## 令和 3 年度事業報告

$$
\begin{array}{lll}
\text { 自 } & \text { 令和 } & 3 \text { 年 } 7 \text { 月 } 1 \text { 日 } \\
\text { 至 } & \text { 令和 } & 4 \text { 年 } 6 \text { 月 } 30 \text { 日 }
\end{array}
$$

## I．総轄

令和 3 年度の我が国経済は，新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が緩和 されつつあるものの，感染症の影響を大きく受けた業種，そこで働く方々など，国民生活や経済への影響は依然として厳しい状況が続いている。こうした中，ロシア によるウクライナ侵略などの影響により，世界規模で不確実性が高まり，原油や穀物等の価格は変動を伴いつつ，高い水準で推移している。政府はこれまで，原油高騰等に対して，昨年11月の「コロナ克服•新時代開拓のための経済対策」にエネル ギー高騰対策を盛り込むとともに，本年 3 月に「原油価格高騰に対する緊急対策」 を取りまとめ，迅速な実施に努めているが，足下の原材料価格や物価高騰や世界的 な供給制約等が長引いた場合には，国民生活や経済活動に重大な影響が及び，景気回復の妨げとなり得る。このため，今後の原油価格や物価高騰等によって，既にコ ロナ禍で経済的に厳しい環境に置かれた生活者や，特に影響を受ける業種の中•小規模事業者等に対する支援など，まずは，直面する物価高騰による影響を緩和する ための対応を実施するとともに，円滑な価格転嫁や賃上げを促し，コロナ禍からの経済社会活動を確かなものとするために，「コロナ禍における『原油価格•物価高騰等総合緊急対策』」を策定した。

県政については，令和 2 年 7 月 6 日からの記録的な豪雨災害からの復旧•復興が進む中，先端技術の活用による，地域課題の解決や新産業の育成に取り組むと共に に，行政システムや，医療，福祉，教育，農林水産業，商工業等，県政のあらゆる分野でのデジタル化の推進，ポストコロナ社会創造枠の予算特別枠の設定，県民が「安心•活力•発展」する，大分県づくりを推し進めている。
そうした経済•社会情勢の中，当協会は，公益目的事業について，当初予算計画 のとおり目標を達成できた。中でも，関連事業である大分地方法務局発注の法 14 条地図作成作業大分市古国府地区において，筆界未定地は約 2,000 筆あるらちの 1 件 と言うほぼ 100 パーセントの確定率で業務を終了し，大分地方法務局局長から感謝 の言葉を頂いた。現在は，大分市豊饒•畑中地区の 2 年目作業に入っている。

自主事業では，新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，公開セミナーの開催 を見合わせたことで，残念ながら多くの県民や協会社員間の交流•情報交換の場が失われることとなってしまった。

また，災害時の復興支援活動について支援協力要請はなかったが，災害支援協力活動準備資産の積立を計画通り完了し，新たに特定費用準備金の検討を行った。

今後も，社会が求める課題に常に目を向け，コロナ禍における公益事業の在り方 を検討していく。引き続き皆様のご理解とご協力をお願いし，総轄とする。

## II．各部の業務報告

## 1．総務部

a ．地区委員と理事の連携による官公署に対する相談助言活動法務局•大分県への新年の挨拶及び 4 月就任された池田法務局長への挨拶を行 った。
b．諸法令の検討，対応
（1）狭あい道路整備に関する制度の利活用について，政治連盟と共に大分市役所 と協議を行った。今後も，政治連盟と連携して官公署への働きかけを行う。
（2）社員による損害賠償請求訴訟は，原告の最高裁への上告が棄却され，高裁判決が確定し，事後の対応を行った。
c．諸規則の検討，見直し
受託業務取扱規程，情報公開規程，職員就業規程の見直しを行った。
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を新設した。
d．社員及び新入社員への研修
新型コロナウイルス感染症の影響及び新入社員数を考慮し，見合わせた。
e．ホームページの管理運営
（1）実績管理台帳を一か月毎ごとに掲載した。
（2）その他，報酬額計算ソフト等の掲載を行った。
f．関係団体主催研修会への参加
全公連，九公連，大分県土地家屋調査士会，その他下記の研修会等へ参加し た。
（1）全公連の研修会•報告会（WEB 会議）
（2）九公連の九州ブロック全公連出前研修会
（3）大分県土地家屋調査士会との連絡協議会

## 2．経理部

a．効率的な予算執行，経費支出の管理及び削減の実施
予算執行については，公益社団法人として適正運用に心掛け，常に収支のバラ ンスに注意をしながら，効率的な執行に努めた。今年度は，予算を達成し又新型コロナウイルス感染防止を目的として，大人数での会議，研修会，公開セミ ナー等の開催を見合わせたことによる費用削減により，収支は改善したもの の，依然として予断を許さない状況である。引き続き，節約できるものは努力 していく。
b．会費納付期限の厳守
会費納入については社員各位の協力により，予定通り1人の未納者もなく全額納入された。
c．特定費用準備金積立金等，法令を遵守した適正な資産運用
「災害支援協力活動準備資産」は，前年度に今年度積立分 60 万円を前倒し完了させ ており，総積立額が積立限度額 300 万円となった。今年度は積立計画の最終年度であ るが，昨年度前倒して積立てを完了している為，今年度の積立ては実施しなかった。
d．公益法人会計と税務における法令遵守のための情報収集•検討実施
公益法人として，引当金•積立金•他会計振替•配賦割合等により，収支相償 を図っているが，その他の予備費を準備することが出来ないか情報収集を行っ た。

## 3．業務部

a．業務管理システム運用における業務品質管理の徹底
（1）業務管理システム報告資料の内容調査および検討報告資料の確認の結果，業務は特に問題なく適正に行われた。
（2）業務実施計画•中間検査•完了検査等の助言及び指導業務毎に個別に対応した。
（3）業務管理プログラムの管理本年度は特に修正等はなかった。
（4）業務管理システムの更なる検討
業務管理システムは社員に定着している。業務内容の途中変更による中間報告，規程等の内容の見直しを検討した。受託業務参加申込書の様式を改正した。
b 。組織運営及び業務体系の確立
①業務管理者会議•報酬額確認責任者会議
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し，見合わせた。
（2）規則，規程について改定等の検討
事業を行ら中で検討した。
c．講座事業と相談•啓発活動
（1）公開セミナー
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し，見合わせた。
（2）相談会の開催並びに個別相談会の推進
調査士の日の無料相談会の共催及び各地区にて市町村に対し個別に相談等を行った。
（3）外部研修への講師派遣
臼杵市職員を対象とした表示に関する登記研修会，大分県用地事務研修会 が 2 回実施されたので，それぞれに講師を派遣した。
（4）継続的相談活動
官公署からの各種相談について対応した。
d．事業を通じての地域貢献
（1）登記所備付地図作成作業（不動産登記法第14条第1項地図作成作業）大分市古国府地区 2 年目作業を令和 4 年 3 月に完了した。大分市豊饒•畑中地区 1 年目作業を令和 4 年 2 月に完了した。現在は 2 年目作業を実施中。
（2）国土調査法第19条5項事業大分市教育委員会から受託。
e．地図作成委員会の運営
①委員会の開催は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し，見合わせた。
（2）業務実施者への測量C A D ソフト等の提供。

