内閣総理大臣 岸田 文雄 様　文部科学大臣 末松 信介 様

経済産業大臣 [萩生田 光一](https://www.meti.go.jp/intro/minister/profile_minister.html) 様　復興大臣 西銘 恒三郎 様

**2021年度版放射線副読本に関****わる要望書**

2022年5月11日

原子力資料情報室

地球救出アクション97

連絡先：580－0003大阪府松原市一津屋4－9－6　稲岡美奈子方minako-i@estate.ocn.ne.jp

文科省が作成し､全国の小中高の学校に送られている放射線副読本に3度目となる改訂が2021年度おこなわれました。この版の目的は､「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の処分に伴う当面の対策の取りまとめ　令和3年8月24日　ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議」によって、詳しく定められたものでした。

それは、「全国の小学生、中学生、高校生等、若い世代に対しては、放射線副読本にALPS処理水に関する記載を追加し、文部科学省のホームページで公表するとともに、ALPS処理水について分かりやすく説明したチラシ等と併せて、関係省庁が連携して全国の学校へ配布・周知する。そのほか、出前授業や教員研修を実施することにより､放射線副読本の活用を促進する。加えて､全国の修学旅行等の福島県への誘致促進に取り組む。」とあり、関係省庁とは､復興庁･文部科学省･経済産業省･観光庁とされています。

2021年12月から全国の学校に送られた改定版は、ALPS 処理水が「海に放出されることを受けて｣と放出は決まったことと書かれ､福島県でも全国でも､反対の声が多数であることなどは全く知らせていません。｢大幅に希釈することにより､健康や環境への安全を確保するための基準を十分に満たした上で｣海に放出とし、｢科学的根拠や事実に基づいて行動｣することが必要としています。｢特別な設備で浄化｣「大幅に希釈」以外に科学的根拠や事実は示していません。

　さらに、放射線副読本と同じ箱に入れて､またはメールで送られた2つのチラシ、「復興の後押しはまず知ることから(経産省)」、「ALPS 処理水について知ってほしい３つのこと(復興庁)」は、科学的とも事実とも言えない、学校の授業で使うには問題のあるものです。

　学校教育では､少なくとも社会で意見が対立している問題について、賛成、反対、さまざまな立場や意見を生徒に知らせ､自分たちで議論し、考える条件を用意すべきです。副教材については学校に一定の自由度はありますが､文科省が作成し､そこに挟み込んで使うよう指示する教材が政府の政策を教え込むものであってはなりません。政治から中立な教育を保障している教育基本法にも反しています。

　放射線教育は､放射線の危険性を教え､被ばくを避けるものであるべきです。

**政府への要望：**

**1.福島汚染水が継続的に増加し、トリチウム等を含むALPS処理水の海への放出が無害であると教え､ALPS処理水の海洋放出を避けられないかのように子どもたちに教える放射線副読本を撤回してください。**

**放射線副読本と一体のものとして学校に送られた経産省と復興庁の2枚のチラシを撤回してください。**

**２.放射線教育は原爆の被害、福島事故の被害等を学び、被ばくを避ける知識を学ぶものにしてください。**

**３．ALPS処理水の海洋放出をひとまず保留し、福島県の人々、全国の漁業者、全国の幅広い人々、異議を申し立てている世界の国・人々と十分話し合ってから結論をだしてください。子どもたちに放出反対の意見も伝え、子どもたちを討論に加え、その意見を尊重してください。**

**2021年度版放射線副読本に関わる要望書　賛同団体(順不同)**

若狭連帯行動ネットワーク、ヒバク反対キャンペーン、国際女性年連帯委員会、Ｉ女性会議中央本部、

原発廃炉金属の再利用を監視する市民の会、さよなら原発三鷹アクション、原発いらん！山口ネットワーク、

ふぇみん婦人民主クラブ、子どもたちに未来をわたしたい・大阪の会、東日本大震災避難者の会 Thanks ＆ Dream、

佐野医院、脱被ばく実現ネット、ノーニュークス・アジアフォーラム・ジャパン、グリーン市民ネットワーク高知、

エバーグリーン・静岡、たんぽぽ舎、東京中部ユニオン原発とめろ！新橋アクション、原子力教育を考える会、

原発いらない！福島女と仲間たち、原子力いんかい＠伊東、放射線被ばくを学習する会、

緑の党グリーンズジャパン、青谷原発設置反対の会、青谷反原発共有地の会、日本消費者連盟関西グループ、

安全食品連絡会、さよならウラン連絡会、科学技術問題研究会、核のごみキャンペーン関西、

サヨナラ原発福井ネットワーク、放射能汚染水放出に反対する北区の会、上関原発止めよう！広島ネットワーク、

チェルノブイリヒバクシャ救援関西、さよなら玄海原発の会・久留米、ＳＴＯＰ原子力★関電包囲行動、

奈良脱原発ネットワーク、さかいユニオン、公平な放射線教育を考える会@静岡、支援交流『虹っ子』、

うちなんちゅの怒りとともに！三多摩市民の会、横田行動実行委員会、日野市の今と未来を考える会、

幌延問題を考える旭川市民の会、さよなら原発!福岡、原発止めよう！九電本店前ひろば、双葉地方原発反対同盟、

原発と放射能を考える唐津の会、原発の危険性を考える宝塚の会、安全なふる里を大切にする会（若狭町）、

さよなら原発なら県ネット、さよなら原発北葛の会、さよなら原発神戸アクション、さよなら原発品川アクション、

東区から玄海原発の廃炉を考える会　**（20220511提出）**