## MajorFlow導入事㑬

## 桃式会讨J－オイルミルズ

## 約70種類の申請書を利用し処理件数は，年間 1 万 7 千件。身体の一部として稼働中。

株式会社J－オイルミルズ様は，＇04年にホーネンコーポレーション，味の素製油，吉原製油の3社が合併して誕生した，植物油を中心と する製油事業の国内最大手企業。J－オイルミルズが，パナソニック ネットソリューションズ「MajorFlow」を導入したのは，2008年の こと。導入から約3年。当時の経緯から現在の活用状況までをうか がいました。


株式会社J－オイルミルズ
■ 設立／2002年4月1日
■所在地／東京都中央区明石町8番1号聖路加ター17F～19F －代表取絃役／楿田純和
■徙業員数／981名（2012年3月末現在）
■ URL／http：／／www．j－oil．com／

株式会社J－オイルミルズ様は，植物油を中心にしてあらゆる食品のベースとなる素材を提供し，健やかで豊かな食生活に貢献 するとともに，当社グループの持つユニークな技術をベースに お客様からの多様なニーズに対応した安全•安心な商品を提供 しています。
「おいしい」は 幸せのエネルギー」をスローガンに，健康な身体と美味しい食事にかかせない食用油を提供しています。

内部統制に対応し，業務フロー，承認経路を明確化したい。
人の手による手続きの仕組みが不明暗。
「見える化」して，効率化につなげたい。

操作性，利便性に優れ，ワークフロー機能に特化した製品を導入したい。
簡単，便利か？成長性，柔軟性は？
最もニーズに適したワークフローを導入したい。

## 簡単，便利でコストパフォーマンスに優れたワークフローを導入できた！

操作性から将来性まで20項目にわたって評価を実施。
機能，コストパフォーマンスのバランスに優れたMajorFlowを導入！

## 業務フロー，承認経路を明確化。社内への浸透にも成功！

基盤から再度見直すことで，ルールに基づき実施する流れを確立。他部署との連携にも取り組み，社内で主体的に利用されるようになった！

## ○開履

「ワークフローの導入を検討し始めたきっかけ のひとつは内部統制です」と，J－オイルミルズ情報システム部長の鳴釜良夫氏は語ります。情報システム部では，ユーザーからの依頼に基 づきマスタ登録や口座登録を行っていますが，日々申請されてくる情報が申請元で正しく共有 され，承認されているのかはつきりしない部分 があったといいます。「ワークフローの導入に より，システムとシステムの間で入間がつない でいる部分＂を見える化し，効率化できるのでは ないかという期待がありました」（鳴釜氏）。

## 内部統制が課題でありシステムは「簡単であること』を第一条件

一方，システム化の割にペーパーレス化が遅れ ているという課題もありました。情報システム部でも，マスター登録の申請業務でFAXなどに大量の紙を使っていたのです。こうしたことか ら，情報システム部が主体となり，ワークフロー導入に取り組むことにしたのは2008年のこと。「ERPシステムなどに付属しているワークフロー でなく，中立的で，ワークフローの機能に特化

した製品に絞り，選定を進めました」と，鳴釜氏は当時を振り返ります。候補となった製品は 20項目で評価を実施。選定に携わった情報シス テム部課長の森山徹也氏は「ワークフローの専任者を設ける予定がなかったこともあり『簡単 であること』が第一条件でした。豊富な機能を有するワークフローもありましたが，調べてみ ると，構築時に相当な開発を必要とするものも多かったのです。その他，将来的に会計連携が スムーズにできるかどうか，システム管理上の利便性やユーザーの使し勝手，そして価格ですね。

これらを総合的にみて，MajorFlowに決めまし た」と選定のポイントを明かします。柔軟性や成長性を評価するため，バージョンアップの頻度や今後の予定も確認したそうです。こうして 2008年の終わり，J－オイルミルズはMajorFlowを導入し，まずサンプルとして情報システム部内 の交通費申請フローをスタート。
そして，2009年に入り，情報システム部が受け付けるユーザー申請，アカウント申請，マスタ登録申請など，各種フロー申請業務を一気に立 ち上げていったのです。

入念なディスカッションで業務に ぴったりなシステム

構築作業について，森山氏は「申請画面の設計 は思った以上に簡単でした。MajorFlowは特別 な経験やスキルを問わない簡単な操作性を実現 していると思います」と話します。
現在，MajorFlowの運用を担当する情報システ ム部の大国祐子氏も「確かに使い勝手は良いで すね。一度説明を聞けば，申請画面をすぐに作 ることができました。今は，新しいものが必要 になる度にどんどん作っています」と，その操作性を高く評価。一方，ワークフロー導入にあ たっては，ユーザーとなる社員への意識浸透が不可欠。J－オイルミルズでは社内でワークフロ一の概念から説明し，理解を求めました。
「印鑑•捺印へのこだわりも根強かったですし， ルールそのものがあいまいな部分もありました。 ルールがないのにワークフローを導入するのは おかしいでしょう？ですから，部内の規定に基 づいて申請を受け付けるよう改めてルールを整備しましたね。監査部や業務部にも，ルールの有無や考え方，例えは印鑑がなくても上長の許可として認めてよいか，などを確認して決めて いきました」と，鳴釜氏はワークフロー導入に際する基盤整備の必要性を強調します。



写真左より情報システム部 鳴釜良夫部長，大国袏子氏，森山澈也課長

さらに，同じように問題意識を持つ部署と連携 することで，浸透を加速。
こうして導入から3～4ヶ月をかけ，徐々に仕組 みが浸透していくと，社内に変化が生まれたと いいます。
「監査部から，与信の仕組みにMajorFlowを使 いたいと相談を受けたのです。スピード，正確性が評価されたのだと思います」と鳴釜氏。自主的，能動的に活用する動きが出てきたこと で，MajorFlowはさらに浸透していきました。効率化，コストダウンの効果もはっきりと現れ ました。年間1万件もの申請作業が導入後大き く効率化され，年間1000万円の削減効果につな がったのです。「その他，監査時の資料提出も とても速くなりましたし，FAXの通信費なども含めれば，もっとプラスの効果が出ているはず です」と，大国氏はさまざまな業務の効率化に つながったMajorFlowの導入効果の大きさを説明します。現在は，約70種類の申請書を利用し ており，処理件数は年間1万7千件にものぼりま す。鳴釜氏は「もし今MajorFlowが止まってし まったら，逆に困るくらい既に身体の一部です よね」と，J－オイルミルズにおけるMajorFlow の浸透ぶりを表現してくれました。

## 今後の展望は， <br> ワークフローと他システムとの自動連隽

場所•時間•要件を問わず，フレキシブルに仕事を処理しなければならない時代。「このよう な時代のビジネスをワークフローのモバイル化 によるスピードアップなどでサポートしたいで すね」と，鳴釜氏は今後の展望を語ります。 もうひとつ，鳴釜氏が見据えているのは，人の

手によるプロセスの電子化。「システム同士を つなぐ手続きや業務には，人に頼っているプロ セスがまだまだあります。
今後は，これらの電子化が必要とされ，効果 を生むことにもなるでしょうね」（鳴釜氏）。最後に森山氏は「今後の志向として，ワークフ ローと社内の他システムとの自動連携がありま す。そこでせひMajorFlowの申請時の申請項目 のチェック機能の強化をお願いしたいですね。 そうすると記入内容のチェックを強化し，入力 ミスや入力漏れを防ぐことで他システムとの連携性が向上し，こうした連携に関する検討もよ り進めやすくなります。パナソニックNETSは， SEも営業もフットワークが軽く，よく対応して いただいているので今後も期待しています」と その期待を語ってくれました。
（取材は2011年9月21日）

－お求め，ご相談は
※本バンフレットに記載された社名および商品名などは，それぞれ各社の啇標またばは登録高標です。
※本ハンフレットの記載内容は平成27年9月現在のものです。内容および対象商品については，予告なく変更する場合があります。
パナソニック ネットソリューションズ株式会社
東 京 〒108－0073 東京都港区三田3－13－16 TEL（O3）6414－7205大 阪 〒530－0013 大阪市北区茶䉓19－19 TEL（06）6377－0128

