周南市立新南陽市民病院

総合医療情報システム更新業務　提案書作成要領

１．提案書等の提出について

(1) プロポーザル参加に係る意思表示について

プロポーザルに参加する提案業者は、「プロポーザル参加表明書」（様式２）を令和６年１月３１日（水）午後５時１５分までに提出すること。

(2) 質問票の受付について

ア．仕様書等に質問のある提案業者は、質問票（様式１）により、(7)　に示す連絡担当課まで電子メールで提出すること。周南市でメール受付後、受信メールを返信する。

イ．電子メールの件名は「【提案質問】（提案者名）（２桁通番）周南市電子カルテ」とすること。

（件名の記載例：【提案質問】Ａ社０１周南市電子カルテ）

ウ．受信・返信時間は、平日の勤務時間内(8時30分~17時15分)とする。

(3) 質問の回答について

参加表明等に関する質問に対する回答は、ホームページにて行う。また、提案書等に関する質問に対する回答は、令和６年２月７日（水）に電子メールによりすべての提案依頼先に送付する。

(4) 注意事項

ア．情報の機密性を担保する必要性から電子メールの件名および本文には質問内容を記述せず、周南市が定めた様式を利用すること。補足、説明資料として質問票以外で資料の提出が必要な場合には、Microsoft Officeに含まれるアプリケーションで作成したファイル形式、またはＰＤＦ形式にて提出すること。また、質問票内に付随する資料がある旨を記述すること。

イ．質問送付時に添付する質問票及び付随する資料はすべてセキュリティに配慮した形式で送付すること。

ウ．質問内容は、対応する資料の資料名、頁や項番を記述し、必要であれば具体例を示すなど周南市が的確に質問内容を把握できるよう心掛けること。

工．質問内容は、本件の提案依頼に係る事項について、周南市の要求事項を明確化し正確な見積を行うために必要な事項のみとすること。

オ．提案者が必要と判断した質問であっても以下に該当する場合は回答を行わないこととする。

(ｱ) 上記ア～エに掲げる事項から逸脱した質問

(ｲ) 周南市の情報セキュリティ上の秘密事項に該当する質問

(5) 提案書の提出について

ア．提出期間

令和６年２月６日（火）から令和６年２月２１日（水）まで

（受付時間帯は、土日祝日を除く８時３０分から１７時１５分まで）

イ．提出方法

　郵送又は持参（いずれも提出期限内必着）

　※　郵送による場合は、受取日時及び配達されたことが証明できる方法によることとする。また、不達及び遅配を原因として参加希望者に不利益が生じても、周南市はその責を負わない。

　　　ウ．提出場所

　　　　(7)　に示す連絡担当課

(6) プレゼンテーションについて

プロポーザルに関するプレゼンテーションは、令和６年３月５日（火）に実施予定とする。なお、プレゼンテーションの詳細な時間割等は令和６年２月６日（火）１７時までに、「プロポーザル参加表明書」（様式２）を提出した業者に対して通知する。

【プレゼンテーション概要】

・プレゼンテーションとデモンストレーション（実際の動作説明が必要な場合）を実施する。

・プレゼンテーションにおけるプロジェクター、スクリーン、電源は本市で用意する。パソコンなどその他必要なものについては、提案者で用意すること。

・プレゼンテーションの内容は提出のあった提案内容に基づくものとする。

(7) 連絡担当課（提案書提出先）

　　〒746-0017　山口県周南市宮の前二丁目6-27

周南市健康医療部病院管理室　担当：山本

TEL：0834-61-3092

FAX：0834-61-2501

E-mail：byouinkanri @city.shunan.lg.jp

２．提案書の作成について

提案業者は以下の方法により提出書類を作成し、周南市健康医療部病院管理室まで提出すること。

(1) 提出書類

|  |  |
| --- | --- |
| 提出書類名 | 提出部数 |
| ①　プロポーザル参加表明書（様式２） | １部 |
| ②　企画提案書提出届（様式５） | １部 |
| ③　提案書（任意様式）（紙＋PDF） | １０部＋データ |
| ④　要求仕様書（Excel） | １部（データ） |
| ⑤　見積書（様式８）、見積明細書（様式９） | 各１部 |
| ⑥　提案価格内訳明細書（任意様式） | １部 |

(2) 提案書　作成留意事項

提案書の作成については、以下の内容について作成すること。

* 提案書では、記載事項として責任を持って実行可能な内容とすること。
* 提案書の様式は、A4サイズ（横）、両面印刷を原則とし、ページ数は３０ページ以内とする（表紙、目次を除く）。補足資料としてA3横も使用できるものとする。
* 提案書及び要求仕様書（Excelファイル）は電子媒体も併せて提出すること。
* 企画提案書提出届（様式５）及び見積書（様式８）には、社印、代表者印を押印のうえ提出すること。
* 見積明細書は様式９（様式９－１、様式９－２、様式９－３）で提出し、各システムやサーバ構成、その他機器の構成等の明細は「(1) 提出書類」⑥のとおり、任意様式とする。
* 提案事項については、別表に示す内容を記載すること。また、別紙「総合医療情報システム 評価基準・配点一覧表」も参考に記載すること。

(3) 総合医療情報システム　要求仕様書　作成留意事項

要求仕様書については、指定ファイルをそのまま使用し回答すること。

また、オプション機能やカスタマイズ対応とする場合は、運用方法の提案等について「備考」欄に具体的に記載し、提出する見積書に必要経費を含めること。

記載方法については、要求仕様書を確認し、「対応可否」欄には次の区分に応じて記載すること。なお、「付加事項」欄には「必須項目」または「加点項目」を指定している。必須事項の項目が「×」回答の場合、失格になるため注意すること。

|  |  |
| --- | --- |
| 区分 | 意　　味 |
| ○ | 全て対応可能（オプション機能（有償）やカスタマイズによる対応も含む。※今回の費用に含む） |
| △ | 部分的に対応可能（部分的に対応可能な機能、代替案、運用提案） |
| × | 対応不可（今回非対応） |

(4) 見積書及び内訳明細　作成留意事項

見積書については、様式８の見積書に記載し提出すること。なお、契約に係る経費（既存システムのデータ抽出費用、参照カルテシステム（既存システムの過去データ参照用）構築費用、接続先側にかかる費用等も含む）を全て含めること（保守費・利用料は含めないこと）。保守費・利用料は下欄に分けて年度単位で作成すること。

見積書の内訳については様式９（様式９－１、様式９－２、様式９－３）の見積明細書への記載、及び各システムやサーバ構成、その他機器の構成等の明細については任意様式により、前提条件及び品目ごとの標準価格、値引き額、提供価格、数量等を明記のうえ、見積ること。

【別表】

提案書記載事項

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項番 | 評価項目 | 詳細 |
| 評価対象 | 枝番 | 評価項目 |
| ① | 電子カルテシステム | ア | 会社概要 | 会社概要を記載してください。以下の事項も含めて記載してください。・受託した場合のサービス拠点（サポート窓口）・認証／認定 |
| イ | 導入実績 | これまでの電子カルテ導入実績について記載してください。病院名（可能であれば）、病床数、都道府県名、導入システム等がわかるように記載してください。 |
| ウ | システムのコンセプトや特徴、期待できる導入効果 | 電子カルテシステムのコンセプトや特徴、期待できる導入効果（事例）について記載してください。 |
| エ | 次回のコスト削減提案 | 次回のシステム更新におけるコスト削減提案があれば記載してください。 |
| オ | 将来性 | 電子カルテシステムの成長戦略、具体的に取り組んでいる研究や開発／実証実験等があれば記載してください。また、医療DXに関して具体的な取り組みがあれば記載してください。 |
| ② | システム構築及び保守 | ア | システム構築体制 | プロジェクトの人員体制、役割分担、主なプロジェクトメンバの実績（経験年数や業務内容）等について、現時点で予定している内容で記載してください。 |
| イ | システム構築計画 | スケジュール案、構築手法、各工程での職員の役割、課題や進捗管理手法、部門システムベンダの管理手法などシステム構築計画概要について記載してください。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項番 | 評価項目 | 詳細 |
| 評価対象 | 枝番 | 評価項目 |
| ② | システム構築及び保守 | ウ | 新システム稼働時の体制 | 本稼働時の立会い体制、立会い期間、想定される対応等について記載してください。 |
| エ | 新システム保守体制 | 稼働後のシステム保守体制、システム障害など緊急事態に対する体制、システムレベルアップ、診療報酬改定などの対応について記載してください。 |
| ③ | データ移行 | ア | データ移行範囲と移行計画 | データ移行範囲や移行方法などデータ移行計画概要について記載してください。 |
| イ | 移行できないデータに対する対応 | 移行できないデータがある場合は、具体的な対応策について記載してください。該当する移行できないデータを明示し、それぞれ記載してください。（影響が大きいものはできるだけ記載してください） |
| ウ | 移行ミスや移行漏れ防止手法 | 移行ミスや移行漏れ防止対策について記載してください。 |
| ④ | プレゼンテーション・ヒアリング | ア | 評価項目以外の加点 | ※プレゼンテーションにて評価 |