5 その他研修

| 研 修 名 | 実 施 日 | 実施内容 | 対 象 者 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 原子力防災基礎研修 | （1）令和4年7月12日（札幌市） （2）令和4年7月14日（倶知安町） （3）令和4年7月15日（倶知安町） | 放射線の基礎，資機材の取扱 い等 | 防災業務関係者 （95人） |
| 原子力災害対策要員研修 | （1）令和4年7月27日（倶知安町） （2）令和4年7月28日（俱知安町） | 原子力防災業務に必要となる住民防護等 | 防災業務関係者 （82人） |
| 放射線防護施設研修会 | 令和 4 年 9 月6日（余市町） | 放射線防護施設の運用等 | 施設関係者等 (18人) |
| 民間事業者研修会 | （1）令和4年9月14日（札幌市） <br> （2）令和4年9月15日（倶知安町） | 放射線の基礎，資機材の取扱 い等 | （1）バス・トラッ <br> ク・建設業関係 <br> 者（26人） <br> （2）社会福祉施設 <br> 関係者（17人） |
| バス事業者に対する出前研修 | 令和 5 年 3 月27日（WEB開催） | 放射線の基礎，原子力防災対策の概要，バス要請•運行要領 の概要等 | バス事業者 |

## 6 地域学習会

| 町 | 実 施 日 | 実施内容 | 対 象 者 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 泊 | 令和 4 年10月31日 | 原子力防災の基礎口識 | 住民 |
|  | 令和 5 年 2 月 17 日 |  | 泊中学校 |
| 共 和 町 | 令和4年7月20日 | 原子力防災の基磘口識 | 共和中学校 |
|  | 令和 4 年 9 月12日 | 原子力防災の基礎知識 | 東陽小学校 |
| 岩 内 时 | 令和 4 年 9 月 8 日 | 原子力防災の基礎知識 | 岩内西小学校 |
| 寿 都 | 令和 4 年 10 月31日 | 原子力防災の基礎知識 | 住民 |
| 蘭 越 町 | 令和 4 年 5 月12日 | 原子力防災の基礎口識など | 住民 |
|  | 令和4年11月26日 |  |  |
|  | 令和 5 年 3 月11日 |  |  |
| 二セコ时 | 令和 5 年 3 月 6 日 | 原子力防災の基礎知識 | 近藤小学校 |
| 積 丹 时 | 令和 4 年 10 月31日 | 安定ヨウ素剤の概要について | 住民 |
| 古 平 时 | 令和 4 年 10 月 31 日 | 放射線に関する基礎研修 | 住民 |
| 全 市 | 令和 4 年 10 月25日 | 放射線に閏する基碟知識なじ | 黒川小学校 |
|  | 令和 4 年 10 月 31 日 |  | 住民 |

北海道原子力防災訓練の実施状況（平成 24 年度（2012 年度）～令和4年度（2022 年度））
訓練は，昭和 63 年度以降毎年度実施しているが，参考として，福島第一原発事故以降の訓練実施状況を掲載する。

| 項 目 | $\begin{gathered} \text { 平成 } 24 \text { 年度 } \\ (2012) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 平成 } 5 \text { 年度 } \\ (2013) \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 平成2 } 6 \text { 年度 } \\ (2014) \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 訓練目的 | 原子力防災に関する防災体制の確立と防災業務関係者の防災技術の向上を図り，併せて防災意識の高揚を図る。 |  |  |
| 訓 練 態 様 | 総合訓練 | 総合訓練 | 総合訓練 |
| 訓練実施日 | 平成 24 年10月24日（水） | 平成25年10月8日（月） | 平成26年10月24日（金） |
| 訓練時間 | 8：30～14：00 | 8：30～15：40 | 8：30～15：40 |
| 参加機開 | 267 機関 | 275 機関 | 352 機関 |
| 参加人員 | $\nabla 9,116$ 人 ［防災業務関係者 2,236 人］ ［住 民 参 加 者 6，880 人］ | $\nabla 10,036$ 人 ［防災業務関係者 2，287 人］ ［住民参加者 7，749人］ | $\begin{aligned} & \nabla 13,130 \text { 人 } \\ & \text { [防災業務関係者 } 1,857 \text { 人] } \\ & \text { [住 民 参 加 者 } 11,273 \text { 人] } \\ & \hline \end{aligned}$ |
| 事 故 想 定 | 冷却機能喪失事故 （地震との複合災害） | 冷却機能喪失事故 （地震との複合災害） | 冷却機能喪失事故 （地震との複合災害） |
| 訓 練 項 目 （訓練内容） | 1 災害対策本部等設置訓練 <br> （1）原子力災害対策本部等設置運営訓練 <br> 2 緊急時通信連絡訓練 <br> 3 緊急時環境放射線モ二タリン <br> グ訓練［測定127地点•2 N－ト］ <br> 4 広報訓練 <br> （1）緊急速報メールの配信 等 5 退避等訓練 <br> （1）住民避難，屋内退避 <br> （2）退避所等開設等訓練 <br> （3）災害時要援護者搬送訓練 <br> （4）立入（交通）規制 <br> 6 緊急被ばく医療活動訓練 <br> （1）救護所設置，措置 <br> ［3箇所， 292 人措置］ <br> （2）安定ヨウ素剤配布準備 <br> （3）負傷者搬送 <br> （4）除染施設の設置•運営 <br> 7 住民生活保全訓練 <br> （1）生活必需物資の搬送 等 8 その他 <br> （1）原子力防災資機材等展示 <br> （2）原子力防災研修会開催 等 | 1 災害対策本部等設置運営訓練 <br> （1）原子力災害文策警戒本部•災害対策本部設置運営訓練 <br> 2 緊急事態応急対策等拠点施設 （代替OFC※）運営訓練 <br> （1）オフサイトセンターの立上げ <br> （2）現地事故対策連絡会議の開催 <br> （3）原子力災害合同対策協議会の運営 <br> 3 緊急時通信連絡訓練 <br> 4 緊急時環境放射線モ二タリン <br> ク訓練［測定195地点•4N－ト］ <br> 5 広報訓練 <br> （1）緊急速報メールの配信 <br> （2）ラジオでの｜聙報の提供 等 6 退避等訓練 <br> （1）住民避難，屋内退避 <br> ［参加住民］ <br> （2）災害時要援護者搬送訓練 <br> （3）交通規制 <br> （4）渋滞を想定した休想場所及び食料•情報の提供 <br> 7 緊急被ばく医療活動訓練 <br> （1）救護所設置，措置 <br> ［1箇所， 379 人措置］ <br> （2）負傷者搬送 <br> （3）除染施設の設置•運営 <br> 8 住民生活保全訓練 <br> （1）生活必需物資の搬送 等 9 その他 <br> （1）原子力防災資機材等展示 <br> （2）原子力防災研修会開催 等 | ```1 災害対策本部等設置運営訓練 (1) 原子力災害対策警戒本部•災 害対策本部設置運営訓練 2 緊急事態応急対策等拠点施設 (代替OFC※) 運営訓練 (1)オフサイトセンターの立上げ (2)現地事故対策連絡会議の開催 (3) 原子力災害合同対策協議会の 運営 3 緊急時通信連絡訓練 4 緊急時環境放射線モ二タリン ク訓練 [測定 202 地点•2ル-ト] 5 広報訓練 (1)緊急速報メール (日本語•英語) の 配信 (2) HP, ツ似-等の活用 等 6 退避等訓練 (1) 住民避難, 屋内退避 [参加住民]```  <br> ```（2）学校•社会福祉施設等に対する避難指示等の伝達 \\ （3）一時帯在場所設置•運営 \\ （4）渋滞を想定した迂回路誘導や交通整理，休息場所の提供 \\ 7 緊急被ばく医療活動訓練 \\ （1）救護所設置，措置 \\ ［2箇所， 312 人措置］ \\ （2）負傷者搬送 \\ （3）避雍車両のスクリーング・除染 8 住民生活保全訓練 \\ （1）生活必需物資の搬送 等 9 その他 \\ （1）原子力防災研修会開催 等``` |
| 防護対策地 区 （避蜼效像町村等） | $\nabla$ 発電所から半径 30km の全方位 （UPZ 圏内 1 3町村） ［防護対策地区順次拡大］ （北東 $\rightarrow$ 東南東 $\rightarrow$ 南） | PAZ：泊村，共和町 <br> UPZ：神恵内村，積丹町，古平町，余市町 | PAZ：泊村，共和町 UPZ：共和町，俱知安町，仁木町，赤井川村 |


| $\text { 項 目 }{ }^{\text {年 度 }}$ | $\begin{gathered} \text { 平成 } 2 \text { 6年度 } \\ (2014) \end{gathered}$ |  | $\begin{aligned} & \text { ¿ 7 年度 } \\ & \text { 2015) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 訓練目的 | 原子力防災に関する防災体制の確立と防災業務関係者の防掞術の向上を図り，併せて防災意識の高揚を図る。 |  |  |
| 訓練態様 | 要素訓練（冬季•暴風雪） | 総合訓練 | 要素訓練（冬季•暴風雪） |
| 訓練実施日 | 平成27年2月6日（金） | 平成27年10月21日（水） | 平成28年2月5日（金） |
| 訓練時間 | 9：00～11：20 | 8：30～15：40 | 9：00～12：00 |
| 参 加機関 | 10 機関 | 378 機関 | 24 機関 |
| 参加人員 | $\begin{array}{ll} \nabla \frac{130 \text { 人 }}{} \\ \text { [防災業務関係者 } & 97 \text { 人] } \\ \text { [住 民 参 加 者 } & 33 \text { 人] } \end{array}$ | $\begin{array}{ll} \nabla 14,004 \text { 人 } \\ \text { [防災業務関係者 } & 2,460 \text { 人] } \\ \text { [住 民参加者 } & 11,544 \text { 人] } \end{array}$ | $\frac{\nabla 231 人}{\frac{\nabla 231}{}} \frac{}{[\text { [防災業務関係者 } 231 \text { 人] }}$ |
| 事 故 想 定 | 冷却機能垡失事故 | 冷却機能喜失事故 （地震との複合災害） | 冷却機能喪失事故 |
| 訓練項目 <br> （訓練内容） | 1 災害対策本部等設置運営訓練 <br> （1）災害対策本部設置運営訓練 <br> 2 緊急時通信連絡訓練 <br> （1）事故情報の伝達 <br> （2）道によるオフサイトセンター機能の代行 <br> 3 広報訓練 <br> 防災行政無線等による住民広報 <br> 4住民避倠誰練 <br> （1）バス避難集合場所の除雪•開設 <br> （2）バス避難の実施［住民32人］ <br> （3）安定ヨウ素剤（模疑）の緊急配布•服用 <br> （4）大雪で孤立した住宅からの住民 （要配慮者）の救出［住民 1人］ <br> 5 その他 <br> （1）共和町と自衛隊による住民救助 の対策協議（図上演習） | 1 災害対策本部等設置運営訓練 <br> （1）原子力災害対策警戒本部•災害対策本部設置運営訓練 <br> 2 緊急事態応急対策等拠点施設 （OFC）運営訓練 <br> （1）オフサイトセンターの立上げ <br> （2）現地事故対策連絡会議の開催 <br> （3）原子力災害合同対策協議会の運営 <br> 3 緊急時通信連絡訓練 <br> 4 緊急時環境放射線モ二タリン ク訓練［測定 219 地点•2 N－ト］ 5 広報訓練 <br> （1）緊急速報メール（日本語•英語）の配信 <br> （2）HPの活用 等 6 住民避難信川練 <br> （1）住民避難，屋内退避 ［参加住民］ <br> （2）学校•社会福祉施設，宿泊施設等に対する避傽指示等の伝達 <br> （3）一時带在場所設置•運営 <br> （4）渋滞を想定した迂回路誘導や交通整理，休憩場所の提供 <br> 7 緊急被ばく医療活動訓練 <br> （1）避蜼退域時検査場所設置 <br> ［2箇所，車両28台，住民 105人検査］ <br> （2）負傷者搬送 <br> （3）安定ヨウ素剤の緊急配布 <br> 8 物資緊急輸送訓練 <br> （1）生活必需物資の供給 <br> 9 その他 <br> （1）原子力防災研修会開催 等 | 1 災害対策本部等設置運営訓練 <br> （1）災害対策本部設置運営訓練 <br> 2 緊急時通信連絡訓練 <br> （1）事故｜静報の伝達 <br> （2）道によるオフサイトセンター機能 の代行 <br> 3 広報訓練 <br> 防災行政無線による住民広報 4住民避倠誰練 <br> （1）バス避隹集合場所の開設 <br> （2）大雪で孤立した住宅からの住民 <br> （要配慮者）の救出 <br> （3）避難道路等の除雪 <br> 5 緊急被ばく医療活動訓練 <br> （1）一時滞在者への安定ヨウ素剤（模擬）の緊急配布 <br> 6 その他 <br> （1）泊村，自衛㥞，地元消防による住民救助の対策協議（図上演習） <br> （2）共和町による安定ヨウ素剤の緊急配布体制の確恐（図上演習） <br> （3）冬季におけるオフサイトセンター への要員参集 |
| 防護対策地 区 （避勸伩像町村等） | PAZ：泊村，共和町 UPZ：屋内退避 | PAZ：泊村，共和町 UPZ：岩内町，寿都町，蘭越町，二セコ町 | PAZ：泊村，共和町 UPZ：屋内退避 |

[^0]| $\text { 項 目 }{ }^{\text {年 }} \text { 度 }$ | 平成28年度$(2016)$ |  | $\begin{gathered} \text { 平成29年度 } \\ (2017) \\ \hline \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 訓練目的 | 原子力防㜽に関する防災体制の確立と防災業務開係者の防災技術の向上を図り，偾せて防災意識の高揚を図る。 |  |  |
| 訓練態様 | 総合䚯練［国との合同訓練］ | 要素恶練（冬季•暴風雪） | 総合䚯繙 |
| 訓練実施旦 | 平成28年11月13日（日）／14日（月） | 平成29年2月4日（ （） | 平成30年2月5日（月）／2月8日（木） |
| 訓練時間 | 8：30～17：00／9：00～16：00 | 9：00～15：40 | 9：00～15：30／8：40～15：00 |
| 参加機関 | 364 機関 | 30 機関 | 386 機関 |
| 参加人員 | $\frac{\nabla 18,278 \text { 人 }}{\text {［防災業務関係者 } 5,523 \text { 人］}}$ ［住民参加者 12,755 人］ | $\nabla 461$ 人  <br> ［防血業務関係者 403 人］ <br> ［住 民参加者 58 人］ | $\nabla 11,744$ 人 <br> ［防災業務閉係者 3，488人］ ［住民参加者 8，256人］ |
| 事故想定 | 冷却嘰能捛失事故 （地震•津波との複合災害） | 冷却機能㠇失事故 |  |
| $\begin{aligned} & \text { 訓 練 項 目 } \\ & \text { (訓練内容) } \end{aligned}$ | 1 災害対策本部等設置運営訓練 <br> （1）原子力災害対策警戒本部•災害対策本部設置運営訓練 <br> 2 緊急事態応急対策等拠点施設 （OFC）運営䚯練 <br> （1）オフサイトセンターの立上げ <br> （2）現地事故対策連絡会議の開催 <br> （3）原子力災害合同対策協議会の運 <br> 3 緊急時通信連絡訓練 <br> 4 緊急時擐境放射線モ二タリン <br> ク訓練［測定195地点•3N－ト］ <br> 5 広報訓練 <br> （1）緊急速報メール（日本語•英語）の配信 <br> （2）HP の活用 等 <br> 6 住民避㒕䚯練 <br> （1）住民避難，屋内退避 ［参加住民］ <br> （2）外国人観光客を想定し多言語に よる誘導•避難 <br> （3）一時滞在場所設置•運営 <br> （4）渋滞を想定した迂回路誘導や交通整理 <br> 7 原子力災害医療活動訓練 <br> （1）避難退域時検査場所設置 <br> ［2箇所：車両16台，住民65人検査］ <br> （2）負傷者搬送 <br> （3）安定ヨウ素剤の緊急配布 <br> 8 物資緊急輸关訓練 <br> （1）生活必需物資の供給 <br> 9 その他 <br> （1）原子力防災研修会開催 等 | 1 緊急事態応急対策等拠点施設 （OFC）運営訓練 <br> （1）臨時O F Cの開設（道庁危機管理センター） <br> （2）臨時O F Cから北海道原子力防災センター（OFC）への移転 <br> （3）TV会議システムを活用した情報共有や意思決定 <br> 2 緊急時モ二タリングセンター （EMC）運営訓練 <br> （1）臨時EMCの開設（原子力環境 センター札幌分室）やO F Cへ の移転 <br> 3 住民避蜼誰練 <br> （1）P A Z内施設皺地緊急事態要避隹者の救出［住民1人］ <br> （2）PA Z内住民の避難［住民52人］ <br> 4 安定ヨウ素剤の緊急戸別配布訓練［住民5人］ <br> 5 ヘリコプターによる物資緊急輸关訓練 <br> （1）陸上自衛隊ヘリコプターによ る可搬型携帯電話基地局の空輸 <br> （2）小樽建設势会による臨時へリ ポート開設のための除雪 <br> ※国の原子力総合防災訓練の一環 として実施 | ○意思決定䚯練 平成 30 年 2 月 5 日（月） <br> 1 災害対策本部等設置運営訓練 <br> 2 緊急事態応急対策等拠点施設（OFC）運学訓幻 <br> （1）現地事故対策連絡会議の開催 <br> （2）原子力災害合同対策協議会の運営 <br> 3 緊急時通信連絡訓練 <br> 4 緊急時環境放射線モ二タリンク訓練 <br> 5 広報訓練 <br> ○実動訓練 平成 30 年2月8日（木） <br> 1 緊急時環傹放身線モ二タリング <br> 訓練［測定179地点•3N－「］ <br> 2 広報訓練 <br> （1）緊急速報メール（日本語•英語）の配信 等 <br> 3 住民避噰訓練 <br> （1）住民避難，屋内退避 <br> （2）外国人観光客を想定した多言語に よる誘導•避難 <br> （3）一時滞在場所設置•運営 <br> （4）渋滞を想定した迂回路誘尊や交通整理 <br> （5）自宅での屋内退避が困難な場合を想定した屋内退避•避傽 <br> 4 原子力災害医療活動訓練 <br> （1）避蘺退域時検査場所設置 <br> ［2箇所：車両 24 台，住民 53 人検査］ <br> （2）被ばく傷病者の医療措置 <br> （3）安定ヨウ素剤の緊急配布 <br> 5 物資緊急輸前䚯練 <br> （1）生活必需物資の供給 <br> 6 その他 <br> （1）原子力防災研修会開催 等 |
| $\begin{aligned} & \text { 防護対策 } \\ & \text { 地 } \\ & \text { (避維对像梱㭙等) } \end{aligned}$ | PAZ：泊村，共和町 UPZ：岩内町，神恵内村，積丹町，古平町 | PAZ：泊村，共和町 UPZ：屋内退避 | PAZ：泊村，共和町 UPZ：岩内町，寿都町，蘭越町 |


| 項 目 | $\begin{gathered} \text { 平成 30年度 } \\ (2018) \\ \hline \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 訓練目 的 | 原子力防災に関する防災体制の確立と防災業務関係者の防災技術の向上を図り，併せて防災意識の高揚を図る。 |  |
| 訓練態様 | 総合訓練 | 冬季要素訓練 |
| 訓練実施日 | 平成30年10月22日（月） | 平成31年2月4日（月） |
| 訓練時間 | 9：00～15：30 | 8：30～16：00 |
| 参加機関 | 390 機関 | 75 機関 |
| 参加人員 | $\nabla$ 14，142人 <br> ［防災業務関係者 3，365人］ <br> ［住民参加者 10，777人］ | $\begin{aligned} & \nabla 483 \text { 人 } \\ & \text { [防災業務関係者 } 483 \text { 人] } \end{aligned}$ |
| 事 故 想 定 | 冷却機能喪失事故 （台風との複合災害） | 冷却機能喪失事故 （地震との複合災害） |
| 訓練項目 （訓練内容） | 1 災害対策本部等設置運営訓練 <br> 2 緊急事態応急対策等拠点施設（OFC）運営訓練 <br> （1）現地事故対策連絡会議の開催 <br> （2）原子力災害合同対策協議会の運営 <br> 3 緊急時通信連絡訓練 <br> 4 緊急時環境放射線モ二タリング訓練［測定192地点• $2 \mathrm{~N}-\mathrm{r}]$ <br> 5 広報訓練 <br> （1）緊急速報メール（日本語•英語）の配信 等 6 住民避難信川練 <br> （1）住民避難，屋内退避 <br> ［参加住民］ <br> （2）観光客（外国人を含む）に対する情報提供や避信誘導 <br> （3）一時滞在場所設置•運営 <br> （4）孤立集落の発生を想定した陸路•海路•空路を用いた避難 <br> （5）自宅での屋内退避が困難な場合を想定した屋内退避•避難 <br> 7 原子力災害医療活動訓練 <br> （1）避難退域時検査場所設置 <br> ［2箇所：車両20台，住民54人検査］ <br> （2）被ばく傷病者の医療惜置 <br> （3）安定ヨウ素剤の緊急配布 <br> 8 物資緊急輸关訓練 <br> （1）生活必需物資の供給 <br> 9 その他 <br> （1）原子力防災研修会開催 等 | （ブラインド方式による訓練実施） <br> 1 緊急事態応急対策等拠点施設（OFC）運営訓練 <br> （1）オフサイトセンターへの要員参集 <br> （2）複合災害を想定した防災関係機関との対応の調整 <br> （3）防護措置の実施方針を確忍•調整 <br> 2 災害対策本部等設置運営訓練 <br> （1）道災害対策本部を設置•運営 <br> （2）北海道危機管理センターにおける指揮室の運営 <br> 3 緊急時通信連絡訓練 <br> 4 緊急時環境放射線モ二タリン グ訓練 <br> （1）道による緊急時モ二タリング <br> 及び国によるEMC立上げ準備 への協力 <br> （2）EMCを拠点としたモ二タリングの統括，関係機関との連携 <br> 5 広報訓練 <br> （1）OFCプレスルームにおける模疑記者会見の実施 等 <br> 6 その他 <br> ゲート型モ二ターによる車両検査訓練 <br> （1）凍結路面におけるゲート型モ二ターによる車両検査手順の碓認 |
| 防護対策地 区 （避蜼対象町村等） | PAZ：泊村，共和町 <br> UPZ：共和町，二セコ町，俱知安町，仁木町，赤井川村 | PAZ：泊村，共和町 UPZ：屋内退避 |


| 項 目 | 令和元年度 （2019） |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 訓練目的 | 原子力防㜽に関する防㜽体制の磪立と防災業䂆 | 係者の防巡技術の向上を図わ，倿て防災意識の高揚を図る。 |
| 訓練態様 |  | 総合䚯練 |
| 訓練実施旦 | 令和元年11月17日（日） | 会和2年2月6日（木）／2月13日（木） |
| 訓練時間 | 9：00～12：00 | 9：00～16：00 |
| 参加機関 | 10 機関 | 379 機関 |
| 参加人員 | ［防災業務関係者 43 人］ ［外国人参加者 22人］ |  |
| 事故想定 | 冷却機能能声失事故 | 冷却嘰能駘失事故 （雪害との複合災害） |
| 訓練項目 （訓練内容） |  <br> （1）役場と宿泊施没間での通信連絡 <br> （2）外国人宿泊客等への多言語による情報提供 や避僮信秀導 <br> （3）多言語で作成した資料による情報提供 <br> 2 観光客緊急サポートステーション開設訓練 <br> （1）観光客サポートステーションの開設 <br> （2）通訳による多言語での相談対応 <br> （3）災害情報の提供 | ○意思決定訓練 令和2年2月6日（木） <br> 1 災害対策本部等設置運営訓練 <br> 2 緊急事態応急対策等拠点施設（OFC）運営訓練 <br> （1）原子力災害合同対策恊議会の運営 <br> 3 緊急時通信連絡訓練 <br> 4 緊急時環境放身線モ二タリング訓練 <br> 広報訓練 <br> 実動訓練 令和2年2月13日（木） <br> 1 緊急時環境放射線モ二タリング訓練 <br> ［測定179地点•3N－下］ <br> 2 広報訓練 <br> （1）緊急速㪕メール（日本語•英語）の配信 等 <br> 3 住民避竧信練 <br> （1）住民避難，屋内退避 <br> ［参加住民］ <br> （2）一時滞在場所設置•運営 <br> （3）渋滞を想定した交通誘導や交通整理 <br> 4 原子力災害医療活動訓練 <br> （1）避難退域時検査場所設置 <br> ［2箇所：車両34台，住民 48 人検査］ <br> （2）被ばく傷病者の医療措置 <br> （3）安定ヨウ素剤の緊急配布 <br> 5 物資緊急輸关訓練 <br> （1）生活必需物資の供給 <br> 6 その他 <br> （1）原子力防災研修会開催 等 |
| $\begin{aligned} & \text { 防護対策 } \\ & \text { 地 } \\ & \text { (避維对掾㽗村等) } \end{aligned}$ | 外国人観光客宿泊施設：積丹町 <br> 観光客緊急サポートステーション：北海道开 | PAZ：泊村，共和町 UPZ：神恵内村，積丹町，古平町，余市町 |


|  | $\begin{gathered} \text { 令和2年度 } \\ (2020) \end{gathered}$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 訓練目的 | 原子力防災に関する防災体制の確立と防災業務関係者の防災技術の向上を図り，併せて防災意識の高揚を図る。 |  |  |
| 訓練態様 | 総合訓練 | 総合訓練 | 要素訓練 <br> （代替オフサイトセンター開設•運営訓練） |
| 訓練実施日 | 令和2年10月31日（土） | 令和3年10月28日（木） | 令和4年2月22日（火） |
| 訓練時間 | 8：45～16：00 | 8：30～14：30 | 13：00～16：00 |
| 参 加機 関 | 352 機関 | 345 機関 | 43 機関 |
| 参加人員 | $\nabla \frac{4,593 \text { 人 }}{\text {［防災業務関係者 }} 1$ 1，551人］ <br> ［住民参加者 |  |  |
| 事 故 想 定 | 冷却機能喪失事故 （感染症㐬行下における地震との複合災害） | 冷却機能喪失事故 <br> （感染症流行下における台風との複合災害） | 原子力災害時における オフサイトセンターの機能不全 |
| 訓 練 項 目 （訓練内容） | 1 災害対策本部等設置連営訓練 <br> 2 緊急事態応急対策等拋点施没（OFC）運営訓瑓 （1）現地事故対策連絡会議の開催 <br> （2）原子力災害合同対策協議会の運営 <br> 3 緊急時通信連絡訓練 <br> 4 緊急時環境放射線モニタリング訓練 ［測定 181 地点•2Nト］ <br> 5 広報訓練 <br> （1）防災行政無線やTwitter による広報 等 6 住民避難信川練 <br> （1）住民避難，屋内退避 <br> ［参加住民］ <br> （2）一時滞在場所設置•運営 <br> （3）感染症対策を講じた避倠所の開設•運営 （外国人への多言語による情報伝達） <br> （4）孤立地域の発生を想定した陸路•海路•空路を用いた避難 <br> （5）渋帯を想定した交通新導や交通整理 7 原子力災害医療活動訓練 <br> （1）避蜼退域時検査場所設置 <br> ［2箇所：車両41台，住民51人検査］ <br> （2）被ばく傷病者の医療措置 <br> （3）安定ヨウ素剤の緊急配布 <br> 8 物資等緊急輸送訓練 <br> （1）生活必需物資の供給 <br> （2）燃料，電力供給 <br> 9 その他 <br> （1）原子力防災研修会開催 等 | 1 災害対策本部等設置運営訓練 <br> 2 緊急事態応急対策等拋点施没（OFC）運営业煉 <br> （1）現地事故対策連絡会議の開催 <br> （2）原子力災害合同対策協議会の運営 <br> 3 緊急時通信連絡訓練 <br> 4 緊急時環境放射線モ二タリング訓練 <br> ［測定 200 地点•2Nト］ <br> 5 広報訓練 <br> （1）ホームページやTwitterによる広報 等 6 住民避唫手順の確認訓練 <br> （1）住民見立て避難，屋内退避 <br> ［参加者］ <br> （2）要配慮者屋内退避•避難 <br> （3）放射線防護施設運営 <br> （4）一時帯在場所設置•運営 <br> （5）感染症対策を講じた避偉隹所開設 <br> （6）外国人避難者への情報伝達 <br> （多言語による瀞報提供及び相談対応） <br> （7）孤立地区の発生を想定した陸路•空路を用いた避傋 <br> （8）避難絲路緊急迂回誘導（ブラインド方式） <br> （通行止めによる緊急的な迂回路への誘導） <br> （9）車両動態管理•情報伀達 <br> 7 原子力災害医療活動訓練 <br> （1）安定ヨウ素剤の緊急配布 <br> （2）避難退域時検査場所開設•運営 <br> ［1箇所：車両17台，住民40人検査］ <br> （3）被ばく傷病者の医療措置 <br> 8 発電機車による電力供給訓練 | 1 機能移転に係る国•道•関係自治体等 での調整及び情報共有 <br> 2 要員の移転と資機材搬送に係る手順 の確認 <br> 3 代替オフサイトセンターの開設及び運営体制の確恐 |
| 防護対策地 区 （避難対嶑町村等） | PAZ：泊村，共和町 <br> UPZ：岩内町，寿都町，蘭越町，二セ乙町 | PAZ：泊村，共和町 <br> UPZ：共和町，俱知安町，仁木町，赤井川村 | 代替オフサイトセンター ：喜茂別町農村環境改善センター |


| 年 度項 目 | $\begin{gathered} \text { 令和4年度 } \\ (2022) \\ \hline \end{gathered}$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 訓練目的 | 原子力防災に関する防災体制の確立と防災業務関任 | の防災技術の向上を図り，併せて防災意識の高揚を図る。 |
| 訓練態様 | 総合訓練 | 要素訓練 （オフサイトセンター初動対応訓練） |
| 訓練実施日 | 令和4年10月31日（月） | 令和5年2月9日（木） |
| 訓練時間 | 9：00～15：00 | 13：00～16：30 |
| 参加機関 | 336 機関 | 50 機関 |
| 参 加人員 | $\nabla 11,162$ 人 ［防災業務関係者 2,824 人］ ［住 民参 加 者 8,338 人］ | $\begin{gathered} \nabla \text { 良 } \\ \text { [防災業務関係者 } \\ 138 \text { 人] } \end{gathered}$ |
| 事 故 想 定 | 冷却機能喪失事故 <br> （感染症流行下における地震との複合災害） | 冷却機能喪失事故 |
| 訓練項目 （訓練内容） | 1 災害対策本部等設置運営訓練 <br>  <br> （原子力災害合同対策協議会の運営） <br> 3 緊急時通信連絡䚯練 <br> 4 緊急時環境放射線モ二タリング訓練 <br> ［測定 153 地点•2N－ト］ <br> 5 広報訓練 <br> （ホームページや Twitter による広報 等） <br> 6 住民避難信川練 <br> （1）住民避難，屋内退避 <br> ［参加住民］ <br> （2）要配慮者屋内退避•避難 <br> （3）放射線防護施設運営 <br> （4）一時帯在場所設置•運営 <br> （5）感染症対策を講じた避侯仿艮開設•運営 <br> （6）孤立地区の発生を想定した陸路•海路•空路 を用いた避難 <br> （7）避維経路緊急迂回誘導（ブラインド方式） <br> （通行止めによる緊急的な迂回路への誘導） <br> （8）バス運転手の防護対策 <br> （車両中継ポイント開設） <br> （9）災害時外国人支援センターの開設 <br> （10）観光客緊急サポートステーションの開設 <br> 7 原子力災害医療活動訓練 <br> （1）安定ヨウ素剤の緊急配布 <br> （2）避難退域時検査場所開設•運営 <br> ［2箇所：車両29台，住民88人検査］ <br> （3）被ばく傷病者の医療措置 <br> 8 発電機車による電力供給訓練 <br> 9 その他 <br> （原子力防災研修会開催 等） | 1 オフサイトセンターへの緊急参集訓練 <br> 2 オフサイトセンター立ち上げ訓練 <br> 3 オフサイトセンター運営訓練 <br> （1）事故の状況や防災関係機関の対応状況を収集•整理 <br> （2）TV会議による情報共有と対策の確認 <br> 4 通信連絡訓練 |
| 防護対策地区 （避鞾伩対象町村等） | PAZ：泊村，共和町 <br> UPZ：泊村，神恵内村，積丹町，古平町，余市町 | PAZ：泊村，共和町 UPZ：屋内退避の準備 |

1 調査目的
避難に際しての住民意識に関することを調査し，避雉等に関する施策の基礎資料を得る
2 調査対象

| 避難訓練参加者（ただし，保育所•小学生•中学生を除く） |  |
| :--- | :--- |
| 淋 | 33 名 |
| 共和町 | 18 名 |
| 倶知安町 | 24 名 |
| 積丹町 | 31 名 |
| 古平町 | 10 名 |
| 亿町 | 2 名 |
| 余市町 | 34 名 |
| 計 | 152 名 |

3 調査実施方法
アンケート用紙を配布
4 年代別回答状況


## 5 調査結果

＜設問内容＞
問 1．あなたのお住まいの地域は，泊発電所から概ね5キロ圏内（PAZ），泊発電所から概ね5キロから
30 キロ圏内（UPZ）のどの区分に該当するのか知っていますか？
（1）知っている
（2）知らない


問 2．あなたがお住まいの地域の原子力災害時におけるバス集合場所や避難先自治体を知っていますか？（複数回答可）
（1）バス集合場所を知っている
（2）避難先自治体を知っている
（3）知らない


問 3．防災グッズや感染症対策グッズをご家庭で備えていますか？
（1）防災グッズ（複数回答可）
（1）防災（非常）食，ペットボトルの水
（2）ヘルメット，防災ずきん
（3）携帯ラジオ
（4）非常時に使用する日用生活用品
（5）非常用トイレ・携帯トイレ
（6）非常用電源
（7）応急医療品
（8）懐中電灯
（9）その他回答


（2）感染症対策グッズ（複数回答可）
（1）アルコール消毒液
（2）マスク
（3）体温計
（4）その他回答

## っその他回答

－石けん
－パルスオキシメーター
－コロナ検査キット


問 4．本年度の訓練に参加し，原子力防災意識の向上や理解促進に役立ちましたか？
（1）大いに役立った
（2）役に立った
（3）役に立たなかった

$$
\begin{aligned}
& \text {-意見 } \\
& \text { - 万がーの事態について考えるきっかけを持つことは大事だと } \\
& \text { 思うから。 } \\
& \text {-初めての体験でしたが, 一番関心を持つべき地域で仕事に携 } \\
& \text { わっているのだなと感じた。一年に一回は大規模訓練は必要 } \\
& \text { だと思うが, バス内で詳しい状況等いろいろなお話があると良 } \\
& \text { いのかなと思いました。 } \\
& \text { - 実際に起きてしまった場合の対応などを知ることができたから。 } \\
& \text { - 実際に身体を動かしてみることで非常時に役立つと感じた。 } \\
& \text { - 訓練に参加することで防災に対する意識が高まる。 } \\
& \text { あまり身近に感じていなかったのが, 参加して「「安定ヨウ素剤」 } \\
& \text { なるものの名前, 役割等を知り, ためになりました。 } \\
& \text { - 普段の訓練では原子力の事を扱う訓練があまりないので役に } \\
& \text { 立ちました。 } \\
& \text { など }
\end{aligned}
$$



問 5．今回の訓練では，さまざまな広報手段により情報の発信を行いましたが，どのような広報手段であなたに情報が伝わりましたか？（複数回答可）
（1）住民広報車
（2）防災行政無線
（3）緊急速報メール
（4）道ホームページ
5）その他回答
（6）伝わらなかった

| $\diamond そ の$ 他回答 |
| :--- |
| •IP電話 |
| •役場からのFAX など |



問6．問5で「」」以外を選んだ方以外にお聞きします。訓練広報の内容は理解できましたか？
（1）十分理解できた
（2）概ね理解できた
（3）理解できなかった


問 7 ．安定ヨウ素剤の配布を受けた方にお伺いします。
安定ヨウ素剤の配布を受けた際の説明は理解できましたか？
（1）十分理解できた
（2）概ね理解できた
（3）理解できなかった


問 8 ．避難退域時検査を受けた方にお伺いします。
避難退域時検査場所での検査の流れは理解できましたか？
（1）十分理解できた
（2）概ね理解できた
（3）全く理解できなかった


問 9．バス避難や避難所で検温や手指消毒等の感染症対策を実施しましたが，十分だと感じましたか？
（1）十分だった
（2）概ね十分だった
（3）不十分だった


問 1 0．北海道では啓発資料を配布し，原子力防災について広報を行っていますが， あなたが目にしたことがある広報は何ですか？（複数回答可）
（1）原子力防災のしおり
（2）北海道原子力防災カレンダー
（3）ほつかいどう原子力環境だより
（4）原子力防災だより
⑤ 読んだことがあるが，どの広報かわからない
（6）その他回答


なし


問11．よりよい広報にするため，どのような改善が必要だと思いますが？

```
-防災グッズなどの紹介
-地区ごとに説明会を開くなどして住民の疑問に具体的に答える。
- 様々な媒体を活用した, 幅広い住民に周知できるような広報。
- - 当該意識を持つために, 貝体的に避難が必要な状況を周知させておく。
    - 普段の生活で必ず目に入る所等にポスターを貼るべき。
    - 言葉での説明も大事ですが, 絵文字などを多く使って伝わりやすくしてほしい。
など
```

【自由意見】今回の訓練，避難など全般に関するご感想，ご意見やご要望があればお聞かせください。

```
-くり返しくり返し伝えていくこと, 訓練していくことが大切。
-参加しやすい環境(休日開催)など。
•楽しいイベントと同時に行い, より参加したくなるようにするなどのエ夫がほしい。
•町村に長期滞在している町外の人への対応も検討してほしい。
- 今回の様な訓練を行うことで緊急事態が起きた時でも慌てずに行動できるようになると思うので参加できて良かったです。
•コロナ禍なので難しかったと思いますが, 避難訓練は大勢の人が参加できる形の方がより良いと思います。
-人数も少なくのんびりしていて緊迫感がない。実際に事故が起きたらと思うと不安です。
•実際の作業状況を目で見て確認でき, 理解が深まった。
-子どもがいるのでもう少し時間に余裕があると助かります。
•避難先での全体的な指示が必要。情報か錯綜して, 行動判断ができなかった。
- 良に一回は必要だと思うが, もう少し具体的に状況の説明や訓練の意義的なものも含めて, バス内でのお話があると
    良いのではと思いました。
    * 距離感が分かり現実味がわきました。避難が必要となった場合には, 今回の経験が活きると思います。
```


## －令和 4 年度（2022 年度）－北海道原子力防災総合訓練

## 主 催

北海道，泊村，共和町，岩内町，神恵内村，寿都町，蘭越町，二セコ町，倶知安町，積丹町，古平町，仁木町，余市町，赤井川村

## 目 的

$\square$ 万ーの場合に防災対策を円滑に実施できるよう，関係機関との連携や関係者の防災技術の向上を図る。
$\square$ 住民の皆さまの防災意識を高め，防災対策に関する理解促進を図る。

## 実施日時

令和4年10月31日（月） 9 時 00 分～15時00分（予定）
※新型コロナウイルス感染症等の状況によっては，訓練項目の変更•中止をする場合があります。

## 訓練項目

－災害対策本部等設置運営訓練
OFC）
－オフサイトセンター（OFC）運営訓練••関係機関からの要員による OFC の運営
○住民避難訓練•••••••••••••避難所等への住民避難や屋内退避
○広報訓練•••••••••••••••広報車等による広報

- 緊急時通信連絡訓練••••••••••関係機関等との通信連絡
- 緊急時環境放射線モニタリング訓練•••環境放射線の測定，環境試料の分析

○原子力災害医療活動訓練••••••••避難退域時検査や簡易除染の実施 など ※新型コロナウイルス感染防止対策等を講じた上で実施します。


広報訓練 （広報車による広報）


住民避難訓練
（バスによる避難）


原子力災害医療活動訓練 （避難退域時検査）
※掲載している写真は，過去に実施した訓練風景です。

## お 願 い

訓練当日である10月31日（月）は，防災行政無線や広報車などを使つて広報訓練を行うほか，各町村から，お持ちの携帯電話に緊急速報メールが配信される場合があります。 また，大型バス，自衛隊車両などが多数訓練走行いたしますので，あらかじめご了承 いただくとともに，ご協力をよろしくお願いいたします。


[^0]:    ※福島第一原発事故を踏まえ，オフサイトセンターを移転整備（平成27年8月3日供用開始）

