公　　　告

　山口県立長府高等学校に自動販売機を設置する者を次のとおり、公募（総合評価）により募集します。

　　令和７年８月１２日

 　　 　　　 　山口県立長府高等学校長　中野　雅巳

１　公募概要

(1) 設置自動販売機の種類

　 　飲料用自動販売機

 (2) 設置場所及び設置台数等

　　 別紙設置内容一覧表のとおり

 (3) 設置期間

 　　令和７年１０月１日から令和１０年３月３１日まで

 　　ただし、設置期間の満了前であっても、山口県が行政財産の用途又は目的のため必要が生じた場合は、行政財産使用許可を取り消し、原状回復させることがある。

 　　なお、設置事業者は正当な理由がない限り、設置期間中は自動販売機を撤去することができない。

(4)　選考の基準となる項目

　　　山口県の県有施設に設置する自動販売機の設置業者の選定に当たっては、「山口県ふるさと

産業振興条例」に基づき、県産品の積極的な活用、県施策への協力などの地域貢献等、様々な

要素を選考の基準となる項目とする。

２　公募に参加できる者の資格

公募に参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

 (1) 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第１項に規定する者でないこと。

 (2) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当して一般競争入札又は指名競争入札に参加させないこととされている者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

 (3) 山口県内に本店、支店、営業所又はそれらと同等機能の事務所を有する者であること。

（4） この公告の日から選考の日までの間のいずれの日においても県が実施する自動販売機設置業者公募への参加停止を受けていないこと。

 (5) この公告の日から選考の日までの間のいずれの日においても県の業務委託及び物品調達等に係る競争入札等参加停止措置要領に基づく参加停止を受けていないこと。

(6) 自己、自社又はその経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又はそれらに関連すると認めるに足りる相当の理由のある者でないこと。

 (7) 山口県における県税及び国税（法人税、所得税、消費税及び地方消費税）を完納していること。

３　公募に関する事務を担当する課の名称等

山口県立長府高等学校

〒７５２－０９６６　下関市長府亀の甲二丁目３番１号

電　話（０８３）２４５－０１０８

ＦＡＸ（０８３）２４５－８１０６

４　契約条項を示す場所

上記３の場所とする。

５　公募参加説明書等の交付

 (1) 配布期間　　令和７年８月１２日(火)から令和７年９月５日(金)まで

 (2) 配布場所　　県ホームページからダウンロードできる。

６　設置予定事業者の決定方法及び公表

 (1) 決定方法

　　　提出された提案書等を山口県立長府高等学校自動販売機設置事業者選定審査委員会で総合的に審査し、最も優れた提案書を提出した者を設置予定事業者とする。

 (2) 設置事業者の公表

設置予定事業者を決定したときは、応募者全員に決定した設置予定事業者名を通知する。また、契約締結後、県ホームページにおいて設置事業者名を公表する。

なお、必要に応じて、決定した設置事業者の総得点数を公表する場合がある。

７　その他

 (1) 選考の無効

　　　次の提案は無効とする。

1. 公募に参加できる資格のない者の提出したもの

　　②　公告及び公募説明書に示した諸条件に違反した者の提出したもの

　　③　談合、その他不正な行為があったと認められる者の提出したもの

　　④　ＦＡＸ又は電子メールによるもの

　　⑤　記名のないもの

　　⑥　必要な事項を確認できないもの

　　⑦　同一人が同一事項又は同一物件について２以上の提案をしたもの

(4) 契約書等作成の要否　　要

 (5) 契約保証金　　　　　　免除する。

 (6) 行政財産使用許可

　　　自動販売機設置に当たっては、行政財産使用許可申請を行う必要がある。また、別途、行政財産使用料を県に納入する必要がある。

 (7) 詳細については、公募参加説明書による。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置内容一覧表 | 備　考（特に附す条件等） | 販売品目：飲料・スポーツ飲料（栄養飲料含む）、お茶をそれぞれ１品目以上入れること県産品を２品目以上入れること | ※　自動販売機設置場所の寸法には、自動販売機脚部に設置する転倒防止用鉄板等の寸法を含む。　　（転倒防止対策は、「自動販売機の据付基準」（ＪＩＳ規格）及び「自動販売機据付規準」（清涼飲料次号販売機協議会）を遵守した措置を講ずることとなるため、寸法は可能な限り広く設定すること。※　自動販売機の搬入、また、機種によっては、商品の補充やメンテナンスのための扉の開閉等に支障がある場合もあるため、それらに支障がない　か事前に設置場所の確認を行うこと。* 商品取出口は南側に向くように自動販売機を設置すること。
* 容器回収ボックスは、学校側の指示に従い、可能な限り、寸法の大きなものを設営し、容器があふれないようにすること。
 |
| 参考データ（販売実績等） | 生徒数：373名（7.4.1現在） |
| 容器回収ボックス設置場所の寸法 | 奥行 | 0.60ｍ以内 |
| 幅 | 1.00ｍ以内 |
| 自動販売機設置場所の寸法 | 奥行 | 1.00ｍ以内 |
| 幅 | 1.30ｍ以内 |
| 設置場所 | 生徒昇降口付近 |
| 所在地 | 下関市長府亀の甲２－３－１ |
| 物件番号 | １ |