日本ムードル協会設立総会

日時 ： ２０１１年２月２２日（火） １６：４０～１７：５０  
場所 ： 高知工科大学 K102教室

議事進行 ：木村哲夫  
記録 ： 白井達也

**【協議事項】**

1. Moot2010以降の経過報告
2. 日本ムードル協会規約と細則の提案と承認
3. 日本ムードル協会2011年度役員提案と承認
4. 2010年度暫定会計報告
5. 次年度予算の提案と承認
6. 第4回ムードルムートの日程と場所
7. その他

**１．Moot2010以降の経過報告**　第２回ムードルムート（はこだて未来大学）から本総会までの，発案，フォーラムでの検討会議，設立準備委員会立ち上げ，規約作りなどを通して日本ムードル協会設立に至った経緯の説明．  
  
**２．日本ムードル協会規約と細則の提案と承認**　配布資料（P.2～9）を読み上げて日本ムードル協会規約と細則の説明を行い，総会参加者に（拍手で）承認された．

（質疑応答）：賛助会員年会費を三万円から五万円への増額の提案．

　総会参加者の過半数の（挙手による）同意が得られたので，理事会で検討の後，次回総会で規約細則の改正を提案することなった．

**３．日本ムードル協会2011年度役員提案と承認**　総会資料（P.12）を示し，以下の理事の提案を行い，総会参加会員の３分の２以上により（拍手で）承認された．

会長 ： 原島秀人  
副会長 ： ダン・ヒンクルマン  
会計 ： 木村哲夫  
会員担当理事 ： 不破崇行  
日本語広報担当理事 ： 白井達也  
日本語・英語広報担当理事 ： 山内真理  
英語広報担当理事 ： ルースベン・スチュアート・ピーター  
プログラム担当理事 ： ポール・ダニエルズ  
研究開発担当理事 ： トーマス・ロブ  
研修担当理事 ： エリック・ハグリー  
監査役 ： 上田 浩

**４．2010年度暫定会計報告**

　2010年度の会計報告を総会資料（P.10）を示し，会計 木村哲夫が報告した．  
  
**５．次年度予算の提案と承認**　2011年度の予算の提案を総会資料（P.11）を示し，会計 木村哲夫が報告した．

　次年度への繰越金額が少な過ぎるのではないかという意見が出た．賛成意見，反対意見を参考にして理事会で繰越金額の増減については再検討することとなった．木村（会計）より，次回ムート開催のための最低限の予算は確保されていること，会費徴収をムート開催よりも早い時期に開始することが提案された．

以上の質疑の後に，総会参加会員の３分の２以上により（拍手で）次年度予算案が承認された．  
  
**６．第4回ムードルムートの日程と場所**　次回ムート開催場所を三重大学（日程未定，実行委員長は同大学 奥村晴彦教授）とする理事会からの提案が，総会参加者により（拍手で）承認された．

以上．

**Inaugural Meeting of Moodle Association of Japan**

Date: February 22, 2011 (Tuesday) 16:40 to 17:50  
Location: Kochi University of Technology, Room K102  
Chair：Tetsuo Kimura  
Record: Tatsuya Shirai

**Proceedings**

1. Report on progress since Moot 2010  
2. Proposal and Approval of the MAJ constitution and bylaws  
3. Proposal and Approval of the MAJ executive board members for 2011  
4. Provisional budget report of 2010  
5. Proposal and approval of Budget 2011  
6. The 4th Moodle Moot Japan date and venue  
7. Other business

**1. Report on progress since Moot 2010**

It was explained how Moodle Association Japan (MAJ) was established. The idea of establishing MAJ came up at Moodle Moot 2010 Future University Hakodate, followed by several online discussions. The launch of the Founding Committee, and the creation of the draft MAJ constitution followed.

**2. Proposal and Approval of the MAJ constitution and bylaws**

The MAJ Constitution and Bylaws were read (General Meeting Handout, pp.2-9) and explained to the attendees, and were approved with applause.   
  
An increase of the annual membership fee for Associate Members from 30,000 yen to 50,000 yen was proposed and approved by a majority vote. It was agreed to take effect immediately.

**3. Proposal and Approval of the MAJ executive board members for 2011**

The following board members were proposed (General Meeting Handout, p.12) and approved with applause by the attendees.  
  
President : Hideto Harashima   
Vice President : Don Hinkleman   
Treasurer : Tetsuo Kimura  
Director in charge of Membership : Takayuki Fuwa   
Director in charge of Public Relations (Japanese) : Tatsuya Shirai  
Director in charge of Public Relations (Japanese & English) : Mari Yamauchi  
Director in charge of Public Relations (English) : Peter Ruthven-Stuart   
Director in charge of Programs : Paul Daniels  
Director in charge of Research and Development : Thomas Robb  
Director in charge of Training : Eric Hagley   
Auditor : Hiroshi Ueda

**4. Provisional Financial Report of 2010**

The 2010 provisional financial report was presented (General Meeting Handout, p.10) by Treasurer Tetsuo Kimura.

**5. Proposal and approval of Budget 2011**

The fiscal year 2011 budget was proposed (General Meeting Handout, p.11) by Treasurer Tetsuo Kimura.   
  
There was a question asked if the amount of the carry-over to the next year was too small. The board is going to review the amount of the carry-over, based on opinions. Kimura (Treasurer) reported that MAJ had a minimum budget, enough to hold the next Moodle Moot, and proposed starting to collect membership fees before the Moot.   
  
After the above discussion, the 2011 budget was approved with applause by the attendees.

**6. The 4th Moodle Moot Japan date and venue**

The Board proposed a plan to hold the next Moot at Mie University (not yet scheduled; site chair: Professor Haruhiko Okumura at Mie University), which was approved with applause by the attendees.