照　　会　　要　　領

　貴機関が調査主体として企画した世論調査で、下記の「対象となる世論調査の範囲」に該当する調査がある場合は、別添の「世論調査の現況」照会票（以下「照会票」という。）に該当事項をご記入の上、平成２９年９月８日（金）までにご返送ください。

　また、該当する世論調査のうち、回収率が５０％以上の調査（あらかじめ目標とした標本数に達するまで行った調査は、その標本数が５００人以上のもの）がある場合には、「単純集計結果を記入した調査票（別添「調査票例」参照）」又は「報告書」を必ず添付の上、同封の返送用封筒をご利用の上、ご送付ください。

　同封の返送用封筒に入りきらない場合には、誠に恐れいりますが、任意の方法で梱包し、弊社への着払い宅配便等をご利用ください。

　本照会の実施機関である、（株）サーベイリサーチセンターでは、「照会票」（Wordﾌｧｲﾙ）の様式の提供、電子メールによる回答受領を行っております。詳しくは裏面の「回答の送付先」をご参照ください。

○　対象となる世論調査の範囲

「全国世論調査の現況」では、次に示す条件を全て満たす世論調査を対象としております。

「世論調査」という名称を用いていなくても、これらの条件を満たす調査であれば、ご回答くださるようお願いします。（これらの条件に該当するか否かはっきりしない場合には、該当するものとみなしてご回答ください。）

　また、大学にあっては当該学部を含む全学部及び学部から独立している研究所等を、都道府県・市・特別区にあっては、それぞれ教育委員会及び選挙管理委員会についてもご回答くださるようお願いします。

１　調査主体として企画、実施したものであること

　　委託を受けて実施した調査は除きます。

２　個人を対象とする調査であること

世帯や事業所を対象とする調査（世帯内、事業所内の誰が答えてもよい調査）は除きます。

抽出単位が世帯や事業所であっても、世帯主、主婦、事業主等特定の人が調査対象者と決められていれば、個人を対象とする調査です。

３　調査対象者（母集団）の範囲が明確に定義されていること

不特定多数の者に無秩序に調査票を配布した調査は除きます。

４ 意識に関する調査であること

(1) 意見、要望、不満、知識、関心、判断、評価、態度等に関して調査したもの。

　 視聴率、商品所有率など客観的事実だけを調査したものは除きます。

(2) 回答の分類集計(どのような答が何パーセントあるか)を主たる目的とした調査であること。

裏面へ続く

回答の具体例を集めることを目的とした調査は除きます。

５ 対象者数（標本数）が５００人以上であること

 回答者数（有効回収数）は、５００人未満でもかまいません。

６ 調査事項の数（質問数）が１０問以上であること

 　実態に関する質問、性、年齢等もそれぞれ１問として数えてください。

７ 調査票（質問紙）を用いた調査であること

 対象者一人に１票の調査票を用いていなくても、基本調査票により同一質問を個々に行った場合（電話聴取法等）も含まれます。

 集団面接法（集団記入法ではない）、インターネット調査及びあらかじめ登録しているモニターに対する調査を除きます。

８ 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日の間に実施された調査であること

○　回答のご送付は、下記のとおりお願いいたします。

１　該当する世論調査がない場合

　「照会票」の「Ⅱ　平成29年度の実施予定」までご記入の上、ＦＡＸ、または電子メールで送信してください。

２　該当する世論調査がある場合

　(1) 回収率が５０％未満のもののみの場合

　　 「照会票」のみを、ＦＡＸ、または電子メールで送信してください。

　(2) 回収率が５０％以上のものがある場合（あらかじめ目標とした標本数に達するまで行った調査は、その標本数が５００人以上のもの）

　 「照会票」、「単純集計結果を記入した調査票」又は「報告書」を、同封の返送用封筒をご

利用の上、下記まで送付してください。

　　 また、電子メールでも回答受領を行っております。下記送付先をご参照ください。

|  |
| --- |
|   　回答の送付、お問い合わせ先　〒１０３-００２７東京都中央区日本橋３－１３－５　ＫＤＸ日本橋３１３ビル　５階株式会社サーベイリサーチセンター　「世論調査の現況」担当 電　話 　０１２０－９１２－９１６（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）　　　 ＦＡＸ 　０３－６８２６－４７７７　　　 Ｅ-mail：yoron-genkyo@surece.co.jp　　　 ＵＲＬ ：https://research.surece.co.jp/1708yoron/ |