr>
<tr>
<td>飼料添加物係1</td>
<td>飼料添加物係1</td>
<td>飼料添加物係1</td>
</tr>
<tr>
<td>(飼料添加物の指定、基準・規格の設定、調査・指導)</td>
<td>(飼料添加物の指定、基準・規格の設定、調査・指導)</td>
<td>(飼料添加物の指定、基準・規格の設定、調査・指導)</td>
</tr>
<tr>
<td>組換え体飼料係1</td>
<td>組換え体飼料係1</td>
<td>組換え体飼料係1</td>
</tr>
<tr>
<td>(飼料・飼料添加物の組換え体利用の基準・規格の設定、安全性審査・再評価)</td>
<td>(飼料・飼料添加物の組換え体利用の基準・規格の設定、安全性審査・再評価)</td>
<td>(飼料・飼料添加物の組換え体利用の基準・規格の設定、安全性審査・再評価)</td>
</tr>
<tr>
<td>リスク管理係1</td>
<td>リスク管理係1</td>
<td>リスク管理係1</td>
</tr>
<tr>
<td>(リスク評価を通じた飼料に起因する発生の未然防止、飼料のトレーサビリティ)</td>
<td>(リスク評価を通じた飼料に起因する発生の未然防止、飼料のトレーサビリティ)</td>
<td>(リスク評価を通じた飼料に起因する発生の未然防止、飼料のトレーサビリティ)</td>
</tr>
<tr>
<td>飼料検査指導班</td>
<td>飼料検査指導班</td>
<td>飼料検査指導班</td>
</tr>
<tr>
<td>(3人)</td>
<td>(3人)</td>
<td>(3人)</td>
</tr>
<tr>
<td>検査係1</td>
<td>検査係1</td>
<td>検査係1</td>
</tr>
<tr>
<td>(飼料・飼料添加物の検査・検査・指導、製造業者の指導)</td>
<td>(飼料・飼料添加物の検査・検査・指導、製造業者の指導)</td>
<td>(飼料・飼料添加物の検査・検査・指導、製造業者の指導)</td>
</tr>
<tr>
<td>指導係1</td>
<td>指導係1</td>
<td>指導係1</td>
</tr>
<tr>
<td>(飼料の公認品質、品質改善の検査・指導、独立行政法人飼料検査所)</td>
<td>(飼料の公認品質、品質改善の検査・指導、独立行政法人飼料検査所)</td>
<td>(飼料の公認品質、品質改善の検査・指導、独立行政法人飼料検査所)</td>
</tr>
<tr>
<td>飼料安全管理官</td>
<td>飼料安全管理官</td>
<td>飼料安全管理官</td>
</tr>
<tr>
<td>1人</td>
<td>1人</td>
<td>1人</td>
</tr>
<tr>
<td>(飼料の安全性確保に関する重要事項の企画、連絡調整)</td>
<td>(飼料の安全性確保に関する重要事項の企画、連絡調整)</td>
<td>(飼料の安全性確保に関する重要事項の企画、連絡調整)</td>
</tr>
<tr>
<td>飼料安全専門官</td>
<td>飼料安全専門官</td>
<td>飼料安全専門官</td>
</tr>
<tr>
<td>1人</td>
<td>1人</td>
<td>1人</td>
</tr>
<tr>
<td>(飼料の安全性確保に関する専門の業務)</td>
<td>(飼料の安全性確保に関する専門の業務)</td>
<td>(飼料の安全性確保に関する専門の業務)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

魚介類

<table>
<thead>
<tr>
<th>魚介類安全班</th>
<th>魚介類安全班</th>
<th>魚介類安全班</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(3人)</td>
<td>(3人)</td>
<td>(3人)</td>
</tr>
<tr>
<td>企画調査係1</td>
<td>国際調査係1</td>
<td>国際調査係1</td>
</tr>
<tr>
<td>(魚介類及びその防病に関する試験、調査研究の企画)</td>
<td>(輸入水産動物の防病に関する審査、調整)</td>
<td>(輸入水産動物の防病に関する審査、調整)</td>
</tr>
<tr>
<td>魚介類安全班</td>
<td>魚介類安全班</td>
<td>魚介類安全班</td>
</tr>
<tr>
<td>(2人)</td>
<td>(2人)</td>
<td>(2人)</td>
</tr>
<tr>
<td>魚介類安全係1</td>
<td>魚介類安全係1</td>
<td>魚介類安全係1</td>
</tr>
<tr>
<td>(魚介類に含まれるダイオキシン類等の発生のリスク管理並びに発酵用飼料関係)</td>
<td>(魚介類に含まれるダイオキシン類等の発生のリスク管理並びに発酵用飼料関係)</td>
<td>(魚介類に含まれるダイオキシン類等の発生のリスク管理並びに発酵用飼料関係)</td>
</tr>
<tr>
<td>指導係1</td>
<td>指導係1</td>
<td>指導係1</td>
</tr>
<tr>
<td>(魚介類及びその防病に関する指導のための基準の作成、通知調整)</td>
<td>(魚介類及びその防病に関する指導のための基準の作成、通知調整)</td>
<td>(魚介類及びその防病に関する指導のための基準の作成、通知調整)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
資料8

食料・農業・農村政策審議会の概要

【審議事項】
1. 食料・農業・農村基本計画
2. 食料・農業・農村白書
3. 上記のほか、食料・農業・農村基本法の施行に関する重要事項

企画部会 ・・・ 食料・農業・農村基本計画

施策部会 ・・・ 食料・農業・農村白書

統計部会 ・・・ 当年産水稻の平年収量等

総合食料分科会 ・・・ 食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針、米穀の需給及び価格安定に関する基本指針等

消費・安全分科会 ・・・ 食の安全・安心政策大綱工程表、特定家畜伝染病防除指針等

生産分科会 ・・・ 果樹適正生産出荷見通し、畜産物価格等

経営分科会 ・・・ 農業災害補償制度に係る共済掛金標準率等の算定方式、家畜共済に係る診療点数等

農村振興分科会 ・・・ 農用地等の確保等に関する基本指針、土地改良長期計画等
資料9

第一条 食料・農業・食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会運営内規

平成九年正月二日

第一条 食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会（以下「部会」という。）の運営は、食料・農業・農村政策審議会審議事規則（以下「審議事規則」という。）に基づき、小委員会の会議は、部会長が招集する。

第二条 議事規則第十二条の規定により部会に、次の表の上欄に掲げる小委員会を置き、これらの小委員会の所掌事務のうち、牛豚等の疾病に係る専門的、技術的な助言を行うこと。

<table>
<thead>
<tr>
<th>衛生管理小委員会</th>
<th>牛豚等疾病小委員会</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>一、家畜衛生部会の所掌事務のうち、牛豚等の疾病に係る専門的、技術的な助言を行うこと。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>二、家畜衛生部会の所掌事務のうち、牛豚等の疾病に係る専門的、技術的な助言を行うこと。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>三、家畜衛生部会の所掌事務のうち、牛豚等の疾病に係る専門的、技術的な助言を行うこと。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>四、家畜衛生部会の所掌事務のうち、牛豚等の疾病に係る専門的、技術的な助言を行うこと。</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

第三条 小委員会の会議は、部会長が招集する。