別添２－２

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る職場における集団感染事例

　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る職場における感染防止措置の取組の参考となるよう、職場における集団感染が発生したと考えられる事例を紹介します。

　なお、同感染症の職場における対策については、「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」等を活用し、職場の状況を確認した上で、職場の実態に即した、実行可能な感染拡大防止対策の検討をお願いいたします。

　各事例の（対応について）については、チェックリストの対応する項目を示しており、１（１）1項のように示しております。

事例１）事業場（執務室）

多数の労働者が勤務する執務室内で集団感染が発生したもの。

(集団感染が発生した原因として考えられるもの)

・執務室内で作業する労働者の半数がマスクをしていなかった。

・席配置について、他の労働者と密接する環境であった。

・換気が不十分であった。

・複数人で物品・機器等を共有する場合において、消毒を実施していなかった。

(対策について)

・普段からマスク装着や咳エチケット（咳や発声の際には袖やハンカチ等で口を覆う）を労働者に周知し、徹底すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　→チェックリスト対応項目２（２）２項

・人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けることとし、席配置を見直すこと。　　　　　　　　　　　　→チェックリスト対応項目２（１）１項

・こまめな換気について労働者に周知し、実施を徹底すること。

→チェックリスト対応項目２（２）３項

・物品・機器等（例：電話、パソコン、デスク等）については、複数人での共用をできる限り回避し、どうしても共用する場合には使用前後での手洗いや手指消毒を徹底すること。また可能であれば共用物品は使用後に消毒すること。　　　　　　　　　　　　　　→チェックリスト対応項目３（４）１項

事例２）事業場（休憩スペースや社員食堂等）

多くの労働者が休憩を同時に取得し、休憩スペースや更衣室も複数の労働者が同時に利用したことから、集団感染が発生したもの。

(集団感染が発生した原因として考えられるもの)

・多くの労働者が休憩を同時に取得し、休憩スペースや更衣室および食堂で密集した状況となっていた。

・更衣室において、複数の労働者がロッカーを共同で利用する場合に、消毒を実施していなかった。

・食堂において、飛沫感染の防止措置を取らず、労働者が対面で会話をしながら食事をしていた。

(対策について)

・一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにすること。→チェックリスト対応項目３（７）１項

・休憩スペースはこまめに換気し、可能であれば常時換気すること。

　→チェックリスト対応項目３（７）２項

・休憩スペースの共有する物品（テーブル、いす、自販機ボタン等）は、定期的に消毒をすること。　　　　　　→チェックリスト対応項目３（７）３項

・休憩スペースへの入退室の前後に手洗い又は手指の消毒をさせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　→チェックリスト対応項目３（７）４項

・食堂での感染防止のため、座席数を減らす、座る位置を制限する、会話をしないよう要請する、昼休み等の休憩時間に幅を持たせる、などの工夫をすること。　　　　　　　　　　　　　→チェックリスト対応項目３（７）５項

事例３）事業場外（外勤時や移動時）

研修など宿泊を伴う業務において、行動を共にしていた労働者が発症。また複数の労働者が、車両にて移動したことから同乗した複数の労働者にも感染が拡大したもの。

(集団感染が発生した原因として考えられるもの)

・集団での活動や生活する場で密集していたことから感染した。

・車内では、密接した配席であり、換気も不十分であった。

(対策について)

・人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空けること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　→チェックリスト対応項目２（１）１項

・外出時、屋内にいるときや会話をするときに、症状がなくてもマスクを着用すること。

※なお、熱中症のリスクがある場合には、チェックリスト６について確認してください。　　　　　　　　　　→チェックリスト対応項目２（１）３項

・こまめな換気を行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　→チェックリスト対応項目２（２）３項

２（５）６項、３（１）１項

・外出から戻ったら手洗いを行うこと、手洗いは30秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗うこと（手指消毒薬の使用も可）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　→チェックリスト対応項目２（１）４項

・日常生活用品の複数人での共用は避けること。

→チェックリスト対応項目３（６）５項（７）６項

・車両で移動する際にも人との間隔を空け、マスクを着用し、換気を行うこと。　→チェックリスト対応項目３（３）６項

事例４）事業場外（勤務時間外等）

職場で開催された就業時間後の飲み会を端緒に集団感染が発生したもの。

(集団感染が発生した原因として考えられるもの)

・飲み会の場では密集した状況であり、換気も不十分であった。

・近い距離で比較的大きな声で談笑していた。

・職場以外でも感染防止が必要なことが十分周知できていなかった。

(対策について)

・職場以外においても、労働者が感染予防の行動を取るよう「新しい生活様式」の実践例について、労働者全員に周知を行うこと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→チェックリスト対応項目１　６項