$\stackrel{\circ}{C}$ kitagas


北ガス環境報告書
2008

天゙あいさつ
事業活動しよよって生じるる環境負荷を低減する取う組みを進めています

環境にやさしいエネルギー「天然かス」の道入の効果がいつそう頼著になっています。
CO2の発生量が少ないい［天然がスの特墔］

- 北海道のエネルギー［天然ガスのシェア
- 勇扎嵼天然がスの緵合評価［LCA］
- 環境負荷が激減［天然かスス化による効果］


## 持綕可能な社会を支える天然がス。効率的な利用技術の閏発を准めています

－効率的な発電システム
マイホームもガス発電で［エコウイル］
－家庭での省工祀を推進［エコジョース
厳しL冬をを快適に［ファクト
Topics 北海道河蓈湖サミシトへの協力

## 

少工ネルギ一効果の高いがス機器の普及を進めています。

フロンガスを使用しない！がス吸収式冷温水溦
低公害車の普及促進（天然かス自動車］
覍工ネ化を包括的に推進［ESCO

## 1境保全活動 4


坦境問題の切り札［家庭用然料電池の開発］
北海道大学との共同研究
境睍マスジメントの充実をはかります。

- 国際規格 15014001 の取得
- 机煯市生活瓄境の碓保に閉する条例への対応



## 

盾睘型社会の形成に向けて，廃来物排出量の扣制と再資源化に努めています。

非開㬝工事の推進
ポリエチレン（PE）管のリサイクル

- 辡業廃事物への対応［適正な処分］
- 般毞徕物への対応［再資源化の推進


## 社会貢献活動

地域に密着した活動と嘪境教育活動を通じ，地域社会の明日に貢䌾しています。
高校生の環境授業と施設見学

－ココ・クッキング
植樹活動
－
地域清掃活動
北海道がス環境行動指釬

環垷行動指针
環境活動推進体制
北海道がス株式会社の概要

お客さま件数の
－本支管延長数の推移

## ごあいさつ

## 天然ガスの利用が <br> 温暖化対策に大きく貢献

ガス事業の根幹はお挌さまの安全と安心を碓保することにあります。
当社では安全意識の再徹底と保安体制の整備•強化をはかるとともに，安全とベルの高度化に向けた取り組みを着実に進めているところです
当社は，1996年から一酸化炭素を含まない天然がスへの転換作業を，安全を最優先に進め てまいりましたが，一昨年12月までに札愰•小樽•函館地区の約56万件のお客さまについて完了いたしました。2009年には北見地区のお挌さまを転換する計画で準備を進めています私どもは，優れた環境性と経済性を有する天然がスの普及促進を通じて，地球環境対策にも貢献してまいります

本年7月に開催された「北海道洞爺湖サミット」では，先進国首脳か地球温暖化についての意見を交わし，2050年までに世界全体で温室効果ガスの $50 \%$ 削減を達成することなどか話し合われました。各国の企業や家庭でも，今後はいつそう排出削減の努力が求められます。
2005年6月に当社で発売した，ガスマイホーム発電「エコウイル」はガスエンジンで発電し， その排熱で給湯と暖房を行う高効率の家庭用ガス利用システムです。また，燃焼熱を微底的 に利用する省エネ型給湯暖房機「エコジョーズ｣の普及にも努めております。ともに， $\mathrm{CO}_{2}$ 排出量の大幅削減が可能な極めて環境にやさしいエネルギー利用のシステムです。

一方，発電効率が高く排熱も有効利用でき，省エネルギー性の高い「家庭用燃料電池」は，環境問題の切り札として，期待が高まっています。当社は国家プロジェクト「平成20年度定置用燃料電池大規模実証事業」へ参画するとともに，積雪寒冷地である北海道に適したシステ ムの開発に取り組んでおります。

北海道は自然環境にめぐまれ，多種多様な動植物が生息しています。生物の多様性は人類 の生存を支え，計り知れない恵みをもたらしてくれます。私たちはこの理念を踏まえ，地球温暖化対策の重要な施策として位置づけられている森林の保護•育成にも協力しています。台風等 で風倒被害にあった地区の森林再生のため，野幌森林公園，七飯町のカリマ国有林での植樹を実施しました。

私たちは環境にやさしいエネルギー資源として天然がスの利用を推進し，その利用効率を高める機器の普及•開発を進めながら，環境保全への貢献と，住みよい社会の構築に全力て取り組んでまいります。

「環境報告書2008」を通じて，私どもの環境保全への取り組みをで理解いただき，ご意見， ご指導などをいただければ幸いと存じます。


北海道かス株式会
大䞋 博

北海道ガス環境報告書 2008
対象年度
2007年度（2007年4月1日～2008年3月31日）

## 揭載分野

造境保全活重
－発行年月
2008 年10月
発行者
北海道力者

TEL．O11－231－9511
ホームページ
http：／／www．hokkaido－gas．co．jp
E－mail
prs＠hokkaido－gas．co．jp

事業活動によつて生じる環境負荷を低減する取り組みを進めています。
北ガスでは，環境にやさしい天然ガスの普及を促進しています。
苫小牧市勇払地区で産出された天然ガスは石油資源開発（株）のパイプラインで当社の北広島供給所，千歳•美々•柏原の各
 また，函館地区へはLNG内航タンカーで国内LNG基地から函館みなと工場に原料LNGを輸送し，都市ガスとしてお客さまに お届けしています
原料の受入れから都市ガスをお使いいただくまでの資源やエネルギーの投入量と，その結果発生した排ガスや廃㫧物などを フローで示しました。（2007年度実績）


## CO のの発生量が少ない［天然ガスの特徴］

天然がスは，メタンを主成分とした無色透明の可然性がスです地球温曼化の原因といわれる二酸化岸素（CO2）の発生量が石油や石崕などと比較して少ないことが高く評価されています硫黄などの不純物を含まないため，燃焼しても大気を污染す る硫黄酸化物（SOx）や煤じんを発生せず，酸性雨や人体へ の影響が問題となる窒素酸化物（NOX）の発生量も極めて少量です。また，人体に有害な一酸化炭素（CO）も一切含まれて いません。天然ガスは，北海道の豊かな自然を守るクリーンで安全なエネルギーです。

■天然がスのクリーン性（石炭＝100）


## 北海道のエネルギー［天然ガスのシェア］

北海道の一次工ネルギーの構成比は，全国の構成比と比較す ると，原油•石油製品の割合が高いこと（北海道 $63 \%$ ，全国 $48.1 \%$ ），天然がス・都市がスの割合が低してと（北海道 $1.6 \%$ ，全国13．9\％）が特徴です。
北海道がスは，北海道の工ネルギ一構成の多様化を推進する ため，天然がスの導入促琎ここ努めます。
－2004年の一次工ネルギー絡䄍給の媾成比




## 勇払産天然ガスの総合評価［LCA］

ライフサイクルアセスメント（LCA）とは，製品などの原村料の採取から，製造•流通•使用•廃葉にいたるまでのライフサイク ルにおいて，環境に与える影響を分析し総合評価する手法です。北海道勇払産の天然ガスは，採掘から燃焼までの各段階にお ける温室効果ガスの総排出量を評価したLCA からも，環境にやさしい エネルギーという高い評価を得ています。

－勇扎産天然がスの温室効果がス排出量（g．CO2MJ）
生産 —輪送口設境


■化石㜣料の温室刘果力ス排出量（ $\mathrm{g} \cdot \mathrm{CO}_{2}$／MJ）



純北海道産のエネルギー［天然ガスへの転換］
北がスでは，天然がスへの転换作業を1996年5月からスター ト，2006年12月までに札覞•千歳•小樽函館地区の約56万件のお客さまについて無事に完了しました。日本で使用され ている天然がスのほとんどは，LNG（液化天然がス）として海外から輸入されていますが，北ガスが道央圏に供給する天然 ガスは純北海道産のエスネルギーです。天然ガス田から気体の ままパイフラインで輸送するため，輸送ロスがほとんどなく，液化コストもかかりませんっ。函館地区については，国内のLNG基地から内航タンカーで函館みなと工場にLNGを䡛送し，都市がス化しています。2006年4月に当社の供給エリアとなっ た北見市の天然ガス輷換作業は，2009年3月～8月にかけ て，実施する計画であわ，現在天然ガス供給のためのLNGサテ ライト基地を建設中です


環境負荷が激減［天然ガス化による効果］
都市がス原料を，石油系（LPG）から道産天然がスやLNGへ と切り替えることにより，ガスの製造•供給過程における環境負荷が激減しました。特にCO2排出量はこの5年間で17分の にまで削減されました。

## 天然がスの転換比率






■カスの製造•供給過程におなけるNOX排出量

－ガスの製造•供給通程における電力使用量の推移


効率的な発電システム［ガスコージェネレーション］ ガスコージェネレーション然料としたガスエンジンや ガスタービンなどで発電し その際に発生する排がス の排熱（蒸気•温水）を回収 して，給湯や洽暖房に有効利用するシステムです。従来
 システムのエネルギー総合効率が約 $40 \%$ であるのに対し， ガスコージエネレーションの場合は70～80\％と極めて高く，大幅な省エネルギー化を実現するとともにCO2の削減にも大きく貢献します。
－ガスコージェネレーション概念図

－ガスコージェネレーション採用物件粼および





## 

マイホームもガス発電で
－エコウィルのしくみ
 ネレーションシステム「エコウィル」の積雪寒泠地仕様を開発 しました。当社は，この「エコウィル」を2005年6月から販売し，2007年度末には445台の累計販売実績を達成してい ます。「エコウィル」の普及によるCO2削減効果は杉の成木 16，000本のCO2吸収量に相当します。





$(\mathrm{kW})$
50,000
45,000

## セCOジョーズ

## 家庭での省エネを推進

北ガスでは，家庭における省エネルギーの推進及び， CO 2排出量の削減を目的として省工ネ型給湯暖房機「エコジョーズ」 の普及に取り組んでいます。
「エコジョーズ」は，ガス燃焼時に発生するエネルギーのうち，今まで利用せずに外気へ放出していた排ガスの潜熱分のエネ ルギーまで利用することで，これまで約80\％が限界だった熱効率を約95\％まで向上させ，省エネルギーを実現しています。 また，エコジョーズ熱源機のさらなるバリエーション拡充とし て暖房専用機の開発を進めておわ，今後は給湯器等への機種拡大も検討しています。


## Fact

## 厳しい冬を快適に

北海道の厳しい冬を快適に暮らすため，ガスセントラル給湯暖房システムの普及に努めています。潜熱回収型の熱源機を用 いる「Fact」は，高効率エネルギーシステムとして高い評価を受けています。

## Fact•TES累計台数






## 天然ガスを有効利用［ガス空調システム］

北がスは，オフィスやや后誧などの個別空調に適した「GHP（カ スヒートポンフエエアコン）」から大型ビルやや地域朎喛房に適し た「がス吸収式会温水機」まで， CO 2の排出量が少ない天然 ガスを有効利用し，省エネルギーと環境負荷の低減に寄与す るガス空調システムの普及促進に努めています。

## オゾン層を破壊しない［新冷媒対応GHP］

GHPは，液体が気化する時は周
 する時にはは懸を発生する性質を利用した値別垫調用エアコンです。北がスでは，2004年10月以降才 ゾン層破壊係数がゼロであるHFC （ハイドロフルオロカーボン）系冷媒（R410A）を使用するGHPを採用しています。また，天然ガスを
使用するGHPは，酸性雨の発生源となるSOxが発生せず，地球温暖化ガスであるCO2の削減や夏期の電力需要ピークの緩和にも寄与し，地球環境保全にも役立っています。

## ■カカスヒートポンプエアコンのしくみ


－GHPの普及（年度末罢計）
${ }_{300,000}^{(\mathrm{KW}) \text { 果積合房容量－普及件数 }}$



## フロンガスを使用しない［ガス吸収式冷温水機］

 ガス吸収式浍温水機 は，無害な臭化りチウ ムと水を使用して会暖房を行う空調機器 です。オジン層破懐と温暖化の原因とされ るフロンガスを一切使わす噮境適合性に
度末の当社供給工リア内での設置台数は491件，累積会房容量は375．141kWしこ達しています。



## 



## 低公害車の普及促進［天然ガス自動車］

天然がス自動車（NGV）とは，天然がスを㜣料として走る実用的な低公害車であり，構造は基本的にガソリン車やディーゼル車と同じで燃料系統だけが異なります。NGVはCO2の排出量 をガソリン車よりも20～30\％低減でき，光化学スモッグや酸性雨など，環境汚染の原因となるNOX•CO•炭化水素（HC） の排出量が少なくSOxは排出されません。このような環境へ の負荷が少ないNGVを広範に普及するため，1996年に北が スが中心となって「天然がス自動車北海道（株）」を設立しまし た。同社はNGVの普及促進に努めるなど堅実な業績を重ね，北海道地区のNGV普及台数は，北ガスエリアで1，416台（2007年度末）となっています。

■天然がス自動車の普及状況（北海道かス供紿エリア内）
（天然放自動車台数）


きめ細かなエネルギーサービス［ESP事業］
エネルギー・サービス・プロバイダ（ESP事業）とは，お客さま が必要とする電気や熱などのエネルギーを必要とされる場所 でつくり，供給するオンサイトのエネルギーサービス事業です。北ガスでは，天然ガスを核とした総合エネルギーサービス事業をさらに拡大•推進するために「（株）エナジーソリユーション」 を設立し，お客さまから特に要望の多いCO2削減•省エネルギー・ コスト削減について，きめ細かくサポートしていきます。

■ESP（エネルギー・サービス・プロバイタタ）事業概念図



## 省エネ化を包括的に推進［ESCO事業］

ESCO（Energy Service Company）事業とは，建築物な どの省エネルギー化に必要な「技術•設備•人材•資金」などを包括的に提供するサービスのことであり，現在欧米において省エネルギー推進の中心的存在として位置づけられている手法です。これらのサービスを提供するに際して，決してそれま での環境しベルを損なうことなく省エネルギー化を実現し， その効果を保証しなくてはなりません。また，省エネルギー改修に要する費用は，省エネルギー化によって削減されたエネ ルギーコストの一部から償還されることが特長です。北ガスは，札幌市が実施している「札幌市区役所施設ESCO事業（2007年7月サービス開始）」におけるESCO 事業者の一社として参画しています。


## 環境問題の切り札［家庭用燃料電池の開発］

家庭用燃料電池は，化学反応によってガスなどの燃料から発電する新しい省工ネ機器です。発電効率が高いだけでなく，こ れまで発電所で捨てていた排熱分でお湯を沸かすことができ るため，極めて環境にやさしいシステムです。
2005年度から，新エネルギ一財団（NEF）では家庭用燃料電池を一般住宅に設置し実使用下での課題を抽出する「大規模実証事業」を実施しており，現在全国各地で2，000台以上 の家庭用燃料電池が活躍しています。
北ガスも本事業に参画し，機器 1 台あたり年間平均で 7.777 MJ の一次エネルギーと851 kgのCO2削減という高 い効果を確認しました。これは，原油204Lと杉の木61本の CO 2 吸収効果に相当します。
また，メーカーと共同で寒冷地仕様の開発も進めており， 2007年度には全国で初めて家庭用燃料電池を寒冷地にそ のまま屋外設置することに成功しました。
北ガスでは，荏原バラード株式会社・パナソニック株式会社と家庭用燃料電池の寒冷地仕様に関する共同開発契約を行つ ており，2009年度以降のできるだけ早い時期での市場導入 を目指し開発を進めています。
■従来の発電システムとの比較


## 北海道大学との共同研究

北ガス技術開発研究所では北海道大学大学院工学研究科と の共同研究で自然エネルギーおよび燃料電池の複合利用を考慮した寒冷都市次世代型住宅用エネルギーシステムの開発を行っています。
これは，次世代小型分散型電源を核として，排熱利用を含めた寒冷都市独自のシステムの構築を目指しています。
重点研究テーマとしては
（1）分散型電源の個別・マクロ評価
（2）次世代家庭用熱電併給システム
（3）寒冷地温水暖房システム
を取り上げ，これらのシステムの研究開発を実施しています。小型分散型電源としては固体酸化物形燃料電池の性能•特性， および固体高分子形燃料電池，ガスエンジンの実証実験と評価を行い，寒冷地における温水暖房については最適制御手法 の構築を目指しています。


担当者のメッセージ

新谷一之
業務など投術開発しく関する幅広し業務を相当しています。環境問題が重要課題となってきている現在，環境対策が自然と実践され
 そして自分ができることを考えていきたいと思います。北がスが お客さまのためにできることを実践していくことで塤境負荷の小 さい天然ガスを活用した省エネシステムが普及していくものと思 います。

## 国際規格ISO14001の取得

「ISO14001」は，事業者が環境改善を行っていることを第三者機関か認定する国際規格です。技術開発研究所と技術研修センターでは，天然ガスを利用した環境にやさしく効率の高 いシステム・機器の研究開発と環境保全に資する教育を行つ ており，2001年3月に初回登録し，2007年3月に2回目の認証を更新しました。今後は，環境保全技術開発に，より一層 の重点をおいた目標を揭げて環境改善を行っていきます。


札幌市生活環境の確保に関する条例への対応
北ガスでは，2003年2月から施行された「札幌市生活環境 の確保に関する条例」に定められた規定に従い，環境保全行動計画と自動車使用管理計画を策定し，行動目標を設定しま した。

## 1．環境保全行動計画の行動目標

2006年度策定の䍗境保全行動計画では，札啺市内の北ガスの工場を含めた全事業所で使用するエネルギーに対応した二酸化炭素の排出量を，2005年度を基準として2008年度には 26\％削減する目標を設定し，その実現し向けて努力いたします。

2．自動車使用管理計画の行動目標
－自動車からの二酸化炭素の排出量を低公害車の導入等によよ， 2008年度には2005年度に比較して2\％削減します。 NOX発生星がガソリン車に比べ2分の1である天然がス自動車 を，2008年度中までにがンリン車の代替として10台以上入 れ替えを行います。

## 土壌環境問題への対応

当社は2006年度から工場跡地で土壌汚染の可能性のある社有地を対象として，自主的な土壊調査を計画的に実施して まいりました。
調査の結果は関係行政に報告するとともにマスコミへの公表 を通じて情報の公開を行っております。
近隣にお住まいの地域住民の方々には，対策等へので理解を いただくため説明会や個別巡回等を実施しております。


■ 土㦹铜査の結果と対策

| サイト名 | 铖葇結果公表日 | 所在地 | 面 積 |  | 地下水 | 奶 策 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 札幌工場跡地 | 2007年5月16日 | 札幌市中央 7 再区北 4 条 | $28.534 \mathrm{~m}^{2}$ |  <br>  | $\begin{aligned} & \text { 基漼超閜質: } \\ & \text { UV素. } \end{aligned}$ | 掘削除去士壌洗浄 |
| 天然ガス転換 センター用地 | 2007年5月16日 | 札幌市東区北5条東5～6丁目 | 6，629m² | 基準超過物質：U素最大倍率：U素7倍 | 基準超過物質：なし | なし |
| 小粨工場跡地 | 2007年12月19日 |  | $16.544 \mathrm{~m}^{2}$ | 基準超過物質： シアン・ベンゼン・水銀•鉛最大倍率：ベンゼン1，700倍 | 基準超過物質：なし | 地下水モニタリング |

[^0]
## 産業廃童物などの削減［ 各種抑制工法］

ガス導管工事では道路などを掘削するため，アスファルレト・コ ンクリート（アスコン）などの座業㾌葉物やや掘削さが発生します北がスは，「浅層里設りや「非開削工法」を積櫺的に導入し，厗業尿葉物や掘削士の発生を扣制しています

## －カスス導管工事における瘤削土・アスコンの削娍量と削减割合

|  | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 42，678 | 45，307 | 57，145 | 58，826 | 73，673 |
| 削娍割合（\％） | 36.2 | 38.6 | 39.4 | 38.1 | 41.7 |
| アスコン削盛量（t） | 1，379 | 1，535 | 1，633 | 1，795 | 2，094 |
| 削诚割合（\％） | 11.5 | 12.6 | 10.4 | 10.8 | 10.8 |

## －別娍割合の算定式

$$
\begin{aligned}
& \text { A.従来工法による想定発生量 (掘削土・アスコン) } \\
& \text { B.浅層埋設, 非開開工法道入以降の発生量 (掘削土・アスコン) } \\
& \text { 削娍割合 }(\%)=\frac{A-B}{A} \times 100
\end{aligned}
$$



## 非開削工事の推進

掘削土などの発生を抑制するために管路の一部のみを掘削し既設管の内部に新しい管を引き込み埋設する「パイプスプリッ ターエ法」をはじめ，埋設区間の両端に小さな立坑を掘ってト リルで穴を開け，ガス管を引き込む「モール工法」などの非開削工法を採用しています。

## －非開削工事延長数


■スブリッターエ法


## アスコンの再生利用

ガス導管工事において発生したアスコンは，再生プラントに搬入しており，再生合村などにリサイクルされています。


■アスコンの再生利用割合


## ポリエチレン（PE）管のリサイクル

ガス導管として採用しているPE管 は利用できない端村を回収し，ガス導管工事に使用する標識シートに リサイクルしています。


## 担当者のメッセージ

供給企画ラルルーフ
中村 卓郎

用や供給閏係の統焦計，供給に閉わるお問い合わせの対応等が な業務内容です。供給部門ではアスコン等の排出量扣制やノサイ クルル取り組んでおか，他事嶪者の方々との情報交换を心掛けて います。今後も䋛䊦して産業廃葉物の抑制に努めるとともに，新し い技術や他事業者での事例を道入するなどして，更に産業廃率物 の排出量や工ネルギ一の使用量を抑制できればと考えています。

## 産業廃棄物への対応［適正な処分］

産業廃葉物の排出に際しては「産業廃㨀物管理票（マニフエ スト）」の交付を行い，適正に最終処分されたことを確認して います。
各製造工場では，法律で指定された有害物質を含んでいる廃棄物を排出する場合に選任が必要な「特別管理産業廃棄物管理責任者」資格の取得を推進し，排出の際には適正に処理委託を行っています。
特別管理産業廃葉物である廃ポリ塩化ビフエニル（PCB）含有機器については，「ポリ塩化ビフエニル廃車物の適正な処理 の推進に関する特別措置法」（PCB特別措置法）の規定に基 づいた届け出を行っています。また，機器は密閉容器で厳重に保管しています。


■かス製造工場からの産業皆徕物の発生量と最終処分量




## 産業糜菓物発生量と最終処分率（2007年度） <br> 

## －ガス製造工場における産業廃徕物発生量と最終処分率（2007年度） <br> 

## 

| 嗗拓 | 跣生是（0） | 是絡迈分 | 而趗题分率（\％） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 札摬交店•本社 | 15.0 | 4.9 | 32.7 |
| 千蔵文店 | 1.2 | 1.1 | 91.7 |
| 小愫交店 | 9.3 | 6.2 | 66.7 |
| 两能文店 | 14.6 | 4.3 | 29.5 |
| 北見文店 | 0 | 0 |  |

## 一般㦓莱物への対応［再資源化の推進］

北ガスでは一般廃棄物の分別回収を行い，積極的なリサイク ル活動を推進しています。なお，2007年度の一般廃棄物の発生量は前年度に比較して減少しており，今後も引き続き削減に努めていきます。

## －紙ゴミの排出量と再資源化量



## 紙ごミの再資源化率



## 一般廃铼物の発生量



－ー般椝楽物の再資源化率


## 社会貢献活動

地域に密着した活動と環境教育活動を通じ，地域社会の明日に貢献ています。

## 高校生の環境授業と施設見学

各学校の要望に応じた受け入れ授業も行っています。昨年は廃熱利用を研究している高校生を受け入れ，コージェネレーショ ンシステムの仕組みや廃熱利用方法等について授業を行しま した。また，この授業とあわせて，天然ガスを利用した地域冷暖房コージェネレーションプラントの見学会を実施。コージエ ネレーションシステムの優れた省エネルギー性とCO2削減效果のほか，エネルギーを無駄なく使うこと，そしてエネルギー の大切さについて学んでいただきました。


北ガスサイエンスショー

次世代に対する環境教育の一環として，各種環境イベントや小学校などへ「北ガスGパワーズ｣を派遣し，サイエンスショー による環境教育を実施しています。液体窒素を使用した楽し い体験型冷熱実験を通じて，たくさんの子供たちに天然ガス と環境問題について伝えていきます。


## 小学校で燃料電池教室

次世代を担う子どもたちに，環境問題の切り札ともいわれて いる「燃料電池」を身近に感じてもらおうと，環境イベント等 で燃料電池実験教室を行っています。また，昨年は技術開発担当者が直接小学校へ訪問して，燃料電池と環境問題に関す る授業を行しいました。燃料電池の高い発電効率と排熱の再利用による総合エネルギ一効率の高さがもたらす省エネ性と環境性，そしてエネルギー利用と環境問題との関わりについて， クイズを交えて楽しく学んでいただきました。


## エコ・クツキング

環境について考えながら，料理を楽しく学ぶ「エコ・クッキング教室」を開講しています。小中学校のPTAと連携した「親子 エコ・クッキング講座」だけでなく，行政や各種団体にも対象 を広げ，より多くの皆さまに環境問題と料理作りの楽しさを体験していただいております。
2007年度は5回開催し，320名の方々にご参加いただき ました。
これからも地球にやさしい美味しい料理の作り方を通じて食物やエネルギーの大切さを伝えていきます。


植樹活動

地球温暖化対策の重要な施策として位置づけられている森林 の保護•育成に協力し，台風等による森林風倒被害地区にお いて森林再生のための植樹活動を行っています。これまでに北ガスグルーフのの社員およびその家族など延べ 670 人が参加し，野幌森林公園や七飯町カリマ国有林の森林3．4ヘクター ルに5，500本の苗木を植えています。


## 地域清掃活動

「街をきれいにし隊」の清掃ボランティアに小樽支店の社員が参加しました。
この活動は小樽市䍗境部が主催しており，年間7～8回行って おります。
今回は小樽運河周辺を約1時間にわたり清掃活動を行つた後， ジンギスカン想親会に参加し他のボランティアの方々と親睦 を深めました。


## 環境イベントへの出展

札幌市が中心となり開催している総合環境イベント「環境広場さっぽろ」に参加しています。地球温暖化防止に貢献する天然ガスのほか，その有効利用技術として，二酸化炭素の削減効果が期待されるコージェネレーションシステムや環境問題 の切り札と言われている燃料電池等を紹介しています。「誰で も楽しく参加して学べるブース」をコンセプトとしておゆ，毎年 たくさんのお客さまがで来場され，環境問題とエネルギーの大切さについて学んでいただいております。


報道機開への対応，企業PR，子供向け噮境教育の実施等の業務 を行っています。業務上，報道関係者，一般消費者，子供たちや学校の先生等，常にいろいろな立場の方，さまですなっ年齢の方と接触 しています。その際には，相手の方の目線に立つて接することを心 がけています。また，日々の業務の中で，天然がスやエネルギーに ついての理解がまだまだ不足していると感じることがあります地球温㖟化防止に向け，エネルギーについて理解を深め，大切に使つ ていくことを浸透させることも，エネルギーを供給する企業として の責任の一つだと考えています。今後とも，常に相手の目線に立つ て，正しい情報をわかりやすく，より多くの斿に発信していきたいし思います。

## 北海道ガス環境行動指針

北ガスは，エネルギー供給事業者として地域と共に歩み，地域の環境保全の取り組みが地球規模の環境保全にも寄与すると信じます。

## 北ガス2010年ビジョン

```
企業理念
次代のエネルギーを考え，北の生活文化を創造する，
「地域のパイオニア」をめざす。
```

環境
北海道ガスは，地域および地球規模での環境保全の重要性を深く認識し，
効率的かつクリーンなエネルギーの供給を柱として
環境調和型社会の実現に寄与します。

1．エネルギーの効率的利用と天然ガスの導入により，地球温暖化防止に寄与します。 2．事業活動にともなう廃轵物の排出量抑制と再資源化に努め，省資源化を推進します。
環境
行動指針

3．環境保全に寄与する技術の開発と普及に努めます。
4．地域貢献よよび国際協力に努めます。
5．環境マネジメントの充実をはかります

## 北海道ガス株式会社の概要（2008年3月末現在）

| 本社 | 札幌市中央区大通西7丁目3番地1 TEL 011－231－9511（代） |
| :---: | :---: |
| 設立 | 明治44年7月12日 |
| 資本金 | 5．039百万円 |
| 従業員 | 662人 |
| 主な事業内容 | ガス事業 <br> 熱供給事業 <br> 電気供給事業 <br> ガス副産物の精製および販売 <br> ガス機器の製作•販売およびこれに関連する建設工事 <br> その他関連事業 |
| 供給区域 | 札幌市，小樽市，函館市，千歳市，石狩市，北広島市，恵庭市，北斗市，北見市 |
| お客さま件数 | 566干件 |
| ガス販売量 | 398百万m ${ }^{3}$ |
| 売上高 | 523 億円 |
| 本支管延長数 | 4.991 km |

カスて販売星の推移（46．04655M換算）





お客をま体数の推移


本支管延長数の推移
本支管正長数（km）



[^0]:    

