1. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位百万円、百万円未満切捨て）

<table>
<thead>
<tr>
<th>科 目</th>
<th>資 産 の 部</th>
<th>前 期 (平成0年0月0日現在)</th>
<th>当 期 (平成0年0月0日現在)</th>
<th>増 減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>流動資産</td>
<td>流動資産</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
</tr>
<tr>
<td>現金及預金</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取手形</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売掛金</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>有価証券</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>製品及び商品</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>原材料</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>仕掛品</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貯蔵品</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産</td>
<td>固定資産</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産</td>
<td>有形固定資産</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
</tr>
<tr>
<td>建物</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>構築物</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械及び装置</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>車両運搬具</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>工具器具備品</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>土地</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建設仮勘定</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>無形固定資産</td>
<td>無形固定資産</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
</tr>
<tr>
<td>諸施設利用権</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ソフトウェア</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資等</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>関係会社出資金</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期貸付金</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社内預金引当信託</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資産合計</td>
<td>資産合計</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
<td>番号</td>
</tr>
<tr>
<td>科目</td>
<td>前期（平成XX年0月 0日現在）</td>
<td>当期（平成XX年0月 0日現在）</td>
<td>増減</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流動負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支払手形</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>買掛金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入金（1年内返済）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未払金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未払法人税等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未払消費税等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未払費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社内預金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>設備関係支払手形</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職給与引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員退職慰労引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未払過去勤務費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負債合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法定準備金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本準備金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利益準備金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>購換資産圧縮積立金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>別途積立金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期未処分利益（うち当期純利益）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負債・資本合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(2) 損 益 計 算 書

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>前期 (平成 年度)</th>
<th>当期 (平成 年度)</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>営業損益の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上原価</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>販売費及び一般管理費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業外損益の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業外収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息及び配当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の営業外収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業外費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支払利息</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職年金拠出額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の営業外費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経常利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別損益の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金戻入益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券売却益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の特別利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>従業員特別退職金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>過去勤務費用償却額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>過去勤務債務費用処理額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の特別損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>税引前当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人税、住民税及び事業税</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人税等調整額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>前期繰越利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>過年度税効果調整額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>稅効果会計適用に伴う賃換資産圧縮積立金取崩額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期未処分利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(3)利益処分案
(単位百万円、百万円未満切捨て)

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目に</th>
<th>期別</th>
<th>前期（平成XX年度）</th>
<th>当期（平成XX年度）</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>当期未処分利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>買換資産圧縮積立金取崩額計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利益準備金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利益配当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員賞与金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（うち監査役賞与金）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>次期締越利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）買換資産圧縮積立金取崩額は、税制特別措置法に基づくものである。

(4)重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価手法
   - 高強保有債券：償却原価法
   - 子会社及び関連会社株式：移動平均法による原価法
   - その他有価証券
     - 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本引当金により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
     - 時価のないもの：移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
   - 製品及び商品・仕掛品：総平均法による原価法
   - 原材料及び貯蔵品：月別移動平均法による原価法

3. 有形固定資産の減価償却の方法
   - 有形固定資産：建物及び構築物は定額法、その他の有形固定資産は定率法（但し、本社資産は定額法）
   - なお、主な耐用年数は以下のとおり。
     - 建物：10〜20年
     - 機械及び装置：5〜10年

4. 無形固定資産
   - 無形固定資産：定額法

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   - 外貨建金融機関債務：期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
5. 重要な引当金の計上方法
   □□□ 貸倒引当金
   売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
   □□□ 賞与引当金
   従業員賞与の支給に備えるため、前 3 年間の支給実績を基礎として支給見込額を計上している。
   □□□ 退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産残高に基づき計上している。
   □□□ 役員退職慰労引当金
   役員退職慰労金の支給に備えるため役員退職慰労金内規に基づく当期末要支給額を計上している。

6. リース取引の処理方法
   リース物件の所有権が借主に移転すると認められるものの以外のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理にされている。

7. 消費税等の会計処理方法
   税抜方式にしている。

[追加情報]
（退職給付会計）
当期から退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成 10 年 3 月 21 日））を適用している。
この結果、従来の方法によって、当期の退職給付に係る費用は 100 百万円多く、営業利益・常経利益及び純利益の当期利益は、100 百万円それぞれ少なく計上されている。
また、退職給与引当金及び通帳退職年金制度の未払過去勤務費用は、退職給付引当金に含めて表示している。

（金融商品会計）
当期から金融商品に係る会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成 10 年 3 月 21 日））を適用し、有価証券の評価方法について変更している。
なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微である。
また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、満期保有目的の債権及びその他有価証券のうち 1 年以内に満期の到来するものの、及び預金と同様の性格を有するものは、流動資産の有価証券として、それら以外は固定資産の投資有価証券として表示している。
その結果、流動資産の有価証券期首残高 2,200 百万円を、固定資産の投資有価証券に振替っている。

（外貨建取引等会計基準）
当期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準（「外貨建（外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」（企業会計審議会平成 10 年 3 月 21 日））を適用している。
なお、この変更に伴う損益に与える影響はない。
### 注記事項
（貸借対照表関係）

<table>
<thead>
<tr>
<th>前期（平成 15年 月 日）</th>
<th>当期（平成 16年 月 日）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 有形固定資産の減価償却累計額 111111百万円</td>
<td>2. 有形固定資産の減価償却累計額 111111百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 自己株式（有価証券に含む） 111111百万円</td>
<td>2. 自己株式（有価証券に含む） 111111百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 担保に供している資産ならびに担保付債務</td>
<td>3. 担保に供している資産ならびに担保付債務</td>
</tr>
<tr>
<td>担保資産</td>
<td>担保資産</td>
</tr>
<tr>
<td>土地 111111百万円（111111百万円）</td>
<td>土地 111111百万円（111111百万円）</td>
</tr>
<tr>
<td>建物 111111百万円（111111百万円）</td>
<td>建物 111111百万円（111111百万円）</td>
</tr>
<tr>
<td>計 111111百万円（111111百万円）</td>
<td>計 111111百万円（111111百万円）</td>
</tr>
<tr>
<td>上記のうち（）内数は、工場財団抵当である。</td>
<td>上記のうち（）内数は、工場財団抵当である。</td>
</tr>
<tr>
<td>担保付債務</td>
<td>担保付債務</td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入金 111111百万円</td>
<td>短期借入金 111111百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>（1年以内返済分含む）</td>
<td>（1年以内返済分含む）</td>
</tr>
<tr>
<td>4. 保証債務 国外 111111百万円</td>
<td>4. 保証債務 国外 111111百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>（988 千米ドルほか）</td>
<td>（502 千米ドルほか）</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（損益計算書関係）

<table>
<thead>
<tr>
<th>前期（平成 15年 月 日）</th>
<th>当期（平成 16年 月 日）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 研究開発費の総額</td>
<td>1. 研究開発費の総額</td>
</tr>
<tr>
<td>一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 111111百万円</td>
<td>一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 111111百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額</td>
<td>2. 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額</td>
</tr>
<tr>
<td>送運費 111111百万円</td>
<td>送運費 111111百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>給料手当 111111百万円</td>
<td>給料手当 111111百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>福利厚生費 111111百万円</td>
<td>福利厚生費 111111百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金繰入額 111111百万円</td>
<td>賞与引当金繰入額 111111百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>役員報酬 111111百万円</td>
<td>役員報酬 111111百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給与引当金繰入額 111111百万円</td>
<td>退職給与引当金繰入額 111111百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費 111111百万円</td>
<td>減価償却費 111111百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>貸借差 111111百万円</td>
<td>貸借差 111111百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. 過去勤務費用償却額

適格退職年金制度における当期末過去勤務費用の未償却残高を計上したものである。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前期（平成 10年 0月 0日）</th>
<th>当期（平成 11年 0月 0日）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>リース物件の所有権が借主に移る額や認められるもの以外のファイナンス・リース取引</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び末期残高相当額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>取得価額相当額</td>
<td>減価償却累計額相当額</td>
<td>期末残高相当額</td>
</tr>
<tr>
<td>機械及び装置</td>
<td>0万円</td>
<td>0万円</td>
</tr>
<tr>
<td>車両運搬具</td>
<td>0万円</td>
<td>0万円</td>
</tr>
<tr>
<td>工具器具及び備品</td>
<td>0万円</td>
<td>0万円</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>0万円</td>
<td>0万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める末経済リース料期末残高の割合が低いため、支払利息込み法により算定している。

□ 未経過リース料期末残高相当額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1年以内</th>
<th>1年超</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>未経過リース料</td>
<td>0万円</td>
<td>0万円</td>
<td>0万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利息込み法により算定している。

□ 支払いリース料及び減価償却費相当額

<table>
<thead>
<tr>
<th>支払いリース料</th>
<th>減価償却費相当額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0万円</td>
<td>0万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

□ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってある。

（退職給付関係）

□□採用している退職給付制度の概要

□ 適格退職年金制度及び退職一時金制度

□ 退職給付債務に関する事項（平成 10年 0月 0日現在）

<table>
<thead>
<tr>
<th>単位：百万円</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□ ■ 退職給付債務</td>
</tr>
<tr>
<td>□ ■ 年金資産</td>
</tr>
<tr>
<td>□ ■ 未積立退職給付債務 [□ + □]</td>
</tr>
<tr>
<td>□ ■ 会計基準変更時差異の未処理額</td>
</tr>
<tr>
<td>□ ■ 未認識仮勘定計算上の差異</td>
</tr>
<tr>
<td>□ ■ 未認識過去勤務債務（債務の減額）</td>
</tr>
<tr>
<td>□ ■ 貸借差異表上期額差額 [□ + □ + □ + □]</td>
</tr>
<tr>
<td>□ ■ 前払金費用</td>
</tr>
<tr>
<td>□ ■ 退職給付引当金 [□ - □]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

26
### 退職給付費用に関する事項

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>百万円</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 勤務費用</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 利息費用</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 期待運用収益</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### 会計基準変更時差異の費用処理

- 会計基準変更時差異Ⅰ：注1
- 数理計算上の差異Ⅱ：注1

- 過去勤務債務の費用処理額：注1

#### 退職給付費用

\[
(\text{Ⅰ} + \text{Ⅱ} + \text{Ⅲ} + \text{Ⅳ} + \text{△})
\]

#### 注

1. 会計基準変更時差異Ⅰ：百万円で、△年による按分額を収益処理している。
2. 数理計算上の差異Ⅱ：百万円で、△年による按分額を発生年度から費用処理している。
3. 退職金規程改訂に伴う過去勤務債務の費用処理額：△百万円で、当期一括費用処理している。

### 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

- 退職給付見込額の期間配分方法：期間定額基準
- 割引率：△△△△
- 期待運用収益率：△△△△

### 過去勤務債務の額の処理年度

- 過去勤務債務の額の処理年度：発生年度に全額を費用処理する方法をとっている。
- 数理計算上の差異の処理年度：△年・発生時の従業員の平均残存勤務期間内での一定の年数による定額法によっており、発生年度から費用処理することとしている。

### 会計基準変更時差異の処理年度

= 3年

#### （税効果会計関係）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>緩延税金資産及び緩延税金負債の発生の主な原因別の内訳</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（前期）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（当期）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>緩延税金資産</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付債務</td>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給与引当金</td>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
<tr>
<td>役員退職慰労引当金</td>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
<tr>
<td>未払費用</td>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費</td>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
<tr>
<td>構築資産</td>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
<tr>
<td>未払事業税</td>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 緩延税金資産小計

<table>
<thead>
<tr>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 緩延税金負債との相殺

<table>
<thead>
<tr>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 緩延税金資産合計

<table>
<thead>
<tr>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 緩延税金負債

<table>
<thead>
<tr>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### その他有価証券評価差額

<table>
<thead>
<tr>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 買換資産圧縮積立金

<table>
<thead>
<tr>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 緩延税金資産との相殺

<table>
<thead>
<tr>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 緩延税金負債合計

<table>
<thead>
<tr>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 緩延税金負債の純額

<table>
<thead>
<tr>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□□□□</td>
<td>□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2. 役員の異動（平成13年6月28日付予定）

1. 代表者の異動
   該当事項はありません。

2. その他の役員の異動
   □ 新任取締役候補
     取締役 高尾幸生（現 宇美工場長）
     取締役 柏崎成彬（現 経理部長）

□ 退任予定取締役
     取締役 平山尚志（顧問に就任予定）