## MajorFlow導入事例

## 株式会社日本海洋科学

## ＂基幹システムのフロント＂として活躍するMajorFlow経費情算，勤意管理に加え，プロジェクト／原侢管理も

経費精算「MajorFlow Keihi」と勤总管理「MajorFlow Time」をベース に，独自の要件であるプロジェクト／原価管理をカスタマイズで実現。包括的な導入により，プロジェクトごとの損益の可視化と大幅な業務負担の軽減に成功しました。


|  |
| :---: |

株式会社日本海洋科学
$\square$ 設立 $/ 1985$ 年
$\square$ 資本金／3億円
$\square$ 売上高／2，617百万円
$\square$ 社員数 $/ 75$ 名
$\square$ 代表者／関根博
$\square$ 社／神奈川II県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館 3 階
$\square$ URL／http：／／www．jms－inc．jp／index．html

日本海洋科学の事業の柱は，船舶の安全な運航を実現するため の「船舶運航コンサルティング」と，船型大型化や架橋，空港設備等の建造，航路設計，海難に伴う安全対策や技術提供といっ た「海事コンサルティング」のこつのコンサルティング事業で す。このほか，船長や航海士，パイロットを対象とした「海事教育訓練」から自社開発のシミュレータ販売他，幅広く専門サー ビスを展開しています。海上での企業／団体活動を支える知的サービスを長年に渡り提供し続けている企業です。

勤務表と工数表が連携していないため，締日のチェック作業が甚大に。

入力や仕訳，債権債務管理，原価計算 などに数日以上の手作業が発生。

プロジェクトごとの損益が，早く，正確に可視化されない。

勤总情報がプロジェクト／原価管理と自動で紐づくため，二重入力やチェックの作業負担が大幅に軽減された。

工程がほぼ自動化でき，漏れやミスのない正確な数字を素早く得ることができるようになった。

MajorFlowで経費精算，勤怠管理に加え，プロジェクト原価管理までを包括的にシステム化。 データの一元化による正確な可視化をカスタマイズで実現。

## 課題

2014年の消費税法改正，グループウェアのリ プレイスなどを機に，経費精算システム，勤怠管理システムの刷新を行った日本海洋科学様。新システムの導入にあたり，旧システムと併せ て利用してきた紙の申請書，またExcelシート での集計といった工程をまとめて見直すことに なりました。

```
プロジェクト/原価管理まで
カバーできる新システムを構築したい
```

同社経営グループ・統括部長の鍋田氏は，シ ステム刷新のポイントを，次のように語ります。

「新システムにはなんとしてもプロジェクト／原価管理の機能を追加したかった。それに加え，今まで手書きの伝票で行っていた経費精算の ペーパレス化も考えていました」。
プロジェクト／原価管理には，経費精算と勤怠管理の両方から得られるデータが必要です。 1つのプロジェクトの売り上げでとに，勤怠シス テムから労務費，経費精算システムの振替伝票や支払依頼から製作経費を割り出して原価 を管理します。かつては，経理担当の大橋氏，元木氏が中心となって手作業で部門ごとの進渉を確認し，会計システムに登録した後，同じ

データをExcellこ落とし込んでマクロで原価を計算していました。「なんとかしてこの手作業 の部分をシステム化したかった」と苦労を語る両氏。「プロジェクトの進渉についても，ス テータスが「引合中 $\rightarrow$ 営業中 $\rightarrow$ 契約確実 $\rightarrow$ 契約 $\rightarrow$ 完了 $\rightarrow$ 請求』と変化しますが，紙の完了届 や提出済みの請求書をもとにExcelシートで管理していたため，集計時にすべての整合性 を確認するのが大変な苦労でした。漏れなく データを集めるための各社員への声掛けも手間でしたし，情報伝達の速度といった面で課題 があったと感じています」（大橋氏）。

## $4 \sqrt{510} 51011$

損益がひと目で分かる正確な原価管理を行うために

たくさんの案件が同時並行的に走り，プロジェ クトマネージャは1人で複数の案件を担当して いるというのが，同社の業務の特徴です。損益を可視化するまでの計算は複雑で，PDCA を回すために必須となる原価のデータを，いか に早く，正確に得るかも大事なポイントです。「新システムに強く望んでいたのは，プロジェク ト管理，すなわち原価計算に対応していること です。どのプロジェクトにコストが紐づいてい るのか，損益がひと目で分かる仕組みが必要 でした」と語ってくれたのは鍋田氏です。「原価管理までカバーする製品は他メーカーにあ まり見られず，加えて勤怠系までカバーし，プ ロジェクトごとの入力ができる製品となるとさ らに少なかったですね。ここでMajorFlowが選定の有力候補にあがりました。ほかにプロ ジェクト管理に特化した製品も検討したのです が，こちらはきめ細かな設定ができる分，コス トのかかるものでした。しかも，細やかすぎて融通が効かず，月末締めの作業全体がストップ してしまうようなイメージを持ちました。この システムを使いこなせれば理想的な管理がで きると期待した反面，本当に社員が使いこなせ るのかといった不安がつきまといました。シス テム導入の前に意識改革が必要なのではない かと $\cdots$ 」（鍋田氏）。
自社の業務をシステムに合わせるとなると高度な入力も要求されることになり，「できない人」が使わなくなった結果，経営グループがそ

※ホスティングサービスでMajorFlowをで利用いた だいています。

れをカバーすることに。これではシステム化の意味がありません。
鍋田氏はさらに「その点，MajorFlowは基本の ワークフローエンジンはしっかりしたもので，細部についてはかなり自由度の高いシステム。自分たちが変わるのではなく，システムを業務 に合わせることができるので現実的な上，カス タマイズを重ねても想定した予算内に収まり ました」と導入決定の理由を語ります。

## 経費精算と勤怠管理をトータルで一新したことによる相乗効果

経費精算と勤怠管理をトータルで一新した効果について，大橋氏は「以前は別立てで管理し ていた勤務表と工数表が連携したおかげで，と ても作業がしやすくなりました。整合性チェッ クの手間も大幅に削減できました」と語ります。 また，支払業務を担当する元木氏は，ファーム バンキングデータをコストマネージャから銀行 システムへそのまま出力できる点を評価して います。「今まで手書き伝票が承認経路を回っ てきて，それを経理担当が名寄せなどして集計し，そのデータを元に銀行へ振り込むという流れがありましたが，これがまたたく間に完了 します」（元木氏）。


株式会社日本海洋科学経営グループ統括部長鍋田浩明氏


株式会社日本海洋科学経営グループチーム長大橋裕子氏


株式会社日本海洋科学
経営グループ
元木ますみ氏


「細かい点になりますが，新しい勤怠システム は，休暇申請などの各種申請書と勤務表の連携が有り難いですね。入力しやすいインター フェースや雛型保存などの機能は社員からの反応もとても良いですし，レクチャーの手間も なく助かっています。これまで毎月の作業負担は，入力や仕訳に約 $1 \sim 2$ 2日，債権債務管理 に1～2日，その後さらに原価計算を行ってい ました。この工程がほぼ自動化できたので， 3～4日の作業が短縮されたと感じています」 （大橋氏）。
今年度の決算は，きっと今まで以上に早期化で きるはずと，笑顔を見せる経営グループの皆様 は，今後も様々なカスタマイズを加え，さらな る効率化を図っていきたいとのこと。包括的 なシステム導入がデータの一元化につながり，現場の業務負荷の大幅減という目覚ましい効果を実感されているようです。

## 担当営業からひとここと

パナソニック ネットソリューションズ株式会社営業本部 ソリューション営業部
矢澤 健司
6 カ月という限られたプロジェクト期間の中，また決算期のお忙しい時期にも関わら ず，マスタのご提供や本番を想定してのテ ストなどに多大なご協力をいただいたこと は感謝の念に堪えません。日本海洋科学様では，すでにMajorFlowのフォームデザ イナを使用し，新たな帳票を独自で作成し てご活用いただいております。現状で満足 することなく，引き続きご要望にお応えで きるよう努めてまいります。

