業務委託契約書（モデル案）

下記、委託者（以下「甲」という。）と受託者（以下「乙」という。）との間に第２条の業務に関し、下記業務委託表及び各条項に従い契約を締結する。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務委託表 | | | | | | | |
| （ア） 業務内容  （第2条） | 【土地】 【建物】   1. 表題登記 10 筆界特定の手続 1 表題登記 6 建物区分登記 2. 地目変更登記 11　民間紛争解決手続 2 滅失登記 7 建物分割登記 3. 合筆登記 12　その他 3 表題部変更・更正（増築等） 8 建物合併登記 4. 分筆登記 4 表題部変更・更正（種類等） 9 建物合体登記 5. 地積更正登記 5 区分建物表題登記 10 建物調査・測量 6. 地図訂正申出 （A)（棟割-縦割り区分） 11 その他 7. 境界確定測量 （B)（分譲マンション等） 8. 境界復元 （C)（増築区分） 9. 土地調査・測量 （D)（敷地権表示）   （E)（共有部分である旨）  **【保全管理】**   1. **本件業務結果の維持管理のため、土地家屋調査士調査情報保全管理システムに登録、一般公開、提供。** 2. **業務完了後、災害対策、有効活用等が求められる状況時における連絡受付。** | | | | | | |
| （ イ ） 物件の表示  （第2条） | 委託物件の所在地 | | | ○○市△△町□□番 | | | |
| 物件の概要 | | | 土地1筆 | | | |
| 注意事項等 | | |  | | | |
| （ウ）成果品 | 1　登記完了証　　　3　申請書類の写し　　　　 5　境界確認書又はその写し　　7　現地写真  2　成果図　　　　　4　参考資料又はその写し　　6 境界立会簿又はその写し　　8　その他 | | | | | | |
| （エ）報酬額  （第6条） | 金000,000円（別紙、見積書概算額のとおり） | | | | | 第６条の概算額の場合（要約）  委託業務の完了、引渡しの際に清算する。 | |
| 注記 | 不動産登記法筆界特定手続、筆界確定訴訟及び境界が不明なことによる紛争に関する解決協議並びに鑑定業務等の業務は報酬額に含まれない。 | | | | | |
| （オ） 支払方法  （第6条） | 1. 平成　　　年　　　月　　　日　着手金 2. 平成　　　年　　　月　　　日　中間金 3. 平成　　　年　　　月　　　日　最終金 | | | | 第８条の契約解除の場合（要約）  同条第２項のとおり、乙が既に実施した業務の報酬相当額等を甲は乙に支払う。 | | |
| （カ） 処理期間  （第7条） | 着手（予定） | | 平成　　　年　　　月　　　日 （着手届・工程表添付） | | | | |
| 完了（引渡） | | 平成　　　年　　　月　　　日 | | | | |
| **（キ） 情報保護**  **（第9条）** | **第９条のとおり（要約）**   * **土地家屋調査士法、関係法令、個人情報保護ガイドラインに基づき個人情報等取扱いの安全管理を図る。** | | | | | | |
| **（ク） 情報公開**  **（第10条）** | **第１０条各項のとおり（要約）**   * **甲は、乙が収集並びに作成した情報資料表に記載する資料・情報等及びこれに含まれる個人情報等を土地家屋調査士調査情報保全管理システムに掲載し、第三者へ公開及び提供することを承諾する。** * **公開される資料・情報等は、本件業務の保全及び管理並び公の利益に資するものに限る。** | | | | | | |
| （ケ）特約  （第13条） |  | | | | | | |
| （甲）  　委託者 | 本契約書のとおり委託しました。 平成　　　年　　　月　　　日  住 所  氏 名 | | | | | | 印 |
| （乙） 受託者 | 本契約書のとおり受託しました。 平成　　　年　　　月　　　日  住 所 〇○市△△町□□番地  氏 名 土地家屋調査士（土地家屋調査士法人） | | | | | | 職印 |

業務委託契約条項

（目 的）

第１条 この約款は、標記業務委託契約の履行に関し、互いに遵守すべき事項を定める。

（委託業務の範囲）

第２条 甲が乙に委託する業務の範囲は、業務委託表「（イ）物件の表示」にかかる業務委託表「（ア） 業務内容」に掲げる事項（以下「本件業務」という。）とする。

（業務の処理要領）

第３条 乙は本件業務の実施については受託の趣旨に従い、不動産登記法、その他の関係法令及び通達並びに 土地家屋調査士会会則に準拠し、処理しなければならない。

２ 乙は本件業務を他の第三者に一括して行なわせることはできない。ただし、乙の職能にもとづく判断を要しない作業は、乙の責任において第三者に行なわせることができる。

３ 隣接地内又は境に標識等を新たに設置する場合、隣接所有者等の同意のもと設置する。

（成果品の納入）

第４条 乙は本件業務の完了時、甲又は甲の指定する者へ、業務委託表「（ウ）成果品」に掲げる成果品又はその写しを納入しなければならない。

（成果品の帰属・保全管理）

**第５条 前条で納入した成果品又はその写しは甲に帰属し、業務において収集、作成した情報及び資料並びに成果等は乙に帰属する。**

**２ 甲は、乙の土地家屋調査士業務の廃業等により、前項の乙に帰属する情報及び資料並びに成果等を本件業務の位置する地を管轄する土地家屋調査士会に帰属させることを承諾する。**

（報酬額の支払い）

第６条 本件契約の業務報酬額は委託書「（エ）報酬額」に定め、同「（オ）支払方法」に従い支払う。ただし、その定額をあらかじめ算出することができない場合、その概算額を委託書に定め、委託業務の完了、引渡しの際に清算する。

（業務の処理期間）

第７条 業務の処理期間は業務委託表「（カ）処理期間」に定める。ただし、関係者の確認承諾の状況その他、乙の責に拠らない事由により、延引できる。この場合、乙は事前に甲に告知する。

（委託契約の解除）

第８条 甲及び乙は、次に掲げる事項により乙の業務が継続できない場合、業務委託契約を解除できる。

1. 甲の都合。
2. 第三者の故意若しくは過失。
3. 事実確認若しくは承諾等が不能。
4. 第１１条第２項に該当。

２ 前項各号において乙が既に実施した業務に関する報酬相当額及び乙に損害が生じた場合、甲はその賠償金を乙の請求に基づき支払う。

（個人情報保護）

**第９条 甲から乙に開示又は提供された個人情報（以下「個人情報等」という。）及び個人番号並びに乙が収集した個人情報等の取扱いは、土地家屋調査士法、その他の関係法令、個人情報保護委員会における個人情報保護に関するガイドラインに基づき安全管理を図る。**

（成果等公開）

**第１０条 甲は、乙が収集並びに作成した下記情報資料表に記載する資料・情報等及びこれに含まれる個人情報等を土地家屋調査士調査情報保全管理システム（以下、「調査士カルテMap」という。）に 掲載し、第三者へ公開及び提供することを承諾する。**

**２ 第１項の掲載、公開される資料・情報等は、本件業務の保全及び管理並び公の利益に資するものに限る。**

**３ 第１項は、第５条第２項の帰属に適用する。**

（反社会的勢力の排除）

第１１条 甲は、本契約締結日以降本契約が終了するまでの間、乙に対して次に掲げる事項を表明し、保証する。

1. 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋等若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。
2. 前号に該当する反社会的勢力が経営に実質的に関与すると認められる関係がないこと。
3. 第一号に該当する反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与すると認められる関係がないこと。
4. 前各号に該当する反社会的勢力等でなくなった時から5年を経過していること。
5. 反社会的勢力に自己又は自社の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
6. 法的な責任を超えた不当な要求行為をしないこと。
7. 自ら又は第三者を利用して、他人に対して脅迫的な言動若しくは暴力行為を用いる行為を行っていない、又は当該行為を目的としないこと。
8. 自ら又は第三者を利用して、偽計又は威力を用いて他人の権利等を妨害し、若しくは信用を毀損する行為を行っていない、又は当該行為を目的としないこと。

２ 乙は、甲が前項の表明保証に違反、又は違反が発覚した場合、何ら催告することなく本契約を解除することができ、かかる解除によって甲に損害又は損失が生じたとしてもこれを賠償する責を一切負わない。

（損害賠償責任）

第１２条 委託業務の処理内容に関する損害賠償責任の問題が生じた場合、甲及び乙は、乙の責任の存続期間を業務完了のときから▲▲年とすることに合意した。ただし、新たに設置した境界標識の管理責任は、現地引渡しのときをもって甲に帰属するものとする。

（その他）


第１３条 本契約の内容又は本契約に定めのない事項で甲乙間に疑義が生じた場合、信義、誠実の原則にもとづき協議し、解決すべきものとする。また、甲と乙の合意により、公正な第三者に参考意見を求めることが出来るものとする。

２ この契約に関し訴を提起するときは、乙の事務所を管轄する裁判所を第一審裁判所とする。

３ この契約につき、甲及び乙は業務委託表「（ケ）特約」に定める特約事項に合意した。

|  |
| --- |
| 情報資料表 |
| 乙の収集作成した情報内容・資料名（写しを含む） |
| □ 申請書類（登記申請書・申出書、原因証明情報、各種証明書など） |
| □ 登記申請添付図面（地積測量図、建物図面、地役権図面など） |
| □ 作成図面（現況図、権利範囲図、調査素図など） |
| □ 確認事実（状況調査書、画像、地物位置、基準点成果など） |
| □ 建築図書（建築確認済証など） |
| □ 事実疎明（境界確認・立会証明書、建物工事完了引渡・取壊証明書、承諾書など） |
| □ 登記完了証 |
|  |
| 官公署より取得の情報内容・資料名（写しを含む） |
| □ 不動産登記記録（登記事項証明書、閉鎖登記記録、旧土地台帳など） |
| □ 法人登記記録（登記事項証明書など） |
| □ 地図（地図に準ずる図面、閉鎖地図、旧土地台帳附属地図など） |
| □ 境界確定（筆界特定図書、境界・所有権確定訴訟図書など） |
| □ 公共物境界確定（財産境界確定書、払下図など） |
| □ 国土調査法（地籍図書など） |
| □ 道路法（道路境界確定図、道路台帳附属地図など） |
| □ 区画整理法（換地確定図、仮換地証明書など） |
| □ 旧土地家屋台帳申告書写し |
| □ 公有水面埋立法（竣工許可告示書など） |
| □ 農地法書面（許可書、証明書など） |
| □ 建築基準法書面（建築計画概要書、道路位置指定書など） |
| □ 課税台帳証明（登録事項、家屋滅失など） |
| □ 基準点成果 |
| □ 画像（空中写真、記録写真など） |
|  |
| その他（写しを含む） |
| □ |
| □ |

この点線枠組み内は参考のため、契約書作成時は削除ください。



|  |
| --- |
| 非公開 |
| 遺産分割協議書 |
| 固定資産税納税証明書 |
| 建築請負契約書 |
| 売買契約書、贈与契約書 |
| 代理権限証書 |
| 相続関係説明図 |
| 登記識別情報 |
| 相続証明書 |