**安芸太田町戸河内ふれあいセンター**

**指定管理仕様書**

**１　趣旨**

　　この仕様書は、安芸太田町の公の施設である「安芸太田町戸河内ふれあいセンター」（以下「施設」という。）の指定管理者が行う業務内容及び詳細について、「安芸太田町戸河内ふれあいセンター条例」（以下「条例」という。）並びに「安芸太田町戸河内ふれあいセンター管理運営規則」（以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。

**２ 管理対象施設**

指定管理に係る管理対象施設は、次のとおりです。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 内　　　　容 | |
| 所在地 | 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内759番地１ | |
| 敷地面積 | 5,863㎡ | |
| 延床面積 | 体育館1,579㎡、ホール823㎡、供用部分847㎡（ロビー、事務室、楽屋他） | |
| 構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造２階建 | |
| 開設年月日 | 平成８年８月 | |
| 施設概要 | メイプルホール | 収容人数／472人（固定席　468席【１階】352席、  車椅子専用４席【２階】116席）  ・舞台（間口14ｍ、奥行９ｍ、高さ6.5ｍ）  ・音響設備、舞台照明設備、映像設備、  ・ピアノ（ベヒシュタイン） |
| 体育館 | ・アリーナ  バスケットボールコート／１面  ６人制バレーボールコート／１面  ９人制バレーボールコート／２面  バドミントンコート／４面  ・舞台  ・器具庫  ・２階客席／固定席174席 |
| 楽屋 | 53㎡、収容人員／約25名  　（更衣室、シャワー室有り） |
| その他 | ・事務室  ・男女トイレ  ・駐車場 |

※　安芸太田町戸河内ふれあいセンターは、避難所としての指定があります。

**３ 利用形態**

（１）特別利用

町及び関係団体が各種事業を実施するために本施設を利用する場合は、特別利用として教育課が調整を行い、指定管理者へ通知します。

特別利用は、随時受付をします。なお、災害等の緊急時など極めて公共性の高い場合は、一般利用等が予約済みであっても、優先して利用することとなります。

（２）一般利用

一般利用は、随時予約受付を行っています。

（３）指定管理者による自主事業のための利用

**４　利用料金**

1. 安芸太田町戸河内ふれあいセンターの利用料金

町が条例で規定する使用料の額の範囲で、利用料金を設定することができます。原則として、設定した利用料金は指定期間内での変更はできません。

条例で規定する本施設の使用料は、次のとおりです。

なお、この料金は指定管理期間内においても見直される可能性があります。

※　条例で、定める利用料金は、別表のとおりです。

①　安芸太田町戸河内ふれあいセンター利用料金

ホール等の使用料の額

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設 | 利用区分 | 基本料金  （１時間までごとに） | 冷暖房料金  （１時間までごとに） |
| ホール | 入場料有又は営利目的に利用 | 3,360円～8,400円 | 1,500円～2,520円 |
| その他 | 2,100円～5,250円 | 760円～1,260円 |
| 楽屋 | 入場料有又は営利目的に利用 | 840円～2,100円 | 250円～420円 |
| その他 | 420円～1,050円 | 120円～200円 |

備考

１　入場料有又は営利目的に利用とは、利用者が入場料その他これに類するものを徴収して、又は営利を目的として若しくは商品の宣伝を目的として利用する場合をいう。

２　町外の団体又は個人による利用の場合の使用料は、この表に定める額の10分の20とする。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ②　ホールの附属設備の使用料の額 | | | |
| 設備の区分 | 設備の範囲 | 単位 | 料金  （１回につき） |
| ピアノ | ベヒシュタイン | １台 | 2,500円～4,200円 |
| 音響設備 | 音響調整卓、マイク、アンプ、各スピーカ、カセットデッキ、ＣＤプレーヤ、エコマシーン、移動式ステージスピーカ | １式 | 500円～1,260円 |
| 舞台照明設備 | 調光卓、センターピンスポット | １式 | 500円～1,260円 |
| 映像設備 | プロジェクター、ビデオカメラ、ビデオデッキ、16ミリ映写機 | １式 | 500円～1,260円 |

備考

町外の団体又は個人による利用の場合の使用料は、この表に定める額の10分の20とする。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ③　体育館をスポーツ活動に利用する場合の使用料の額 | | |
| 利用区分 | | 料金  （１時間までごとに） |
| 入場料有又は営利目的に利用 | 全面 | 4,200円～7,300円 |
| ２分の１ | 2,100円～3,650円 |
| ４分の１ | 1,040円～1,820円 |
| その他 | 全面 | 630円～1,400円 |
| ２分の１ | 300円～700円 |
| ４分の１ | 150円～350円 |

備考

１　入場料有又は営利目的に利用とは、利用者が入場料その他これに類するものを徴収して、又は営利を目的として利用する場合をいう。

２　町外の団体・個人による利用の場合の使用料は、この表に定める額の10分の20とする。

④　体育館をスポーツ活動以外に利用する場合の使用料の額

|  |  |
| --- | --- |
| 利用区分 | 料金（１時間までごとに） |
| 入場料有又は営利目的に利用 | 9,500円～15,700円 |
| 補助ステージ | 2,000円～3,000円 |

備考

１　入場料有又は営利目的に利用とは、利用者が入場料その他これに類するものを徴収して、又は営利を目的として若しくは商品の宣伝を目的として利用する場合をいう。

２　町外の団体又は個人による利用の場合の使用料は、この表に定める額の10分の20とする。

**５　管理運営に関する基本的事項**

（１）この仕様書のほか、地方自治法等関係法令、条例等、規則等を遵守すること。

（２）条例及び規則等に規定する設置理念に基づき、管理運営を行うこと。

（３）施設利用者の安全確保を第一とすること。

（４）公の施設であることを認識し、公平な管理運営を行うこととし、特定の個人や団体に対して、有利又は不利になるような取扱いをしないこと。

（５）利用者の要望や意見を管理運営に反映させ、利用者にとって快適な施設であることに努めること。

（６）サービス水準の維持向上に努め、安定的かつ継続的なサービスの提供がなされるよう管理運営を行うこと。

（７）効率的で効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。

（８）個人情報の保護を徹底すること。

（９）ゴミの減量、温室効果ガス排出量の削減等環境に配慮した管理運営を行うこと。

（10）適切な広報を行うなど、施設の利用促進を積極的に図ること。

（11）地域住民等と良好な関係を維持しながら、管理運営を行うこと。

（12）魅力ある自主事業を実施し、町民サービスの向上に努めること。

**６　指定管理者が実施する業務の範囲**

　　施設の管理運営を実施するにあたっての業務は次のとおりとする。

（１）施設の使用の許可及び使用の制限に関する業務

（２）施設の維持管理及び運営に関する業務

　　下記設備の日常点検、法定点検、定期点検及び清掃等を行うこと。

　　・消防用設備保守点検（法定に基づく）

　　・自家用電気工作物保守管理（法定に基づく）

　　・水道設備点検（漏水や錆の混入の有無などを日常的に自主点検）

　　・消防設備点検（防火扉作動状況の確認、非常ブザーの音響状況確認など定期的に自主点検）

　　・電気設備点検（外灯作動状況の確認など定期的に自主点検）

（３）使用者が施設又は附属施設を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償請求の手続き

　　に関する業務

（４）利用料金の徴収に関する業務

（５）施設の設置目的を達成するための事業に関する業務

（６）使用者の利便性を向上させるために必要な業務

（７）前各号に定めるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、町長のみが行うことのでき

　　る権限に関する事務を除く業務

**７　指定管理業務に要する経費**

施設の運営方法は、従来からの方法を参考としつつ、問題発生時には速やかに改善策を講じるなど、経費節減と町民サービスの向上を目指すこと。

また、施設の維持管理、定期点検及び清掃等についても従来の内容を基本としつつ、業務内容、発注方法、業者選択方法などを工夫することで、経費節減と維持管理方法の向上を目指すこと。

経費算定を行う上での参考として、町が試算した維持管理の内容を提示します。

（１）施設運営収入

施設運営収入について、過去３年間の実績は次のとおりです。

1. 安芸太田町戸河内ふれあいセンター　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 |
| 利用料金収入 | 359,560 | 736,652 | 597,315 |
| 料金収入合計 | 359,560 | 736,652 | 597,315 |

（２）維持管理運営費

過去３年間の実績を基に、指定管理者が行う業務に関する経費を算定しました。なお、町が算定した経費は一つの参考数値として提供するもので、施設の利用促進や経費節減、サービス向上の面から事業計画と指定管理料の提案をしてください。

1. 安芸太田町戸河内ふれあいセンター 　 （単位：円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 歳 出 | 令和２年度 | 令和３年度 | 令和４年度 | 備 考 |
| 人件費 | 1,547,916 | 1,345,746 | 1,087,942 | ・報酬、通勤手当 |
| 需用費 | 122,913 | 176,109 | 8,472 | ・消耗品 |
| 光熱水費 | 2,745,773 | 2,699,934 | 3,556,286 | ・電気、上水道等 |
| 修繕料 | 2,564,166 | 0 | 1,382,700 | ・施設、器具修繕 |
| 保険料 | 130,210 | 130,210 | 130,210 | ・火災保険料 |
| 委託料 | 1,840,600 | 2,115,600 | 1,906,600 | ・浄化槽、消防設備、  電気保安等 |
| その他 | 148,477 | 93,680 | 92,716 | ・通信運搬、手数料、  使用料及び賃借料 |
| **合 　計** | 9,100,055 | 6,561,279 | 8,164,926 |  |

（３）指定管理料

指定管理業務に要する経費については、指定管理者から提出される収支計画書等の内容を踏まえ、予算編成方針に基づく編成過程や議会の予算の議決を経て、予算の範囲内で年度ごとに別途締結する年度別協定の中で金額、支払時期、方法等を定め、指定管理料として指定管理者に支払うこととする。

（４）利用料金制

　　本施設では、利用料金制を採用することとし、指定管理者は、町が支払う指定管理料のほか、条例に規定する利用者が支払う利用料金を収入とすることができる。

（５）指定管理料の精算

　　指定管理業務を町が求める内容どおりに確実に実施する中で、利用料金収入の増加、経費の節減など指定管理者の営業努力により生み出された剰余金については、原則として精算による返還を求めない。ただし、当該剰余金が極めて多額となる場合は、町と指定管理者が協議の上、一定の金額を町に納付させることができる。

　　また、利用料金収入の減少や指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は、原則として補填は行わない。

（６）管理口座、区分経理

　　指定管理業務に係る経費及び収入は、団体自体の口座とは別の口座で管理とする。

（７）指定管理料に含まれる経費

　　指定管理料に含まれる経費は次のとおりとする。

　　①　人件費

　　②　施設を管理する上で必要な工事及び修繕費、原材料費、清掃費等

　　③　指定管理業務を実施するために必要な消耗品費や日常工具類

　　④　施設の設備・備品の保守点検に係る費用

　　⑤　事務所機能を維持するための費用

　　　　電話、FAX、インターネット接続等の通信費、郵便料、事務消耗品等

　　⑥　施設に係る燃料費及び光熱水費

　　⑦　車両運行に係る維持管理等の経費

**８　施設の管理運営及び利用に関する業務基準**

（１）　施設又は設備の利用の許可に関すること

①　条例等に規定する使用の許可に関する条項に抵触した者又は明らかに抵触すると認め

られる者に対しては、利用の許可をしないこと。

②　条例等に規定する使用の制限に関する条項に抵触する者又は明らかに抵触すると認め

られる者に対しては、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは中止を命ず

ること。

（２）　管理運営の体制整備、従業員の配置、研修等に関すること

①　施設にかかる管理運営業務全般を統括する管理責任者を必ず１名配置し、町担当課と連

携が取れる体制を構築すること。

②　利用料金の徴収、収納、保管及び納付等について適正な管理を行うこと。

③　法令等に基づく必要な資格を有する従業員を配置すること。

　　　　但し、業務の一部であって、専門的な知識又は技術を要し、自ら運営することが困難な

もの又は運営上特に効果的であると認められるものについては、町の承認を得て、再委託

することができるものとする。

④　労働基準法、労働安全衛生法、その他労働関係法令を遵守し、施設の運営に支障のない

　　　ように従業員を配置すること。

⑤　従業員の勤務形態は、施設の運営に支障のないように定めること。

⑥　従業員に対しては、施設の運営に必要な研修を積極的に実施すること。

⑦　防犯・防災対策等の緊急時対策や個人情報の保護、情報の公開等については、充分研修

　　　するとともに、周知・徹底すること。

⑧　利用者の安全に充分注意が払えるよう従業員を配置すること。

⑨　その他体制の整備に必要な従業員を配置すること。

（３）利用料金に関すること

　　利用料金の設定（条例等に規定する範囲で町長の承認が必要）及び徴収に関する業務を行う

　　こと。

（４）利用料金の減額、免除又は還付に関すること

　　指定管理者は、条例又は町長が特に必要と認める場合、利用料金の全部又は一部を減額し、

　　又は免除し、若しくは還付することができるが、利用料金の減少分は補てんしない。

（５）施設の情報発信、広報に関すること

①パンフレットの作成

　　　指定管理者は、指定期間内において指定管理者の費用において施設にかかるパンフレット

　　を作成すること。なお、デザイン、記載内容等についてはあらかじめ町の承認を得るものと

する。

②ホームページの作成

　　　指定管理者は、指定期間内において指定管理者の費用において施設にかかるホームペー

　　ジを公開し、随時更新すること。なお、デザイン、記載内容においてはあらかじめ町の承認

を得るものとする。

③町の各広報媒体の利用

　　　町が適当と認めるときは、施設管理運営業務に関する事項において広報紙等を利用する

　　ことができる。

**９　施設の維持管理・運営に関する業務基準**

（１）施設及び設備機器の保守点検、維持管理業務に関すること

①指定管理者は、施設を適正に管理運営するために利用者が安全かつ快適に利用できるよ

　　う、施設及び設備機器（以下「施設設備等」という。）の保全及び美観を維持すること。

②施設整備等については、運転及び操作に対して充分な知識を有する者が、故障のないよ

うに運転・操作するとともに、動作確認、調整・整備等の日常点検を実施し、故障を未然に

　　防ぎ、施設の供用に支障をきたさないよう努めること。

③各種法令に規定される点検にあっては、それらの関係法令を遵守すること。

（２）施設の清掃、警備、植栽の維持管理等の業務に関すること

①指定管理者は、施設内及び敷地内について良好な衛生環境と美観の維持に心がけ、施設

として安全かつ快適な空間を保つために、清掃、警備、植栽の維持管理等の業務を定期的に

実施すること。なお、前述する業務に要する費用は、すべて指定管理者の負担とする。

②清掃業務

　　　施設内及び敷地内においては、衛生管理に充分留意し、利用者が安心して利用できる環境

　　の確保を目的とし、実施すること。

　　③警備業務

　　　施設内及び敷地内の防犯、防火等に万全を期し、利用者が安心して利用できる環境の確保

　　を目的とし、実施すること。

④花壇、樹木等の維持管理業務

　　　年間を通じて植栽等の美化に努めること。なお、業務管理基準は以下のとおり。

　　・草刈範囲については、草の高さが５ｃｍ以上となったら草刈を確実に行うこと

　　・植木植栽については、年に３回以上実施すること。

　　⑤駐車場管理業務

　　　イベント開催時などには駐車場入口付近や駐車場内で交通渋滞などが発生しないように車両の監視及び誘導などを適切に行い、利用者が円滑な活動ができるように必要な指導、助言などを行ってください。なお、駐車場については、利用料金は徴収できません。

（３）施設、設備機械の改修及び修繕に関すること

施設設備等の大規模改修、改造、増築、１件あたり20万円を超える修繕等に係る費用に

ついては、町の負担とする。なお、前述する額には、消費税、地方消費税を含む。

（４）施設に備え付ける備品の取扱いに関すること

施設に備えつける備品については、利用者の利用に支障が生じることのないよう常に保守

点検を行うとともに、不具合の生じた備品については都度取扱いを協議する。

（５）施設周辺の維持管理に関すること

　　指定管理者は、近隣住民又は地域自治振興会との良好な関係等を保つため、施設周辺の維持

管理を行うこと。

（６）利用者の安全の確保、防災、災害対応に関すること

①本施設の利用者、来場者等の急な病気、けが等に対応できるよう、対応マニュアルを作成するとともに、近隣の医療機関等と連携し、緊急時には的確な対応を行うこと。また、利用者、来場者等が死亡又は重傷等の重大な事故が起こった場合は、ただちに町にその旨を連絡すること。なお、対応について記録を残し、報告書を提出すること。

②災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保等及び必要な通報等についてのマニュア

ルを作成し、緊急事態の発生時には適切に対応すること。また、防火管理者を設置し、防

火・防災に関する防災計画、消防計画等を作成し、訓練を実施すること。

大規模災害時等、町が本施設を緊急に使用する必要があるときは、町の指示を優先する

こと。

なお、警察、消防等に要請するような災害等の緊急事態が発生した場合には、ただちに町にその旨を連絡すること

（７）保険の加入に関すること

①施設又は設備の不備又は瑕疵により、他人に損害を与えた場合の賠償金を担保するため、

指定管理者において賠償責任保険に加入すること。また、被保険者は、安芸太田町及び指定

管理者が範囲となる保険とすること。

②施設に対する火災、土砂災害、風水害等の損害を担保するため、町において建物災害共済に加入すること。

**10　施設の管理運営又は維持管理に付随する業務**

（１）事業計画書、事業実施報告書等の作成に関すること

①　事業計画書に関すること

　　　指定管理者は、次に掲げる事項を記載した計画書類を基本協定書で定めるところにより町が指定する期日までに提出し、町の承認を得るものとする。なお、事業の内容変更及び自主事業の取扱いについても、同様とすること。

　　ア　当該年度の管理運営業務の実施に係る事項

　　イ　当該年度の管理運営に係る収支予算書

　　ウ　その他町が求める書類

②　事業報告に関すること

　　ア　毎年度終了後に提出する報告書

　　　指定管理者は、次に掲げる事項を記載した報告書類を基本協定書で定めるところにより提

　　出し、町の承認を得るものとする。

　　・当該年度の管理運営業務の実施状況に関する事項

　　・当該年度の管理施設の利用状況に関する事項

　　・利用収入の実績、管理経費等の収支状況等

　　・自主事業の実施状況とその収支状況

　　・施設の利用等にかかる各種統計書類

　　・当該年度の団体の経営状況を説明する書類

　　・当該年度の管理施設の電気、その他エネルギー（ガス等）の使用量等に関する書類

　　・その他町が求める書類

　　イ　毎月終了後に提出する報告書

　　　指定管理者は、当該月の管理業務の実施状況報告書（施設の利用状況、管理運営業務の実

　　施状況、利用料金の収支状況、修繕の実施状況等）を提出するものとする。

（２）現状回復の義務に関すること

　指定管理者は、指定管理期間の終了までに施設及び設備、備品について現状に回復し、町

に明け渡さなければならない。現状回復に要する費用は、指定管理者の負担とする。なお、

町が認めた場合には、指定管理者は現状回復を行わずに、別途町が定める状態で町に対して

明け渡すことができるものとする。

（３）利用者の要望・苦情処理に関すること

　　施設の管理に関して、利用者その他町民からの要望、苦情等は、指定管理者において迅速

　　かつ適切に対応し、随時町長に報告すること。また、要望、苦情等の対応上必要と認めると

　　きは、指定管理者に対し報告を求め、現地を調査し、又は必要な指示を行う。

**11　責任分担に関すること**

　　施設の管理運営上利用者等との間で生じた問題については、下記「施設責任分担表」のとお

　りとする。分担表で定める事項で疑義がある場合又は特に定めのない事項については、協議の

　上責任分担を決定する。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 種　　類 | 内　　　　容 | 負担者 | |
| 町 | 指定管理者 |
| 物価変動 | 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増 |  | ● |
| 原契約と変動後の金額の差に対し15/1000以上 | ● |  |
| 金利変動 | 金利の変動に伴う経費の増 |  | ● |
| 原契約と変動後の金額の差に対し15/1000以上 | ● |  |
| 周辺地域・住民及び施設利用者への対応 | 地域との協調 |  | ● |
| 指定管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの反対、訴訟、要望への対応 | ● | ● |
| 上記以外 | ● |  |
| 法令の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 | ● | ● |
| 指定管理者に影響を及ぼす法令変更 | ● | ● |
| 税制度の変更 | 施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 | ● |  |
| 一般的な税制変更 |  | ● |
| 政治、行政的理由による事業変更 | 政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理費における当該事情による増加経費負担 | ● | ● |
| 不可抗力 | 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動、世界的な感染症の流行（パンデミック）その他の町又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象）に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び事業履行不能 | ● |  |
| 書類の誤り | 業務基準書等町が責任を持つ書類の誤りによるもの | ● |  |
| 事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの |  | ● |
| 資金調達 | 経費の支払遅延（町⇒指定管理者）によって生じた事由 | ● |  |
| 経費の支払遅延（指定管理者⇒町）によって生じた事由 |  | ● |
| 施設・設備の損傷 | 管理者としての注意義務を怠ったことによるもの |  | ● |
| 経年劣化によるもの（想定金額20万円未満の小規模なもの） |  | ● |
| 経年劣化によるもの（上記以外） | ● |  |
| 第三者の行為から生じたもので、相手方が特定できないもの（想定金額20万円未満の小規模なもの） |  | ● |
| 第三者の行為から生じたもので、相手方が特定できないもの（上記以外のもの） | ● |  |
| 資料等の損傷 | 管理者としての注意義務を怠ったことによるもの |  | ● |
| 第三者の行為から生じたもので、相手方が特定できないもの（想定金額20万円未満の小規模なもの） |  | ● |
| 第三者の行為から生じたもので、相手方が特定できないもの（上記以外のもの） | ● |  |
| 第三者への賠償 | 管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合（ただし、この場合の管理者としての注意義務は、安芸太田町戸河内ふれあいセンター指定管理仕様書に記された範囲内のものとし、予見不可能な事故等は含まれない） |  | ● |
| 上記以外の理由により損害を与えた場合 | ● |  |
| セキュリティ | 警備不備による情報漏洩、犯罪発生 |  | ● |
| 事業終了後の費用 | 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途における業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 |  | ● |

**12　個人情報の保護、情報公開に関すること**

（１）個人情報の保護に関すること

　　指定管理者が取り扱う個人情報については、個人情報保護条例（平成16年安芸太田町条例

　第9号）及び指定管理者条例の規定により、個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。

　　また、指定管理者又は指定管理業務に従事する者は、当該管理業務により知り得た個人情報

　を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

（２）情報の管理及び公開に関すること

　　指定管理者は、公の施設の指定管理業務において指定管理者が取り扱う情報について、安芸

太田町情報公開条例（平成16年安芸太田町条例第8号）に基づき、当該施設の管理運営について情報公開請求がなされたときは、これに協力しなければならない。

（３）調査、指示、監査、立入検査等

①　町は必要に応じ、施設・物品・各種帳簿等並びに管理運営の状況に関し報告を求め、実

地に調査・検査し、又は必要な指示を行う。指定管理者は、合理的な理由なく、これを拒否

できない。

②　前号の規定に基づき、町から指示等があった場合には、速やかに改善等を行うこと。

③　町長が要求するとき、又は監査委員が必要と認めるときは、指定管理者が実施する管理

運営業務に係る出納関連の事務について監査の対象となる。

④　指定管理者は、施設の管理運営業務の実施に関し、各種法令等に基づいて実施される官

公庁の立入検査等に立会し、検査官の質問等に適切に対処するとともに、指摘事項につい

ては迅速に処理すること。

**13　町、その他関連団体との協議、連絡調整**

（１）指定管理者は、この仕様書に規定するほか、指定管理者の業務の内容及び処理について、

　疑義が生じた場合は、町と協議し決定すること。

（２）指定管理業務の遂行にあたっては、利用者団体、地元自治会等との良好な関係を維持すること。

**14　その他業務を実施するにあたっての注意事項**

（１）業務の全部又はその主たる業務を一括して第三者に下請けさせ、又は再委託することはで

きない。

（２）管理業務の実施にあたり、人員の雇用、再委託、物品の調達等を行う場合は、町経済の活性化と町内企業の育成のため、安芸太田町内での雇用、中小企業を最優先として活用すること。

（３）指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定等を作成する場合は、町と協議を行うこと。

（４）大規模災害が発生した場合においては、町が緊急に施設を使用する必要がある場合は、町

　の指示により管理を行うものとする。

（５）指定管理業務の実施に係る引継ぎについて

　　①　指定管理者は、町の指示により業務の開始前までに事務の引継ぎ及び各業務の習得を行

　　　うこと。なお、事務引継ぎ等にかかる費用については、指定管理者の負担とする。

　　②　指定管理者は、指定期間満了の日までに、必要な事項を記載した業務引継書等を作成し、

　　　新たな指定管理者との間で、円滑かつ支障なく施設の管理業務を実施できるよう、適切な

　　　業務引継ぎを行うこと。また、新旧指定管理者は、業務の引継ぎの完了を示す書面を取り

　交わし、その写しを町に提出すること。