

# 品質マネジメントシステム—要求事項 

JIS Q 9001：2015<br>（ISO 9001：2015）<br>（JSA）

平成27年11月20日 改正
日本工業標準調査会 軪議

## （日本梘格格会 発行）

# 品質マネジメントシステムー要求事項 

Quality management systems－Requirements

序文
 なく作成した日本工業視格である。


## 0.1 一䞑

品筫マネジメントシステレの深用は，パフォーマンス全体老改善し，持続可站え発展への取組みのため

性がある。


c）組渻の状沉及び目標に閉洼したりスク及ど機会に取り組む。

内邜及び外詊の関保者かっこの規格を使用すること加できる。

－㗭々な品筫マネジメントシステムの棈譄を国一化方る。


 まるものである。

この規格は，Plan－Do－Check－Act（PDCA）サイクル及びリスクにきつく考え方を組み込えだ，ブロセス プブローチ教用いている。








－この規格の特定の用語を組織内で使用する。
この規格で規定する品質マネジメントシステム要求事項は，製品及びサービスに関する要求事項を補完 するものである。

この規格は，Plan－Do－Check－Act（PDCA）サイクル及びリスクに基づく考え方を組み込んだ，プロセス アプローチを用いている。

組織は，プロセスアプローチによつて，組織のプロセス及びそれらの相互作用を計画することができる。
組織は，PDCA サイクルによつて，組織のプロセスに適切な資源を与え，マネジメントすることを確実 にし，かつ，改善の機会を明確にし，取り組むことを確実にすることができる。

組織は，リスクに基づく考え方によって，自らのプロセス及び品質マネジメントシステムが，計画した結果からかい（乘）離することを引き起こす可能性のある要因を明確にすることができ，また，好ましく ない影響を最小限に抑えるための予防的管理を実施することができ，更に機会が生じたときにそれを最大限に利用することができる（A．4 参照）

ますます動的で複雑になる環境において，一貫して要求事項を満たし，将来のニーズ及び期待に取り組

