別紙２

「審査項目」

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分類 | | | 審査内容 | 配点 | |
| 共同研究の  背景と目的 | | | 共同研究の背景の理解と共同研究の目的に対する適合性 | 10 | 10 |
| 共同研究の内容 | 調査機器の開発 | | 課題、問題点の抽出及び解決策の提案 | 10 | 60 |
| 開発する調査機器の提案内容 | 15 |
| 実証実験の 実施及び内容 | | 腐食等による貫通孔の検出 | 10 |
| 調査管路の管厚測定 | 10 |
| 溶接部における腐食状況調査 | 10 |
| 共同研究の分担 | | 提案者、水道局との研究分担 | 5 |
| 共同研究の期間及び手順 | | | 研究フロー、期間 | 5 | 5 |
| 共同研究への対応 | | 組織概要 | 社会的信頼度、経済基盤 | 5 | 25 |
| 組織体制 | 企画書の内容を実現できる研究人員 | 5 |
| 組織実績 | 非破壊検査分野実績、製造設備保有状況 | 5 |
| 研究実績 | 自治体等との共同研究実績 | 5 |
| 共同研究成果の  活用方法 | 研究で得られる成果により、水道局が得られる効果及び調査機器の活用方法 | 5 |
| 合計 | | | | 100 | |

※１　各項目の加点で「０点」の場合は失格とする。

※２　合計60点未満の場合は共同研究の相手方選定から除外する。