# 平成22年度京都府食品衛生監視指導計画実施状況中間報告 <br> （平成22年4月1日～9月30日） 



京 都 府

# 平成 22 年度京都府食品衛生監視指導計画実施状況中間報告 

京都府健康福祉部生活衛生課

## 食中毒予防推進強化期間（7月1日～9月30日）の取組結果

7月1日から9月30日までを「食中毒予防推進強化期間1と定め，府内で製造，流通又は販売される食品の安心•安全確保を図るため，関係部局と緊密に連携を図りながら，食品の衛生的な取扱い，不良食品の排除，適正な表示の実施等について，府内の大規模食品製造施設を はじめ，食品関係事業者に対する監視指導を強化しました。

また，（社）京都府食品衛生協会（以下，食品衛生協会という。）の協力を得て，食品衛生推進員等と連携•協働し，府民に対する広報活動等を行らことにより，食品衛生思想の普及•啓発活動を実施し，夏期における食中毒の予防対策や一層の食品衛生の向上を図るための取組み を行いました。
（1）重点的取組事項
広域流通食品事業者に対し自主衛生管理と法令遵守の推進

- フードスタンプ，ATP P 測定を活用した厨房等の污染状況の点検•指導
- 不適正な表示の排除のための監視指導，講習会の実施
- 街頭啓発等（啓発資材の配布，街頭パレード）
- 食品衛生監視機動班による重点的監視指導
- 食品衛生推進員等との連携による自主衛生管理の推進等
- 集団給食施設，敬老会への食事提供施設に対する監視指導
- 食肉を生で提供する施設及び客自らが生肉を調理する施設に対する重点的監視
（2）監視指導
ア 許可を要する施設の監視指導
のベ3，017施設の監視指導を実施した結果では，らち1事業者を食品衛生法違反 で行政処分（営業停止（1））を行いました。

その他の施設については，食品衛生上の重大な問題はありませんでした。

| 行政処分件数 | 違反の内容 |
| :---: | :---: |
| 1 件 | •腸炎ビブリオによる食中毒の発生 |

## 1 許可を要しない施設の監視指導

のベ1，041施設の監視指導を実施しました。
学校や社会福祉施設等の集団給食施設に対し，「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成9年3月24日付け衛食第85号厚生省生活衛生局長通知）に基づく監視指導を実施 しており，学校給食施設にあっては，市町村教育委員会等と緊密な連携のもと取り組ん でいます。

ウ フードスタンプ，ATP測定による検査
食品衛生推進員「京の食＂安全見はり番＂」等と連携•協働して，飲食店営業を中心 に巡回し，従事者の手指，調理用具，铝房設備等の細菌活染の状沉を，フードスタンプ及びATP測定を利用して確認しました。

フードスタンプで食中毒菌が検出された施設，ATP測定で污染度が高かった施設に対して衛生指導を行いました。

| 実施件数 | 指導件数 |
| :---: | :---: |
| 6,695 件 | 105 件 |

フードスタンプ：検査対象を培地に接触させて一定期間培養し，微生物の発生状況により汚染度を評価する検査方法
A T P 測 定：微生物が体内にエネルギー源として持つているATPを，調理器具などの拭き取り により測定することで，污染度を評価する検査方法

## エ 食品表示の点検

食品衛生監視員が広域振興局農林商工部職員，食品衛生推進員「京の食＂安全見はり番＂」等と連携し，大規模小売店舗を中心に，食品販売施設で食品表示の一斉点検を実施しました。

国産品9，306件，輸入品631件の表示を確認したところ，表示違反は確認され ませんでした。（実施件数 次ページ表）

## オ アレルギー食品関係施設の監視指導

のベ117施設の加工食品製造施設に対して，アレルギー食品の混入防止措置，原材料の取扱い状況，製品の表示との整合性等を確認した結果，いずれの施設においても問題は認められませんでした。

|  | 監視指導施設数 | 指導施設数 |
| :--- | ---: | ---: |
| アレルギー食品表示に係る監視指導 | 117 件 | 0 件 |

力 輸入食品（生鮮セルリアック）の回収命令
検疫所のモニタリング検査で，府内の事業者が輸入した「オーストラリア産生鮮セル リアック」，から基準値を超える残留農楽が検出されたため，食品衛生法違反として違反品40キログラムの回収を命令しました。

## 【京都府の対応】

- 輸入業者から始末書•報告書の徵収，再発防止の厳重指導
- 流通先自治体（2市）に流通状況の現地調査•調査結果報告を侬頼
- 延べ 8 卸•販売店に違反品の回収を指示
- 違反品の回収，廃铩の状沉を確認
- 厚生労働省への措置状況等の報告

期間中の表示点検実施件数とりまとめ

（3）事業者等の衛生教育
各保健所の食品衛生監視員が講師として出向き，食中毒予防，食の安心•安全，事業所 の衛生管理等をテーマに講演，意見交換，質疑応答等を実施しました。

| 対 象 | 実施回数 | 参加人数 |
| :---: | ---: | ---: |
| 事業者 | 24 回 | 1,257 名 |
| 消費者 | 10 回 | 246 名 |
| 従事者 | 23 回 | 1,969 名 |
| その他 | 3 回 | 37 名 |
| 合 計 | 60 回 | 3,509 名 |

（4）府民広報
新聞，市町村広報紙等への食中毒予防啓発記事の掲載，街頭での啓発資材の配布等によ り，消費者を中心に広く食中毒に対する注意喚起を行いました。

また，食品関係事業者を対象に関係団体広報紙を活用し，食中毒好発期における食品の衛生的取扱いの徹底を求めました。

| 方 |  | 法 | 発行部数等 | 備 考 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 聞 | 48,600 部 | 食中毒予防啓発記事の掲載，連載 |
| 市町村広報紙 |  |  | 97， 400 部 |  |
| 保健所広報紙 |  |  | 18， 200 部 |  |
| その他 |  | 啓発資材 | 9， 000 枚 | チラシ，テッシュ，らちわ |
|  |  | 衛生協会紙等 | 6， 0000 部 |  |
|  |  | 車（啓発看板） | 7 保健所 |  |

（5）「食中毒注意報」の発令
期間中，財団法人日本気象協会に委託して気温•湿度等の気象データを調査解析し，食中毒が発生しやすい気象条件と判断される場合は，「食中毒注意報」を発令し，各保健所，府教育委員会，食品衛生協会，報道機関等を通じて関係各機関及び食品関係事業者に周知 しています。
平成 22 年度については，以下のとおら計 15 回「食中毒注意報」を発令しました。

| 食中毒注意報 | 発令月日（発令時間） |  | 発令状況 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 南部（5 回） | 北部（13回） |
| 第 1 号 | ＂7月20日 | 72 時間 |  | $\bigcirc$ |
| 第 2 号 | 7月23日 | 72 時間 |  | $\bigcirc$ |
| 第 3 号 | 7月27日 | 48 時間 |  | $\bigcirc$ |
| 第 4 号 | 7月29日 | 96 時間 | $\bigcirc$ |  |
| 第 5 号 | 8月 2日 | 72 時間 |  | $\bigcirc$ |
| 第 6 号 | 8月5日 | 96時間 |  | $\bigcirc$ |


| 第 7 号 | 8月9日 | 72 時間 |  | $\bigcirc$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 第 8 号 | 8月16日 | 72 時間 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 第 9 号 | 8月20日 | 72 時間 |  | $\bigcirc$ |
| 第10号 | 8月23日 | 72 時間 |  | $\bigcirc$ |
| 第11号 | 8月26日 | 96時間 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 第12号 | 8月30日 | 72 時開 |  | $\bigcirc$ |
| 第13号 | 9月 2 日 | 96 時間 | $\bigcirc$ | $\bigcirc$ |
| 第14号 | 9月6日 | 72 時間 |  | $\bigcirc$ |
| 第15号 | 9月8日 | 48時間 | $\bigcirc$ |  |

## 2．収去検査の実施状況 <br> （9月30日現在）

市場，J A集出荷場，食品製造施設，食品販売施設等で製造•販売されている食品を抜き取 りし，保健環境研究所及び各拠点保健所で，検査計画に基づき理化学的検査及び微生物学的検査を実施しています。

9月30日までに，419検体において，9，888検査項目について検査を実施したとこ る，食品衛生法違反となる検体はありませんでした。

|  |  | 実 施 数 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 収 去検査 | 検 体 数 | 419件 | （年間計画数 | 約 750 件） |
|  | 検査項目数 | 9，8888件 | 間計画数 約2 | ，710件） |

（別 表 参 照）

## 3．食中毒事件発生状況

（9月30日現在）
食中毒事件は，3件発生し，これら全てについて食品衛生法に基づく営業停止処分を行いま した。
食中毒（疑いを含む）発生時にあっては，施設の管轄保健所を中心に原因施設の立入調査，有症者の調査等を実施し，各拠点保健所及び保健環境研究所において検査を実施するなど，関係機関が緊密に連携し，健康被害の拡大防止や，発生原因の究明に向けて迅速かつ的確な対応 に努めています。

| 発病月日 | $\begin{aligned} & \text { 保健所受 } \\ & \hline \text { 理年月日 } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { 原因施設 } \\ & \text { 所 在 地 } \end{aligned}$ | 数 | 患 者 数 | 入院者数｜ | (死都数 | 原 因 食 品 | 病 因 物 | 原因 施 | 摂食場所 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| H22．4．9 | H22．4．13 | 綾部市 | 28 | 26 | 0 |  | 4月9日に提供さ れた昼食弁当 | ノロウイルス | 飲食店（弁当） | 患者の瞕場 |
| H22．4．12 | H22．4．15 | 京田辺市 | 34 | － 19 | 0 |  | 4月10日に提供さ れた宴会料理 | $\begin{aligned} & \text { カンピロバク } \\ & \text { ター } \end{aligned}$ | 飲食店 | 同左 |
| H22．8．23 | H22．8．28 | 木津川市 | 41 | 17 | 0 |  | 8月22日に提供さ れた昼食并当 | 腸炎ビブリオ | 飲食店（弁当） | 同座 |
| 合計（速報値） |  |  | 103 | 62 | 0 |  | 0 |  |  |  |

平成22年度食品等の検査結果（9月30日まで）

| 国產／輸入の別 |  | の種別 | 府内産の別 |  | 検查対象食品 | 桐查項自 | 榽体数 | 検相項目数 | 違反等発兒数 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 國彦 | 農畜水産物 | 䧖産物 | 府内座流通品 | 生鮮品 | 莗 | 境留硈薬 | 10. | 600 | 0 |
|  |  |  |  |  | なす（架茂なす） |  | 8 | 480 | 0 |
|  |  |  |  |  | とうからじ何願寺） |  | 8 | 480 | 0 |
|  |  |  |  |  | いちしく |  | 4 | 240 | 0 |
|  |  |  |  |  | トマト |  | 8 | 480 | 0 |
|  |  |  |  |  | たまりぎ |  | 4 | 240 | 0 |
|  |  |  |  |  | たかじん |  | 4 | 240 | 0 |
|  |  |  |  |  | なしく（京たんご梨） |  | 4 | 240 | 0 |
|  |  |  |  |  | かぼちゃ |  | 6 | 360 | 0 |
|  |  |  |  |  | べビーフート源材料 （白いんげん豆，ほううれん草） |  | 2 | 120 | 0 |
|  |  |  |  | 生鮮品 | 茶 | 環境活染物質（内分泌㧥乱物资） | 10 | 120 | 0 |
|  |  |  |  |  | なす（賀茂なす） |  | 8 | 96 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 96 | 0 |
|  |  |  |  |  | いちじく |  | 4 | 48 | 0 |
|  |  |  |  |  | トマト |  | 8 | 96 | 0 |
|  |  |  |  |  | たもねてき |  | 4 | 48 | 0 |
|  |  |  |  |  | たんじん |  | 4 | 48. | 0 |
|  |  |  |  |  | なし（京たんご梯） |  | 4 | 48 | 0 |
|  |  |  |  |  | かほちゃ |  | 6 | 72 | 0 |
|  |  |  |  |  | ペビーフード原材料 （白いんげん豆，ほうれれん草） |  | 2 | 24 | 0 |
|  |  |  | 㾈内産 | 筋肉 |  | 残留黟物用医薬品 | 8 | 24 | 0 |
|  |  |  | 府内堐 | 䇗肉 |  | 残留動物用侌薬品 | 9 | 27 | 0 |
|  |  | 珂類 | 府内隡 | 䳽䣕 |  | 組菌柃植 | 13 | 26 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 残留䵢物用医薬品 | 15 | 45 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 細菌检袚 | 5 | 10 | 0 |
|  |  | 乳類 | 府内塺 | 午柇 |  | 规格基準 | 10 | 60 | 0 |
|  |  | 鰢介類 | 府内産 | 何がキ |  | 箖漸性貝董 | 4 | 4 | 0 |
|  |  |  |  | Pサリ |  |  | 2 | 2 | 0 |
|  | 加工食品等 |  | 府内㦃 |  |  | 规格基準 | 5 | 5 | 0 |
|  |  |  | 国産流通品 | 魚肉ねり䇾品 |  | 规格基準 | 20 | 40 | 0 |
|  |  |  | 府内産 | 魚肉ねり椠品 |  | 食品棌加物（保存料） | 5. | 5 | 0 |
|  |  |  | 国泣流通品 | ぞうざい，洗物 |  | 食品添加物（保存桃） | 5 | 5 | 0 |
|  |  |  | 府内産•国產流通品 | 食肉犁品 |  | 食品添加物（保隹档） | 10 | 10 ！ | 0 |
|  |  |  | 府内産•国産流通品 | 食肉製品 |  | 食品添加物（発色剂） | 10 ！ | 10 | 0 |
|  | 70他 | 器县容哏包装 | 国颜流通品 | 紙製容器包装 |  |  | 15 | 15 i | 0 |
| 輸入 | 潅窑水産物 | 膿㧧物 | 輸入品 | 生鮮品 | トウモロッシ |  | 3 | 180. | 0 |
|  |  |  |  |  | ブロッコリー |  | 2 | 120 | 0 |
|  |  |  |  |  | いんげん |  | 2 | 120 | 0 |
|  |  |  |  |  | パプリカ |  | 1. | 60 | 0 |
|  |  |  |  |  | Lモン |  | 5 | 775 | 0 |
|  |  |  |  |  | ブレーツプフルーツ |  | 5 | 775 | 0 |
|  |  |  |  |  | バナナ |  | 5 | 775 | 0 |
|  |  |  |  |  | すレンジ |  | 5 | 775 | 0 |
|  |  |  |  |  | ペビーフート原村料 (Lいたけ) |  | 1 ｜ | 60 | 0 |
|  |  |  |  | 生鮮品 | ト「ウモロコシ | 環境活染物驚 （内分泌摫乱物紫） | 3 ！ | 36 | 0 |
|  |  |  |  |  | プロッコリー |  | 2. | 24 | 0 |
|  |  |  |  |  | いんいけん |  | 2 | 24 | 0 |
|  |  |  |  |  | パプリカ |  | 1 | 12 | 0 |
|  |  |  |  |  | 乚モン |  | 5 | 60 | 0 |
|  |  |  |  |  | グレープフルーツ |  | 5 | 60 | 0 |
|  |  |  |  |  | バナナ |  | 5 | 60 | 0 |
|  |  |  |  |  | オレンジ |  | 5 | 60 | 0 |
| 輸入 |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { ペビーフード原村料 } \\ & \text { (しいたけ) } \end{aligned}$ |  | 1 | 12 | 0 |
|  |  |  |  |  | $\begin{aligned} & \text { Lモン, ダレーープフルーツ, バ } \\ & \text { ナナ, オレンジ } \end{aligned}$ | 防かひ缡 | 20 | 80 | 0 |
|  |  |  |  | 小変粉（ | 給会） | 残留䓝薬 | 1 | 60 | 0 |
|  |  |  |  |  | 原材料搌合） | 環境活案物質 （内分泌擋乱物啠） | 1 | 12 | 0 |
|  |  |  | 輸入品 | 筑肉 |  | 残留新物閂医薬品 | 5 | 51 | 0 |
|  |  | 豚肉 | 軣入品 | 箊肉 |  | 細菌検查 | 10 | 10 | 0 |
|  | 加工食品等 |  | 輪入品 |  |  | 残留動物用医薬品 | 5 | 5 | 0 |
|  |  |  | 輸入品 | － |  | 残留動物用医箱品 | 5. | 5 | 0 |
|  |  |  | 輸入品 |  |  | 残留砉薬 | 20 | 1，200 | 0 |
|  |  | $\cdots$ |  | 浍涷加工食品 |  | 細菜検査 | 17 | 34 | 0 |
|  |  |  | 輸入品 | 植物性油脂 |  | 食品添加物（酸化游止剂） | 10 | 10 | 0 |
|  | 新開発食品 |  | 翰入品 | $\begin{aligned} & \text { 殿䉼 } \\ & \text { 加工品 } \end{aligned}$ | トウモロコン | 組換え遗伝子 | 5 | 5 | 0 |
|  |  |  | 輸入品 | 教粒 | 大豆 | 組愌玄造伝子 | 10 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 合計 | 419 | 9，888 | 0 |

