平成19年11月21日

上場会社名
コード番号
代表者
問合せ先責任者
半期報告書提出予定日

株式会社 朝日ラバー
5162
（役職名）代表取締役社長
（役職名）常務取締役財務兼管理担当
平成19年12月21日

上場取引所
JASDAQ
UR L http：／／www．asahi－rubber．co．jp

TEL（048）650－6051
配当支払開始予定日 平成19年12月10日
（百万円未満切捨て）
1．平成19年9月中間期の連結業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日）
（1）連結経営成績
（\％表示は対前年中間期増減率）

|  | 売上高 |  | 営業利益 |  | 経常利益 |  | 中間（当期） | 純利益 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ |
| 19年9月中間期 | 2，998 | 15.7 | 152 | $\triangle 13.3$ | 124 | $\triangle 22.8$ | 78 | $\triangle 8.4$ |
| 18年9月中間期 | 2， 590 | 20.5 | 175 | 50.6 | 161 | 42.8 | 86 | 75.9 |
| 19年3月期 | 5，314 |  | 399 |  | 375 |  | 176 |  |


|  | 1株当たり中間 <br> （当期） 純利益 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | :--- |

（参考）持分法投資損益 19年9月中間期 ——百万円18年9月中間期 —百万円19年3月期 —百万円
（注）19年9月中間期の潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益は潜在株式が存在しない為，記載しておりません。
（2）連結財政状態

|  | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1 株当たり純資産 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 百万円 | 百万円 | \％ | 円 銭 |
| 19年9月中間期 | 8， 002 | 2， 924 | 36.5 | 64202 |
| 18年9月中間期 | 7， 075 | 2， 797 | 39.5 | $620 \quad 19$ |
| 19年3月期 | 7，513 | 2， 866 | 38.2 | $634 \quad 25$ |
| （参考）自己資本 | 19年9月 | 2，924百万円 18年 | 間期 2，797百万円 | 19年3月期 2 ，866百万円 |

（3）連結キャッシュ・フローの状況

|  | 営業活動による <br> キャッシュ・フロー | 投資活動による <br> キャッシュ・フロー | 財務活動による <br> キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 <br> 期末残高 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 19年 9月中間期 | 百万円 | 439 | 百万円 | 百万円 |

## 2．配当の状況

|  | 1 株当たり配当金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （基準日） | 中間期末 |  | 期末 |  | 年間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 円 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19年3月期 | 5 | 00 | 7 | 00 | 12 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20年3月期 | 5 | 00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20年3月期（予想） |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 7 | 00 | 12 | 00 |

3．平成 20 年 3 月期の連結業績予想（平成19年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）
（\％表示は対前期増減率）

|  | 売上高 |  | 営業利益 |  | 経常利益 |  | 当期純利益 |  | 1 株当たり当期純利益 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 円 | 銭 |
| 通期 | 6， 230 | 17.2 | 498 | 24.6 | 429 | 14.4 | 250 | 41.6 | 54 | 89 |

4．その他
（1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）無
（2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則•手続，表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな る重要な事項の変更に記載されるもの）
（1）会計基準等の改正に伴う変更 無
（2）①）外の変更 無
（3）発行済株式数（普通株式）
（1）期末発行済株式数（自己株式を含む）19年9月中間期 4，618，520株 18 年 9 月中間期 $4,572,520$ 株 19 年 3 月期 4 ，582， 020 株
（2）期末自己株式数 19年9月中間期 63，824株 18 年 9 月中間期 62 ，080株 19年3月期 62，680株
（注） 1 株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については，32ページ「 1 株当たり情報」 をご覧ください。
（参考）個別業績の概要
1．平成19年9月中間期の個別業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日）
（1）個別経営成績
（\％表示は対前年中間期増減率）

|  | 売上高 |  | 営業利益 |  | 経常利益 |  | 中間（当期） | 純利益 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ |
| 19年9月中間期 | 2，988 | 16.2 | 160 | $\triangle 5.1$ | 133 | $\triangle 14.1$ | 89 | 6.6 |
| 18年9月中間期 | 2， 571 | 20.3 | 168 | 56.1 | 155 | 47.2 | 84 | 91.3 |
| 19年3月期 | 5， 287 | － | 402 | － | 381 | － | 200 | － |


|  | $\begin{array}{c}\text { 株当たり中間 } \\ \text {（当期）}\end{array}$ |  |
| :--- | :---: | :---: |
|  | 純利益 |  |$]$|  | 円 | 銭 |
| :---: | :---: | :---: |
| 19年 9 月中間期 | 19 | 71 |
| 18年 9 月中間期 | 18 | 65 |
| 19年 3 月期 | 44 | 56 |

（2）個別財政状態


2．平成20年 3 月期の個別業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）
（\％表示は対前期増減率）

|  | 売上高 |  | 営業利益 |  | 経常利益 |  | 当期純利益 |  | $\begin{aligned} & 1 \text { 株当たり } \\ & \text { 当期純利益 } \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 円 | 銭 |
| 通期 | 6，200 | 17.2 | 470 | 16.9 | 408 | 6.9 | 239 | 18.9 | 52 | 47 |

## ※ 業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項

上記に記載した予想数値は，現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり，多分に不確定な要素を含ん でおります。実際の業績等は，業況の変化等により，上記予想数値と異なる場合があります。
なお，上記予想に関する事項は添付資料の 4 ページを参照して下さい。

## 1．経営成績

（1）経営成績に関する分析
当中間連結会計期間におけるわが国経済は，原油価格や素材価格の上昇の影響やサブプライムローン問題による金融面での不透明性など懸念材料はあるものの，企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や個人消費の底堅い推移 により，景気は穏やかな回復基調を持続いたしました。

このような情勢のもとで，当社グループは，新3 カ年中期経営計画（平成18年4月～平成21年3月）の基本方針で あるお客様の視点に立ったものづくりを進めるとともに，事業領域として自動車•情報通信•医療介護の各分野への経営資源の集中を図り，独自の開発製品の販売拡大に注力いたしました。

この結果，当中間連結会計期間の業績は，連結売上高は 29 億 9 千 8 百万円（前年同期比 $15.7 \%$ 増）となりました。利益面につきましては，開発製品において，顧客の生産•販売計画の変更による量産開始と納入時期の遅れ，さらに は，昨年竣工した白河工場の本格稼働を見据えた人員確保による労務費増，将来に備えた新規設備投資による減価償却費の負担増等による売上原価の上昇により，連結営業利益 1 億 5 千 2 百万円（前年同期比 $13.3 \%$ 減），連結経常利益 1 億 2 千 4 百万円（前年同期比 $22.8 \%$ 減），連結中間純利益 7 千 8 百万円（前年同期比 $8.4 \%$ 減）となりました。

主要製品群別の概況は，以下のとおりであります。
［工業用ゴム事業］
＜彩色用ゴム製品＞
当社開発製品であるASA COLOR LEDの主用途は自動車の内装照明分野向けであり，積極的な拡販活動の展開および LED仕入を一部無償支給から有償支給に切り替えたことによる売上高増の効果もあり，連結売上高は 9 億 6 千 9 百万円 （前年同期比 $77.1 \%$ 増）と大幅に増加しました。また，光透過率 $94.0 \%$ 以上の特性を持つ超透明シリコーン製品は，携帯ゲーム機向けの応用製品の受注が減少したものの，高輝度LEDと組み合わせた用途向けのASA COLOR LENSの受注が好調に推移した結果，連結売上高は 2 億 9 千 4 百万円（前年同期比 $12.8 \%$ 増）となりました。一方，小型電球彩色用 ゴムのASA COLOR LAMPCAPは，車載機器の光源のLED化に伴う売上減少がさらに進み，連結売上高は 2 億 4 千 8 百万円 （前年同期比 $18.8 \%$ 減）となりました。
以上の結果，彩色用ゴム製品の連結売上高は15億 1 千 1 百万円（前年同期比 $35.7 \%$ 増）となりました。
＜弱電用高精密ゴム製品＞
電子機器，通信関連機器や情報関連機器向けの弱電用高精密ゴム製品は，競合他社並びに重要顧客の海外生産シフ トによる厳しい価格競争および受注減少の影響を受けたものの，液晶テレビのバックライト用ホルダー製品が 4 億 6百万円（前年同期比 $36.0 \%$ 増）と大きく伸長したほか，顧客ニーズに対応した高機能化と複合化等，製品の差別化を一層進めた結果，連結売上高は 6 億 8 千 8 百万円（前年同期比 $7.4 \%$ 増）となりました。
< スポーツ用ゴム製品 >

スポーツ用ゴム製品は，新機種製品の量産が寄与したものの，既存製品の受注減少を受けた結果，連結売上高は1億 4 千 2 百万円（前年同期比 $3.8 \%$ 減）となりました。
＜その他の工業用ゴム製品＞
その他の工業用ゴム製品は，新たな開発製品の量産化と新機種製品の受注獲得を進め，一方では既存製品の取り組 みの見直しを行った結果，連結売上高は 3 億円（前年同期比 $6.2 \%$ 減）となりました。
以上の結果，工業用ゴム事業としての連結売上高は 26 億 4 千 3 百万円（前年同期比 $18.9 \%$ 増）となりました。
［医療•衛生用ゴム事業］
＜医療•衛生用ゴム製品＞
医療用ゴム製品は，前期に量産がスタートした新機種製品の受注が好調に推移したものの，既存製品の受注が減少したこと等により，連結売上高は 3 億 1 千 1 百万円（前年同期比 $2.4 \%$ 減）となりました。

また，衛生性，通気性，衝撃吸収性を追求した衛生用ゴム製品は，用途開発，試作品の提供や新規顧客開拓に取り組み，連結売上高は 3 千 9 百万円（前年同期比 $4.1 \%$ 減）となりました。

以上の結果，医療•衛生用ゴム事業としての連結売上高は 3 億 5 千 1 百万円（前年同期比 $2.6 \%$ 減）となりまし た。
［その他］
＜その他＞
その他の製品の連結売上高は 3 百万円（前年同期比 $42.7 \%$ 減）となりました。
（通期の見通し）
今後の見通しにつきましては，国内景気は回復傾向を持続すると見込まれるものの，原油価格の高騰や原材料費の上昇による諸物価への影響および個人消費の陰り，円高傾向による輸出産業への影響等，先行きに対する不透明感は高まるものと思われます。

このような環境下において当社グループは，自動車の国内販売の低迷予測はあるものの，グローバルな視野に立っ た車載市場への積極展開，自動車•情報通信•医療介護の各分野への新製品•開発製品のさらなる原価の改善ならび に独自の開発製品の売上構成比率を高めるとともに，経営資源の効率的活用を進めてまいります。

通期の業績見通しにつきましては，連結売上高 62 億 3 千万円（前年同期比 $17.2 \%$ 増），連結営業利益 4 億 9 千 8 百万円（前年同期比 $24.6 \%$ 増），連結経常利益 4 億 2 千 9 百万円（前年同期比 $14.4 \%$ 増），連結当期純利益 2 億 5 千万円（前年同期比 $41.6 \%$ 増）を見込んでおります。
（2）財政状態に関する分析
（1）資産，負債，純資産の状況
（資産の状況）
当中間連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて 4 億 8 千 9 百万円増加し， 80 億 2 百万円となりました。 その主な増加要因は現金及び預金の増加およびLED生産ライン増設による機械装置及び運搬具の増加によるものであり ます。
（負債の状況）
当中間連結会計期間末の負債は前連結会計年度末に比べて 4 億 3 千 1 百万円増加し， 50 億 7 千 8 百万円となりまし た。その主な増加要因は支払手形及び買掛金の増加および短期借入金の増加によるものであります。 （純資産の状況）

当中間連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末に比べて 5 千 7 百万円増加し， 29 億 2 千 4 百万円となりました。 その主な増加要因は利益剰余金の増加によるものであります。

仕入債務および借入金の増加により，自己資本比率は $36.5 \%$ となりました。
（1）キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は，減価償却費，仕入債務の増加額が増加したこと，有形固定資産の取得による支出が前年同期より少なかったこと等により，当中間連結会計期間末には 5 億 7 千 8 百万円（前年同期比 $25.2 \%$ 増）となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは 4 億 3 千 9 百万円の収入（前年同期は 1 億 7 千 7 百万円の収入）となりまし た。

これは主に法人税等の支払額が 1 億 1 百万円あったものの，減価償却費 2 億 2 千万円および仕入債務の増加額 1 億 6 千 4百万円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは， 5 億 7 千 5 百万円の支出（前年同期は 3 千 7 百万円の支出）となりまし た。

これは主に定期預金の預入と払戻による純額の支出 1 億 7 千 8 百万円および有形固定資産の取得による支出 3 億 9千1百万円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは 2 億 9 千 9 百万円の収入（前年同期は 1 億 7 千 7 百万円の支出）となりまし た。

これは主に短期借入金の純増額 4 億円によるものであります。
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

|  | 平成 17 年 3 月期 |  | 平成18年 3 月期 |  | 平成19年3月期 |  | 平成20年3月期 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 | 期末 | 中間 |
| 自己資本比率（\％） | 44.1 | 43.6 | 41.3 | 39.5 | 39.5 | 38.2 | 36.5 |
| 時価ベースの自己資本比率（\％） | 61.5 | 56.4 | 52.8 | 59.3 | 48.4 | 44.6 | 34.2 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） | 5.4 | 4． 7 | 20.0 | 8.1 | 6． 8 | 9.1 | 3.6 |
| $\begin{aligned} & \text { インタレスト・カバレッ } \\ & \text { ジ・レシオ (倍) } \end{aligned}$ | 17． 1 | 20.4 | 5.6 | 14.6 | 13． 4 | 11.2 | 24.3 |

自己資本比率：自己資本／総資産
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キヤッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
（注）1．各指標は，いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。
2．株式時価総額は，中間期末（期末）株価終値×中間期末（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出 しております。
3．有利子負債は，中間連結（連結）貸借対照表に計上されている負債のうち，利子を支払っている全ての負債を対象としております。
4．営業キャッシュ・フロー及び利払いは，中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております
5．キャッシュ・フロー対有利子負債比率の中間期については，年額に換算するため営業キャッシュ・フローを 2倍にして計算しております。
（3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当
当社は，利益配分につきましては経営基本方針のもと，株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題と位置付 けております。新 3 力年中期経営計画（平成18年 4 月～平成 21 年 3 月）では，株主資本の充実と長期的な収益力の維持•向上，業績に裏付けられた利益配当の継続を原則としており，配当性向 $30 \%$ を目指してまいります。

また，事業拡大や技術革新，競争力強化のための設備投資や研究開発に備えるなど内部留保の充実も勘案のらえ，配当金額を決定していく方針であります。
以上の配当方針に基づき，当期の 1 株当たり配当金につきましては，中間配当 5 円，期末配当 7 円で年間配当金 12円を予定しております。
（4）事業等のリスク
平成19年3月期決算短信（平成19年5月24日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略 しております。
当該決算短信は，次のURLからご覧いただくことができます。
（当社ホームページ）
http：／／www．asahi－rubber．co．jp
（ジャスダック証券取引所ホームページ（「J D S 」 検索ページ））
http：／／jds．jasdaq．co．jp／tekiji／

## 2．企業集団の状況

最近の有価証券報告書（平成19年6月29日開示）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」 から重要な変更がないため開示を省略します。

## 3．経営方針

（1）会社の経営の基本方針，（2）目標とする経営指標
平成19年3月期決算短信（平成19年5月24日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略 しております。
当該決算短信は，次のURLからご覧いただくことができます。
（当社ホームページ）
http：／／www．asahi－rubber．co．jp
（ジャスダック証券取引所ホームページ（「J D S 」 検索ページ））
http：／／jds．jasdaq．co．jp／tekiji／
（3）中長期的な会社の経営戦略
当社グループは，新3カ年中期経営計画（平成18年4月～平成21年3月）の基本方針として，「お客様に満足いただ く製品・サービスを提供し，社会に貢献する」「独自の新製品•開発製品を，絶え間なく市場に供給し続ける」を掲 げております。重点事業領域を，自動車•情報通信•医療介護分野に定め，平成18年11月に操業開始した白河工場の本格稼動と業容の拡大，福島工場における事業領域を絞った生産品目の拡大，第二福島工場の設備充実など，新製品•開発製品の市場供給体制の整備を進め，当社グループ独自の開発製品の売上構成比率を $50 \%$ 超にまで高め，かつ，自動車関連製品の売上も全体の $50 \%$ 以上を目指してまいります。

また，海外展開につきましては，中国の製造•販売子会社の業容拡大と継続的な利益の確保，北米の販売子会社の増強を図り，当社グループの業績拡大に邁進してまいります。
（4）会社の対処すべき課題
当社グループでは，常にお客様の立場から見て物事を進めることを根幹とし，新製品•開発製品を市場に供給し続 けるためのシステムづくり，徹底した品質改善と原価低減の推進，研究開発部門及び開発営業機能の強化を経営の課題と認識しております。平成18年11月に操業開始した彩色用ゴム製品の生産拠点となる白河工場の早期の本格稼動，平成17年11月に中国•華南地区に設立した来料加工工場の早期の採算ベース化と継続的な業績の向上，市場動向に影響される売上製品構成の変化によって起こり得る売上総利益率低下の改善，また，中期的に起こり得る自己資本比率 の低下など，重要な課題であります。
（5）内部管理体制の整備•運用状況
当該項目についてはコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及び その整備状況」に記載している事項と内容が重複しますので，記載を省略しております。
（6）その他，会社の経営上重要な事項該当事項はありません。

## 4．中間連結財務諸表

（1）中間連結貸借対照表

|  |  | 前中間連結会計期間末 （平成18年9月30日） |  |  | 当中間連結会計期間末 （平成19年9月30日） |  |  | 前連結会計年度の要約連結貸借対照表 （平成19年3月31日） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 区分 | $\begin{aligned} & \text { 濉記記 } \\ & \text { 番 } \end{aligned}$ | 金額（千円） |  | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { 構成比 } \\ (\%) \end{array}$ | 金額（千円） |  | $\begin{array}{\|c} \text { 構成比 } \\ (\%) \end{array}$ | 金額（千円） |  | $\begin{array}{\|c} \text { 構成比 } \\ (\%) \end{array}$ |
| （資産の部） | ※2 |  |  | 45.2 |  |  | 46.7 |  |  | 45.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 現金及び預金 |  |  | 965， 797 |  |  | 1，284， 869 |  |  | 992， 029 |  |
| 2 受取手形及び売掛金 |  |  | 1，718， 069 |  |  | 1，836，670 |  |  | 1，806， 353 |  |
| 3 たな卸資産 |  |  | 433， 876 |  |  | 509， 747 |  |  | 488， 739 |  |
| 4 その他 |  |  | 90， 408 |  |  | 107， 892 |  |  | 98， 493 |  |
| 貸倒引当金 |  |  | $\triangle 11,776$ |  |  | $\triangle 1,891$ |  |  | $\triangle 1,957$ |  |
| 流動資産合計 |  |  | 3，196， 375 |  |  | 3，737， 287 |  |  | 3，383，659 |  |
| II 固定資産 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 有形固定資産 | ※1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）建物及び構築物 | ※2 | 856， 968 |  |  | 1，239， 122 |  |  | 1，281，413 |  |  |
| （2）機械装置及び運搬具 | ※4 | 834， 057 |  |  | 1，117， 045 |  |  | 1，009， 080 |  |  |
| （3）土地 | ※2， 4 | 920， 082 |  |  | 900， 782 |  |  | 900， 782 |  |  |
| （4）建設仮勘定 |  | 404， 250 |  |  | － |  |  | 7，622 |  |  |
| （5）その他 | ※4 | 175， 771 | 3，191， 130 |  | 219，678 | 3，476，628 |  | 191， 497 | 3，390， 396 |  |
| 2 無形固定資産 |  |  | 4，652 |  |  | 7，303 |  |  | 6，227 |  |
| 3 投資その他の資産 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）投資その他の資産 |  | 707， 242 |  |  | 785， 130 |  |  | 757， 049 |  |  |
| 貸倒引当金 |  | $\triangle 24,180$ | 683， 062 |  | $\triangle 3,852$ | 781，278 |  | $\triangle 24,180$ | 732， 869 |  |
| 固定資産合計 |  |  | 3，878，846 | 54.8 |  | 4，265， 209 | 53.3 |  | 4，129， 493 | 55.0 |
| 資産合計 |  |  | 7，075， 221 | 100.0 |  | 8，002， 497 | 100.0 |  | 7，513，153 | 100.0 |


（2）中間連結損益計算書

（3）中間連結株主資本等変動計算書
前中間連結会計期間（自平成18年 4 月 1 日 至平成18年 9 月 30 日）

|  | 株主資本 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成 18 年 3 月 31 日 残高 (千円) | 497， 842 | 439， 013 | 1，754， 494 | $\triangle 39,923$ | 2，651， 425 |
| 中間連結会計期間中の変動額 |  |  |  |  |  |
| 新株の発行 | 6，700 | 6，675 |  |  | 13， 375 |
| 剰余金の配当（注） |  |  | $\triangle 31,413$ |  | $\triangle 31,413$ |
| 中間純利益 |  |  | 86， 208 |  | 86， 208 |
| 自己株式の取得 |  |  |  | $\triangle 1,999$ | $\triangle 1,999$ |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） |  |  |  |  |  |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 <br> （千円） | 6，700 | 6，675 | 54， 794 | $\triangle 1,999$ | 66， 170 |
| 平成 18 年 9 月 30 日 残高 (千円) | 504， 542 | 445， 688 | 1，809， 289 | $\triangle 41,922$ | 2，717， 596 |


（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間連結会計期間（自平成19年4月1日 至平成19年9月30日）

|  | 株主資本 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成19年3月31日 残高 (千円) | 507， 088 | 448， 224 | 1，877， 106 | $\triangle 42,364$ | 2，790， 054 |
| 中間連結会計期間中の変動額 |  |  |  |  |  |
| 新株の発行 | 9， 782 | 9， 745 |  |  | 19，527 |
| 剰余金の配当 |  |  | $\triangle 31,635$ |  | $\triangle 31,635$ |
| 中間純利益 |  |  | 78， 948 |  | 78， 948 |
| 自己株式の取得 |  |  |  | $\triangle 774$ | $\triangle 774$ |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） |  |  |  |  |  |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 <br> （千円） | 9，782 | 9， 745 | 47，313 | $\triangle 774$ | 66， 066 |
| 平成19年9月30日 残高 <br> （千円） | 516， 870 | 457， 970 | 1，924， 419 | $\triangle 43,139$ | 2，856， 120 |


|  | 評価•換算差額等 |  |  | 評価•換算差額等合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 評価•換算差額等合計 |  |
| 平成19年3月31日 残高 <br> （千円） | 81，376 | $\triangle 5,034$ | 76， 341 | 2，866， 396 |
| 中間連結会計期間中の変動額 |  |  |  |  |
| 新株の発行 |  |  |  | 19，527 |
| 剰余金の配当 |  |  |  | $\triangle 31,635$ |
| 中間純利益 |  |  |  | 78，948 |
| 自己株式の取得 |  |  |  | $\triangle 774$ |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） | $\triangle 11,755$ | 3，496 | $\triangle 8,258$ | $\triangle 8,258$ |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 （千円） | $\triangle 11,755$ | 3， 496 | $\triangle 8,258$ | 57， 807 |
| 平成19年9月30日 残高 （千円） | 69，620 | $\triangle 1,537$ | 68， 083 | 2，924， 203 |

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）

|  | 株主資本 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成18年3月31日 残高 (千円) | 497， 842 | 439， 013 | 1，754， 494 | $\triangle 39,923$ | 2，651，425 |
| 連結会計年度中の変動額 |  |  |  |  |  |
| 新株の発行 | 9， 246 | 9， 211 |  |  | 18，457 |
| 剰余金の配当（注） |  |  | $\triangle 31,413$ |  | $\triangle 31,413$ |
| 剰余金の配当 |  |  | $\triangle 22,552$ |  | $\triangle 22,552$ |
| 当期純利益 |  |  | 176， 577 |  | 176， 577 |
| 自己株式の取得 |  |  |  | $\triangle 2,441$ | $\triangle 2,441$ |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） |  |  |  |  |  |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円) | 9，246 | 9， 211 | 122， 611 | $\triangle 2,441$ | 138， 628 |
| 平成19年3月31日 残高 <br> （千円） | 507， 088 | 448， 224 | 1，877， 106 | $\triangle 42,364$ | 2，790， 054 |


（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。
（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書



|  |  | 前中間連結会計期間 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成18年9月30日） | 当中間連結会計期間 <br> （自 平成19年4月1日 <br> 至 平成19年9月30日） | 前連結会計年度の要約連結キャッシュ・フロー計算書 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成19年3月31日） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 区分 | 注記番号 | 金額（千円） | 金額（千円） | 金額（千円） |
| II 投資活動によるキャッシュ・ フロー <br> 定期預金の預入による支出定期預金の払戻による収入有形固定資産の取得による支出 <br> 投資有価証券の取得による支出 <br> その他 |  | $\begin{array}{r} \triangle 635,783 \\ 1,150,519 \\ \triangle 546,229 \\ \triangle 2,157 \\ \triangle 3,971 \end{array}$ | $\begin{array}{r} \triangle 772,362 \\ 594,312 \\ \triangle 391,413 \\ \triangle 2,232 \\ \triangle 3,910 \end{array}$ | $\begin{array}{r} \triangle 1,297,210 \\ 1,668,485 \\ \triangle 974,533 \\ \triangle 22,849 \\ \triangle 9,242 \end{array}$ |
| 投資活動によるキャッシュ・ <br> フロー |  | $\triangle 37,623$ | $\triangle 575,606$ | $\triangle 635,350$ |
| III 財務活動によるキャッシュ・ フロー <br> 短期借入金の純増加額社債の償還による支出長期借入れによる収入長期借入金の返済による支出 <br> 新株発行による収入 <br> 配当金の支払額 <br> その他 |  | $\begin{array}{r} 311,290 \\ \triangle 700,000 \\ 434,842 \\ \triangle 200,296 \\ 13,142 \\ \triangle 31,194 \\ \triangle 4,801 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 400,000 \\ - \\ 200,000 \\ \triangle 287,276 \\ 19,183 \\ \triangle 27,891 \\ \triangle 4,743 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 346,380 \\ \triangle 700,000 \\ 1,000,000 \\ \triangle 372,192 \\ 18,095 \\ \triangle 47,599 \\ \triangle 9,876 \end{array}$ |
| 財務活動によるキャッシュ・ フロー |  | $\triangle 177,017$ | 299， 272 | 234， 806 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 |  | $\triangle 1,346$ | 1，385 | 138 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 |  | $\triangle 38,337$ | 164， 166 | $\triangle 86,069$ |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 |  | 500， 732 | 414， 662 | 500， 732 |
| VII 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 | ※ | 462， 395 | 578， 829 | 414， 662 |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間連結会計期間 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成18年9月30日） | 当中間連結会計期間 <br> （自 平成19年4月1日 <br> 至 平成19年9月30日） |  前連結会計年度 <br> （自 平成18年 4 月 1 日 <br> 至 平成19年 3 月 31 日） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1．連結の範囲に関する事項 | （1）連結子会社の数 3 社連結子会社の名称 <br> ARI INTERNATIONAL <br> CORPORATION <br> （森）ファインラバー研究所 <br> 朝日椽膠（香港）有限公司 <br> （2）非連結子会社はありません。 | 同左 <br> 同左 | 同左 <br> 同左 |
| 2．持分法の適用に関する事項 | （1）持分法を適用した非連結子会社又は関連会社はありません。 <br> （2）持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社はありません。 | 同左 <br> 同左 | 同左 <br> 同左 |
| 3．連結子会社の中間決算日 （決算日）等に関する事項 | 連結子会社のうちARI <br> INTERNATIONAL CORPORATIONおよび朝日椽膠（香港）有限公司の中間決算日は，平成18年6月30日でありま す。 <br> 中間連結財務諸表の作成に当たっ ては，同決算日現在の中間財務諸表 を使用しております。ただし，平成 18年7月1日から中間連結決算日平成18年9月30日までの期間に発生し た重要な取引については，連結上必要な調整を行っております。 | 連結子会社のうちARI <br> INTERNATIONAL CORPORATIONおよび朝日椽膠（香港）有限公司の中間決算日は，平成19年6月30日でありま す。 <br> 中間連結財務諸表の作成に当たっ ては，同決算日現在の中間財務諸表 を使用しております。ただし，平成 19年7月1日から中間連結決算日平成19年9月30日までの期間に発生し た重要な取引については，連結上必要な調整を行っております。 | 連結子会社のうちARI <br> INTERNATIONAL CORPORATIONおよび朝日椽膠（香港）有限公司の決算日 は，平成18年12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては，同決算日現在の財務諸表を使用して おります。ただし，平成19年1月1日から連結決算日平成19年3月31日 までの期間に発生した重要な取引に ついては，連結上必要な調整を行っ ております。 |
| 4．会計処理基準に関する事項 | （イ）重要な資産の評価基準及び評価方法 <br> （1）有価証券 <br> その他有価証券 <br> 時価のあるもの <br> 中間決算日の市場価格等 <br> に基づく時価法（評価差額 <br> は全部純資産直入法により <br> 処理し，売却原価は移動平 <br> 均法により算出しておりま す。） <br> 時価のないもの <br> 移動平均法による原価法 | （イ）重要な資産の評価基準及び評価方法 <br> （1）有価証券 <br> その他有価証券 <br> 時価のあるもの <br> 同左 <br> 時価のないもの <br> 同左 | （イ）重要な資産の評価基準及び評価方法 <br> （1）有価証券 その他有価証券 <br> 時価のあるもの <br> 決算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出しておりま す。） <br> 時価のないもの <br> 同左 |


| 項目 | 前中間連結会計期間 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成18年9月30日） | 当中間連結会計期間 <br> （自 平成19年4月1日 <br> 至 平成19年9月30日） |  前連結会計年度 <br> （自 平成18年 4 月 1 日 <br> 至 平成19年 3 月 31 日） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | （2）たな卸資産 <br> 製品•原材料•仕掛品 <br> 主として総平均法による原 <br> 価法 <br> 貯蔵品 <br> 最終仕入原価法 <br> （ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法 <br> （1）有形固定資産 <br> 主として定率法及び一部の建物（附属設備を除く）は定額法 を採用しております。 <br> （2）無形固定資産 <br> 主として定額法によっており ます。 <br> なお，自社利用のソフトウェ アについては，社内における利用可能期間（ 5 年）に基づく定額法によっております。 <br> （八）重要な引当金の計上基準 <br> （1）貸倒引当金 <br> 債権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おります。 <br> （2）退職給付引当金 <br> 従業員の退職給付に備えるた め，当社及び国内連結子会社は，当中間連結会計期間末における退職給付債務及び年金資産額に基づき計上しております。 | （2）たな卸資産 <br> 製品•原材料•仕掛品 <br> 同左 <br> 貯蔵品 <br> 同左 <br> （ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法 <br> （1）有形固定資産 <br> 同左 <br> （追加情報） <br> 当社及び国内連結子会社は，法人税法改正に伴い，改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の $5 \%$ に達した資産について当該連結会計年度の翌連結会計年度より，取得価額の $5 \%$ 相当額と備忘価額との差額を 5 年間にわたり均等償却し，減価償却費に含めて計上しております。 <br> これによる損益に与える影響 は軽微であります。 | （2）たな卸資産 <br> 製品•原材料•仕掛品 <br> 同左 <br> 貯蔵品 <br> 同左 <br> （ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法 <br> （1）有形固定資産 <br> 同左 |
|  |  | （2）無形固定資産 <br> 同左 | （2）無形固定資産 <br> 同左 |
|  |  | （八）重要な引当金の計上基準 <br> （1）貸倒引当金 <br> 同左 | （八）重要な引当金の計上基準 <br> （1）貸倒引当金 <br> 同左 |
|  |  | （2）退職給付引当金 <br> 同左 | （2）退職給付引当金 <br> 従業員の退職給付に備えるた め，当社及び国内連結子会社は，当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産額に基づ き計上しております。 |


| 項目 | 前中間連結会計期間 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成18年9月30日） | 当中間連結会計期間 <br> （自 平成19年4月1日 <br> 至 平成19年9月30日） | $\begin{array}{ll}  & \text { 前連結会計年度 } \\ \text { (自 } & \text { 平成18年 } 4 \text { 月 } 1 \text { 日 } \\ \text { 至 } & \text { 平成19年 } 3 \text { 月 } 31 \text { 日) } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | （3）役員退職慰労引当金 <br> 役員の退職慰労金の支給に充 てるため，当社及び国内連結子会社は，内規に基づく必要額を計上しております。 <br> （二）重要な外貨建の資産又は負債 の本邦通貨への換算の基準 <br> 外貨建金銭債権債務は，中間決算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おります。なお，在外子会社の資産及び負債は，子会社の中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し，収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し，換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。 <br> （ホ）重要なリース取引の処理方法当社及び国内連結子会社は， 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，通常の賃貸借取引に係る方法に準 じた会計処理によっており，在外連結子会社については，主として通常の売買取引に準じた会計処理 によっております。 <br> （～）重要なヘッジ会計の方法 <br> （1）ヘッジ会計の方法 <br> 特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引以外は行ってい ないため，特例処理によっており ます。 <br> （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ ヘッジ対象…借入金 <br> （3）ヘッジ方針 <br> ヘッジ対象に係る金利変動リス クに対して，特例処理の要件を満 たす範囲内においてヘッジしてお ります。 | （3）役員退職慰労引当金 <br> 同左 <br> （二）重要な外貨建の資産又は負債 の本邦通貨への換算の基準 <br> 同左 <br> （ホ）重要なリース取引の処理方法同左 <br> （へ）重要なヘッジ会計の方法 <br> （1）ヘッジ会計の方法 <br> 同左 <br> （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 <br> 同左 <br> （3）ヘッジ方針 <br> 同左 | （3）役員退職慰労引当金 <br> 同左 <br> （二）重要な外貨建の資産又は負債 の本邦通貨への換算の基準外貨建金銭債権債務は，連結決算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おります。なお，在外子会社の資産及び負債は，子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し，収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し，換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しておりま す。 <br> （ホ）重要なリース取引の処理方法同左 <br> （へ）重要なヘッジ会計の方法 <br> （1）ヘッジ会計の方法同左 <br> （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 <br> 同左 <br> （3）ヘッジ方針 <br> 同左 |

（森朝日ラバー
（5162）平成 20 年 3 月期中間決算短信

| 項目 | 前中間連結会計期間 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成18年9月30日） | 当中間連結会計期間 <br> （自 平成19年4月1日 <br> 至 平成19年9月30日） | 前連結会計年度 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成19年3月31日） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | （4）ヘッジ有効性評価の方法 <br> 取引開始時に特例処理の要件を満 たしていることを評価し，期末毎に その取引に変更がないことを確認す ることにより有効性の評価を省略し ております。 <br> （ト）その他中間連結財務諸表作成 のための基本となる重要な事項 <br> （1）消費税等の会計処理 <br> 税抜方式によっております。 <br> （2）法人税等の会計処理 <br> 中間連結会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は，当期において予定している特別償却準備金の積立て及び取崩しを前提として，当中間連結会計期間に係る金額を計算しておりま す。 | （4）ヘッジ有効性評価の方法 <br> 同左 <br> （ト）その他中間連結財務諸表作成 のための基本となる重要な事項 <br> （1）消費税等の会計処理 <br> 同左 <br> （2）法人税等の会計処理同左 | （4）ヘッジ有効性評価の方法 <br> 同左 <br> （ト）その他連結財務諸表作成のた めの基本となる重要な事項 <br> （1）消費税等の会計処理 <br> 同左 |
| 5．中間連結キャッシュ・フ ロー計算書（連結キャッ シュ・フロー計算書）に おける資金の範囲 | 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は，手許現金，随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり かつ，価値の変動について僅少なり スクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資 からなっております。 | 同左 | 連結キャッシュ・フロー計算書に おける資金（現金及び現金同等物） は，手許現金，随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり，か つ，価値の変動について僅少なリス クしか負わない取得日から 3 ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資か らなっております。 |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間連結会計期間 （自 平成18年4月1日至 平成18年9月30日） | 当中間連結会計期間 （自 平成19年4月1日至 平成19年9月30日） | 前連結会計年度 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成19年3月31日） |
| :---: | :---: | :---: |
| （貸借対照表の純資産の部の表示に関 する会計基準） <br> 当中間連結会計期間より，「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用してお ります。 <br> これまでの資本の部の合計に相当す る金額は2，797，322千円であります。 <br> なお，当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部につ いては，中間連結財務諸表規則の改正 に伴い，改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。 |  | （貸借対照表の純資産の部の表示に関 <br> する会計基準） <br> 当連結会計年度より，「貸借対照表 の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年 12月9日）及び「貸借対照表の純資産 の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第 8 号 <br> 平成17年12月9日）を適用しており ます。 <br> これまでの資本の部の合計に相当す る金額は2，866，396千円であります。 <br> なお，当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については，連結財務諸表規則の改正に伴い，改正後の連結財務諸表規則により作成して おります。 |

表示方法の変更

| 前中間連結会計期間 （自 平成18年4月1日至 平成18年9月30日） | 当中間連結会計期間 （自 平成19年4月1日至 平成19年9月30日） |
| :---: | :---: |
| （中間連結貸借対照表関係） <br> 前中間連結会計期間末まで有形固定資産の「その他」 に含めて表示しておりました「建設仮勘定」は資産の総額の100分の 5 を超えたため区分掲記することに変更 いたしました。 <br> なお，前中間連結会計期間末の「その他」に含まれ てる「建設仮勘定」の金額は15，160千円であります。 | （中間連結貸借対照表関係） <br> 前中間連結会計期間末に独立掲記しておりました「建設仮勘定」（当中間連結会計期間末45，290千円）は資産 の総額の 100 分の 5 以下となったため，有形固定資産の「その他」に含めて表示することに変更いたしました。 |
| （中間連結損益計算書関係） <br> 前中間連結会計期間まで営業外費用の「雑支出」に含 めて表示しておりました「クレーム損害負担金」は営業外費用の 100 分の 10 を超えたため，区分掲記すること に変更いたしました。 <br> なお，前中間連結会計期間の「雑支出」に含まれて る「クレーム損害負担金」の金額は1，143千円でありま す。 | （中間連結損益計算書関係） <br> 1．前中間連結会計期間まで営業外収益の「雑収入」に含 めて表示しておりました「受取利息」は営業外収益の 100分の10を超えたため，区分掲記することに変更いた しました。 <br> なお，前中間連結会計期間の「その他」に含まれて る「受取利息」の金額は668千円であります。 <br> 2．前中間連結会計期間に独立掲記しておりました「クレー ム損害負担金」（当中間連結会計期間297千円）は営業外費用の100分の10以下となったため，営業外費用の「そ の他」に含めて表示することに変更いたしました。 <br> 3．前中間連結会計期間に独立掲記しておりました「コミッ トメントライン手数料」（当中間連結会計期間3，573千円）は営業外費用の 100 分の 10 以下となったため，営業外費用の「その他」に含めて表示することに変更いた しました。 |

注記事項
（中間連結貸借対照表関係）

（被担保債務）

| 一年内返済予定の <br> 長期借入金 | $4,080 千 円$ |
| :--- | :---: |
| 長期借入金 | $155,040 千 円$ |
| 固定負債のその他 | $270,270 千 円$ |
| 計 | $429,390 千 円$ |

※3 中間連結会計期間末日満期手形
中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については，当中間連結会計期間の末日 が金融機関の休日でしたが，満期日に決済 が行われたものとして処理しております。当中間連結会計期間末日満期手形の金額は次のとおりであります。

| 受取手形 | 26,160 千円 |
| :--- | ---: |
| 支払手形（設備支払手形 | 199,556 千円 |
| を含む） |  | を含む）

※4 国庫補助金受入れによる有形固定資産 の圧縮記帳累計額は14，295千円（機械装置及び運搬具 11 ，734千円，有形固定資産 の「その他」310千円）であり，取得価額より減額しております。

5 当社においては，運転資金の効率的な調達を行らため取引銀行 4 行と貸出コミッ トメント契約を締結しております。 これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであり ます。

貸出コミットメント
2，000，000千円
の総額
借入実行残高
1，000，000千円
差引額 1，000，000千円

5 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 4 行と貸出コミッ トメント契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであり ます。
貸出コミットメント $\quad 2,000,000 千 円 ~$
の総額

の総額
1，700，000千円

前連結会計年度 （平成19年3月31日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額
3，266，287千円
※2 担保に供している資産並びに被担保債務は次のとおりであります。
（担保資産）

| 現金及び預金 <br> $($ 定期預金） <br> 建物及ひび構築物 | 20,000 千円 |
| :---: | :---: |
| 土地 | $282,852 千 円$ |
| 計 | 801,870 千円 |

（被担保債務）

| 一年内返済予定の <br> 長期借入金 | 4,080 千円 |
| :--- | :---: |
| 長期借入金 | $153,000 千 円 ~$ |
| 固定負債のその他 | $270,270 千 円$ |
| 計 | 427,350 千円 |

※3 連結会計年度末日満期手形
連結会計年度末日満期手形の会計処理に ついては，当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが，満期日に決済が行われ たものとして処理しております。期末日満期手形の金額は，次のとおりであります。

受取手形
42，282千円
支払手形（設備支払手形 214，996千円 を含む）
※ 4 当連結会計年度において国庫補助金等 の受入れにより，土地について19，300千円の圧縮記帳を行いました。
なお，国庫補助金等の受入れによる有形固定資産の圧縮記帳額は次のとおりで あります。

| 機械装置及び運搬具 | 11,734 千円 |
| :--- | ---: |
| 有形固定資産のその他 | 2,561 千円 |
| 土地 | 19,300 千円 |
|  | 計 |

5 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 4 行と貸出コミッ トメント契約を締結しております。 これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま す。

| 貸出コミットメント <br> の総額 <br> 借入実行残高 | $2,000,000$ 千円 |
| :--- | ---: |
| 差引額 | $1,500,000$ 千円 |

（中間連結損益計算書関係）

| 前中間連結会計期間 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成18年9月30日） |  | 当中間連結会計期間 <br> （自 平成19年4月1日 <br> 至 平成19年9月30日） |  |  前連結会計年度 <br> （自 平成18年 4 月 1 日 <br> 至 平成19年 3 月 31 日） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 販売費及び一般管理費のうち主要な費 |  | ※1 眅売費及び一般管理費のうち主要な費 |  | ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費 |  |
| 目及び金額は次のとおりであります。 |  | 目及び金額は次のとおりであります。 |  | 目及び金額は次のとおりであります。 |  |
| 役員報酬 | 60， 000 千円 | 役員報酬 | 62，400千円 | 役員報酬 121，500千円 |  |
| 給与手当 | 160，283千円 | 給与手当 | 179，250千円 | 給与手当 | 319，101千円 |
| 退職給付費用 | 5，889千円 | 退職給付費用 | 6，348千円 | 退職給付費用 | 14，696千円 |
| 研究開発費 | 66，507千円 |  |  | 研究開発費 | 134，907千円 |
| ※2 |  | ※2 固定資産売却益の内訳 |  | $※ 2$ |  |
|  |  | 機械装置及び運搬具 | 138千円 |  |  |
| ※ 3 |  | ※ 3 固定資産売却損の内訳 |  | $※ 3$ |  |
|  |  | 機械装置及び運搬具 | 42 千円 |  |  |
| $※ 4$ |  | ※4 固定資産除却損の内訳 |  | ※4 固定資産除却損の内訳 |  |
|  |  | 建物及び構築物 | 707千円 | 機械装置及び運搬具 | 3，856千円 |

（中間連結株主資本等変動計算書関係）
前中間連結会計期間（自 平成18年 4 月 1 日 至 平成18年9月30日）
1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|  | 前連結会計年度末株式数（千株） | 当中間連結会計期間増加株式数（千株） | 当中間連結会計期間減少株式数（千株） | 当中間連結会計期間末株式数（千株） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 発行済株式 |  |  |  |  |
| 普通株式（注） 1 | 4， 547 | 25 | － | 4， 572 |
| 合計 | 4， 547 | 25 | － | 4，572 |
| 自己株式 |  |  |  |  |
| 普通株式（注） 2 | 59 | 2 | － | 62 |
| 合計 | 59 | 2 | － | 62 |

（注）1．普通株式の発行済株式の増加 25 千株は，ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使によるもので あります。
2．普通株式の自己株式の増加 2 千株は，単元未満株式の買取りによる増加であります。

2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権 の目的とな る株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（千株） |  |  |  | 当中間連結会計期間末残高 （千円） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 前連結会計年度末 | 当中間連結会計期間増加 | $\begin{aligned} & \text { 当中間連結 } \\ & \text { 会計期間減 } \\ & \text { 少 } \end{aligned}$ | 当中間連結会計期間末 |  |
| 提出会社 <br> （親会社） | ストック・オプションとして の新株予約権 | － | － | － | － | － | － |
| 連結子会社 | － | － | － | － | － | － | － |
|  | 合計 | － | － | － | － | － | － |

（注）目的となる株式の数は，重要性が乏しいため記載しておりません。

3．配当に関する事項
（1）配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 <br> （千円） | 1 株当たり <br> 配当額 <br> （円） | 基準日 | 効力発生日 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 平成18年 6 月 22 日 <br> 定時株主総会 | 普通株式 | 31,413 | 7 | 平成18年 3 月 31 日 | 平成 18 年 6 月 23 日 |

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち，配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 <br> （千円） | 配当の原資 | 1 株当たり <br> 配当額 <br> （円） | 基準日 | 効力発生日 |
| :--- | ---: | ---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 平成18年10月17日 <br> 取締役会 | 普通株式 | 22,552 | 利益剰余金 | 5 | 平成18年9月30日 | 平成18年12月11日 |

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）
1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|  |  |  | 前連結会計年度末株式数（千株） | 当中間連結会計期間増加株式数（千株） | 当中間連結会計期間減少株式数（千株） | 当中間連結会計期間末株式数（千株） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 発行済株式 |  |  |  |  |  |  |
| 普通株式 | （注） |  | 4， 582 | 36 | － | 4，618 |
| 合計 |  |  | 4， 582 | 36 | － | 4，618 |
| 自己株式 |  |  |  |  |  |  |
| 普通株式 | （注） |  | 62 | 1 | － | 63 |
| 合計 |  |  | 62 | 1 | － | 63 |

（注）1．普通株式の発行済株式の増加 36 千株は，ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使によるもので あります。
2．普通株式の自己株式の増加 1 千株は，単元未満株式の買取りによる増加であります。

2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項


（注）目的となる株式の数は，重要性が乏しいため記載しておりません。

3．配当に関する事項
（1）配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） | 1 株当たり <br> 配当額 <br> （円） | 基準日 | 効力発生日 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 平成19年6月28日定時株主総会 | 普通株式 | 31，635 | 7 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29日 |

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のらち，配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 <br> （千円） | 配当の原資 | 株当たり <br> 配当額 <br> （円） | 基準日 | 効力発生日 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 平成19年10月23日 <br> 取締役会 | 普通株式 | 22,773 | 利益剰余金 | 5 | 平成19年 9 月 30 日 | 平成19年12月10日 |

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|  | 前連結会計年度末 <br> 株式数（千株） | 当連結会計年度増加 <br> 株式数（千株） | 当連結会計年度減少 <br> 株式数（千株） | 当連結会計年度末株 <br> 式数（千株） |
| :---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 発行済株式 |  |  |  |  |
| 普通株式 | （注） 1 | 4,547 | 34 | - |
| 合計 | 4,547 | 34 | - | 4,582 |
| 自己株式 |  | 59 | - | 4,582 |
| 普通株式 | （注） 2 | 59 | 2 | - |
| 合計 |  | 59 | - | 62 |

（注）1．普通株式の発行済株式の総数の増加は，ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による増加分で あります。
2．普通株式の自己株式の増加は，単元未満株式の買取りによる増加であります。

2．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権 の目的とな る株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（千株） |  |  |  | 当連結会計年度末残高 （千円） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 前連結会計年度末 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 |  |
| 提出会社 <br> （親会社） | ストック・オプションとして の新株予約権 | － | － | － | － | － | － |
| 連結子会社 | － | － | － | － | － | － | － |
|  | 合計 | － | － | － | － | － | － |

（注）目的となる株式の数は，重要性が乏しいため記載しておりません。

3．配当に関する事項
（1）配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 <br> （千円） | 1 株当たり <br> 配当額 <br> （円） | 基準日 | 効力発生日 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 平成18年 6 月 22 日 <br> 定時株主総会 | 普通株式 | 31,413 | 7 | 平成18年 3 月31日 | 平成18年 6 月 23 日 |
| 平成18年10月17日 <br> 取締役会 | 普通株式 | 22,552 | 5 | 平成18年 9 月 30 日 | 平成18年12月11日 |

（2）基準日が当期に属する配当のらち，配当の効力発生日が翌期となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 <br> （千円） | 配当の原資 | 株当たり <br> 配当額 <br> （円） | 基準日 | 効力発生日 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 平成19年6月28日 <br> 定時株主総会 | 普通株式 | 31,635 | 利益剰余金 | 7 | 平成19年3月31日 | 平成19年6月29日 |

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

| 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度 |
| :---: | :---: | :---: |
| （自 平成18年4月1日 | （自 平成19年4月1日 | （自 平成18年4月1日 |
| 至 平成18年9月30日） | 至 平成19年9月30日） | 至 平成19年3月31日） |


（有価証券関係）
前中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

|  | 取得原価（千円） | 中間連結貸借対照表計上額 <br> （千円） | 差額（千円） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）株式 <br> （2）債券 <br> $(3)$ その他 | 117,382 | 263,473 | 146,091 |
| 合計 | - | - | - |

当中間連結会計期間末（平成19年9月30日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

|  | 取得原価（千円） | 中間連結貸借対照表計上額 <br> （千円） | 差額（千円） |
| :---: | ---: | ---: | :---: |
| （1）株式 <br> $(2)$ 債券 <br> $(3)$ その他 | 130,309 | 247,404 | 117,094 |
| 合計 | - | - | - |

前連結会計年度末（平成19年3月31日現在）

その他有価証券で時価のあるもの

|  | 取得原価（千円） | 連結貸借対照表計上額（千 <br> 円） | 差額（千円） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| （1）株式 <br> $(2)$ 債券 <br> $(3)$ その他 | 128,074 | 263,452 | 135,378 |
| 合計 | - | - | - |

（デリバティブ取引関係）
前中間連結会計期間（自平成18年 4 月 1 日 至平成 18 年 9 月 30 日），当中間連結会計期間（自平成19年 4 月 1 日至平成19年9月30日）及び前連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）
当社グループは前中間連結会計期間，当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいても，金利スワッ プの特例処理の要件を満たす金利スワップ取引以外は行っていないため，記載を省略しております。
（ストック・オプション等関係）
前中間連結会計期間（自 平成18年 4 月 1 日 至 平成18年 9 月30日）
該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自 平成19年 4 月 1 日 至 平成19年 9 月 30 日）
該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成18年 4 月 1 日 至 平成19年3月31日）
当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容
（1）ストック・オプションの内容

|  | 平成14年 ストック・オプション |
| :---: | :---: |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社ならびに子会社の役員及び従業員 233名 |
| ストック・オプション数 <br> （注） | 普通株式 219，000株 |
| 付与日 | 平成14年8月26日 |
| 権利確定条件 | 付与日（平成14年8月26日）以降，権利確定日（平成16年7月1日）まで継続して勤務し ていること。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | $\begin{array}{ll} \hline \text { 自 } & \text { 平成16年 } 7 \text { 月 } 1 \text { 日 } \\ \text { 至 } & \text { 平成19年 } 6 \text { 月 } 30 \text {. } \end{array}$ |

（注）株式数に換算して記載しております。
（セグメント情報）
a ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年 4 月 1 日 至平成18年9月30日）

|  | 工業用ゴム事業 （千円） | 医療•衛生 <br> 用ゴム事業 （千円） | $\begin{aligned} & \text { その他 } \\ & \text { (千円) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 計 } \\ \text { (千円) } \end{gathered}$ | 消去又は全社 （千円） | $\begin{aligned} & \text { 連結 } \\ & \text { (千円) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 売上高 <br> （1）外部顧客に対する売上高 <br> （2）セグメント間の内部売上高又は振替高 | $2,223,192$ | $360,501$ | $6,555$ | $2,590,249$ | $(-)$ | $\begin{array}{r} 2,590,249 \\ (-) \end{array}$ |
| 計 <br> 営業費用 | $\begin{aligned} & 2,223,192 \\ & 1,963,932 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 360,501 \\ & 338,299 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 6,555 \\ & 5,269 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 2,590,249 \\ & 2,307,502 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} (-) \\ 107,106 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 2,590,249 \\ & 2,414,608 \end{aligned}$ |
| 営業利益（又は営業損失） | 259， 260 | 22， 201 | 1，285 | 282， 747 | $\triangle 107,106$ | 175， 641 |

当中間連結会計期間（自平成19年4月1日 至平成19年9月30日）

|  | 工業用ゴム事業 (千円) | 医療•衛生 <br> 用ゴム事業 （千円） | $\begin{aligned} & \text { その他 } \\ & \text { (千円) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 計 } \\ \text { (千円) } \end{gathered}$ | 消去又は全 <br> 社 <br> （千円） | $\begin{gathered} \text { 連結 } \\ \text { (千円) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 売上高 <br> （1）外部顧客に対する売上高 <br> （2）セグメント間の内部売上高又は振替高 | $2,643,271$ | $351,050$ | $3,757$ | $2,998,079$ | $(-)$ | $\begin{array}{r} 2,998,079 \\ (-) \end{array}$ |
| 計 <br> 営業費用 | $\begin{aligned} & 2,643,271 \\ & 2,395,766 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 351,050 \\ & 335,025 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 3,757 \\ & 3,042 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 2,998,079 \\ & 2,733,834 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} (-) \\ 111,939 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 2,998,079 \\ & 2,845,773 \end{aligned}$ |
| 営業利益（又は営業損失） | 247， 504 | 16， 024 | 714 | 264， 244 | $\triangle 111,939$ | 152， 305 |

前連結会計年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）

|  | 工業用ゴム事業 （千円） | 医療•衛生用ゴム事業 （千円） | $\begin{aligned} & \text { その他 } \\ & \text { (千円) } \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \text { 計 } \\ \text { (千円) } \end{gathered}$ | 消去又は全社 （千円） | $\begin{aligned} & \text { 連結 } \\ & \text { (千円) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 売上高 <br> （1）外部佰客に対する売上高 <br> （2）セグメント間の内部売上高又は振替高 | $4,581,423$ | $721,350$ | $12,155$ | $5,314,929$ | $(-)$ | $\begin{array}{r} 5,314,929 \\ (-) \end{array}$ |
| 計 <br> 営業費用 | $\begin{aligned} & 4,581,423 \\ & 4,010,015 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & 721,350 \\ & 677,024 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} 12,155 \\ 9,989 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 5,314,929 \\ & 4,697,029 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} (-) \\ 218,061 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 5,314,929 \\ & 4,915,090 \end{aligned}$ |
| 営業利益（又は営業損失） | 571，408 | 44，325 | 2，166 | 617， 900 | $\triangle 218,061$ | 399， 838 |

（注）1．事業区分の方法
事業区分は製品の種類，性質等を考慮し，工業用ゴム事業，医療•衛生用ゴム事業及びその他に区分しており ます。
2．各事業区分の主要製品

| 事業区分 | 主要製品 |
| :--- | :--- |
| 工業用ゴム事業 | 彩色用ゴム製品，弱電用高精密ゴム製品，文房具用ゴム製品， <br> スポーツ用ゴム製品，その他の工業用ゴム製品 |
| 医療•衛生用ゴム事業 | 医療用ゴム製品，衛生用ゴム製品 |
| その他 | その他製品 |

3．営業費用のうち，消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は，前中間連結会計期間107，106千円，当中間連結会計期間 111 ， 939 千円及び前連結会計年度 218 ， 061 千円であります。その主なものは，基礎的研究費及び提出会社の管理部門に係る費用であります。
b ．所在地別セグメント情報
前中間連結会計期間（自平成18年 4 月 1 日 至平成18年 9 月 30 日），当中間連結会計期間（自平成19年 4 月 1日 至平成19年9月30日）及び前連結会計年度（平成18年4月1日 至平成19年3月31日）
本邦の売上高が全セグメントの売上高の合計に占める割合の $90 \%$ 超であるため，所在地別セグメント情報の記載を省略しております。
c．海外売上高
前中間連結会計期間（自平成18年 4 月 1 日 至平成18年 9 月 30 日）

|  | アジア |  | 北米 | ヨーロッパ |
| :--- | ---: | ---: | ---: | :---: | 計

（注）1．国又は地域は，地理的近接度により区分しております。
2．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。
（1）アジア・••••台湾，中国，韓国，タイ
（2）北米••••••米国，カナダ，メキシコ
（3）ヨーロッパ・•・ドイツ，英国
3．海外売上高は，当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当中間連結会計期間（自平成19年 4 月 1 日 至平成19年 9 月 30 日）

|  |  | アジア | 北米 | ヨーロッパ |
| :---: | ---: | ---: | ---: | :---: | 計

（注）1．国又は地域は，地理的近接度により区分しております。
2．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。
（1）アジア・••••台湾，中国，タイ
（2）北米••••••米国，カナダ，メキシコ
（3）ヨーロッパ・•・ドイツ，英国
3．海外売上高は，当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度（自平成18年 4 月 1 日 至平成19年 3 月 31 日）

|  |  | アジア | 北米 | ヨーロッパ |
| :--- | ---: | ---: | ---: | :---: | 計

（注）1．国又は地域は，地理的近接度により区分しております。
2．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。
（1）アジア・••••台湾，中国，韓国，タイ
（2）北米••••••米国，カナダ，メキシコ
（3）ヨーロッパ・•・ドイツ，英国
3．海外売上高は，当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
（1株当たり情報）

（注） 1 株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は，以下のと おりであります。

|  | 前中間連結会計期間 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成18年9月30日） | 当中間連結会計期間 （自 平成19年4月1日至 平成19年9月30日） | 前連結会計年度 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成19年3月31日） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 株当たり中間（当期）純利益 |  |  |  |
| 中間（当期）純利益（千円） | 86，208 | 78， 948 | 176， 577 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － | － |
| 普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） | 86，208 | 78，948 | 176， 577 |
| 期中平均株式数（千株） | 4，505 | 4， 543 | 4，509 |
| 潜在株式調整後 1 株当たり中間 （当期）純利益 |  |  |  |
| 中間（当期）純利益調整額（千円） | － | － | － |
| 普通株式増加数（千株） | 35 | － | 29 |
| （うち新株予約権）（千株） | （35） | － | （29） |

（重要な後発事象）
該当事項はありません。

## （開示の省略）

リース取引に関する注記事項については，中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

## 5．中間個別財務諸表

（1）中間貸借対照表


（2）中間損益計算書

|  |  | 前中間会計期間 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成18年9月30日） |  |  | 当中間会計期間 <br> （自 平成19年4月1日 <br> 至 平成19年9月30日） |  |  | 前事業年度の要約損益計算書（自 平成18年 4 月1日至 平成19年3月31日） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 区分 | 注記番号 | 金額（千円） |  | 百分比 （\％） | 金額（千円） |  | 百分比 （\％） | 金額（千円） |  | 百分比 <br> （\％） |
| I 売上高 | $※ 1$ <br> $※ 2$ |  | 2，571， 775 | 100.0 | $2,988,648$$2,280,045$ |  | 100.0 | $\begin{aligned} & 5,287,904 \\ & 3,802,459 \end{aligned}$ |  | 100.0 |
| II 売上原価 |  |  | 1，861， 450 | 72.4 |  |  | $\begin{aligned} & 76.3 \\ & 23.7 \end{aligned}$ |  |  | 71.9 |
| 売上総利益 |  |  | 710，325 | 27.6 | $\begin{aligned} & 708,603 \\ & 548,276 \end{aligned}$ |  |  |  | 1，485， 444 | 28.1 |
| III 販売費及び一般管理費 |  |  | 541， 470 | 21.0 |  |  | 18.3 |  | 1，083， 420 | 20.5 |
| 営業利益 |  |  | 168， 854 | 6.6 |  | 160， 326 | 5.4 |  | 402， 024 | 7.6 |
| IV 営業外収益 |  |  | 6， 749 | 0.3 |  | 8，739 | 0.3 |  | 22，973 | 0.4 |
| V 営業外費用 |  |  | 20， 010 | 0.8 |  | 35，403 | 1.2 |  | 43，261 | 0.8 |
| 経常利益 |  |  | 155，593 | 6.1 |  | 133， 663 | 4.5 |  | 381， 736 | 7.2 |
| VI 特別利益 | $※ 3$ |  | － | － |  | 138 | 0.0 |  | 40，750 | 0.8 |
| VII 特別損失 | $※ 4$ |  | － | － |  | 750 | 0.0 | 165，693 | 23，156 0．4 |  |
| 税引前中間（当期）純利益 |  |  | 155， 593 | 6.1 | 61，133 | 133， 051 | 4.5 |  | 399， 330 | 7.6 |
| 法人税，住民税及び事業税 |  | 81，186 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人税等調整額 |  | $\triangle 9,608$ | 71，577 | 2.8 | $\triangle 17,627$ | 43，506 | 1.5 | 32，681 | 198， 375 | 3.8 |
| 中間（当期）純利益 |  |  | 84， 015 | 3.3 |  | 89，545 | 3.0 | 200， 954 3．8 |  |  |

（3）中間株主資本等変動計算書
前中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

|  | 株主資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 |  |  |  |  | 自己株式 | 株主資本合計 |
|  |  | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |  |  | 利益剰余金合計 |  |  |
|  |  |  |  | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |  |  |  |
| 平成18年3月31日 残高 <br> （千円） | 497， 842 | 439， 013 | 36，200 | 36，115 | 800， 000 | 832， 218 | 1，704，534 | $\triangle 39,923$ | 2，601，465 |
| 中間会計期間中の変動額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新株の発行 | 6，700 | 6，675 |  |  |  |  |  |  | 13，375 |
| 特別償却準備金の繰り入れ <br> （注） |  |  |  | 12， 925 |  | $\triangle 12,925$ | － |  | － |
| 特別償却準備金の取崩し <br> （注） |  |  |  | $\triangle 8,233$ |  | 8，233 | － |  | － |
| 剰余金の配当（注） |  |  |  |  |  | $\triangle 31,413$ | $\triangle 31,413$ |  | $\triangle 31,413$ |
| 中間純利益 |  |  |  |  |  | 84， 015 | 84， 015 |  | 84， 015 |
| 自己株式の取得 |  |  |  |  |  |  |  | $\triangle 1,999$ | $\triangle 1,999$ |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中間会計期間中の変動額合計 <br> （千円） | 6，700 | 6，675 | － | 4，692 | － | 47， 909 | 52，602 | $\triangle 1,999$ | 63，978 |
| 平成18年9月30日 残高 <br> （千円） | 505，542 | 445， 688 | 36，200 | 40， 807 | 800， 000 | 880， 128 | 1，757， 136 | $\triangle 41,922$ | 2，665， 444 |


|  | 評価•換算差額等 | 純資産合計 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | その他有価証券評価差額金 |  |
| 平成18年3月31日 残高 $\quad$（千円） | 104， 417 | 2，705， 883 |
| 中間会計期間中の変動額 |  |  |
| 新株の発行 |  | 13， 375 |
| 特別償却準備金の繰り入れ <br> （注） |  | － |
| 特別償却準備金の取崩し <br> （注） |  | － |
| 剰余金の配当（注） |  | $\triangle 31,413$ |
| 中間純利益 |  | 84， 015 |
| 自己株式の取得 |  | $\triangle 1,999$ |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） | $\triangle 16,372$ | $\triangle 16,372$ |
| 中間会計期間中の変動額合計 （千円） | $\triangle 16,372$ | 47，605 |
| 平成18年9月30日 残高（千円） | 88， 045 | 2，753， 489 |

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間会計期間（自平成19年4月1日 至平成19年9月30日）

|  | 株主資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 |  |  |  |  | 自己株式 | 株主資本合計 |
|  |  | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |  |  | 利益剰余金合計 |  |  |
|  |  |  |  | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |  |  |  |
| 平成19年3月31日 残高 <br> （千円） | 507， 088 | 448， 224 | 36， 200 | 42，209 | 800， 000 | 973，114 | 1，851，523 | $\triangle 42,364$ | 2，764， 471 |
| 中間会計期間中の変動額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新株の発行 | 9， 782 | 9，745 |  |  |  |  |  |  | 19，527 |
| 剰余金の配当 |  |  |  |  |  | $\triangle 31,635$ | $\triangle 31,635$ |  | $\triangle 31,635$ |
| 中間純利益 |  |  |  |  |  | 89，545 | 89，545 |  | 89，545 |
| 自己株式の取得 |  |  |  |  |  |  |  | $\triangle 774$ | $\triangle 774$ |
| 株主資本以外の項目の中間会訃期間中の変動額（純額） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中間会計期間中の変動額合計 <br> （千円） | 9，782 | 9， 745 | － | － | － | 57， 910 | 57， 910 | $\triangle 774$ | 76，663 |
| 平成19年9月30日 残高 <br> （千円） | 516， 870 | 457， 970 | 36，200 | 42，209 | 800， 000 | 1，031， 024 | 1，909， 433 | $\triangle 43,139$ | 2，841， 134 |


|  | 評価•換算差額等 | 純資産合計 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | その他有価証券評価差額金 |  |
| 平成19年3月31日 残高 <br> （千円） | 81， 376 | 2，845， 847 |
| 中間会計期間中の変動額 |  |  |
| 新株の発行 |  | 19，527 |
| 剰余金の配当 |  | $\triangle 31,635$ |
| 中間純利益 |  | 89，545 |
| 自己株式の取得 |  | $\triangle 774$ |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） | $\triangle 11,755$ | $\triangle 11,755$ |
| 中間会計期間中の変動額合計 （千円） | $\triangle 11,755$ | 64，907 |
| 平成19年9月30日 残高 $\quad$（千円） | 69， 620 | 2，910， 755 |

前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）


|  | 評価•換算差額等 | 純資産合計 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | その他有価証券評価差額金 |  |
| 平成18年3月31日 残高（千円） | 104， 417 | 2，705， 883 |
| 事業年度中の変動額 |  |  |
| 新株の発行 |  | 18，457 |
| 特別償却準備金の繰り入れ <br> （注） |  | － |
| 特別償却準備金の取崩し <br> （注） |  | － |
| 特別償却準備金の繰り入れ |  | － |
| 特別償却準備金の取崩し |  | － |
| 剰余金の配当（注） |  | $\triangle 31,413$ |
| 剰余金の配当 |  | $\triangle 22,552$ |
| 当期純利益 |  | 200， 954 |
| 自己株式の取得 |  | $\triangle 2,441$ |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | $\triangle 23,041$ | $\triangle 23,041$ |
| 事業年度中の変動額合計 （千円） | $\triangle 23,041$ | 139， 964 |
| 平成19年3月31日 残高（千円） | 81，376 | 2，845， 847 |

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間会計期間 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成18年9月30日） | 当中間会計期間 <br> （自 平成19年4月1日 <br> 至 平成19年9月30日） | 前事業年度 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成19年3月31日） |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1．資産の評価基準及び評価方法 | （1）有価証券 <br> 子会社株式 <br> 移動平均法による原価法 <br> その他有価証券 <br> 時価のあるもの <br> 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 <br> （評価差額は全部純資産直入法により処理し，売却原価は移動平均法 により算出しておりま す。） <br> 時価のないもの <br> 移動平均法による原 <br> 価法 <br> （2）たな卸資産 <br> 製品•原材料•仕掛品総平均法による原価法貯蔵品 <br> 最終仕入原価法 | （1）有価証券 <br> 子会社株式 <br> 同左 <br> その他有価証券 <br> 時価のあるもの <br> 同左 <br> 時価のないもの <br> 同左 <br> （2）たな卸資産 <br> 製品•原材料•仕掛品 <br> 同左 <br> 貯蔵品 <br> 同左 | （1）有価証券 <br> 子会社株式 <br> 同左 <br> その他有価証券 <br> 時価のあるもの <br> 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し売却原価は移動平均法 により算出しておりま す。） <br> 時価のないもの <br> 同左 <br> （2）たな卸資産 <br> 製品•原材料•仕掛品同左 <br> 貯蔵品 <br> 同左 |
| 2．固定資産の減価償却の方法 | （1）有形固定資産 <br> 定率法及び一部の建物 <br> （附属設備を除く）は定額法を採用しております。 <br> （2）無形固定資産定額法を採用しておりま す。 <br> なお，自社利用のソフト ウェアについては社内にお ける利用可能期間（ 5 年） に基づく定額法を採用して おります。 | （1）有形固定資産 <br> 同左 <br> （追加情報） <br> 法人税法改正に伴い，改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の $5 \%$ に達した資産について当該事業年度の翌事業年度より，取得価額 の $5 \%$ 相当額と備忘価額と の差額を 5 年間にわたり均等償却し，減価償却費に含 めて計上しております。 <br> これによる損益へ与える影響は軽微であります。 <br> （2）無形固定資産 <br> 同左 | （1）有形固定資産 <br> 同左 <br> （2）無形固定資産同左 |


| 項目 | 前中間会計期間 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成18年9月30日） | 当中間会計期間 <br> （自 平成19年4月1日 <br> 至 平成19年9月30日） | $\begin{array}{ll}  & \text { 前事業年度 } \\ \text { (自 } & \text { 平成18年4月1日 } \\ \text { 至 } & \text { 平成19年3月31日) } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3．引当金の計上基準 | （1）貸倒引当金 <br> 債権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おります。 <br> （2）投資評価引当金 <br> 財政状態の悪化した会社 の株式について，その投資 に対する損失に備えるため，投資価値の低下による損失相当額を計上しております。 <br> （3）退職給付引当金従業員の退職給付に備え るため，当中間会計期間末 における退職給付債務及び年金資産額に基づき計上し ております。 <br> （4）役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支給 に充てるため，内規に基づ く必要額を計上しておりま す。 | （1）貸倒引当金 <br> 同左 <br> （2）投資評価引当金 <br> （3）退職給付引当金 <br> 同左 <br> （4）役員退職慰労引当金同左 | （1）貸倒引当金 <br> 同左 <br> （2）投資評価引当金 <br> 財政状態の悪化した会社 の株式について，その投資 に対する損失に備えるため，投資価値の低下による損失相当額を計上しておりま す。 <br> なお，当事業年度におい て対象会社の財政状態が回復したことにより同引当金 の取崩を実施しております。 （3）退職給付引当金従業員の退職給付に備え るため，当事業年度末にお ける退職給付債務及び年金資産額に基づき計上してお ります。 <br> （4）役員退職慰労引当金同左 |
| 4．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は，中間決算日の直物為替相場 により円貨に換算し，換算差額は損益として処理して おります。 | 同左 | 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おり ます。 |
| 5．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，通常の賃貸借取引に係る方法 に準じた会計処理によって おります。 | 同左 | 同左 |


| 項目 | $\begin{gathered} \text { 前中間会計期間 } \\ \text { (自 平成18年 } 4 \text { 月 } 1 \text { 日 } \\ \text { 至 平成18年 } 9 \text { 月 } 30 \text { 日) } \end{gathered}$ | 当中間会計期間 <br> （自 <br> 平成19年 4 月 1 日 <br> 至  <br> 平成19年 9 月 30 日）  | $\begin{array}{ll}  & \text { 前事業年度 } \\ \text { (自 } & \text { 平成18年 } 4 \text { 月 } 1 \text { 日 } \\ \text { 至 } & \text { 平成19年 } 3 \text { 月31日) } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6．ヘッジ会計の方法 | （1）ヘッジ会計の方法 <br> 特例処理の要件を満たし ている金利スワップ取引以外は行っていないため，特例処理によっております。 <br> （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 <br> ヘッジ手段…金利スワッ プ <br> ヘッジ対象…借入金 <br> （3）ヘッジ方針 <br> ヘッジ対象に係る金利変動リスクに対して，特例処理の要件を満たす範囲内に おいてヘッジしております。 <br> （4）ヘッジ有効性評価の方法 <br> 取引開始時に特例処理の要件を満たしていることを評価し，期末毎にその取引 に変更がないことを確認す ることにより有効性の評価 を省略しております。 | （1）ヘッジ会計の方法 <br> 同左 <br> （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 <br> 同左 <br> （3）ヘッジ方針 <br> 同左 <br> （4）ヘッジ有効性評価の方法 <br> 同左 | （1）ヘッジ会計の方法 <br> 同左 <br> （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 <br> 同左 <br> （3）ヘッジ方針 <br> 同左 <br> （4）ヘッジ有効性評価の方法 <br> 同左 |
| 7．その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項 | （1）消費税等の会計処理 <br> 税抜方式によっておりま す。 <br> （2）法人税等の会計処理 <br> 当中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額 は，当期において予定して いる特別償却準備金の積立 て及び取崩しを前提として，当中間会計期間に係る金額 を計算しております。 | （1）消費税等の会計処理 <br> 同左 <br> （2）法人税等の会計処理 <br> 同左 | （1）消費税等の会計処理 <br> 同左 <br> （2）法人税等の会計処理 $\qquad$ |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成18年9月30日） | 当中間会計期間 <br> （自 平成19年4月1日 <br> 至 平成19年9月30日） | 前事業年度 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成19年3月31日） |
| :---: | :---: | :---: |
| （貸借対照表の純資産の部の表示に関 する会計基準） <br> 当中間会計期間より，「貸借対照表 の純資産の部の表示に関する会計基準」 （企業会計基準第5号 平成17年12月 9 日）及び「貸借対照表の純資産の部 の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第 8 号 平成17年12月9日）を適用しておりま す。 <br> これまでの資本の部の合計に相当す る金額は2，753，489千円であります。 <br> なお，当中間会計期間における中間貸借対照表の純資産の部については，中間財務諸表等規則の改正に伴い，改正後の中間財務諸表等規則により作成 しております。 |  | （貸借対照表の純資産の部の表示に関 する会計基準） <br> 当事業年度より，「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示 に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年 12月9日）を適用しております。 <br> これまでの資本の部の合計に相当す る金額は2，845，847千円であります。 <br> なお，当事業年度における貸借対照表の純資産の部については，財務諸表等規則の改正に伴い，改正後の財務諸表等規則により作成しております。 |

表示方法の変更

| 前中間会計期間 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成18年9月30日） | 当中間会計期間 <br> （自 平成19年4月1日 <br> 至 平成19年9月30日） |
| :---: | :---: |
| （中間貸借対照表関係） <br> 前中間会計期間末まで有形固定資産の「その他」に含め て表示しておりました「建設仮勘定」は資産の総額の100分の 5 を超えたため区分掲記することに変更いたしまし た。 <br> なお，前中間会計期間末の「その他」に含まれてる「建設仮勘定」の金額は15，160千円であります。 | （中間貸借対照表関係） <br> 前中間会計期間末に独立掲記しておりました「建設仮勘定」（当中間会計期間末 $45,290 千 円) ~ は$ 資産の総額の 100 分 の 5 以下となったため，有形固定資産の「その他」に含め て表示することに変更いたしました。 |

注記事項
（中間貸借対照表関係）

| 前中間会計期間末 （平成18年9月30日） |  |
| :---: | :---: |
| ※ 1 有形固定資産 | 咸価償却累計額 <br> 3，016，485千円 |
| ※2 担保に供している資産並びに被担保債務は次のとおりであります。 （担保資産） |  |
| 建物 | 296， 732 千円 |
| 土地 | 521，170千円 |
| 計 | 817，903千円 |
| （被担保債務） |  |
| 長期借入金 | 150， 000 千円 |
| 固定負債のその他 | 270， 270 千円 |
| 計 | 420，270千円 |

※ 3 中間期末日満期手形中間期末日満期手形の会計処理に ついては，当中間会計期間の末日が金融機関の休日でしたが，満期日に決済が行われたものとして処理して おります。当中間会計期間末日満期手形の金額は，次のとおりでありま す。

受取手形
26，160千円
支払手形（設備支払 199，556千円
手形を含む）
※ 4 国庫補助金受入による有形固定資産の圧縮記帳累計額は14，295千円（機械及び装置11，734千円，有形固定資産の「その他」310千円） であり，取得価額より減額してお ります。
※5 仮払消費税等及び仮受消費税等 は相殺のうえ，流動負債の「そ の他」に含めて表示しておりま す。

|  |
| :---: | :---: |
| $\left.\begin{array}{c}\text { 当中間会計期間末 } \\ \text {（平成19年9月30日）}\end{array}\right)$ |

※1 有形固定資産の減価償却累計額
3, 385, 750千円
※2 担保に供している資産並びに被担保債務は次のとおりであります。 （担保資産）

| 建物 | 271,211 千円 |
| :---: | :---: |
| 土地 | 501,870 千円 |


| （被担保債務） <br> 長期借入金 <br> 固定負債のその <br> 他 <br> 計$\quad$ 150，000千円 |
| :--- | :--- |

※ 3 中間期末日満期手形
中間期末日満期手形の会計処理に ついては，当中間会計期間の末日が金融機関の休日でしたが，満期日に決済が行われたものとして処理して おります。当中間会計期間末日満期手形の金額は，次のとおりでありま す。
受取手形
12，743千円

支払手形（設備支払 454，181千円
手形を含む）
※ 4 国庫補助金等の受入れによる有形固定資産の圧縮記帳額は次のと おりであります。

| 機械及び装置 | 11,734 千円 |
| :--- | ---: |
| 有形固定資産のそ  <br> の他 $2,561 千 円 ~$ <br> 土地 $19,300 千 円 ~$ <br>  計$\quad 33,595$ 千円 |  |

$※ 5$同左
※1 有形固定資産の減価償却累計額

$$
\text { 3, 209, } 805 \text { 千円 }
$$

※2 担保に供している資産並びに被担保債務は次のとおりであります。 （担保資産）

| 建物 | 282,852 千円 |
| :---: | :---: |
| 土地 | 501,870 千円 |
|  | 計 |
|  | 784,723 千円 |


| （被担保債務） |  |
| :---: | :---: |
| 長期借入金 | $150,000 千 円$ |
| 長期末払金 | $270,270 千 円$ |
| 計 | $420,270 千 円$ |

※ 3 期末日満期手形
期末日満期手形の会計処理につい ては，当期末日が金融機関の休日で したが，満期日に決済が行われたも のとして処理しております。期末日満期手形の金額は，次のとおりであ ります。

受取手形
42，282千円
支払手形（設備支払 214，996千円手形を含む）
※ 4 当期において，国庫補助金等の受入れにより，土地について
19，300千円の圧縮記帳を行いまし た。

なお，有形固定資産に係る国庫補助金等の受入れによる圧縮記帳額は次のとおりであります。

| 機械及び装置 | 11,734 千円 |
| :--- | ---: |
| 工具器具及び備品 | 2,561 千円 |
| 土地 | 19,300 千円 |
| 計 | 33,595 千円 |

※ 5

| 前中間会計期間末 （平成18年9月30日） | 当中間会計期間末 （平成19年9月30日） | 前事業年度末 <br> （平成19年3月31日） |
| :---: | :---: | :---: |
| 6 偶発債務 <br> 関係会社である「朝日椽膠（香港）有限公司」について，金融機関からの借入に対し47，171千円（3，117千香港 ドル）の債務保証を行っております。 7 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 4 行 と貸出コミットメント契約を締結し ております。 <br> これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりで あります。 | 6 偶発債務 <br> 関係会社である「朝日椽膠（香港）有限公司」について，金融機関からの借入に対し47，648千円（3，200千香港 ドル）の債務保証を行っております。 7 当社は，運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 4 行と貸出コ ミットメント契約を締結しておりま す。 <br> これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりで あります。 | 6 偶発債務 <br> 関係会社である「朝日椽膠（香港）有限公司」について，金融機関からの借入に対し47，109千円（3，117千香港 ドル）の債務保証を行っております。 <br> 7 当社は，運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 4 行と貸出コ ミットメント契約を締結しておりま す。 <br> これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであり ます。 |

（中間損益計算書関係）

|  | 前中間会 <br> （自 平成18年 <br> 至 平成18 | 期間 <br> 月 1 日 <br> 月30日） |  | 当中間会計期間 <br> （自 平成19年4月1日 <br> 至 平成19年9月30日） |  | 前事業年度 <br> （自 平成18年4月1日 <br> 至 平成19年3月31日） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ※1 | 営業外収益の受取利息為替差益 | $\begin{array}{r} \text { ち主要なもの } \\ 545 \text { 千円 } \\ 1,812 千 円 \end{array}$ | ※1 | 営業外収益のうち主要なもの <br> 受取利息 <br> 1，270千円 <br> 受取配当金 <br> 2， 741 千円 | ※1 | 営業外収益のらち主要なもの <br> 受取利息 <br> 2， 966 千円 <br> 為替差益 <br> 2，458千円 |
| ※2 | 営業外費用の支払利息社債利息 | 主要なもの $\begin{aligned} & \text { 9, } 489 \text { 千円 } \\ & \text { 3, } 340 \text { 千円 } \end{aligned}$ | ※ | 営業外費用のうち主要なもの <br> 支払利息 16，082千円 <br> 為替差損 11，536千円 | ※2 | 営業外費用のらち主要なもの <br> 支払利息 22， 274 千円 <br> 社債利息 3，340千円 |
| ※3 |  |  |  | 特別利益のうち主要なもの固定資産売却益 138千円 |  | 特別利益のらち主要なもの <br> 貸倒引当金戻入 9，900千円益 <br> 補助金受入額 19，300千円 <br> 投資評価引当金 11，550千円戻入益 |
| ※ 4 |  |  |  | 特別損失のらち主要なもの <br> 固定資産売却損 42千円 <br> 固定資産除却損 707千円 |  | 特別損失のらち主要なもの <br> 固定資産除却損 3，856千円 <br> 土地圧縮損 19，300千円 |
| $5$ | 減価償却実施額有形固定資産無形固定資産 | $\begin{array}{r} 153,754 \text { 千円 } \\ 133 \text { 千円 } \end{array}$ |  | 減価償却実施額 <br> 有形固定資産 209，207千円 <br> 無形固定資産 336千円 |  | 減価償却実施額 <br> 有形固定資産 369，010千円 <br> 無形固定資産 348千円 |

（中間株主資本等変動計算書関係）
前中間会計期間（自 平成18年 4 月 1 日 至 平成18年9月30日）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

|  | 前事業年度末株式数 （千株） | 当中間会計期間増加株式数（千株） | 当中間会計期間減少株式数（千株） | 当中間会計期間末株式数（千株） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 普通株式 | 59 | 2 | － | 62 |
| 合計 | 59 | 2 | － | 62 |

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 2 千株は，単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）
自己株式の種類及び株式数に関する事項
$\left.\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline & \begin{array}{c}\text { 前事業年度末株式数 } \\ \text {（千株）}\end{array} & \begin{array}{c}\text { 当中間会計期間増加 } \\ \text { 株式数（千株）}\end{array} & \begin{array}{c}\text { 当中間会計期間減少 } \\ \text { 株式数（千株）}\end{array} & \begin{array}{l}\text { 当中間会計期間末株 } \\ \text {（千数 }\end{array} \\ \hline \text {（株）}\end{array}\right]$
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 1 千株は，単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）
自己株式の種類及び株式数に関する事項

|  | 前事業年度末株式数 <br> （千株） | 当事業年度増加株式 <br> 数（千株） | 当事業年度減少株式 <br> 数（千株） | 当事業年度末株式数 <br> （千株） |
| :---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 普通株式 | 59 | 2 | - | 62 |
| 合計 | 59 | 2 | - | 62 |

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 2 千株は，単元未満株式の買取りによる増加であります。

## （有価証券関係）

前中間会計期間（自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 18 年 9 月 30 日），当中間会計期間（自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19年9月30日）及び前事業年度（自平成18年 4 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

## （重要な後発事象）

該当事項はありません。

6．その他
該当事項はありません。

