平成14年3月期 個別財務諸表の概要

上場会社名 東洋エンジニアリング株式会社
コード番号 6330
URL http://www.toyo-eng.co.jp/
問合せ先 責任者役職名 経理部長

1.14年3月期の業績（平成13年4月1日～平成14年3月31日）

(1)経営成績

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>売上高</th>
<th>営業利益</th>
<th>経常利益</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14年3月期</td>
<td>137,543</td>
<td>38,111</td>
<td>2,297</td>
</tr>
<tr>
<td>13年3月期</td>
<td>99,621</td>
<td>△28,884</td>
<td>△5,010</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）記載金額は百万円未満を切り捨て

(2)配当状況

<table>
<thead>
<tr>
<th>1株当たり年間配当金</th>
<th>配当金総額</th>
<th>配当性向</th>
<th>株主資本</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>円</td>
<td>百万円</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>中間期</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>期末</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）14年3月期期配当金の内訳 記念配当0円 00銭 特別配当0円 00銭

(3)財政状態

<table>
<thead>
<tr>
<th>総資産</th>
<th>株主資本</th>
<th>株主資本比率</th>
<th>1株当たり株主資本</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>%</td>
<td>円</td>
</tr>
<tr>
<td>14年3月期</td>
<td>171,392</td>
<td>41,135</td>
<td>24.0</td>
</tr>
<tr>
<td>13年3月期</td>
<td>212,890</td>
<td>42,570</td>
<td>20.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注: 14年3月期期発行済株式数 株 15,686,428 株 13年3月期期 17,692,539 株
②会計処理の方法の変更 無
③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、前日数増減率

2.15年3月期の業績予想（平成14年4月1日～平成15年3月31日）

<table>
<thead>
<tr>
<th>売上高</th>
<th>経常利益</th>
<th>当期純利益</th>
<th>1株当たり年間配当金</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>円</td>
<td>円</td>
<td>円</td>
<td>円</td>
</tr>
<tr>
<td>中間期</td>
<td>80,000</td>
<td>0</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>通期</td>
<td>180,000</td>
<td>1,500</td>
<td>1,500</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（参考）1株当たり予想当期純利益(通期) 8円 54銭
※上記の予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の6ページをご参照願います。
### 比較貸借対照表

<table>
<thead>
<tr>
<th>資産の部</th>
<th>第4期</th>
<th>第46期</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>金額</td>
<td>構成比</td>
<td>金額</td>
</tr>
<tr>
<td>流動資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現金預金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取手形</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>完成工事未収入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>有価証券</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未成工事支出金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期貸付金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>継延税金資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未収入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他流動資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流動資産合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建物</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>損償償却累計額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>構築物</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>損償償却累計額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械装置</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>損償償却累計額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>車両運搬具</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>損償償却累計額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>工器具・備品</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>損償償却累計額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>土地</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建設仮勘定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>無形固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>技術使用権</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他無形固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>無形固定資産計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>子会社株式・子会社出資金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期貸付金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期滞留債権</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期継延税金資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>保険料積立金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他投資等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資等計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資産合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（単位：百万円）
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>第47期 金額</th>
<th>第46期 金額</th>
<th>増減 金額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>流動負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支払手形</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>工事未払金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未払法人税等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未成工事収入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>預り金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>完工工事補償引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>工事損失引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他流動負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流動負債合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員退任慰労引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業整理損失引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他固定負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定負債合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負債合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>資本の部</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>資本金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法定準備金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本準備金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利益準備金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法定準備金合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>任意積立金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>海外投資等損失準備金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>配当準備積立金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>為替変動準備金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>別途積立金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>任意積立金計</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>
<tr>
<td>[当期純利益]</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金合計</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>
</tr>
<tr>
<td>自己株式</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負債資本合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
注記事項

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。

第4 6期の「有価証券」には自己株式（百万円 □□□□株）を含めて記載している。

その他の注記

第4 7期 □  第4 6期 □

子会社に対する金銭債権債務

長期金銭債権 □□□百万円 -
短期金銭債権 □□□□百万円 □□□百万円
短期金銭債務 □□□□百万円 □□□百万円

担保に供されている資産

完成工事未収入金 □□□□□百万円 □□□□百万円
建物・土地 □□□□□百万円 □□□□百万円
投資有価証券 □□□□□□百万円 □□□□□百万円

保証債務 □□□□□□百万円 □□□□□□百万円

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。なお、期末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれている。

第4 7期 □  第4 6期 □

受取手形 □□□□百万円 □□□□百万円
支払手形 □□□□□百万円 □□□□□百万円

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と貸出コミットメント契約を締結している。これら契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりである。

第4 7期 □  第4 6期 □

貸出コミットメントの総額 □□□□□□百万円 □
借入実行残高 □ □
差引額 □□□□□□百万円 □
## 比較損益計算書

<table>
<thead>
<tr>
<th>科 目</th>
<th>第 47 期</th>
<th>第 46 期</th>
<th>増 減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>金 額</td>
<td>百分比</td>
<td>金 額</td>
</tr>
<tr>
<td>営業</td>
<td>完成工事高</td>
<td></td>
<td>完成工事高</td>
</tr>
<tr>
<td>常</td>
<td>完成工事原価</td>
<td></td>
<td>完成工事原価</td>
</tr>
<tr>
<td>損</td>
<td>完成工事総利益</td>
<td></td>
<td>完成工事総利益</td>
</tr>
<tr>
<td>益</td>
<td>販売費および一般管理費</td>
<td></td>
<td>販売費および一般管理費</td>
</tr>
<tr>
<td>営業利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td>営業利益</td>
</tr>
<tr>
<td>外</td>
<td>受取利息配当金</td>
<td></td>
<td>受取利息配当金</td>
</tr>
<tr>
<td>その他営業外収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td>その他営業外収益</td>
</tr>
<tr>
<td>損</td>
<td>支払利息</td>
<td></td>
<td>支払利息</td>
</tr>
<tr>
<td>その他営業外費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td>その他営業外費用</td>
</tr>
<tr>
<td>営業外費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td>営業外費用</td>
</tr>
<tr>
<td>経常利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td>経常利益</td>
</tr>
<tr>
<td>特別損益の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td>特別損益の部</td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券売却益</td>
<td></td>
<td></td>
<td>投資有価証券売却益</td>
</tr>
<tr>
<td>特別利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td>特別利益</td>
</tr>
<tr>
<td>前期損益修正損</td>
<td></td>
<td></td>
<td>前期損益修正損</td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券評価損</td>
<td></td>
<td></td>
<td>投資有価証券評価損</td>
</tr>
<tr>
<td>子会社整理損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td>子会社整理損失</td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金繰入額</td>
<td></td>
<td></td>
<td>貸倒引当金繰入額</td>
</tr>
<tr>
<td>会員権評価損</td>
<td></td>
<td></td>
<td>会員権評価損</td>
</tr>
<tr>
<td>工事損失引当日繰入額</td>
<td></td>
<td></td>
<td>工事損失引当日繰入額</td>
</tr>
<tr>
<td>特別損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td>特別損失</td>
</tr>
<tr>
<td>税引前当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td>税引前当期純利益</td>
</tr>
<tr>
<td>法人税、住民税および事業税</td>
<td></td>
<td></td>
<td>法人税、住民税および事業税</td>
</tr>
<tr>
<td>法人税等調整額</td>
<td></td>
<td></td>
<td>法人税等調整額</td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td>当期純利益</td>
</tr>
<tr>
<td>前期繰越利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td>前期繰越利益</td>
</tr>
<tr>
<td>当期未処分利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td>当期未処分利益</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**令**

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。
2. 子会社との取引は、(第 46 期) (百万円) と、(第 47 期) (百万円) で表示している。
重要な会計方針

○ 有価証券および投資有価証券の評価基準および評価方法は、次のとおりである。

○ 満期保有目的債券・・・償却原価法

○ 子会社株式および関連会社株式・・・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直入法により処理し、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

○ デリバティブの評価方法は、時価法によっておりる。

○ 未成工事支出金の評価基準および評価方法は、個別法による原価法によっておりる。

○ 固定資産の減価償却の方法は次のとおりである。

○ 有形固定資産
  定率法によっておりる。ただし、平成 00 年 月 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）および賃貸事業用建物については、定額法によっておりる。

○ 無形固定資産
  定額法によっておりる。なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能見込期間（5 年間）による定額法によっておりる。

○ 引当金の計上方法は、次のとおりである。

○ 貸倒引当金  債権の貸倒れによる損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上している。

○ 賞与引当金  従業員に支給すべき賞与の支払いに備えるため、支給見込額に基づき計上している。

○ 完成工事補償引当金  完成工事高として計上した工事に係る瑕疵担保に備えるため、過年度実績率に基づく発生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および年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、会計基準変更時差異（消費税）については、00 年による按分額を費用処理している。
  数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（00 年）による定額法により、翌期から費用処理することとしている。

○ 役員退任慰労引当金  役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当期元来支給額を計上している。

○ 工事損失引当金  大型工事の完成に伴い発生することが確実な多額の損失に備えるため、その見込額を計上している。

○ 事業整理損失引当金  子会社事業の整理に伴い発生することが確実な損失に備えるため、その見込額を計上している。
外貨建資産および負債の換算基準

外貨建金銭債権債務は、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。なお、為替予約等の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約等の円貨額に換算している。

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とっている。

ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用している。ただし、ヘッジ会計の要件を満たす為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を行っている。

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約、通貨オプション、通貨スワップなど
ヘッジ対象…外貨建金銭債権・債務、外貨建収益・費用など

ヘッジ方針
為替等の相場変動などの経済変動による損失の発生を避けるため、当社の内部規定であるリスク管理方針に基づき、主として為替変動リスクをヘッジしている。

ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の時価変動額の比率をもって評価している。

その他個別財務諸表作成のための重要な事項

完成工事高計上基準
完成工事高の計上は原則として工事完成基準によるもの。ただし、契約金額 ¥5億円以上かつ工期1年超の工事については、工事進行基準を採用している。なお、工事進行基準による完成工事高は、 ¥1000億円である。

消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。
項目情報

増期において「有価証券」に計上していた自己株式（百円円）は、計算書類規則の改正により当期においては資本の表の末尾に表示している。

当期からその他有価証券のうち時価のあるものの評価の方法について、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 年 月 日））を適用している。この結果、その他有価証券評価差額金 百万円、繰延税金資産 百万円が計上されている。
利益処分案

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>第46期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>第46期</td>
</tr>
<tr>
<td>当期未処分利益</td>
<td>約</td>
</tr>
<tr>
<td>任意積立金取崩額</td>
<td>約</td>
</tr>
<tr>
<td>海外投資等損失準備金取崩額合計</td>
<td>約</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>次期繰越利益</td>
<td>約</td>
</tr>
</tbody>
</table>

これを次のとおり処分いたします。

損失処理案

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>第47期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>第47期</td>
</tr>
<tr>
<td>当期未処理損失</td>
<td>約</td>
</tr>
<tr>
<td>任意積立金取崩額</td>
<td>約</td>
</tr>
<tr>
<td>海外投資等損失準備金取崩額別途積立金取崩額合計</td>
<td>約</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>次期繰越利益</td>
<td>約</td>
</tr>
</tbody>
</table>

[注] ここ記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。
[注] 第ⅰ期、第ⅱ期とも、中間配当を実施していない。
### リース取引関係

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>第47期</th>
<th></th>
<th>第46期</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>平成 年 月 日より</td>
<td></td>
<td>平成 年 月 日より</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>リース物件の所有権が 借主に移転すると認め られるもの以外のファ イナンス・リース取引</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<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>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>車両運搬具</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>工器具器具・備品</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注 □ 取得価額相当額は、未経過リ ョース期期末残高が有形固定資産の 期末残高等に占める割合が 低いため、「支払利子込み法」 により算定している。

□□ 未経過リース料期期末残高相当額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>年以内</th>
<th>割高</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>百万円</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注 □ 未経過リース料期期末残高相当額は、未経過リース料期期末残 高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」 により算定している。

□□ 支払リース料および減価償却費相当額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>支払リース料</th>
<th>減価償却費相当額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>百万円</td>
<td></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いる。

オペレーティング・ リース取引

未経過リース料

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>年以内</th>
<th>割高</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>百万円</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

□□ 未経過リース料
有価証券関係

第□期（自平成□年□月□日 至平成□年□月□日）
・子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

<table>
<thead>
<tr>
<th>子会社株式</th>
<th>貸借対照表計上額</th>
<th>時 価</th>
<th>差 額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（単位：百万円）
税効果会計関係
（単位 百万円）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>第 期</th>
<th>第 期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>平成 年 月 日現在</td>
<td>平成 年 月 日現在</td>
</tr>
<tr>
<td>延税金資産</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金損金算入</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>遠職給付引当金損金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>工事進行基準による完成工事高計上に係る一時差異</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>残工事見積計上額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>工事損失引当金</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>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>延税金資産合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>延税金負債</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>海外投資等損失準備金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>挙入額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>延税金資産の純額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注 同延税金資産の算定に当たり平成 年 月 日現在の延税金資産から控除された金額は、 百万円である。

<table>
<thead>
<tr>
<th>第 期</th>
<th>第 期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>平成 年 月 日現在</td>
<td>平成 年 月 日現在</td>
</tr>
<tr>
<td>法定実効税率</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>調整Ⅰ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>会計等永久に損金に損金に算入 され ない 項 目</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取配当金等永久に損金に算入 され ない 項 目</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>住民税等 均等 負 額</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>延税金資産計上対象外 と した 一 時 差 異</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

税効果会計適用後の法人税等の負担率

注 同延税金資産の算定に当たり平成 年 月 日現在の延税金資産から控除された金額は、 百万円である。

税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しました。
### 受注工事高、完成工事高および繰越工事高

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>区分</th>
<th>期首繰越工事高</th>
<th>期中受注工事高</th>
<th>計</th>
<th>期中完成工事高</th>
<th>次期繰越工事高</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>第1期</td>
<td>化学肥料プラント</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>石油化学プラント</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>石油精製プラント</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>エネルギー関連プラント</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成14年</td>
<td>産業システム</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他の</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 合計

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>区分</th>
<th>期首繰越工事高</th>
<th>期中受注工事高</th>
<th>計</th>
<th>期中完成工事高</th>
<th>次期繰越工事高</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>第1期</td>
<td>化学肥料プラント</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>石油化学プラント</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>石油精製プラント</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>エネルギー関連プラント</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成14年</td>
<td>産業システム</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>その他の</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 合計

（注）：記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。

- 期中完成工事高には、前期以前に受注した外貨建受注工事高のうち当期完成分に係る為替差分（第1期 100百万円、第2期 200百万円）が含まれている。
- 次期繰越工事高は、前期以前に受注した工事の契約変更等による減額分（第1期 100百万円、第2期 200百万円）を控除している。
- 印は、外貨建契約に関する為替換算修正に伴う増減額を示している。
- 期中完成工事高と損益計算書上の完成工事高との差額（第1期 300百万円、第2期 400百万円）は、不動産事業の売上高である。

単位：百万円
役員の異動

平成１４年５月１０日付けで公表いたしております。

以上