令和３年７月１６日

**萩・石見空港宣伝キービジュアル・ポスター制作委託プロポーザル仕様書**

**１　委託業務の名称**

　　萩・石見空港宣伝キービジュアルデザイン・ポスター制作委託

**２　委託業務の目的**

　　本委託業務は、萩・石見～東京線利用促進の機運醸成となる宣伝キービジュアルを作成することを目的とする。

**３　提出キービジュアル**

萩・石見～東京線利用促進の機運醸成となる宣伝キービジュアルの作成を行うこと。

(1)萩・石見圏域に向けた首都圏をイメージさせるキービジュアル(最大3案迄可とする)

(2)B1版ポスターを基本媒体とすることから、視認性へ配慮すること

(3)メインターゲットである30代～50代女性を意識したビジュアルとすること

(4)メインタイトルは、「東京」とし、強調すること

(5)サブタイトルは、ターゲットの機運醸成となるようなワードを取り入れること

　　一例：ひとっ飛び／今度のランチは東京で／90分／最新スイーツ／萩・石見空港

(6)ビジュアル上に機影(トリミング画像またはイラスト※)等を配置し、萩・石見空港から

飛行機利用で東京へ行くことを認識させること　　※空runちゃん利用も可とする

(7)構成素材は、以下の一覧(テーマ別50音順)より選択すこと(素材数量任意)



(8)下部に「萩・石見空港利用拡大促進協議会」「ホームページQRコード」を入れること

　 尚、萩・石見空港利用拡大促進協議会の所在地や電話番号は不要とする

(9)日本地図については任意とし、運航ダイヤについては不要とする

(10)提出データ上に提案者を特定することが出来るような会社名等は入れないこと

**４　提出見積書**

見積書については「萩・石見圏域版」「首都圏版」で個別にデザイン料、印刷費、消費税等、送料(送付先：萩・石見空港利用拡大促進協議会1箇所)の項目毎に明記すること。

尚、実際の発注時に「萩・石見圏域版」「首都圏版」で同時発注ではなく、個別発注となる場合もございます。(印刷費や送料算定時にご留意ください)

色校正は基本的に「萩・石見圏域版」「首都圏版」で各1回とする。

**５　委託料の支払い**

受託者は、業務完了後、検査に合格したときは、委託料の支払を請求するものとする。

委託者は、請求があった日から３０日以内に委託料を支払うものとする。

**６　秘密の保持等**

受託者は、個人情報保護条例を含む関係法令を遵守し、業務の内容、データの内容、その他契約履行により知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。この業務は履行期間の終了または契約を解除した後にも存続するものとする。

**７　著作権その他知的財産権**

　　本事業により新たに制作した制作物について

①受託者は、制作、納品した制作物については、萩・石見空港利用拡大促進協議会が広報及び広告活動等を行う場合、自由に使用できるよう、著作権法（昭和45年法律第48号）第１８条から第２０条に規定する著作権者の権利を行使しないこととする。

②受託者が有する著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利は、納品とともに無償で委託者に譲渡すること。また、譲渡が難しい場合においては、委託者と協議の上、譲渡を行わないことができる。ただし、その場合においても、委託者の使用権及び改変を要求する権利は留保しておくこととする。

③受託者は、委託者に無償譲渡する前項の著作権法上の権利を、委託者以外の第三者に譲渡しないこととする。

④受託者は、第三者の商標権、著作権その他の諸権利を侵害するものでないことを保証すること。なお、制作物に使用する写真、文字等が受託者以外の物の著作物（以下「原著作物」という）である場合には、原著作者に説明し、承諾を得るなど必要な手続きを取った上で本業務にあたることとし、原著作物の原著作者と委託者との間に著作権上の紛争が生じないようにすることとする。

⑤当該制作物が、第三者の商標権、著作権その他の諸権利を侵害するものであった場合、前項の手続きに不備があった場合その他受託者の責に帰する事由により原著作物の原著作者等と委託者等の間に紛争が生じた場合、これによって生じる責任の一切は、受託者が負うこととする。

⑥委託者から提供する既存の情報については、著作権は委託者に帰属するものとする。

**８　その他の留意事項等**

①萩・石見空港利用拡大促進協議会から提供を行った情報及び関係資料については、本委託業務を遂行するにあたって必要な範囲でのみ使用することとし、業務外・目的外での一切の使用を禁ずる。また、業務終了後は速やかに返却し、全ての機器上から消去のうえ、その旨発注者へ報告すること。

②業務の遂行にあたっては、発注者との連絡・調整を密に行い、別途協議が必要と判断された場合は、協議により随時打ち合わせの場を設けるものとする。また、作業の進捗状況について定期的に報告すること。

**９　その他**

①仕様の詳細については、本業務の受託者として決定したのち、発注者との協議の上、確定するものとする。ただし、提案内容がすべて盛り込まれるものではない。

②この仕様書に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、その都度協議するものとする。