文京区

避難所運営ガイドライン

「新型コロナウイルス感染症対策編」

令和２年７月

文京区

目 次

はじめに ----------------------------------------------------------------------------------- P.1

第１章　事前対策

１－１ 住民への広報 --------------------------------------------------------------------- P.1

１－２ 避難所のレイアウトの作成及び検討 ------------------------------------------ P.1

１－３ 発熱や体調不良がある方への対応 ---------------------------------------------- P.1

１－４ 感染の疑いがある場合の対応 --------------------------------------------------- P.2

１－５ 避難所の運営に係る役割分担 --------------------------------------------------- P.2

１－６ 避難所運営マニュアルの作成及び訓練の実施 ----------------------------------P.2

第２章　避難所開設時の対応

２－１ 事前受付の設置-------------------------------------------------------------------- P.3

２－２ 一般避難者スペース・専用スペースの設置--------------------------------------P.3

第３章　避難所運営時の対応

３－１ 運営の留意点 --------------------------------------------------------------- P.4～P.5

⑴予防

⑵感染の疑いがある場合

⑶避難所の閉鎖に向けた検討

３－２ 専用スペースにおける運営の留意点--------------------------------------------- P.5

避難所運営チェックリスト --------------------------------------------------------P.6～P.11

（様式）

【様式１】　健康状態チェックカード(例) -------------------------------------------- P.12

【様式２】　体調チェック表(例) -------------------------------------------------------P.13

（資料）

【資料①】 住民への事前周知用チラシ(例) -------------------------------------------- P.14

【資料②】 避難所(体育館・教室等)のレイアウト(例)---------------------------------P.15

【資料③】 事前受付のレイアウト(例)--------------------------------------------------P.16

【資料④】 避難所(体育館)スペースの比較(例) --------------------------------------- P.17

【資料⑤】 避難所内での周知用チラシ(例) -------------------------------------------- P.18

**はじめに**

　本ガイドラインは、避難所運営協議会の皆様が、大地震や風水害などの災害が発生し避難所を開設した際、避難所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するために必要とされる事項についてまとめたものです。

**第１章　事前対策**

**１－１　住民への広報【資料①】**

・住民が避難する前に、避難に関する準備や検討をしておくことを事前に周知する。

➣避難とは、難を避けること、つまり安全を確保することであり、まずは自宅の災害の危険性を確認し、自宅で居住が継続できる場合は、在宅避難（自宅における垂直避難等を含む。）を検討する。

➣避難所以外への避難（親戚・知人宅等）を検討する。

➣マスクや石鹸（消毒液）、体温計、タオル、スリッパ、ビニール手袋等を各自で用意する。

➣常備薬や体調管理のためのサプリメント等を用意する。

➣避難所に向かう際は、マスクを着用する。

**１－２　避難所のレイアウトの作成及び検討【資料②・③・④】**

・発熱や体調不良がある方を早期発見できるよう、避難所に「事前受付」を設置する。

・避難所内が過密にならないよう、避難者（家族の場合は家族単位）ごとに、一定程度の距離（推奨２ｍ、最低１ｍ）を空けるレイアウトを作成する。

・学校の場合、体育館・教室等を活用し、「一般避難者スペース」の分散化を検討する。

・発熱や体調不良がある方の「専用スペース」を設置する。専用スペースは個室が望ましいが、教室等を活用する際は、パーティション（ダンボールの間仕切り等）や簡易テントを設け、感染防止を図る。

・一般避難者スペースと専用スペースの動線を分け、分離したレイアウトを検討するとともに、全ての動線は交差を避け、一方通行とすることが望ましい。

・専用スペースには、専用トイレを確保することが望ましい。携帯トイレ（簡易トイレ等）の設置も検討する。

・トイレや洗面所、洗濯場、携帯電話の充電場所等では、密集にならないよう配慮する。

・教室を活用する際は、机や椅子の移動、児童・生徒の私物の扱い等に配慮する。

**１－３　発熱や体調不良がある方（濃厚接触者として現在自宅待機中の方を含む。）**

**への対応【資料②】**

・事前受付で発熱や体調不良がある方を確認した場合には、専用スペースへ案内する。

・専用スペースには、家族用の待機スペースも確保する。その際は、発熱等の方と別部屋にすることが望ましい。

**１－４　感染の疑いがある場合の対応**

・感染の疑いがある場合は、速やかに区災害対策本部に報告する（医師がいる場合は、医師と相談した後報告する。）。

**１－５　避難所の運営に係る役割分担**

・避難所の運営に係る区職員、学校教職員、地域住民、防災士（避難所運営協議会委員）等の役割を事前に検討する。

**１－６　避難所運営マニュアルの作成及び訓練の実施**

・本ガイドライン（新型コロナウイルス感染症対策編）を参考とし、新型コロナウイルス感染症対策用の避難所運営マニュアルを作成する。

・区職員、学校教職員、地域住民、防災士（避難所運営協議会委員）等は、マニュアルに沿って訓練を実施する。

**第２章　避難所開設時の対応**

**２－１　事前受付の設置【資料②・③】**

・避難所開設に係る区職員、学校長（施設管理者）及び学校教職員、地域住民、防災士（避難所運営協議会委員）等は、避難所を開設する。

・発熱や体調不良がある方を早期発見できるよう、避難所に「事前受付」を設置する。

・アルコール消毒液を設置する。

・避難者のマスクの着用及び手洗い（消毒）を徹底する。

・避難者の健康状態を確認するため、避難所の事前受付で体温を確認し、受付に備え付けてある「健康状態チェックカード」【様式１】を各自で受け取り、記入してもらう。

・接触型の体温計を使用する場合、感染防止のため、消毒を毎回実施する。

・検温する避難所運営従事者は、マスクに加え、手袋等を装着する。

・事前受付の結果により、一般避難者スペース又は専用スペースへ誘導する。

⇒発熱や体調不良のない方は、一般避難者スペースへ誘導する。

⇒発熱や体調不良がある方は、専用スペースへ誘導する。

・避難者自らが移動できるよう、案内看板等を設置する。

・発熱や体調不良がある方は、専用スペースに移動してもらう。重症者については、医療機関への搬送を区災害対策本部と検討する（医師がいる場合は、医師と相談した後、区災害対策本部と検討する。）。

**２－２　一般避難者スペース・専用スペースの設置【資料②・④】**

・事前に検討したレイアウトを基に、養生テープ等を使用し、一般避難者スペース（体育館等）や専用スペース（教室等）を設置する。

・避難者が入る前には、事前に検討したレイアウトを養生テープ等で示しておく。

・トイレや洗面所、洗濯場、携帯電話の充電場所等は、密集にならないよう配慮する。

・パーティションや簡易テントは、専用スペースへの設置を優先するが、少しでも多くの方が避難できるよう、一般避難者スペースにおいても積極的に活用する。

・発熱や体調不良がある方を隔離する。

・トイレや洗面所等も含めて、一般避難者スペースと専用スペースの分離を確認する。

・一般避難者スペースと専用スペースの動線が交わらないことを確認する。また、動線は、一方通行が望ましい。

・体育館の収容人員が超過した場合には、教室等を活用する。

※収容スペースの不足が見込まれる場合は、区災害対策本部に報告する。

**第３章　避難所運営時の対応**

**３－１　運営の留意点**

1. 予防

・事前受付を継続し、避難所に人の出入りがあるごとに、体温と体調を確認する。

・避難者に体調チェック表を配付し、体温と体調を毎日確認する(１日３回程度)。

…【様式２】

・避難所運営従事者は、体調チェック表を用いて、避難所内の全ての避難者の健康管理を徹底する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…【様式２】

・トイレや洗面所、洗濯場、携帯電話の充電場所等では、密集にならないよう配慮する。

・発熱や体調不良がある方には、速やかに専用スペースに移動してもらう。

・重症者については、医療機関への搬送を区災害対策本部と検討する（医師がいる場合は、医師と相談した後、区災害対策本部と検討する。）。

・ポスターやチラシ、アナウンスにより、避難者及び避難所運営従事者の感染症予防のための留意点を周知する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…【資料⑤】

**【避難者及び避難所運営従事者の留意点】**

・前後左右２ｍ程度の距離を確保する。

・手洗い、マスク着用(睡眠中もできる限り）をし、 体温・体調を毎日確認する。

⇒ドアノブ等の共有部分に触れた後は、手洗いを徹底する。

・避難所にいる方全員が検温を実施し、体調を確認する。

・食事は、飛沫感染を最小限にするため、一般避難者スペース又は専用スペースでとる。

**【避難所の留意点】**

・アルコール消毒薬を各入口やトイレ等に設置する。

・換気（窓を全開するなど）は、３０分に１回以上、数分間程度、定期的に実施する。

・人が接触する共有部分（手すり、ドアノブ等）は、頻繁に消毒する。

・トイレや洗面所は、1日1回以上の清掃・消毒をする。

・物品や食事の配給時は、直接手渡しをせず、消毒した机に一度置くことなどにより接触を回避する。

・ごみは、家族単位で管理し、密閉する。廃棄については、避難所運営従事者の指示に従う。

・寝るときは、頭の位置が互い違いになるようにする。

1. 感染の疑いがある場合

・感染の疑いがある場合は、速やかに区災害対策本部に報告する（医師がいる場合は、医師と相談した後報告する。）。

1. 避難所の閉鎖に向けた検討

・地域住民と協力して、避難所の閉鎖に向けた検討をする。

**３－２　専用スペースにおける運営の留意点**

・専用スペースは、個室が望ましいが、部屋を分けられないときはパーティションや簡易テント等で仕切りを設置する。

・発熱や体調不良がある方の対応は、できるだけ限られた避難所運営従事者で実施する。

・汚れたシーツ、衣服は手袋とマスクを着け、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾燥させる。

・ごみは、家族単位で管理し、密閉する。廃棄については、避難所運営従事者の指示に従う。

・マスクを外す際は、ゴムひもをつまんで外し、すぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨てる（その後は直ちに石鹸で手を洗う。）。

避難所運営チェックリスト

**第１章　事前対策**

|  |  |
| --- | --- |
| **新型コロナウイルス感染症対策としてすべきこと** | **避難所運営****ガイドライン****参考ページ** |
| 1 | **住民への広報【資料①】** |
| □住民が避難する前に準備・検討することを事前に周知する。　➣避難とは、難を避けること、つまり安全を確保することであり、まずは自宅の災害危険性を確認し、自宅で居住が継続できる場合は、在宅避難（自宅における垂直避難等を含む。）を検討する。➣避難所以外への避難（親戚・知人宅等）を検討する。➣避難に備えて、不足が予想されるマスク、石鹸（消毒液）、体温計、タオル、スリッパ、ビニール手袋等は、各自で用意する。➣常備薬やサプリメント等を用意する。➣避難所に向かう際は、マスクを着用する。 | P.1 |
| 2 | **避難所のレイアウトの作成及び検討【資料②・③・④】** |
| □発熱や体調不良がある方を早期発見できるよう、避難所に「事前受付」を設置する。□避難所内が過密にならないよう、各避難者（家族の場合は家族単位）には一定程度の距離（推奨２ｍ、最低１ｍ）を空けるレイアウトを作成する。□学校の場合、体育館・教室等を活用し、「一般避難者スペース」の分散化を検討する。□発熱や体調不良がある方の「専用スペース」を設置する。個室が望ましいが、教室等を活用する際は、パーティション（ダンボールの間仕切り等）や簡易テントを設け、感染防止を図る。□一般避難者スペースと専用スペースの動線を分け、分離したレイアウトを検討し、全ての動線は交差を避け、一方通行とすることが望ましい。□専用スペースには、専用トイレを確保することが望ましい。携帯トイレ(簡易トイレ等)の設置も検討する。□トイレや洗面所、洗濯場、携帯電話の充電場所等では、密集にならないよう配慮する。□教室を活用する際は、机や椅子の移動、児童・生徒の私物の扱い等に配慮する。 | P.1 |
| 3 | **発熱や体調不良がある方（濃厚接触者として現在自宅待機中の方を含む。）****への対応【資料②】** |
| □事前受付で発熱や体調不良がある方を確認した場合には、専用スペースへ案内する。□専用スペースには、家族用の待機スペースも確保する。その際は、発熱等の方と別部屋にすることが望ましい。 | P.1 |
| 4 | **感染の疑いがある場合の対応** |
| □感染の疑いがある場合は、速やかに区災害対策本部に報告する（医師がいる場合は、医師と相談した後報告する。）。 | P.2 |
| 5 | **避難所の運営に係る役割分担** |
| □避難所の運営に係る区職員、学校教職員、地域住民、防災士（避難所運営協議会委員）等の役割を事前に検討する。 | P.2 |
| 6 | **避難所運営マニュアルの作成及び訓練の実施** |
| □本ガイドライン（新型コロナウイルス感染症対策編）を参考とし、新型コロナウイルス感染症対策用の避難所運営マニュアルを作成する。□区職員、学校教職員、地域住民、防災士（避難所運営協議会委員）等は、マニュアルに沿って訓練を実施する。 | P.2 |

**第２章　避難所開設時の対応**

|  |  |
| --- | --- |
| **新型コロナウイルス感染症対策としてすべきこと** | **避難所運営****ガイドライン****参考ページ** |
| １ | **事前受付の設置【資料②・③】** |
| □発熱や体調不良がある方を早期発見できるよう、避難所に「事前受付」を設置する。➣アルコール消毒液を設置する。➣避難者のマスク着用及び手洗い（消毒）を徹底する。□避難者の健康状態を確認するため、避難所の事前受付で体温を確認し、受付に備えてある「健康状態チェックカード」【様式１】を各自で受け取り、記入してもらう。□接触型の体温計を使用する場合、感染防止のため消毒を毎回実施する。□検温する避難所運営従事者は、マスクに加え、手袋等を装着する。□事前受付の結果により、一般避難者スペース又は専用スペースへ誘導する。➣発熱や体調不良のない方は、一般避難者スペースへ誘導する。　➣発熱や体調不良がある方は、専用スペースへ誘導する。□避難者自らが移動できるよう、案内看板を設置する。□発熱や体調不良がある方は、専用スペースに移動してもらう。重症者については、医療機関への搬送を区災害対策本部と検討する（医師がいる場合は、医師に相談した後、災害対策本部と検討する。）。 | P.3 |
| 2 | **一般避難者スペース・専用スペースの設置【資料②・④】** |
| □避難所開設に係る区職員、学校長（施設管理者）及び学校教職員、地域住民、防災士（避難所運営協議会役員）等は、避難所を開設する。□事前に検討したレイアウトを基に、養生テープ等を使用し、一般避難者スペース（体育館等）や専用スペース（教室等）を設置する。➣避難者が入る前には、事前に検討したレイアウトを養生テープ等で示しておく。➣トイレ、洗面所、洗濯場や携帯電話の充電場所等は、密集にならないよう配慮する。□発熱や体調不良がある方を隔離する。➣トイレや洗面所なども含めて、一般避難者スペースと専用スペースの分離を確認する。➣一般避難者スペースと専用スペースの動線は交わらないことを確認する。また、動線は、一方通行が望ましい。□パーティションや簡易テントは、専用スペースを優先するが、少しでも多くの方が避難できるよう、一般避難者スペースにおいても積極的に活用する。□体育館の収容人員が超過した場合は、教室等を活用する。※収容スペースの不足が見込まれる場合は、区災害対策本部に報告する。 | P.3 |

**第３章**　**避難所運営時の対応**

|  |  |
| --- | --- |
| **新型コロナウイルス感染症対策としてすべきこと** | **避難所運営****ガイドライン****参考ページ** |
| １ | **運営の留意点** |
| 【予防】□事前受付を継続し、避難所に人の出入りがあるごとに、体温と体調を確認する。□避難者に体調チェック表を配付し、体温と体調を毎日確認する(１日３回程度）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…【様式２】□避難所運営従事者は、体調チェック表を用いて、避難所内の全ての避難者の健康管理を徹底する。　　　　　　　　　　　　　 …【様式２】□トイレや洗面所、洗濯場、携帯電話の充電場所等では、密集にならないよう配慮する。　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　□発熱や体調不良がある方には、速やかに専用スペースに移動してもらう。□重症者については、医療機関への搬送を区災害対策本部と検討する（医師がいる場合は、医師と相談した後、区災害対策本部と検討する。）。□ポスターやチラシ、アナウンスにより、避難者及び避難所運営従事者の感染症予防のための留意点を周知する。【資料⑤】➣前後左右２ｍ程度の距離を確保する。➣手洗い、マスク着用（睡眠中もできる限り）をし、体温・体調を毎日確認する。⇒ドアノブ等の共有部分に触れた後は、手洗いを徹底する。➣避難所にいる方全員が検温を実施し、体調を確認する。➣食事は、飛沫感染を最小限にするため、一般避難者スペース又は専用スペースでとる。□ポスター等により避難所の留意点を周知する。➣アルコール消毒液を各入口やトイレ等に設置する。➣換気（窓を全開にするなど）は、30分に１回以上、数分間程度、定期的に実施する。➣人が接触する共有部分（手すり・ドアノブ等）は、頻繁に消毒をする。➣トイレや洗面所は、清掃・消毒を1日1回以上行う。➣物品や食事等の配給時は、消毒した机に一度置くことなどにより接触を回避する。➣ごみは、家族単位で管理し、密閉する。廃棄については、避難所運営従事者の指示に従う。➣寝るときは、頭の位置が互い違いになるようにする。**【感染の疑いがある場合】**□感染の疑いがある場合は、速やかに区災害対策本部に報告する（医師がいる場合は、医師と相談した後報告する。）。**【避難所の閉鎖に向けた検討】**□地域住民と協力して、避難所の閉鎖に向けた検討をする。 | P.4P.5 |
| ２ | **専用スペースにおける運営の留意点** |
| □専用スペースは、 個室が望ましいが、部屋を分けられないときはパーティションや簡易テント等で仕切りを設置する。□発熱や体調不良がある方の対応は、できるだけ限られた避難所運営従事者で実施する。□汚れたシーツ、衣服は手袋とマスクを着け、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾燥させる。□ごみは、家族単位で管理し、密閉する。廃棄については、避難所運営従事者の指示に従う。➣マスクを外す際は、ゴムひもをつまんで外し、すぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨てる (その後は直ちに石鹸で手を洗う。)。 | P.5 |

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【様式１】

記入日：　　月　　日

健康状態チェックカード（例）

当日の体調を記入し、受付に渡してください。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　（年齢：　　　歳)

◆ 体調について

|  |  |
| --- | --- |
| ・発熱はありますか | はい・いいえ |
| ・息苦しさがありますか | はい・いいえ |
| ・味やにおいを感じられない状態ですか | はい・いいえ |
| ・咳やたんがありますか | はい・いいえ |
| ・全身倦怠感（だるさ、疲れ）がありますか | はい・いいえ |
| ・嘔吐や吐き気がありますか | はい・いいえ |
| ・下痢が続いていますか | はい・いいえ |
| ・新型コロナウイルス感染症と診断された方に、２週間以内に直接接触しましたか（濃厚接触者として現在自宅待機中の方を含む） | はい・いいえ |
| ・既往歴がありますか | はい・いいえ |
| →はいの場合は、以下に病名等をご記入ください（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |

12

体調チェック表（例）

【様式２】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ふりがな | 年齢 | ※その他　記入事項 |
| 氏名 | 　　　　歳 |  |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ／　（月） | ／　（火） | ／　（水） | ／　（木） | ／　（金） | ／　（土） | ／ （日） |
| 体 　　温 | 朝　　　℃ 昼　　　℃ 夜　　　℃  | 朝　　　℃ 昼　　　℃ 夜　　　℃ | 朝　　　℃ 昼　　　℃ 夜　　　℃ | 朝　　　℃ 昼　　　℃ 夜　　　℃ | 朝　　　℃ 昼　　　℃ 夜　　　℃ | 朝　　　℃ 昼　　　℃ 夜　　　℃ | 朝　　　℃ 昼　　　℃ 夜　　　℃ |
| ［息苦しさ］ | 一つでも該当あれば「はい」を選択★息が荒くなった（呼吸数が多くなった）★急に息苦しくなった★少し動くと息があがる★胸の痛みがある★横になれない・座らないと息ができない★肩で息をしている・ゼーゼーしている | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ |
| ［味覚・嗅覚］ | 味や匂いを感じられない | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ |
| ［・］ | 咳やたんが、ひどくなっている | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ |
| ［全身怠感］ | 起きているのがつらい | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ |
| ［気・嘔吐］ | 吐き気や嘔吐が続いている | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ |
| ［下痢］ | 下痢が続いている（１日３回以上の下痢）  | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ | はい・いいえ |
|  | 【その他の症状】食事が食べられない、半日以上尿が出ていない、鼻水・鼻づまり、のどの痛み、結膜充血、頭痛、関節筋肉痛、けいれん、その他の気になる症状 | はい・いいえ(具体の症状) | はい・いいえ(具体の症状) | はい・いいえ(具体の症状) | はい・いいえ(具体の症状) | はい・いいえ(具体の症状) | はい・いいえ(具体の症状) | はい・いいえ(具体の症状) |

(2)

住民への事前周知用チラシ（例）

のための

へのをおいします

資料①

資料①



1. まずは、ハザードマップやのなど、ののをし、での（をむ。）を。
2. や、へのの。
3. マスク、（）、、タオル、スリッパ、

ビニール、をで。

しくは、、センター、でしている

の「みんなでぶ」をごください。

にはくのがまり、の

リスクがまります。

のはでる「」のえを

うとともに、めのをがけましょう。

のをすること

14

避難所（体育館・教室等）のレイアウト(例)（例）

資料②



発熱や体調不良がある方の

専用スペース

**🔶一般避難者スペース（体育館）**

動線をしっかり分ける

発熱や体調不良なし

**🔶専用スペース（教室等）**

子どもの場合

専用スペース

受付

発熱や体調不良がある方の家族の専用スペース

（別の部屋が望ましい。）

発熱や体調不良あり

事前受付

（体温・体調のチェック）

15

要配慮者の

居住スペース

（重症化しやすい基礎

　疾患のある避難者に

　は、教室利用も検討）

事前に養生テープで2m間隔を示すと、スペースの割振りがしやすい。

保護者

入口

入口

入口



受付

【発熱や体調不良がある方】

□専用スペースの場所を示し、誘導する。

□災害対策本部と連携し、速やかに医療機関へ

【発熱や体調不良でない方】

□総合受付の場所を示し、誘導する。

【発熱や体調の確認（問診）】

□体温計による体温の確認

□息苦しさがあるか

□味覚・嗅覚障害があるか（味や匂いを感じられない）
□咳やたんがひどくなっているか

□全身倦怠感があるか（起きているのがつらくないか）
□嘔吐や吐き気が続いているか

□下痢が続いているか（1日3回以上の下痢）

事前受付で行うこと

16

発熱

体調不良

なし

資料③

マスク着用

専用

スペース

受付

対応者

**発熱**

**体調不良**

**あり**

看板

消毒液

事前受付

総合受付

事前受付のレイアウト（例）



約３００人規模

（専有面積は3.3㎡/２人を目安）

約１３０人規模

約２７０人規模

太線：パーティション

約1７0人分不足

(従来の約2.3倍スペースが必要)

※1m間隔では約１００人分不足

従来のレイアウトと

同等程度の人数が収容可能

🔶従来のレイアウト(例)

🔶パーティションを活用した場合

17

資料④

入口

入口

入口

🔶２ｍ間隔を確保

避難所（体育館）スペースの比較（例）

令和２年　月　日

避難所内での周知用チラシ（例）

へのごを

おいします！

コロナウイルス

資料⑤

・にをしましょう

　➣３０に１、、をにしましょう

・ドアノブののやトイレのは、こまめにしましょう

　➣は、できましょう

・やのは、しをけましょう

・ごみはでし、についてはへしましょう

ののおい

・のとは、2メートルれてごしましょう

・にマスクをしましょう

・ドアノブのにれたは、い・をしましょう

・、・チェックをしましょう

　➣・・３してください

　➣やがくないときは、へしてください

・はスペースはスペースでとりましょう

のにうつさないために

18