**天塩町立国民健康保険病院 給食調理業務委託仕様書**

１ 委託業務実施場所 天塩郡天塩町字川口5699番地の3

天塩町立国民健康保険病院

２ 天塩町立国民健康保険病院の概要

(1) 病棟及びベッド数 　1病棟 一般48床

(2) 診療科数 7科　内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科

(3) 患者給食調理の1ヶ月あたりの予定食数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食種 | 食数（食） | 食種 | 食数（食） | 食種 | 食数（食） |
| 一般食 | 1,300 | 特別食 | 900 | 職員食 | 150 |
| 濃厚流動食 | 30 | 検食 | 70 |  |  |

(4) 食事提供方式

|  |  |
| --- | --- |
| ① 調理方式 | クックサーブ方式 |
| ② 盛付方式 | 中央配膳方式 |
| ③ 配茶サービス | 有 　ポット |
| ④ 配膳方式 | 厨房から病棟指定場所へ搬送 |
| ⑤ 下膳方式 | 病棟指定場所から病棟パントリー室へ搬送 |
| ⑥ 使用配膳車 | 温冷配膳車 |

３ 契約期間

 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの12か月とする。

４ 総　則

 (1) この委託業務は、病院栄養業務のうち栄養管理業務の一部委託と患者給食調理業務の全面委託業務であり、常に患者本位の立場で天塩町立国民健康保険病院（以下「発注者」という。）と協調し、業務全 般の円滑な遂行に努めること。

(2) 受託者は健康増進法、医療法、医療法施行規則等の関係法令を遵守すること。また、ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点）に沿った衛生管理を実施し、厚生労働省が定めた「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき業務を行うこと。

(3) 栄養業務は、患者に対する治療行為の一環であり、治療上重要な業務であることを認識し、発注者で作成する院内約束食事箋、献立基準等により適正な食事を提供し、常に食事の質の向上と患者サービスの改善に努めること。

(4) 受託者は給食業務に係る発注者の運営方針及び「栄養管理科の理念」を　　　よく理解して忠実に患者給食調理を遂行すること。なお、「栄養管理科の理念」とは、次に掲げるものである。

 ア それぞれの患者の状態に合わせた最適な食事の提供に努めること。

 イ 患者が安全で安心して食べられる食事の提供に努めること。

 ウ 退院後にも継続できる食事療養の支援に努めること。

(5) 受託者が受託する以前に発注者の下で従事していた調理員及びパート従業員において、受託者への就業を望む者については、発注者の下で従事していた際に得ていた基本給又は時給を下回らず、雇用すること。また、手当についても発注者が支給していた同等程度の期末手当・勤勉手当等を支給すること。

５ 業務分担

別記１「発注者及び受託者の業務分担表」のとおりとする。

６ 従事者

 (1) 医療法施行規則第９条の１０の規定に必ず適合すること。また、業務が円滑かつ効率的に遂行できるよう常に適正数の従事者を配置することとし、受託者は本業務受託開始時に勤務者情報、勤務配置人数及び勤務スケジュールを発注者に提出すること。なお、配置人数を変更する時は事前に発注者と協議すること。

 (2) 作成された勤務表は発注者に提出し、勤務の変更があった場合は、報告すること。

 (3) 従事者の業務分担を明らかにし、業務配置表を発注者に提示すること。

 (4) 従事者の業務分担に変更が生じた場合は、速やかに発注者に報告し、新しい配置表を提示する とともに、発注者の承諾を得ること。

(5) 労働基準法、その他の関係法令に従い適切な人員配置を行うこと。

 (6) 院内に受託責任者、調理責任者、衛生管理者、及び防火責任者を配置することとし、各責任者については兼任できるものとする。

 (7) 受託責任者について

 ア 受託者は、医療法施行規則第９条の１０第１号に規定する受託責任者として、管理栄養士、又は栄養士の資格を有することが望ましく、患者給食受託責任者資格認定講習会を終了した者を１名常勤（１週間に38.75時間以上勤務）させ、１年以上勤務をさせること。やむを得ず異動する場合は、発注者に事前に報告するとともに、十分な引継ぎを行うなど、受託責任者の変更に伴う業務の質の低下を招かないようにすること。

イ 発注者の給食調理委託の趣旨を十分認識し、従事者に対して、管理・指導・伝達を行うこと。

ウ 当該業務委託の業務時間に職場を不在にする場合、又は休暇等を取得する場合は必ず同等の代行者を当て、業務が滞らないようにすること。

(7)調理責任者について

 ア 発注者は、調理全体についての指導助言を行う調理責任者として、調理師の資格を有する者を１名常勤（１週間に38.75時間以上勤務）させることとする。

イ 調理をチェックし、責任をもって患者に食事を提供すること。

ウ 受注者は調理責任者が職場を不在にする場合、又は休暇等を取得する場合は必ず同等の代行者を当て、業務が滞らないようにすること。

(8) 衛生管理者について

 発注者と協力してHACCP方式による安全衛生管理の徹底を図ること。

(9) 防火責任者について

 発注者と協力して火災の防止に努めること。また、火災発生時は積極的に協力すること。

(10) 従事者名簿、経歴書、各資格及び認定講習修了証等、健康診断書及び検便報告書を発注者に提出することとし、従事者に変更があった場合も同様とする。

(11) 従事者には定期的に健康診断を実施し、検便は毎月１回以上実施し、報告書を発注者に提出すること。

(12) 給食業務を行うのに不適当と認められる従事者がいるときは、発注者は受託者に対して、その事由を明示して、協議の上、改善を図ることができるものとする。

(13) 従事者に対する教育の徹底、業務の標準化を図るために、標準作業書、業務案内書だけではなく、作業計画書等のマニュアル整備を行い発注者に提出するとともに、定期的（少なくとも年１ 回）に見直すこと。

(14) 従事者を変更するときは、事前に発注者に届け、食事提供の水準が維持できる体制をとること。

(15) 初任者研修を行い、発注者の特徴に見合った教育指導を行うとともに、習得状況を見極めた適正な業務分担を行うこと。

(16) 受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、カルテ及び給食部門システムの情報を外部に持ち出してはならない。なお、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。

７ 委託業務内容

 業務内容については以下のとおりとし、各業務の作業マニュアルを作成の上発注者へ提出すること。

(1) 栄養管理業務

 ア 献立管理業務

　　発注者管理栄養士が担当する。

 イ 個別対応業務

 　 受注者は、発注者の指示により、患者のＱＯＬ及びサービスの向上を図るため、次に掲げる個別対応食を実施するものとする。なお、付加食にはアイス、ゼリー、ジュース、果物などがあり、食欲が低下している患者には主食を麺類とするなどの対応がある。

(ｱ) 約束食事箋掲載以外の治療上必要な食事の提供

(ｲ) アレルギー、宗教上等の理由による禁止食品対応

(ｳ) 化学療法等により食欲が低下している患者の症状や嗜好に合わせた食事

(ｴ) 摂食・嚥下障害患者への食事

(ｵ) 栄養状態が低下している患者への付加食

(ｶ) 感染症感染患者への食事の提供

ウ 食札・食数管理業務

 　(ｱ) 受注者の栄養管理システムにより、患者の食札・食数管理業務を行うこと。

(ｲ) 受託者は発注者の指示内容を適確に把握し、食事オーダの締切時間に合わせ、個別対応等を行い、調理担当者に指示すること。

|  |
| --- |
| ＜変更・入院直後締切時間＞ |
| 朝食 | 5：30 |
| 昼食 | 10：30 |
| 夕食 | 16：30 |

(ｳ) 締切時間後にオーダ変更や追加等が発生した場合は、可能な限り医師の指示に準じた食事を提供し、提供ができない場合は軽食（非常食用のレトルトや牛乳等）で対応すること。

(ｴ) 発注者の指示内容の食事が提供されなかった場合、直ちに対応しその内容を所定の用紙で報告すること。

(ｵ) 提供する食事には毎食食札を添付すること。食札には、それぞれの特別指示等に応じたメニュー名の変更記入やマーカーをするなどの措置を行い、誤配膳防止に努めること。

(ｶ) 食札と食事内容を確認すること。その際、表示内容をチェックし、配膳区分に合わせた仕分けを行うこと。特に食事形態、アレルギー、禁忌食品には細心の注意を払うよう一覧表を作成する等工夫すること。

(ｷ) 朝・昼・夕の食事ごとに食数（料理数・コメント対応数を含む）の集計を行い、調理作業担当者へ指示すること。

(ｸ) 発注者の指示内容に不明の点があった場合は、必ず発注者に相談の上、業務を行うこと。

(ｹ) 不測の事態に備え、後述する「（2）給食調理業務　ウ　配膳業務　(ｲ) 配膳車を病棟に上げる時間」後、30分間は厨房等にて電話対応可能な状態で待機すること。

(ｺ) 変更締切時間以降であっても、禁忌情報の連絡があった場合は、原則として対応すること。

エ 検食業務

 　(ｱ) 受注者の栄養管理システムにより、検食簿を作成し、検食時に添えること。

(ｲ) 検食簿を回収し、発注者に提出すること。

(ｳ) 献立に変更があった場合は検食簿を修正し発注者へ提出すること。

(ｴ) 医師用検食の配膳・下膳時間は、次のとおりとする。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 配膳 | 下膳 |
| 朝食 | 7：40 | 9：00 |
| 昼食 | 11：40 | 14：30 |
| 夕食 | 17：40 | 翌朝5：30 |

（ｵ) 発注者及び受託者の栄養士検食の評価を毎食配膳前に受けること。

 　(ｶ) 検食評価を献立作成・調理業務に反映させること。また、反映させた内容を発注者に報告すること。

（2）給食調理業務

ア 食品管理、給食材料調達業務

 (ｱ) 発注書は、献立に基づき発注先ごとに作成すること。

 (ｲ) 給食材料の発注については、給食材料の発注先、発注量及び発注者が指 定する業者の見積り金額を発注者に報告し、発注者の承認を得た上で行うこと。発注先については、主に天塩町内の業者へ発注するよう努め、令和4年度天塩町内発注割合（44％以上）を維持すること。また、発注先を変更する場合は発注者へ必ず事前に報告し発注者の承認を得た上で変更すること。

 (ｳ) 給食材料の見直しは少なくとも年２回実施することとし、必要に応じて都度行うこと。

 (ｴ) 発注書は所定の場所に置くこと。

 (ｵ) 食品の出回り状況・価格の動向などの情報収集を常に行い、低廉で品質の良い給食材料を使用すること。

 (ｶ) 天候等の事情により、新鮮な材料の調達が困難でやむを得ず、冷凍食品等の代替えを行う場合は、事前に発注者に報告した上で、使用すること

(ｷ) 給食材料の発注、使用状況について発注者からの確認要請があった場合、適切な資料を提供すること。

(ｸ) 在庫食品に関しては、先入れ先出しを励行し、棚卸を毎月１回月末に行うこと。なお、発注前に在庫を確認した上で必要量を発注すること。棚卸の結果は棚卸実施の都度発注者に報告すること。帳簿と在庫に相違があった場合はその原因もあわせて報告すること。

(ｹ) 安全性の疑義が発生した場合、安全確認を行った結果を発注者に文書で報告すること。

(ｺ) 受託者は作成するマニュアルに保存食品開封後の消費期限について記載し、これに基づき、品質保持期限や入荷日を確認すること。

(ｻ) 開封した保存食品で１度に使用しきれなかった物は、開封日を記載し、異物が混入しないような措置をとるとともに、早めに使い切ることとし密封して保管すること。

(ｼ) 給食材料調達のため、各納入業者から仕入れ値の見積りを取り、発注者へ提出すること。なお、見積りは発注者の指定する業者を含む２者以上の見積り合わせとすることが望ましい。

(ｽ) 災害用備蓄食品は、病弱者であることを視野に入れた入院患者３日分の必要量を保管し、常に賞味期限内のものを確保すること。

(ｾ) 給食材料調達業務については、別記１「発注者及び受託者の業務分担表」のとおりとし、給食材料調達業務に係る受託者の人件費は本契約に含むものとする。

給食材料費については、別途定める給食１食当たりの給食材料単価（消費税込）及び実費精算方式により、発注者から受託者へ支払うものとする。

なお、給食材料単価の設定においては、濃厚流動食除いて定めるものとする。

イ 給食材料の下処理、調理及び盛付け業務

(ｱ) 温冷配膳車（以下「配膳車」という。）使用の適温給食の目的を十分認識した上、献立に基づいて患者に満足を与えるよう誠意をもって調理し、盛付けるとともに、異物が混入 していないか確認すること。なお、盛付け時には消毒済み手袋を着用すること。

 (ｲ) 当日調理で適温調理に努めること。また、調理後は２時間以内に喫食できるよう調理時間を設定すること。

 (ｳ) 食札に基づき、盛り付けを行い、必ず再確認を行うとともに、異物が混入していないか確認すること。

(ｴ) トレイの盛付けが終了したときは、配膳前に確認した後、配膳すること。

(ｵ) 定期的（少なくとも年に１回以上）に喫食者に適温で食事が届いているかを確認するため、受託者は患者給食調査を実施し、結果を発注者に報告すること。

(ｶ) 料理に合わせた食器を選び、分量は正確に、かつ丁寧に盛り付けること。破損や汚れがある食器は使用しないこと。盛り付け完了後、食器に破損や汚れがないか、異物混入がないか、分量は正確かつ丁寧かどうか確認すること。

(ｸ) 特に、アレルギー、薬等による禁忌食品の盛り付け確認は慎重に行い、点検記録にて毎日報告すること。

ウ 配膳業務

1. 配膳車を次のとおりに置くこと。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 場所 | 種　　類 | 備　　考 |
| 2階 | 食堂にて喫食する患者用1台 | 喫食数により、1台にて併用しても構わない。 |
| 病室にて喫食する患者用1台 |

1. 配膳車を病棟に上げる時間は、次のとおり行うこと。

|  |  |
| --- | --- |
|  | 配膳 |
| 朝食 | 7：50 |
| 昼食 | 11：50 |
| 夕食 | 17：50 |

(ｳ) 配膳車を使用する時は、安全確保と迅速な食事提供を可能にするため、１配膳車に２名以上の配膳要員を配置すること。

 　　また、入院時の食事や患者の食事開始の変更等があった場合、別途食事を病棟まで配膳すること。

(ｴ) 濃厚流動食の配膳については、当日分を朝6：00に病棟ナースステーションへ上膳すること。また消毒用の酢水を要求された場合、供給すること。

(ｵ) 湯茶は、病棟パントリーのポットへ準備すること。

(ｶ) 急遽入院することとなった患者が箸等の準備が間に合わない場合には、個別トレイに箸と献立に応じたスプーンを付けること。

(ｷ) 病棟で使用するとろみ剤は、病棟で請求があった場合、上膳すること。

エ 下膳業務

 (ｱ) 下膳車を次のとおり、病棟の食堂に1台置くこと。

 (ｲ) 配膳車を病棟から下げ、下膳車を病棟より回収する時間は、次のとおり行うこと。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 配膳車を厨房へ下げる時間 | 下膳車を厨房へ下げる時間 |
| 朝　食 | 8：05 | 8：25 |
| 昼　食 | 12：05 | 12：25 |
| 夕　食 | 18：05 | 18：25 |

(ｳ) 下膳時に、患者の持ち物等が一緒にあった場合は、直ちに病棟に返還すること。なお、返還方法は事前に発注者と協議をすること。持ち主が不明なものは発注者に報告すること。

 (ｴ) 検食用箸､スプーン等の返却が無い場合、事務に請求すること。なお、請求方法は事前に発注者と協議をすること。

オ 残菜、残食等処理業務

調理に伴う残菜、容器、包装、残食等は、各々の特性を考慮し、分別処理のうえ、発注者が指定する場所に搬出すること。

カ 食器等洗浄及び消毒業務

(ｱ) 作成するマニュアルに洗浄作業の手順を記載することとし、これに基づき適切に作業すること。

(ｲ) 用途別洗剤及び消毒液、リンス剤等は、規格、用法等の一覧表を発注者に提出するとともに、洗浄マニュアル等に記載すること。なお、変更した場合はマニュアル等の修正を行った上で、修正後の一覧表を発注者に提出すること。

(ｳ) 食器等及びトレイの汚れに気を配り、必要なものについては、随時漂白洗浄すること。

(ｴ) 洗浄に使用するスポンジ・たわし等は、使用後は十分乾燥させること。また、定期的に洗浄及び消毒を行うほか、劣化した場合は交換する等、衛生的な処置を行うこと。

(ｵ) 配膳車及び下膳車は、使用ごとに庫内を洗浄及び消毒すること。また専用のふきんで清拭し、衛生的に保つこと。

(ｶ) 給食用エレベーターは毎回清掃・消毒を行い、衛生的に保つこと。

キ 従事者の衛生管理業務

 (ｱ) 調理作業中は、白衣、帽子、マスクを着用し、身体、頭髪、手指、爪等は、常に清潔に保つこと。

 (ｲ) 調理作業時に着用する白衣、帽子、マスクは、毎日清潔なものに交換すること。

 (ｳ) 厨房に入る時は手指の洗浄及び消毒を実施するとともに、必ず厨房内専用の履物に履き替えること。

 (ｴ) 従事者が次に掲げる事項に該当するとき、調理業務等に従事させないこと。

① 従事者本人又は家族、もしくは同居者が伝染病にかかったとき、又はその疑いがあるとき。

 ② 健康保菌者であるとき。

 ③ 下痢、食中毒症状を示しているとき。

 ④ 手指等への化膿創、化膿性疾患、伝染病性疾患にかかっているとき。

 ⑤ 虫卵所有者であるとき。

　　　⑥ 安全衛生上支障があると発注者が認めたとき。

(ｵ) 従事者の住所地の近隣において、伝染病が発生したときは、遅滞なくそ　の旨発注者に申し出ること。

 (ｶ) 就業前後、用便後、休憩後等は、必ず、手指の洗浄及び消毒を行うこと。

(ｷ) 着衣に付着した髪の毛や異物を取り除くためローラーがけを随時行うこと。

(ｸ) 厨房内で更衣、喫煙、飲酒、休憩、放啖等の不潔な行為をしないこと。なお、病院敷地内 においても喫煙、飲酒、放啖等を行わないこと。厨房内に業務上必要のない物を持ち込まないこと。

(ｹ) 盛り付け時には消毒済み手袋を着用すること。

(ｺ) 就業時間中の用便は、給食施設内の専用便所を使用すること。

(ｻ) 定期的（少なくとも年１回以上）に従事者に対する衛生技術教育を実施するとともに、行った内容等について、その都度、発注者に報告すること。

(ｼ) 発注者の感染対策委員会及び安全管理委員会等が作成したマニュアルに従うこと。

ク 施設、設備及び食器・調理器等管理業務

 (ｱ) 給食施設を常に清潔衛生的に保つため、作成するマニュアルに毎日清掃・週間清掃・月間清掃について記載し、計画的に清掃、消毒を行った上で、結果を毎月発注者に報告すること。 また、厨房内の衛生区域の入口には感染対策用消毒マットを置く等、除菌に努めること。専用トイレ使用時には水栓、ドア、便器等その都度除菌シート等で感染対策に努めること。

 (ｲ) 給食施設の戸締まり、温度、水質等については、常に点検、管理を行うとともに、その実施状況を毎月発注者に報告すること。

 (ｳ) 調理器具及び什器等は、発注者の支給するものを使用すること。ただし、包丁等、発注者 の許可を得たものについては、受託者の所有するものを使用することが出来るが、木製の器具は原則使用しないこと。

 (ｴ) 食器、トレイ、配膳車を含む設備等の使用、保管に当たっては、その本来の用途に従って正しく、丁寧に取り扱うこと。また、長時間使用していない器具類及び食器については、使用前に洗浄及び消毒をすることとし、洗剤の使用に際しては、適切な用法で行うこと。

 (ｵ) 施設及び設備等の異常、故障、滅失等について、発見、又は発生したときは、直ちに、発注者に報告すること。

 (ｶ) 必要な機器等の取扱いについては、労働安全のために、発注者の説明を受けてから取扱うこと。

 (ｷ) 常に、当該施設等にかかる光熱水費の節約に努めること。

 (ｸ) 作成するマニュアルに厨房機器等の使用に関することを記載し、厨房機器等の取扱いに注意して丁寧に扱うこと。

 (ｹ) 厨房の安全管理（特に電気、ガス、蒸気設備関係）につき従事者に対して周知徹底させること。

 (ｺ) 食器は定期的に棚卸しを行い、破損、紛失状況は年度末に発注者に報告すること。

 (ｻ) 食器の破損状況が著しい場合は、原因を追求し対処すること。なお、状況によって発注者は受託者に費用弁償を求めることができるものとする。

(ｼ) 厨房内全体について、清掃スケジュールを作成し、毎日概ね３０分程度の清掃時間を設け、 清掃を行うこと。ただし、特に汚れがひどい個所は、必要に応じて清掃すること。

(ｽ) 受託者は、ネズミや害虫の侵入防止に努めること。

(ｾ) 発注者が行う従業員向けワクチン接種において、インフルエンザ予防接種は特別な事情がない限り接種するものとし、COVID-19についてはワクチン接種を推奨する。なお、接種料金については接種した個人より徴収する。

(ｿ) このほか、感染症予防として発注者が希望する従業員向けに行う予防薬配布に際し、当該予防薬に係る料金は受託者負担とする。

８ その他

(1) 相談及び報告義務等

 ア 受託者は、業務上必要な相談、報告を迅速かつ適切に行うこと。また、事故が発生したときは、直ちに適切な措置をとるとともに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。

 イ 当該月分の従事者の勤務表を当該月の前月25日までに発注者に提出すること。また、変更があった場合は速やかに発注者に報告すること。

 ウ 従業員健康管理報告書・事故報告書・教育研修実施報告書を随時発注者に提出すること。

エ 委託業務の実施関係帳票簿等を整備の上、必要な報告を発注者に対して行うこと。

オ 発注者は、受託者の報告に疑義があれば、詳細な報告を求めるとともに、必要であれば、関係帳票を閲覧することができる。

カ その他発注者が提示した事項の報告をすること。

(2) 受託者が現場で保管すべき帳票類

 ア 従事者名簿、勤務表、業務分担表

 　イ 標準作業計画書

 　ウ 受託している業務に関して行政による発注者への立入り検査の際、発注者が提出を求められる帳票

 　エ 調理等の機器取扱い要領及び緊急修理案内書

 　オ 発注者からの指示と、その指示への対応結果を示す帳票

 　カ 献立表、納品書、検収記録簿

(3) 災害時対策

 ア 緊急連絡網の整備を行い、定期的に訓練を行うこと。

 イ 天塩町内において、震度５弱以上の地震が発生した時は、発注者からの連絡が無くても従事者は当面の生活必需品を携帯して出勤するよう協力すること。また、発注者の作成した災害時給食マニュアルに従い行動すること。

 　ウ 災害により調理器具等に問題が発生した場合は、直ちに発注者に報告すること。

 　エ 災害用備蓄食品を日常の給食の中に取り入れ、常に賞味期限の確認を　行い更新すること。

　 オ 不測の事態に備えたマニュアルを実用的に作成し、定期的に見直すこと。改定した場合は、委託者に承認を得て提出すること。

（4）インシデント・アクシデント発生時

 ア 受託者はインシデント・アクシデントが生じた場合、速やかに発注者に報告すること。

 イ インシデント・アクシデント発生時、受託責任者又は調理責任者は病棟に出向いて対応し、対応者はインシデント・アクシデントレポートを作成し、遅くとも３日以内に発注者に提出すること。

 ウ インシデント・アクシデント発生後は、発注者と協議して、その要因を分析し、その改善に努めること。

（5）食中毒発生時

ア 食中毒、又はその疑いのある事例が発生した場合は、速やかに発注者の指示に従い対応すること。

イ 受託者は、食中毒発生により患者給食の提供ができなくなった場合、対応策を講じて患者給食の確保を図ること。

ウ 食中毒の発生が受託者の責めに帰す場合は、食中毒の発生に関わる一連の費用は受託者が負担することとする。但し、受託者の責めに帰すべき事由でない場合はその限りではない。

９ 経費の負担区分

 (1) 経費負担の区分は、別記２「経費負担区分表」のとおりとする。

 (2) 発注者の施設備品等に著しい破損が生じた場合の経費負担は、発注者と受託者とが協議のうえ決定する。

10 病院事業への協力

(1) 発注者が行う施設・設備の改修等で業務内容、又は業務量に変動が生じることがある場合には、その都度発注者受託者双方で協議の上、対応を検討する。

(2) 受託者は発注者が請け負った栄養士等の臨地実習に際し、調理業務、栄養士業務の指導において発注者の求めに応じて協力すること。

 (3) その他、感染対策や安全管理に係る事業等、病院事業の実施に伴い、発注者の求めに応じ協力すること。

11 業務の代行保証

 受託者は、事情を問わず受託業務の遂行が困難となった場合は、危険を担保するため、同等の代行保証制度へ加入し、次に掲げる代行保証の体制を整備すること。

 (1) 給食業者の受託する業務の全てを代行することができること。

 (2) 業務を代行できる能力が担保されていること。

 (3) 代行にあたっての連絡体制が明確であること。

 (4) 業務再開が可能となった場合は、代行保証に基づく代行を解除すること。

12 給食委員会・定例会議の参加

(1) 食事計画、調査、改善等食事に関わる項目について行われる給食委員会で委員長の要請があった場合、参加し企画・運営に協力すること。

(2) その他、栄養部門内で定期的に開催する業務打ち合わせ及び献立打ち合わせ等に、受託責任者、調理責任者、本社職員等が参加すること。

13 業務内容の評価

(1) 受託者は、健康増進法、医療法、医療法施行規則等の関係法令の遵守のほか、ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点）に沿った衛生管理に努めるとともに、厚生労働省が定めた 「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき業務を行うことができているか毎月自己点検及び評価を行い、その結果を業務完了届とあわせて発注者へ提出すること。

(2) 発注者は、受託者から提出される業務完了届を受領した都度、仕様書に基づき業務が実施されたか評価を行うこととし、評価結果が良好でない場合は提出された業務完了届を受託者へ返却し、受託者から業務改善提案書の提出とあわせて再度業務完了届を提出させることができるものとする。

(3) 発注者と受託者は４月末、９月末、１２月末の年３回以上、業務内容について相互評価を行い、結果について議論することとする。特に、業務委託初年度は月１回以上相互評価・協議を行うこととする。この際発注者は必要な業務改善を求めることができるものとする。

14 委託内容の引継ぎ

(1) 契約期間終了後における後任業者への業務の引継ぎは、給食業務に支障をきたさないよう、遅滞なく円滑に行うこと。前任業者は今まで使用していたマニュアル等を発注者へ提出するとともに、掲示物等はそのままの状態で後任業者へ引き渡すこと。

15 その他 この仕様書に記載されていない事項については、発注者及び受託者間において誠意を持って協議し、決定するものとする。