## 飼養衛生 <br> 豚，いのしし編 <br> 管理基準 <br> 


















作呆N！！！ハローロ















## 家畜の所有者以外に

管理者がある場合にあっては，飼養衛生管理者を選任すること

大臣指定地域が指定された場合の
取組内容を習熟しておくこと

管理獣医師又は診療施設を定めること

## 飼養衛生管理

マニュアルを作成すること
管理獣医師等の専門家の意見を
反映した上で作成し，印刷して従事者に配布するようにしてください












飼
養
環
境
に
関
す
る
事
項

## 家畜の伝染性疾病対策モデル農場の一例

















## 埋却可能頭数の計算例（肥育豚）

- 埋却溝の底面積 $4 \mathrm{~m} \times 8 \mathrm{~m} \times 2$ 本 $=64 \mathrm{~m}^{2}$（周囲 1.1 m は法面）
- 肥育豚 1 頭当たり必要な底面の面積 $0.222 \mathrm{~m}^{2} /$ 頭
- 当該埋却地に埋却可能頭数 $64 \mathrm{~m}^{2} \div 0.222 \mathrm{~m}^{2} /$ 頭 $\div 288$ 頭
（1頭当たり必要な埋却地（ $12.2 \mathrm{~m} \times 21.4 \mathrm{~m}$ ）$\div 288$ 頭 $\div 0.9 \mathrm{~m}^{2}$ ）
（1）複数の埋却溝を並列に掘削する場合，7～10mの間隔を空けましょう。
（2）地盤が弱い場合，作業中に法面が崩れるおそれがあるため，土木作業の関連部局や施工業者の意見を聞き，法面の勾配を調整するなどの対応をとりましょう。

③ 埋却溝の底面において，体液が不均等に貯留された場合，噴出しやすくなります。噴出を防止するため，底面の勾配がきつくならないように注意するとともに，埋却溝が長い場合 には中間に仕切りを入れましょう。














衛
先
管
理
区
域
丙
で
の衛
告
管
区
域
内
で
の
 $\begin{array}{cc}\text { ネ } & 11 \\ \text { ズ } & \text { 愛 } \\ \text { 对 } & \text { 玩 } \\ \text { 策 } & \text { 動 } \\ \text { ネ } & \text { の } \\ \text { を } & \text { 飼 } \\ \text { 変 } \\ & \text { 禁 } \\ & \text { 止 }\end{array}$

飼
養
環
境
に
関
す
る
事
項飼
う
の
は
閴
題
な
い
で
す
か
$?$



珰皆媒
介
す
る
愛
玩
動
物
ネ
ネ



















> ハfカントペー
 ～細過二6热コ家
畜
に
関
す
る
る
事
項



# 衛生 

関係者以外立入禁止

$\mathbf{\Delta}$ 衛生管理区域への立入制限の看板

## に に関 等 る 事 項










（0）



－車両を消毒している様子

 の日かたのく。















機械式薬液
注入装真













## 

$\square$


$\square$




#### Abstract




$\bigcirc$
保
－
$\square$


## －

$\square$








加熱処理の記録の作成及び記録の保管
擋拌しながら摂氏 90 度以上で 60 分間以上又はこれと同等以上の効果を有する
方法（※）で加熱されており，加熱処理の記録の作成及び記録の保管がされている。

$$
\text { ※撹汼しながら } 90^{\circ} \mathrm{C} \text { で } 60 \text { 分間以上, 又は } 95^{\circ} \mathrm{C} \text { Cで } 19 \text { 分間以上, } 100^{\circ} \mathrm{C} \text { で } 6 \text { 分間以上の加熱処理 }
$$

物
品
に
関

る
る
事






「步路6 －年



|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |
| －${ }^{\text {d }}$ |




























 が



















报揿运：－




 K버에․




筑㥸以


野
生
動
物
に
関
す
る
事
項














飼
養
環
境
に
関
व
る
事
項













※おが粉豚舎では，空房となったタイミングで適切な発酵を行い，発酵床の温度を上げることにより消毒の実施とみなすことが可能です



温朋へVのはに

 ＋د










## 肉豚管理表（樣式例）

豚舎No：1－1
農場名：まもるファーム

| 日付 | 頭数 | 死亡とう汰 | 理由 | ワクチンなど | 飼料 | 治療歴 | 備考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 8／11 | 2685 |  |  | $\begin{gathered} \text { OO } \\ 7 ク \text { クチン } \end{gathered}$ | 人工弾前期 |  | 8／11離乵 |
| 8／12 |  |  |  |  | $\downarrow$ | 2頭00：注射 | 2頭七キあり |
| 8／13 | $\bigcirc 50^{\circ} 5$ | 1 | 肺炎 |  | $\downarrow$ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

生年月日：年 月 日 導入日：年 月 日
母豚No．

| 產歴 | 1 1産 | 2産 | 3産 | 4産 | 5産 | 6産 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 種付日 |  |  |  |  |  |  |
| 分娩予定日 |  |  |  |  |  |  |
| 分娩日 |  |  |  |  |  |  |
| 総産子数 |  |  |  |  |  |  |
| 正常産子数 |  |  |  |  |  |  |
| 死産頊数（白／黑） |  |  |  |  |  |  |
| $\vdots$ |  |  |  |  |  |  |








IV
衛
生
管
理
区
域
か
5
の
病
愿
の
散
逸
予
防













しっかりと洗浄をする

汚れが付着し長靴をしっからと洗浄



|  |
| :---: |
| 》\％Hme |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |



車両用消毒槽






防
疫
は
坌
の
農
場
病
原
体 जिन


|  <br>  <br>  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


 が
付
着
又
は
付
着
た














こんな症状を確認したら，速やかに家亩保健衛生所に通報を！

## 通報及び出荷•移動を停止！

※死体，畜産物，排せつ物，衛生管理区域内の物品等も含まれます


恶特
に定
に症出荷が

















特
症
状
以合の


## 











## 界啡 


















|  |  | 消毒薬の種類 |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 逆性石鹷 | オルソ剤 | ヨウ素系 | 塩素系 | $\begin{aligned} & \text { グルタル } \\ & \text { アルデヒド } \end{aligned}$ | 過酢酸 | アルコール | $\begin{aligned} & \text { 消石灰 } \\ & \text { 石灰乳 } \end{aligned}$ |
| 病原体の種類 | 一般細菌 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| $\begin{aligned} & \triangle \bigcirc \\ & \text { 効効 } \\ & \text { 果 } \\ & \text { 弱有 } \end{aligned}$ | 芽胞菌 | $\times$ | $\times$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ |
|  | ウイルス（膜有） | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| $\begin{aligned} & \times \\ & \text { 効 } \\ & \text { 果 } \\ & \text { 無 } \end{aligned}$ | ウイルス（膜無） | $\times$ | $\times$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\triangle$ |
|  | コクシジウム | $\times$ | $\bigcirc$ | X | $\times$ | X | $\times$ | $\times$ | $\bigcirc$ （物理的封込） |
| 消毒 <br> 対象 | 手指 | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | $\bigcirc$ | $\times$ |
| $\triangle 0$ <br> 状適 <br> 況用 <br> 清 $\times$ <br> 楽不 <br> 䫧適 <br> に <br> $\stackrel{\downarrow}{\downarrow}$ <br> 不 <br> 適 | 踏込消毒槽 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\bigcirc$ |
|  | 車両 | $\bigcirc$ | X | X | $\triangle$ <br> （腐食性有） | $\bigcirc$ | X | $\underset{\text { (車内) }}{\bigcirc}$ | $\stackrel{\bigcirc}{\text { (タイヤ) }}$ |
|  | 敷地内 | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | $\triangle$ | $\bigcirc$ | $\times$ | $\times$ | $\bigcirc$ |
|  | 畜舎•設備•器具機材 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ | $\triangle$ <br> （腐食性有） | $\triangle$ <br> （腐食性有） | $\bigcirc$ | $\triangle$ <br> （腐食性有） | $\bigcirc$ <br> （器具機材） | $\bigcirc$ |
|  | 飲水 | $\bigcirc$ | $\times$ | $\triangle$ | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ | $\times$ |
|  | 畜体 | $\bigcirc$ | X | $\bigcirc$ | $\triangle$ | $\times$ | $\times$ | (注射時) | $\times$ |

一般細菌－－大腸菌，サルモネラ属菌など ウイルス（膜有）－－－CSFウイルス，ASFウイルス，PEDウイルスなど
芽胞菌－－－クロストリジウム属菌など ウイルス（膜無）－－FMDウイルス，サーコウイルスなど
※消毒薬の種類や用途により，休薬期間が発生する恐れがあるため，使用にあたつては家保の先生や管理獣医師に相談しましょう


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |





 －rras





| 10 |
| :---: |
|  |  |
|  |

 に




 かnrrjuo



















 －胹品
 －柴追势

県和紫







有
無
を
記
録
す
る
る
と

ontreved


牛
馬
豚
あ
め
ん
苿
ひ
山
羊
の
死
体
な
と
を
 ＂内采那 ${ }^{\circ}$


 －䘄死圭
 ＊＊

大昰算似型离












食
品
煺
環
㰸

機
械
的
伝
播

肘人䚯 背谏

制作
飼養衛生管理基準ガイドブック製作委員会

## 製作委員

MAFF 農林水産省 消費•安全局動物衛生課 －AJAグループ CSF•ASF対策協議会

## 監修

一般社団法人 日本養豚開業獣医師協会（JASV）一般社団法人 日本養豚協会（JPPA）

