## 平成20年12月期 中間決算短信

平成20年8月12日

上場会社名 中部瓦斯株式会社
コード番号 9540
代 表 者（役職名）代表取締役社長（氏名）
問合せ先責任者（役職名）経理グループマネージャー（氏名）
半期報告書提出予定日

平成20年9月16日

```
上場取引所 名証二部
URL http://www. chubugas.co.jp/
中村 捷二
中嶋 敬憲 TEL (0532) 51-1212
```

配当支払開始予定日 平成20年9月4日 （百万円未満切捨て）
1．平成20年6月中間期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年6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 |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  | 百万円 | $\%$ | 百万円 | $\%$ | 百万円 | $\%$ |
| 20年 6月中間期 | 19,166 | 5.2 | 1,867 | $\Delta 10.0$ | 1,966 | $\Delta 18.2$ |
| 19年 6月中間期 | 18,218 | 2.5 | 2,075 | $\Delta 6.1$ | 2,403 | $\Delta 1.4$ |
| 19年12月期 | 35,769 | 7.8 | 1,513 | 12.0 | 1,826 | 12.7 |


|  | 中間（当期） | 純利益 | 1 株当たり中間 <br> （当期）純利益 | 潜在株式調整後1株当たり <br> 中間（当期）純利益 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 百万円 | \％ | 円 銭 | 円 銭 |
| 20年6月中間期 | 1，312 | $\triangle 22.9$ | 29． 95 | － |
| 19年6月中間期 | 1，701 | 9.0 | 38.80 | － |
| 19年12月期 | 1，180 | 3.8 | 26.93 | － |
| （参考）持分法投資損益 20年6月中 |  |  | 148 百万円 19年 | 中間期 367 百万円 |

（参考）持分法投資損益
20年6月中間期
148 百万円 19年6月中間期
367 百万円 19年12月期
410 百万円
（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 |
| 20年6月中間期 | 53， 412 | 17， 830 | 33.2 | 405.32 |
| 19年6月中間期 | 55， 125 | 17， 787 | 32． 2 | 404.38 |
| 19年12月期 | 54， 338 | 16， 795 | 30.8 | 381.77 |
| （参考）自己資本 20年6月中間期 17,749 百万円 19 年6月中間期 17,724 百万円 19 年12月期 16,728 百万P |  |  |  |  |

（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 | $\begin{gathered} \text { 財務活動による } \\ \text { キャッシュ・フロー } \\ \hline \end{gathered}$ | 現金及び現金同等物 <br> 期 末 残 高 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 20年6月中間期 | 3，592 | $\triangle 3,140$ | $\triangle 872$ | 1，578 |
| 19年6月中間期 | 3，136 | $\triangle 3,425$ | $\triangle 70$ | 1，791 |
| 19年12月期 | 5，398 | $\triangle 5,323$ | $\triangle 228$ | 1，999 |

2．配当の状況

|  | 1 株当たり配当金 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| （基準日） | 第1四半期末 | 中間期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間 |  |
| 19年12月期 | 円 銭 | 円 銭 | 円 | 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 20年12月期（実績） | - | 3.50 | - | 3.50 | 7.00 |  |
| 20年12月期（予想） | - | 3.50 | - | - |  |  |

3．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年1月1日～平成20年12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 |  | $1 \text { 株当たり }$ 当期純利益 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 百万円 | \％ | 円 銭 |
| 通 期 | 36，400 | 1.8 | 950 | $\triangle 37.2$ | 1，100 | $\triangle 39.8$ | 900 | $\triangle 23.8$ | 20． 55 |

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）無新規－社 除外 — 社
（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
（2）（1）以外の変更
（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）20年6月中間期 44，659，752 株 19年6月中間期 44，659，752 株 19年12月期 44，659，752 株
（2）期末自己株式数 20年6月中間期 868，145株 19年6月中間期 828，085 株 19年12月期 840，480 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，27ページ「1株当たり情報」 をご覧下さい。
（参考）個別業績の概要
1．平成20年6月中間期の個別業績（平成20年1月1日～平成20年6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 |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  | 百万円 | $\%$ | 百万円 | $\%$ | 百万円 | $\%$ |
| 20年 6 月中間期 | 17,677 | 4.4 | 1,756 | $\Delta 7.3$ | 1,846 | $\Delta 6.0$ |
| 19年 6 月中間期 | 16,931 | 3.1 | 1,893 | $\Delta 3.8$ | 1,963 | $\Delta 3.9$ |
| 19年12月期 | 31,553 | 3.6 | 967 | $\Delta 4.0$ | 1,076 | $\Delta 4.0$ |


|  | 中間（当期） | 純利益 | 1 株当たり中間 <br> （当期）純利益 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 百万円 | \％ | 円 銭 |
| 20年6月中間期 | 1，212 | $\triangle 9.1$ | 27.23 |
| 19年6月中間期 | 1，333 | $\triangle 3.4$ | 29．95 |
| 19年12月期 |  | $\triangle 25.7$ | 15.11 |

（2）個別財政状態

|  | 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 |
| 20年6月中間期 | 43， 441 | 13，655 | 31.4 | 306． 78 |
| 19年6月中間期 | 44，591 | 13， 837 | 31.0 | 310.71 |
| 19年12月期 | 44， 533 | 12， 736 | 28.6 | 286.07 |
| （参考）自己資本 | 20年6月中間期 13， 655 百方円 |  | 闠期 13，837 百万円 | 19年12月期 12，736 百万円 |

2．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年1月1日～平成20年12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 | 33，500 | 6.2 | 700 | $\triangle 27.6$ | 800 | $\triangle 25.7$ | 700 | 4.0 | 15.73 |

## ※ 業績予想の適切な利用に関する説明，その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は，当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており，実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想 の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たつての注意事項等については，「1．経営成績（1）経営成績に関する分析」（3ページ及び 4 ページ）をご覧下さい。

## 1．経営成績

## （1）経営成績に関する分析

## （1）全般概況

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は，米国のサブプライムローン問題や株価の低迷，原油や素材価格の高騰などの影響を受け，不透明感を強めております。
エネルギー事情といたしましては，原油価格の上昇がもたらすコストアップが産業界ならびに国民生活の全般にわたって影響を与えております。天然がスの需給につきましては一時の逼迫感 は緩和されてまいりましたものの，依然として原料価格の高騰が続いており，ガス小売自由化対象の拡大など規制緩和が進展する中でエネルギー間競争が一層激化しております。

このような状況にあって，当社グループの主力事業である都市ガス事業におきましては，家庭用分野ではショールームでの「比較体験」などを通して，安全•安心な調理器具の新製品「Siセ ンサーコンロ」，快適な「床暖房」，高効率給湯器「エコジョーズ」，家庭用コージェネレーショ ン「エコウィル」など，省エネ性が高く環境に優しい商品の普及拡大に努めてまいりました。
また，業務用分野では，依然として原料調達面の制約により大口ガス需要家のお客さまのご要望 に十分お応えできない状況が続いておりますが，当社グループが培ってきた技術力を活用し最適 なエネルギーシステムの提案をおこなってまいりました。
また，重要課題である天然がスの安定的な調達方法について検討を重ねてまいりました結果，今般，静岡ガス株式会社と共同で清水 L NG袖師基地（静岡市清水区）と当社南部供給所（浜松市南区）を結ぶ新たな天然ガスパイプラインを建設することを決定いたしました。5月30日には同社との共同出資による「静浜パイプライン株式会社」を設立し，平成25年稼動を目指して業務 をスタートしております。
当中間連結会計期間の売上高は，年初の気温が低めに推移したことによる家庭用ガス販売量の増加等により前年同期比 $5.2 \%$ 増の 191 億 6 千 6 百万円となりました。
利益につきましては，経営の効率化ならびに費用の圧縮に努めてまいりましたが，ガス事業に おける原料コストの上昇などにより，営業利益は前年同期比 $10.0 \%$ 減の 18 億 6 千 7 百万円となり， また，経常利益は持分法による投資利益の減少などにより前年同期比 $18.2 \%$ 減の 19 億 6 千 6 百万円となりました。中間純利益は，前年同期比 $22.9 \%$ 減の 13 億 1 千 2 百万円となりました。

| 項目 | 当中間連結会計期間 <br> A | 前中間連結会計期間 B | 対前年同期比 <br> 増減額 $A-B$ | 当中間連結会計期間 （中部ガス単独） <br> C | 連単倍率 <br> （倍） $\mathrm{A} \div \mathrm{C}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 売上高（百万円） | 19， 166 | 18，218 | 947 | 17，677 | 1.08 |
| 営業利益（百万円） | 1，867 | 2， 075 | $\triangle 207$ | 1，756 | 1.06 |
| 経常利益（百万円） | 1，966 | 2， 403 | $\triangle 437$ | 1， 846 | 1.06 |
| 中間純利益（百万円） | 1， 312 | 1， 701 | $\triangle 389$ | 1， 212 | 1.08 |

（2）セグメント別の概況
i ガス事業
お客さま戸数につきましては当中間連結会計期間中1，187戸増加し，当中間連結会計期間末で のお客さま戸数は224，079戸となりました。ガス販売量は，家庭用につきましては，積極的な新設開発を推進し，また，気温が低めに推移したことから，前年同期比 $4.1 \%$ の増加となりました。業務用につきましては，工業用分野における設備稼働率の変動などにより，前年同期比 $5.9 \%$ の減少となりました。

この結果，ガス販売量全体としましては，前年同期比 $3.0 \%$ 減の 1 億 3 ，438万 4 千 $\mathrm{m}^{3}$ となりま したが，ガス売上高は，前年同期比 $3.7 \%$ 増の 155 億 1 千 6 百万円となりました。

営業利益は原材料費の増加等により，前年同期比 $3.0 \%$ 減の 28 億円となりました。
ii 器具及び工事事業
当事業の売上高は前年同期比 $8.5 \%$ 増の 22 億 3 千 6 百万円となり，営業損失は 57 百万円となり ました。

## iii 不動産事業

当事業の売上高は前年同期比 $11.6 \%$ 増の 9 億 3 千 3 百万円となり，営業利益は前年同期比 $52.0 \%$ 減の 7 千 1 百万円となりました。
iv その他の事業
当事業の売上高は前年同期比 $28.1 \%$ 増の 6 億 5 千 9 百万円となり，営業利益は前年同期比 $71.7 \%$ 増の 3 千 7 百万円となりました。
（3）通期（平成 20 年 12 月期）の見通し
売上高につきましては，前期比 $1.8 \%$ 増の 364 億円となる見通しであります。
利益につきましては，全般にわたる費用の圧縮に努める一方で，原材料の価格上昇による売上原価の増加や天然ガスニーズに対応するための導管等の設備投資増加による償却負担の増加を見込んでおり，営業利益は前期比 $37.2 \%$ 減の 9 億 5 千万円となる見通しであります。

また，経常利益は前期比 $39.8 \%$ 減の 11 億円，当期純利益は $23.8 \%$ 減の 9 億円となる見通しであ ります。

|  | 当連結会計年度 <br> 金額（百万円） | 前連結会計年度 <br> 金額（百万円） | 対前期比 <br> $(\%)$ |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 売上高 | 36,400 | 35,769 | 1.8 |
| 営業利益 | 950 | 1,513 | $\triangle 37.2$ |
| 経常利益 | 1,100 | 1,826 | $\triangle 39.8$ |
| 当期純利益 | 900 | 1,180 | $\triangle 23.8$ |

## （2）財政状態に関する分析

（1）資産，負債，純資産の状況
当中間連結会計期間末における資産の残高は，前連結会計年度末に比べ 9 億 2 千 5 百万円減少 しました。これは，現金及び預金の減少や減価償却が進んだことによる有形固定資産の減少が主 な要因であります。
負債の残高は，前連結会計年度末に比べ 19 億 6 千万円減少しました。これは，長期借入金の減少が主な要因であります。
純資産は，中間純利益の計上による利益剰余金の増加により，前連結会計年度末に比べ 10 億 3千 4 百万円増加し178億3千万円となりました。
（2）キャッシュ・フローの分析
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は，前連結会計年度末に比べ 4 億 2 千万円減少し， 15 億 7 千 8 百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果獲得した資金は，前年同期比 4 億 5 千 6 百万円増加し35億 9 千 2 百万円となり ました。これは，減価償却費や未払消費税等の増加が主な要因であります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は，前年同期比 2 億 8 千 5 百万円減少し， 31 億 4 千万円となりま した。これは，不動産事業の設備投資に係る支出が減少したことが主な要因であります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は，前年同期比 8 億 2 百万円増加し， 8 億 7 千 2 百万円となりま した。これは，借入金の返済の増加が主な要因であります。

当社グループのキヤッシュ・フロー指標は以下のとおりであります。

|  | 平成19年6月期 | 平成19年12月期 | 平成20年6月期 |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| 自己資本比率（\％） | 32.2 | 30.8 | 33.2 |
| 時価ベースの自己資本比率（\％） | 24.7 | 24.8 | 21.3 |
| 債務償還年数（年） | 9.1 | 5.3 | 7.7 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） | 18.3 | 14.7 | 19.9 |

（注） 1 各指標は，いずれも連結ベースの財務数値を用いて，以下の計算式により算出しております。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／総資産債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キヤッシュ・フロー／利払い
2 株式時価総額は，中間期末（期末）株価終値×自己株式控除後の中間期末（期末）発行済株式数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。

## （3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は，都市ガス事業を中心とする公共性の高い業種であり，長期にわたり安定的な経営基盤を確保するための内部留保の充実を念頭に，株主の皆さまへの安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。更に連結を重視した会計制度の移行や連結ベースの企業業績評価など，経営環境の変化を踏まえ，今後は連結業績も考慮した配当政策を講じてまいる所存であります。

当社は，中間配当と期末配当の年 2 回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており，これら の剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。

当期の配当につきましては，1株当たり7円の普通配当（中間•期末各3．50円）を実施する予定 であります。

内部留保資金につきましては，今後の設備投資の一部に充当し，製造供給基盤の整備を推進いた します。

## （4）事業等のリスク

中間決算短信に記載した経営成績及び財政状態に関する事項のうち，投資者の判断に重要な影響 を及ぼす可能性のある事項には，主に以下のようなものがあります。

なお，文中における将来に関する事項は，当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであります。
（1）季節及び天候要因による業績変動
ガス事業におけるガス販売量は，天候，特に気温•水温の変動によって増減するため，収支に影響を及ぼす可能性があります。
（2）原料調達に対する原料価格の変動
ガス事業において購入している天然ガス及びL N G（液化天然ガス）の価格は原油価格や為替相場などの変動の影響を受けております。この原料価格の変動については，原料費調整制度の適用によって約 6 ヶ月後にはガス販売価格に反映して相殺することが可能なため，中期的にみれば収支には中立的ではあるが，反映までのタイムラグにより決算期を越えて影響が発生する可能性 があります。
（3）規制緩和
i 競合激化
都市ガスの自由化範囲の拡大をはじめとする規制緩和の進展は，新たなビジネスチャンスで もある反面，電力会社や都市ガス事業への新規参入事業者とのエネルギー市場における競合を激化し，お客さまの離脱や販売価格低下の要因ともなりえ，当社グループの業績に影響を及ぼ す可能性があります。
ii 制度変更
都市ガス事業は，公益性を有する性格上，その事業の遂行にあたつては，ガス事業法，その他法令及び諸制度に従っており，規制緩和の進展によるそれら法令，制度の変更は，事業遂行 に影響を及ぼす可能性があります。
（4）資金調達に対する金利の変動
今後の市場金利の動向で調達金利が変動することによって，業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。ただし，有利子負債の大部分は固定金利で調達した長期借入金であり，金利変動による影響は限定的であります。
（5）情報漏洩
都市ガス事業は，公益事業としての業務を遂行するために大量のお客さま情報を保有しており， ガイドライン等の策定•遵守や従業員教育等を通じ厳正な管理に留意しておりますが，これらの情報が漏洩した場合には，対応に要する直接的な費用に加え，信用力の低下や社会的な責任問題等が生じ，当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
（6）自然災害
地震等の大規模な自然災害により，工場等の製造設備，導管等の供給設備及びお客さま設備に広範に被害が発生した場合，都市ガスの供給に支障を及ぼし，当社グループの業績は影響を受け る可能性があります。

## 2．企業集団の状況



上記を含めて，連結子会社以外の関係会社は持分法適用関連会社16社で，主なものは以下のとお りであります。

持分法適用関連会社
（1）（株）サーラコーポレーション ガステックサービス株）（液化石油ガス・石油類・ガス機器等の販売），（株中部（当社のガス配管工事，建設事業，建設関連資材の販売，情報関連事業），新協オートサービス（株）（自動車の販売•整備）及びサーラ物流株）（運送事業） 4 社の事業活動の支配及び管理（完全親会社）を行っております。
（2）サーラ住宅（株）
建築請負工事，分譲住宅•分譲土地の販売などを行っておりま す。

## 3．経営方針

## （1）会社の経営の基本方針

当社グループは，都市ガス事業を中心に，地域の発展とお客さまのより良い暮らしの実現に貢献 し，地域社会，お客さま，取引先，従業員そして株主の皆さまから常に信頼され期待される企業集団であり続けることを経営の基本としています。

## （2）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

今後の見通しといたしましては，わが国の経済は減速感が一層強まることが予想され，また，当社グループにおきましても他エネルギーとの競争激化，天然ガス原料の価格上昇，家庭用ガス分野 におけるオール電化攻勢などに直面し，厳しい状況が続いております。このため当社グループは構造改革と業務変革のスピードアップに取り組むとともに，当社グループが所属するサーラグループ の協力•連携を強化した共同営業戦略の推進やお客さま情報の充実をはかるシステム構築などを進 めてまいります。家庭用ガス分野では多様化するお客さまのニーズに合わせた住生活サポート提案 を積極的に推進し，業務用ガス分野ではガスコージェネレーション，ガス空調，工業炉などを中心 に営業展開を進めて，ガス販売量の拡大と利益率の向上をはかつてまいります。また，天然ガスの安定的な供給体制を構築するため，静浜パイプラインの早期建設開始に向けた業務を全力で進めて まいります。加えて，ガス機器•導管等の保安体制の強化，地震防災対策をはじめとするリスク管理の充実，環境保全活動，コンプライアンス活動にも積極的に取り組んでまいります。不動産事業 では，東三河•遠州地区における中心市街地再開発等への積極的な展開をはかっていきます。

## 4．中間連結財務諸表

（1）中間連結貸借対照表


（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（平成19年1月1日～平成19年6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12月31日残高（千円） | 3，162， 789 | 1，687， 715 | 10，191， 322 | $\triangle 169,075$ | 14，872， 752 |
| 中間連結会計期間中の変動額 |  |  |  |  |  |
| 剰余金の配当 |  |  | $\triangle 178,200$ |  | $\triangle 178,200$ |
| 中間純利益 |  |  | 1，701， 272 |  | 1，701， 272 |
| 自己株式の取得 |  |  |  | $\triangle 8,205$ | $\triangle 8,205$ |
| 自己株式の処分 |  | 431 |  | 2， 581 | 3， 013 |
| 持分法適用会社の持分変動に伴う自己株式の増減 |  |  |  | $\triangle 392$ | $\triangle 392$ |
| 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 （千円） | － | 431 | 1，523， 072 | $\triangle 6,015$ | 1，517， 488 |
| 平成19年6月30日残高（千円） | 3，162， 789 | 1，688， 147 | 11，714， 394 | $\triangle 175,091$ | 16，390， 240 |


|  | 評価•換算差額等 | 少数株主持分 | 純資産合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | その他有価証券評価差額金 |  |  |
| 平成18年12月31日残高（千円） | 1，440， 846 | 52， 966 | 16，366， 566 |
| 中間連結会計期間中の変動額 |  |  |  |
| 剰余金の配当 |  |  | $\triangle 178,200$ |
| 中間純利益 |  |  | 1，701， 272 |
| 自己株式の取得 |  |  | $\triangle 8,205$ |
| 自己株式の処分 |  |  | 3， 013 |
| 持分法適用会社の持分変動に伴う自己株式の増減 |  |  | $\triangle 392$ |
| 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） | $\triangle 106,315$ | 9， 873 | $\triangle 96,442$ |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 （千円） | $\triangle 106,315$ | 9， 873 | 1，421， 045 |
| 平成19年6月30日残高（千円） | 1，334， 531 | 62， 840 | 17，787， 612 |

当中間連結会計期間（平成 20 年 1 月 1 日～平成20年 6 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12月31日残高（千円） | 3，162， 789 | 1，688， 188 | 11，037， 773 | $\triangle 178,775$ | 15，709， 976 |
| 中間連結会計期間中の変動額 |  |  |  |  |  |
| 剰余金の配当 |  |  | $\triangle 155,828$ |  | $\triangle 155,828$ |
| 中間純利益 |  |  | 1，312， 201 |  | 1，312， 201 |
| 自己株式の取得 |  |  |  | $\triangle 3,162$ | $\triangle 3,162$ |
| 自己株式の処分 |  | $\triangle 3$ |  | 798 | 795 |
| 持分法適用会社の持分変動に伴う自己株式の増減 |  |  |  | $\triangle 4,610$ | $\triangle 4,610$ |
| 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 （千円） | － | $\triangle 3$ | 1，156， 372 | $\triangle 6,974$ | 1，149， 394 |
| 平成20年6月30日残高（千円） | 3，162， 789 | 1，688，184 | 12，194， 146 | $\triangle 185,749$ | 16，859， 371 |


|  | 評価•換算差額等 | 少数株主持分 | 純資産合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | その他有価証券評価差額金 |  |  |
| 平成19年12月31日残高（千円） | 1，018， 707 | 67， 212 | 16，795， 896 |
| 中間連結会計期間中の変動額 |  |  |  |
| 剰余金の配当 |  |  | $\triangle 155,828$ |
| 中間純利益 |  |  | 1，312， 201 |
| 自己株式の取得 |  |  | $\triangle 3,162$ |
| 自己株式の処分 |  |  | 795 |
| 持分法適用会社の持分変動に伴う自己株式の増減 |  |  | $\triangle 4,610$ |
| 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） | $\triangle 128,650$ | 13， 545 | $\triangle 115,105$ |
| 中間連結会計期間中の変動額合計 （千円） | $\triangle 128,650$ | 13， 545 | 1，034， 288 |
| 平成20年6月30日残高（千円） | 890， 056 | 80， 757 | 17，830， 185 |

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（平成19年1月1日～平成19年12月31日）

| 項目 | 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12月31日残高（千円） | 3，162， 789 | 1，687， 715 | 10，191， 322 | $\triangle 169,075$ | 14，872， 752 |
| 連結会計年度中の変動額 |  |  |  |  |  |
| 剰余金の配当 |  |  | $\triangle 334,067$ |  | $\triangle 334,067$ |
| 当期純利益 |  |  | 1，180， 519 |  | 1，180， 519 |
| 自己株式の取得 |  |  |  | $\triangle 12,122$ | $\triangle 12,122$ |
| 自己株式の処分 |  | 472 |  | 3， 076 | 3， 549 |
| 持分法適用会社の持分変動に伴う自己株式の増減 |  |  |  | $\triangle 653$ | $\triangle 653$ |
| 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) | － | 472 | 846， 451 | $\triangle 9,699$ | 837， 224 |
| 平成19年12月31日残高（千円） | 3，162， 789 | 1，688， 188 | 11，037， 773 | $\triangle 178,775$ | 15，709， 976 |


| 項目 | 評価•換算差額等 | 少数株主持分 | 純資産合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | その他有価証券評価差額金 |  |  |
| 平成18年12月31日残高（千円） | 1，440， 846 | 52，966 | 16，366， 566 |
| 連結会計年度中の変動額 |  |  |  |
| 剰余金の配当 |  |  | $\triangle 334,067$ |
| 当期純利益 |  |  | 1，180， 519 |
| 自己株式の取得 |  |  | $\triangle 12,122$ |
| 自己株式の処分 |  |  | 3，549 |
| 持分法適用会社の持分変動に伴う自己株式の増減 |  |  | $\triangle 653$ |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） | $\triangle 422,139$ | 14，245 | $\triangle 407,894$ |
| 連結会計年度中の変動額合計 （千円） | $\triangle 422,139$ | 14，245 | 429， 330 |
| 平成19年12月31日残高（千円） | 1，018， 707 | 67， 212 | 16，795， 896 |

（4）中間連結キャッシュ・フロ一計算書


|  | 前中間連結会計期間 （自 平成19年1月1日至 平成19年6月30日） | 当中間連結会計期間 <br> （自 平成20年1月1日 <br> 至 平成20年6月30日） | 対前中間期比 | 前連結会計年度の要約連結キヤッシュ・ フロー計算書 <br> （自 平成19年1月1日至 平成19年12月31日） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 区分 | 金額（千円） | 金額（千円） | $\begin{aligned} & \text { 増減 } \\ & \text { (千円) } \end{aligned}$ | 金額（千円） |
| II 投資活動によるキャッシュ・ フロー <br> 有形固定資産の取得による支出 <br> 有形固定資産の売却による収入 <br> 無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> 投資有価証券の売却による収入 <br> 長期前払費用の支出 その他 | $\triangle 3,507,343$ <br> 55， 145 $\qquad$ <br> － <br> 5， 400 <br> $\triangle 300$ <br> 21， 695 | $\begin{array}{r} \triangle 2,933,588 \\ - \\ \triangle 128,843 \\ \triangle 83,252 \\ 7,326 \\ - \\ \triangle 1,806 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 573,754 \\ \triangle 55,145 \\ \triangle 128,843 \\ \triangle 83,252 \\ 1,926 \\ 300 \\ \triangle 23,501 \end{array}$ | $\triangle 5,262,432$ $92,412$ <br> $\triangle 175,683$ $\qquad$ <br> 5， 400 <br> $\triangle 9,588$ <br> 26， 592 |
| 投資活動によるキャッシュ・ フロー | $\triangle 3,425,403$ | $\triangle 3,140,164$ | 285， 238 | $\triangle 5,323,299$ |
| III 財務活動によるキャッシュ・ <br> フロー <br> 短期借入金の増加額•減少額 $(\triangle)$ <br> 長期借入れによる収入 <br> 長期借入金の返済による支出 <br> 社債の償還による支出 <br> 少数株主からの払込みによる <br> 収入 <br> 配当金の支払額 <br> その他 | $\begin{array}{r} 2,000 \\ 2,100,000 \\ \triangle 1,990,030 \\ - \\ - \\ \triangle 177,667 \\ \triangle 5,191 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1,547,000 \\ - \\ \triangle 2,274,090 \\ - \\ 11,796 \\ \triangle 155,284 \\ \triangle 2,366 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 1,545,000 \\ \triangle 2,100,000 \\ \triangle 284,060 \\ - \\ 11,796 \\ 22,383 \\ 2,825 \end{array}$ | 357,000 $7,200,000$ $\triangle 4,443,210$ $\triangle 3,000,000$ - $\triangle 333,269$ $\triangle 8,573$ |
| 財務活動によるキヤッシュ・ フロー | $\triangle 70,889$ | $\triangle 872,945$ | $\triangle 802,055$ | $\triangle 228,053$ |
| IV 現金及び現金同等物の増加額•減少額（ $\triangle$ ） | $\triangle 360,160$ | $\triangle 420,844$ | $\triangle 60,683$ | $\triangle 152,640$ |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 2，152， 027 | 1，999， 387 | $\triangle 152,640$ | 2，152， 027 |
| VI 現金及び現金同等物の中間期末 （期末）残高 | 1，791，866 | 1，578，543 | $\triangle 213,323$ | 1，999， 387 |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（株）ガスリビング中部，（株）ガスリビ ング西部，（株）ガスリビング南部， （株）イワタガスサービス，（株）エス・ アール・ピー，中部ガス不動産（株） サーラスポーツ（株），名豊ビル（株）

2 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社数 15社
（会社名）
（株サーラコーポレーション，サー ラ住宅森，（森リビングサーラ，（森） ジーワークス，（森アスコ，新協技研株，（株中部技術サービス，中部三洋システム株，神野建設侏），西遠コンクリート工業侏，中部ホー ムサービス㑣，中部クレジット販売（株，豊橋ケーブルネットワーク （株，（株サーラビジネスソリュー ションズ，浜松熱供給森）
（2）持分法適用会社のうち，中間決算日が中間連結決算日と異なる会社 については，各社の中間会計期間 に係る中間財務諸表を使用してお ります。

|  | 当中間連結会計期間 （自 平平 20 年1月11日 至 平成 20 年 6 月 30 日） |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 連結の範囲に関する事項連結子会社の数 8 社 （会社名） | 1 |

（会社名）
（森ガスリビング中部，（森）ガスリビ ング西部，森ガスリビング南部， サーラガス磐田森，（森エス・アー ル・ピー，中部ガス不動産森， サーラスポーツ（森，名豊ビル（森） なお，当中間連結会計期間に森イ ワタガスサービスは，サーラガス磐田森へ社名変更しております。
2 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社数 16社
（会社名）
（林サーラコーポレーション，サー ラ住宅森，（株リビングサーラ，（株 ジーワークス，株アスコ，新協技研株，森中部技術サービス，中部三洋システム森，神野建設株，西遠コンクリート工業森，中部ホー ムサービス株，中部クレジット販売森，豊橋ケーブルネットワーク （森，（株サーラビジネスソリュー ションズ，浜松熱供給森，静浜パ イプライン（森）
なお，当中間連結会計期間に静浜 パイプライン（森を設立し，同社を持分法適用の範囲に含めておりま す。
（2）左に同じ。

前連結会計年度
（自 平成19年1月1日
至 平成19年12月31日）
1 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 8 社
（会社名）
（株ガスリビング中部，森ガスリビ ング西部，森ガスリビング南部， （株イワタガスサービス，（株エス・ アール・ピー，中部ガス不動産株， サーラスポーツ（森，名豊ビル（森）

2 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社数 15社
（会社名）
（森サーラコーポレーション，サー ラ住宅森，（森リビングサーラ，（森） ジーワークス，（森アスコ，新協技研株，（森中部技術サービス，中部三洋システム森，神野建設森，西遠コンクリート工業森，中部ホー ムサービス森，中部クレジット販売㑣，豊橋ケーブルネットワーク （株，（森サーラビジネスソリュー ションズ，浜松熱供給森）
（2）持分法適用会社のうち，決算日が連結決算日と異なる会社について は，各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

| 前中間連結会計期間 （自 平成19年1月1日至 平成19年6月30日） | 当中間連結会計期間 （自 平成20年1月1日至 平成20年6月30日） | 前連結会計年度 <br> （自 平成19年1月1日 <br> 至 平成19年12月31日） |
| :---: | :---: | :---: |
| 3 連結子会社の中間決算日等に関す る事項 <br> 連結子会社のうち，（株ガスリビン グ中部，（森ガスリビング西部，（株） ガスリング南部及び森イワタガス サービスの中間決算日は中間連結決算日と一致しております。連結子会社の中間決算日が中間連結決算日と異なる会社は次のとお りであります。 <br> （会社名）（中間決算日） <br> 中部ガス不動産森 4月30日※1 <br> 名豊ビル（株）4月30日※1 <br> （森エス・アール・ <br> ピー <br> 9月30日※ 2 <br> サーラスポーツ <br> （株） <br> 2 月 28 日※ 3 <br> ※ 1 連結子会社の中間決算日現在の中間財務諸表を使用し ております。 <br> ※2 3月31日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表 を使用しております。 <br> ※3 4月30日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表 を使用しております。 <br> なお，中間連結決算日との間に生 じ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。 <br> 4 会計処理基準に関する事項 <br> （1）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に基 <br> 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定してお ります。） <br> 時価のないもの <br> 移動平均法に基づく原価法 <br> （2）たな卸資産 <br> 製品，原料，貯蔵品 <br> 主として移動平均法に基づく <br> 原価法 <br> 販売用不動産 <br> 個別法に基づく原価法 <br> （3）デリバティブ <br> 時価法 | 3 連結子会社の中間決算日等に関す る事項 <br> 連結子会社のうち，（株ガスリビン グ中部，（森）ガスリビング西部，（森） ガスリング南部及びサーラガス磐田株の中間決算日は中間連結決算日と一致しております。 <br> 連結子会社の中間決算日が中間連結決算日と異なる会社は次のとお りであります。 <br> （会社名）（中間決算日） <br> 中部ガス不動産森 4 月 30 日※ 1 <br> 名豊ビル（森） <br> 4 月 30 日 $※ 1$ <br> （林）エス・アール・ <br> ピー <br> 9月30日※ 2 <br> 9 月 30 日※ <br> サーラスポーツ <br> （株） <br> 2 月 29 日※ 3 <br> ※ 1 連結子会社の中間決算日現在の中間財務諸表を使用し ております。 <br> ※2 3月31日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表 を使用しております。 <br> ※3 4月30日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表 を使用しております。 <br> なお，中間連結決算日との間に生 じ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。 <br> 4 会計処理基準に関する事項 <br> （1）重要な資産の評価基準及び評価方法 <br> （1）有価証券 <br> 左に同じ。 <br> （2）たな卸資産左に同じ。 <br> （3）デリバティブ左に同じ。 | 3 連結子会社の事業年度等に関する事項 <br> 連結子会社のうち，（株ガスリビン グ中部，（森ガスリビング西部，（森） ガスリング南部及び森イワタガス サービスの決算日は連結決算日と一致しております。 <br> 連結子会社の決算日が連結決算日 と異なる会社は次のとおりであり ます。 <br> （会社名） <br> （決算日） <br> 中部ガス不動産（森）10月31日※1 <br> 名豊ビル（株）10月31日※1 <br> （森エス・アール・ <br> ピー <br> 3 月 31 日※ 2 <br> サーラスポーツ <br> （森） <br> 8月31日※3 <br> ※ 1 連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しておりま す。 <br> ※2 9月30日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 <br> ※3 10月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 <br> なお，連結決算日との間に生じ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。 <br> 4 会計処理基準に関する事項 <br> （1）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> 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定してお ります。） <br> 時価のないもの <br> 移動平均法に基づく原価法 <br> （2）たな卸資産左に同じ。 <br> （3）デリバティブ左に同じ。 |


| 前中間連結会計期間 <br> （自 平成19年1月1日 <br> 至 平成19年6月30日） | 当中間連結会計期間 <br> （自 平成20年1月1日 <br> 至 平成20年6月30日） | $\begin{gathered} \text { 前連結会計年度 } \\ \text { (自 } \\ \text { 至 } \\ \text { 平成19年1月1日年12月31日 } 12 \text { 日 } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| （2）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> 定率法 <br> ただし，平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除 いております。），中間連結財務諸表提出会社の供給設備のうち豊浜幹線（豊橋～浜松地区を連結す る輸送導管）並びにその他の設備 のうちザザシティエネルギーセン ター（地域冷暖房施設）の機械装置及び一部の連結子会社は，定額法によっております。 <br> なお，主な耐用年数は次のとおり であります。 <br> 建物 15～50年 <br> 機械装置 $10 \sim 20$ 年 <br> 導管 $13 ~ 22$ 年 <br> （会計方針の変更） <br> 当中間連結会計期間より，平成19年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産については，法人税法の改正に伴い，改正後の法人税法に基 づく減価償却の方法に変更してお ります。 <br> なお，当中間連結会計期間の損益 に与える影響は軽微であります。 <br> （2）無形固定資産 <br> 定額法 <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 年間）に基づく定額法に よっております。 <br> （3）繰延資産の処理方法開発費は5年間の均等償却を行っ ております。 | （2）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> 定率法 <br> ただし，平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除 いております。），中間連結財務諸表提出会社の供給設備のうち豊浜幹線（豊橋～浜松地区を連結す る輸送導管）並びにその他の設備 のうちザザシティエネルギーセン ター（地域冷暖房施設）の機械装置及び一部の連結子会社は，定額法によっております。 <br> なお，主な耐用年数は次のとおり であります。 <br> 建物 15～50年 <br> 機械装置 $10 \sim 20$ 年 <br> 導管 13～22年 <br> （追加情報） <br> 当中間連結会計期間より，法人税法改正に伴い，平成19年3月31日以前に取得した資産については，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 $5 \%$ に到達した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。 これにより，営業利益，経常利益及び税金等調整前中間純利益はそ れぞれ109，701千円減少しており ます。 <br> なお，セグメント情報に与える影響は，当該箇所に記載しておりま す。 <br> （2）無形固定資産左に同じ。 <br> （3）繰延資産の処理方法左に同じ。 | （2）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> 定率法 <br> ただし，平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除 いております。），連結財務諸表提出会社の供給設備のらち豊浜幹線（豊橋～浜松地区を連結する輸送導管）並びにその他の設備のう ちザザシティエネルギーセンター （地域冷暖房施設）の機械装置及 び一部の連結子会社は，定額法に よっております。 <br> なお，主な耐用年数は次のとおり であります。 <br> 建物 15～50年 <br> 機械装置 $10 \sim 20$ 年 <br> 導管 13～22年 <br> （会計方針の変更） <br> 当連結会計年度より，平成19年 4月1日以降に取得した有形固定資産については，法人税法の改正に伴い，改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま す。 <br> これにより，営業利益，経常利益及び税金等調整前当期純利益はそ れぞれ43，961千円減少しておりま す。 <br> なお，セグメント情報に与える影響は，当該箇所に記載しておりま す。 <br> （2）無形固定資産左に同じ。 <br> （3）繰延資産の処理方法左に同じ。 |


|  | $\begin{gathered} \text { 当中間連結会計期間 } \\ (\text { (自 平成20年1月1日日 } \\ \text { 至 } \end{gathered} \text { 平20年 } 6 \text { 月30日) }$ | 前連結会計年度 <br> （自 平成19年1月1日 <br> 至 平成19年12月31日） |
| :---: | :---: | :---: |
| （4）重要な引当金の計上基準 <br> （1）貸倒引当金 <br> 売掛金等の債権の貸倒による損失 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検討し，回収不能見込額を計上しております。 | （4）重要な引当金の計上基準 （1）貸倒引当金左に同じ。 | （4）重要な引当金の計上基準 <br> （1）貸倒引当金 <br> 左に同じ。 |
| （2）退職給付引当金 <br> 中間連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社は，従業員の退職給付に備えるため，当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき，当中間連結会計期間末において発生して いると認められる額を計上してお ります。 <br> なお，過去勤務債務はその発生し た連結会計年度に一括処理してお り，数理計算上の差異は，各連結会計年度の発生時における従業員 の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理すること としております。 | （2）退職給付引当金左に同じ。 | （2）退職給付引当金 <br> 連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社は，従業員の退職給付 に備えるため，当連結会計年度末 における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき，当連結会計年度末において発生していると認 められる額を計上しております。 なお，過去勤務債務はその発生し た連結会計年度に一括処理してお り，数理計算上の差異は，各連結会計年度の発生時における従業員 の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理すること としております。 |
| （3）役員退職慰労引当金 <br> 中間連結財務諸表提出会社は，役員の退職慰労金支給に備えるため，内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。 | （3）役員退職慰労引当金 <br> 中間連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社は，役員の退職慰労金支給に備えるため，内規に基 づく中間連結会計期間末要支給額 を計上しております。 | （3）役員退職慰労引当金連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社は，役員の退職慰労金支給に備えるため，内規に基づく期末要支給額を計上しております。 |
| （4）ガスホルダー修繕引当金中間連結財務諸表提出会社は，球形ガスホルダーの周期的な修繕に要する費用の支出に備えるため，前回の修繕実績額に基づく次回修繕見積額を次回修繕までの期間に配分計上しております。 | （4）ガスホルダー修繕引当金左に同じ。 | （4）ガスホルダー修繕引当金連結財務諸表提出会社は，球形ガ スホルダーの周期的な修繕に要す る費用の支出に備えるため，前回 の修繕実績額に基づく次回修繕見積額を次回修繕までの期間に配分計上しております。 |
| （5）賞与引当金 <br> 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため，支給見込額に基 づき計上しております。 | （5）賞与引当金左に同じ。 | （5）賞与引当金左に同じ。 |
| （6）ガス熱量変更引当金 <br> 中間連結財務諸表提出会社は，熱量変更費用の支出に備えるため， ガス熱量変更引当金に関する省令第 3 条に基づき計上しております。 | （6）ガス熱量変更引当金左に同じ。 | （6）ガス熱量変更引当金 <br> 連結財務諸表提出会社は，熱量変更費用の支出に備えるため，ガス熱量変更引当金に関する省令第3条に基づき計上しております。 |


|  | $\begin{gathered} \text { 当中間連結会計期間 } \\ \text { (自 平成20年1月1日日 } \\ \text { 至 平成20年6月30日) } \end{gathered}$ | 前連結会計年度 <br> （自 平成19年1月1日 <br> 至 平成19年12月31日） |
| :---: | :---: | :---: |
| （5）重要な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。 <br> （6）重要なヘッジ会計の方法 | （5）重要なリース取引の処理方法左に同じ。 <br> （6）重要なヘッジ会計の方法 | （5）重要なリース取引の処理方法左に同じ。 |
| （1）ヘッジ会計の方法 <br> 繰延ヘッジ処理を採用しておりま す。 <br> また，金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合に は特例処理を採用しております。 | （1）ヘッジ会計の方法左に同じ。 | （1）ヘッジ会計の方法左に同じ。 |
| （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 | （2）ヘッジ手段とヘッジ対象左に同じ。 | （2）ヘッジ手段とヘッジ対象左に同じ。 |
| （3）ヘッジ方針 <br> 内部規程に基づき，金利変動リス クをヘッジしております。 <br> なお，実需に関係のないデリバ ティブ取引は行っておりません。 | （3）ヘッジ方針左に同じ。 | （3）ヘッジ方針左に同じ。 |
| （4）ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジの有効性評価は，ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認 することにより行っております。 ただし，特例処理の要件を満たし ている金利スワップについては，有効性の評価を省略しております。 | （4）ヘッジ有効性評価の方法左に同じ。 | （4）ヘッジ有効性評価の方法左に同じ。 |
| （7）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消費税及び地方消費税の会計処理税抜方式によっております。 | （7）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消費税及び地方消費税の会計処理左に同じ。 | （7）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> 消費税及び地方消費税の会計処理左に同じ。 |
| 5 中間連結キャッシュ・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ります。 | 5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲左に同じ。 | 5 連結キャッシュ・フロー計算書に おける資金の範囲 <br> 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ります。 |

表示方法の変更

| 前中間連結会計期間 （自 平成19年1月1日至 平成19年6月30日） | 当中間連結会計期間 （自 平成 20 年1月1日至 平成20年6月30日） |
| :---: | :---: |
| （中間連結貸借対照表） <br> 前中間連結会計期間において，固定負債の「連結調整勘定」として揭記されていたものは，当中間連結会計期間より「負ののれん」として表示しております。 | $\square$ |

注記事項
（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（平成19年1月1日～平成19年6月30日）

|  | ガス事業 （千円） | 器具及び工事事業 （千円） | 不動産事業 （千円） | $\begin{gathered} \text { その他の } \\ \text { 事業 } \\ \text { (千円) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 計 } \\ \text { (千円) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 消去 } \\ \text { 又は全社 } \\ \text { (千円) } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 連結 } \\ & \text { (千円) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 売上高 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）外部顧客に対する売上高 | 14，942， 629 | 2，059， 106 | 706， 937 | 509， 926 | 18，218， 600 | － | 18，218， 600 |
| 内部売上高又は | 17，714 | 1， 168 | 130， 232 | 4， 700 | 153， 815 | $(153,815)$ | － |
| 計 | 14，960， 343 | 2，060， 274 | 837， 170 | 514， 626 | 18，372， 415 | $(153,815)$ | 18，218， 600 |
| 営業費用 | 12，074， 441 | 2，052， 497 | 688， 051 | 492， 800 | 15，307， 790 | 835， 553 | 16，143， 343 |
| 営業利益 | 2，885， 902 | 7， 777 | 149， 119 | 21，826 | 3，064， 625 | $(989,368)$ | 2，075， 256 |

（注） 1 事業区分は，主としてガス事業会計規則に準拠した売上集計区分によっております。
2 各事業区分に属する主要な製品等の名称

| 事業区分 | 各区分に属する主要な製品等の名称 |
| :--- | :--- |
| ガス事業 <br> 器具及び工事事業 <br> 不動産事業 | ガス <br> その機器，ガス工事 <br> そ事業 |
| 不動産の賃貸，売買及び仲介等 |  |
| 電気•冷温水，建設残土処理，スポーツクラブ |  |

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（1，016，146千円）の主なものは，中間連結財務諸表提出会社の管理部門に係る一般経費であります。

当中間連結会計期間（平成 20 年 1 月 1 日～平成20年 6 月 30 日）

|  | ガス事業 （千円） | 器具及び工事事業 （千円） | 不動産事業 （千円） | $\begin{gathered} \text { その他の } \\ \text { 事業 } \\ \text { (千円) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 計 } \\ \text { (千円) } \end{gathered}$ | 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 | $\begin{array}{r} 15,491,099 \\ 25,290 \end{array}$ | $2,235,262$ $972$ | $785,586$ $148,311$ | $654,557$ $4,769$ | $\begin{array}{r} 19,166,505 \\ 179,343 \end{array}$ | $(179,343)$ | 19，166， 505 |
| 計 | 15，516， 389 | 2，236， 234 | 933， 897 | 659， 326 | 19，345， 848 | $(179,343)$ | 19，166， 505 |
| 営業費用 | 12，715， 920 | 2，293， 492 | 862， 394 | 621， 842 | 16，493， 649 | 805， 167 | 17，298， 817 |
| 営業利益（又は営業損失） | 2，800， 469 | $(57,257)$ | 71，503 | 37， 483 | 2，852， 199 | $(984,510)$ | 1，867， 688 |

（注）1 事業区分は，主としてガス事業会計規則に準拠した売上集計区分によっております。
2 各事業区分に属する主要な製品等の名称

| 事業区分 | 各区分に属する主要な製品等の名称 |
| :--- | :--- |
| ガス事業 | ガス |
| 器具及び工事事業 | ガス機器，ガス工事 |
| 不動産事業 | 不動産の賃貸，売買及び仲介等 |
| その他の事業 | 電気•泠温水，建設残土処理，スポーツクラブ |

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（ $1,015,101$ 千円）の主なものは，中間連結財務諸表提出会社の管理部門に係る一般経費であります。
4 追加情報
「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり，当中間連結会計期間より，法人税法改正に伴い，平成19年3月31日以前に取得した資産については，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 $5 \%$ に到達した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。
これにより，各セグメントの営業費用はガス事業が100，123千円，器具及び工事事業が55千円，不動産事業が 5，660千円，その他の事業が 1 ， 774 千円，消去又は全社が 2 ， 087 千円増加し，営業利益が同額減少しております。

前連結会計年度（平成19年1月1日～平成19年12月31日）

|  | ガス事業 <br> （千円） | 器具及び工事事業 （千円） | 不動産事業 （千円） | $\begin{gathered} \text { その他の } \\ \text { 事業 } \\ \text { (千円) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { 計 } \\ \text { (千円) } \end{gathered}$ | 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 | $27,397,238$ $44,139$ | $4,270,975$ $2,414$ | $2,942,052$ $282,116$ | $\begin{array}{r} 1,158,926 \\ 8,210 \end{array}$ | $35,769,193$ $336,880$ | $(336,880)$ | 35，769， 193 |
| 計 | 27，441， 378 | 4，273， 389 | 3，224， 169 | 1，167，136 | 36，106， 074 | $(336,880)$ | 35，769， 193 |
| 営業費用 | 24，393， 762 | 4，339， 583 | 2，744， 307 | 1，126， 961 | 32，604， 614 | 1，651，527 | 34，256， 141 |
| 営業利益（又は営業損失） | 3，047， 615 | $(66,193)$ | 479， 862 | 40， 175 | 3，501， 460 | $(1,988,408)$ | 1，513， 052 |

（注） 1 事業区分は，主としてガス事業会計規則に準拠した売上集計区分によっております。
2 各事業区分に属する主要な製品等の名称

| 事業区分 | 各区分に属する主要な製品等の名称 |
| :--- | :--- |
| ガス事業 | ガス |
| 器具及び工事事業 | ガス機器，ガス工事 |
| 不動産事業 | 不動産の賃貸，売買及び仲介等 |
| その他の事業 | 電気•冷温水，建設残土処理，スポーツクラブ |

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（ $2,041,886 千 円$ 千 ）の主なものは，連結財務諸表提出会社の管理部門に係る一般経費であります。
4 会計方針の変更
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり，当連結会計年度より，平成19年4月 1日以降に取得した有形固定資産については，法人税法の改正に伴い，改正後の法人税法に基づく減価償却 の方法に変更しております。
これにより，各セグメントの営業費用はガス事業が 32,131 千円，器具及び工事事業が 74 千円，不動産事業が 1， 870 千円，その他の事業が 9,745 千円，消去又は全社が 138 千円増加し，営業利益が同額減少しております。
b．所在地別セグメント情報
在外連結子会社及び在外事業所がないため，開示の対象となる事項はありません。
c．海外売上高
海外売上高がないため，開示の対象となる事項はありません。
（1株当たり情報）

| 前中間連結会計期間 （自 平成19年1月11日 至 平成19年6月30日） | 当中間連結会計期間 （自 平成20年1月1日至 平成 20 年 6 月 30 日） | 前連結会計年度 <br> （自 平成19年1月1日 <br> 至 平成19年12月31日） |
| :---: | :---: | :---: |
| 11 株当たり <br> 純資産額$\quad 404.38$ 円 | 11 株当たり <br> 純資産額$\quad 405.32$ 円 | 11 株当たり <br> 純資産額$\quad 381.77$ 円 |
| 21 株当たり <br> 中間純利益金額 <br> 38．80円 | 21 株当たり <br> 中間純利益金額 <br> 29．95円 | 21 株当たり <br> 当期純利益金額 <br> 26．93円 |
| なお，潜在株式調整後 1 株当たり中間 | なお，潜在株式調整後 1 株当たり中間 | なお，潜在株式調整後 1 株当たり当期 |
| 金額については，潜在株式が存 | 純利益金額については，潜在株式が存 | 純利益金額については，潜在株式が存 |
| 在しないため記載しておりません。 | 在しないため記載しておりません。 | 在しないため記載しておりません。 |

（注） 1 株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は，以下のとおりであります。

|  |  | 前中間連結会計期間 （自 平成19年1月1日至 平成19年6月30日） | 当中間連結会計期間 （自 平成 20 年 1 月 1 日至 平成20年6月30日） | 前連結会計年度 <br> （自 平成19年1月1日 <br> 至 平成19年12月31日） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 株当たり中間（当期）純利益金額 |  |  |  |  |
| 中間（当期）純利益 | （千円） | 1，701， 272 | 1，312， 201 | 1，180，519 |
| 普通株主に帰属しない金額 | （千円） | － | － | － |
| 普通株式に係る <br> 中間（当期）純利益 | （千円） | 1，701， 272 | 1，312， 201 | 1，180，519 |
| 期中平均株式数 | （千株） | 43， 841 | 43， 812 | 43， 833 |

（重要な後発事象）
該当事項はありません。
（開示の省略）
上記以外の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


|  | 前中間会計期間末 （平成19年6月30日） |  |  | 当中間会計期間末 （平成20年6月30日） |  |  | 対前中間期比 | 前事業年度の要約貸借対照表 （平成19年12月31日） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 区分 | 金額 | （千円） | 構成比 （\％） | 金額 | 千円） | 構成比 （\％） | $\begin{aligned} & \text { 賳 } \\ & \text { (千円) } \end{aligned}$ | 金額（千円） | 構成比 （\％） |
| 負債の部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 固定負債 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 長期借入金 |  | 13，402， 200 |  |  | 14，031， 320 |  |  | 16，001， 860 |  |
| 2 退職給付引当金 |  | 1，409， 937 |  |  | 1，397， 239 |  |  | 1，395， 918 |  |
| 3 役員退職慰労引当金 |  | 355， 450 |  |  | 374， 950 |  |  | 369， 650 |  |
| 4 ガスホルダー修繕引当金 |  | 191， 079 |  |  | 187， 323 |  |  | 171， 178 |  |
| 5 その他固定負債 |  | 115， 882 |  |  | 13， 166 |  |  | 116， 172 |  |
| 固定負債合計 |  | 15，474， 548 | 34.70 |  | 16，003， 998 | 36． 84 | 529， 450 | 18，054， 778 | 40.54 |
| II 流動負債 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1年以内に期限到来の固定負債 |  | 6，987， 030 |  |  | 4，172， 380 |  |  | 4，358， 980 |  |
| 2 支扎手形 |  | 95，124 |  |  | － |  |  | － |  |
| 3 買掛金 |  | 2，017， 382 |  |  | 2，138，498 |  |  | 2，354， 012 |  |
| 4 短期借入金 |  | 2，400， 000 |  |  | 4，400， 000 |  |  | 3，200， 000 |  |
| 5 未扎金 |  | 1，178， 193 |  |  | 781， 601 |  |  | 1，584， 516 |  |
| 6 末扎費用 |  | 406， 048 |  |  | 444， 744 |  |  | 561， 780 |  |
| 7 未払法人税等 |  | 771，101 |  |  | 644， 959 |  |  | 235， 481 |  |
| 8 前受金 |  | 220， 076 |  |  | 179，581 |  |  | 92， 908 |  |
| 9 預り金 |  | 84，382 |  |  | 71，426 |  |  | 66， 920 |  |
| 10 関係会社短期債務 |  | 116， 985 |  |  | 194， 083 |  |  | 210， 800 |  |
| 11 賞与引当金 |  | 146， 586 |  |  | 151， 285 |  |  | 313， 564 |  |
| 12 社内預り金 |  | 451， 970 |  |  | 448， 116 |  |  | 452， 292 |  |
| 13 その他流動負債 |  | 157 |  |  | － |  |  | － |  |
| 流動負債合計 |  | 14，875， 039 | 33.36 |  | 13，626， 677 | 31.37 | $\triangle 1,248,361$ | 13，431， 258 | 30.16 |
| III 引当金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ガス熱量変更引当金 |  | 404， 368 |  |  | 155， 418 |  |  | 310， 837 |  |
| 引当金合計 |  | 404， 368 | 0.91 |  | 155， 418 | 0． 36 | $\triangle 248,950$ | 310， 837 | 0． 70 |
| 負債合計 |  | 30，753， 956 | 68.97 |  | 29，786， 095 | 68.57 | $\triangle 967,861$ | 31，796， 874 | 71.40 |


|  | 前中間会計期間末 （平成19年6月30日） |  |  | 当中間会計期間末 （平成20年6月30日） |  |  | 対前中間期比 | 前事業年度の要約貸借対照表 （平成19年12月31日） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 区分 | 金額 | （千円） | 構成比 <br> （\％） | 金額 | （千円） | 構成比 <br> （\％） | $\begin{aligned} & \text { 増減 } \\ & \text { (千円) } \end{aligned}$ | 金額 | （千円） | 構成比 （\％） |
| 純資産の部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I 株主資本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 資本金 |  | 3，162， 789 | 7． 09 |  | 3，162， 789 | 7． 28 | － |  | 3，162， 789 | 7． 10 |
| 2 資本剰余金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本準備金 | 1，685， 117 |  |  | 1，685， 117 |  |  |  | 1，685， 117 |  |  |
| その他資本剰余金 | 3， 029 |  |  | 3， 067 |  |  |  | 3， 070 |  |  |
| 資本剰余金合計 |  | 1，688， 147 | 3． 79 |  | 1，688， 184 | 3． 88 | 37 |  | 1，688， 188 | 3． 79 |
| 3 利益剰余金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利益準備金 | 576， 844 |  |  | 576， 844 |  |  |  | 576， 844 |  |  |
| その他利益剰余金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定ガス導管工事償却準備金 | 26，699 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |
| 買換資産圧縮積立金 | 26，893 |  |  | 24，231 |  |  |  | 25，493 |  |  |
| 別途積立金 | 5，480， 000 |  |  | 5，980， 000 |  |  |  | 5，480， 000 |  |  |
| 繰越利益剰余金 | 1，791， 044 |  |  | 1，559， 724 |  |  |  | 1，002， 127 |  |  |
| 利益剰余金合計 |  | 7，901， 483 | 17． 72 |  | 8，140， 800 | 18.74 | 239， 317 |  | 7，084， 465 | 15.91 |
| 4 自己株式 |  | $\triangle 34,569$ | $\triangle 0.08$ |  | $\triangle 40,355$ | $\triangle 0.09$ | $\triangle 5,786$ |  | $\triangle 37,992$ | $\triangle 0.08$ |
| 株主資本合計 |  | 12，717， 850 | 28.52 |  | 12，951， 420 | 29.81 | 233， 569 |  | 11，897， 451 | 26.72 |
| II 評価•換算差額等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 その他有価証券評価差額金 |  | 1，119，303 | 2.51 |  | 704， 370 | 1． 62 | $\triangle 414,933$ |  | 838， 927 | 1． 88 |
| 評価•換算差額等合計 |  | 1，119，303 | 2.51 |  | 704， 370 | 1． 62 | $\triangle 414,933$ |  | 838， 927 | 1． 88 |
| 純資産合計 |  | 13，837， 154 | 31.03 |  | 13，655， 790 | 31.43 | $\triangle 181,364$ |  | 12，736， 379 | 28.60 |
| 負債純資産合計 |  | 44，591， 111 | 100． 00 |  | 43，441， 885 | 100． 00 | $\triangle 1,149,226$ |  | 44，533， 253 | 100.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）中間損益計算書


（3）中間株主資本等変動計算書
前中間会計期間（平成19年1月1日～平成19年6月30日）

| 項目 | 株主資本 |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 資本金 | 資本剰余金 |  |  | 利益剰余金 |  |  |
|  |  | 資本準備金 | $\begin{gathered} \text { その他 } \\ \text { 資本 } \\ \text { 剰余金 } \end{gathered}$ | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |  |
|  |  |  |  |  |  | 特定ガス導管工事償却準備金 | 買換資産圧縮積立金 |
| 平成18年12月31日残高（千円） | 3，162， 789 | 1，685， 117 | 2， 598 | 1，687， 715 | 576， 844 | 53， 399 | 28， 294 |
| 中間会計期間中の変動額 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定ガス導管工事償却準備金の取崩し |  |  |  |  |  | $\triangle 26,699$ |  |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し |  |  |  |  |  |  | $\triangle 1,400$ |
| 別途積立金の積立 |  |  |  |  |  |  |  |
| 剰余金の配当 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中間純利益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自己株式の取得 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自己株式の処分 |  |  | 431 | 431 |  |  |  |
| 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 （千円） | － | － | 431 | 431 | － | $\triangle 26,699$ | $\triangle 1,400$ |
| 平成19年6月30日残高（千円） | 3，162， 789 | 1，685， 117 | 3， 029 | 1，688， 147 | 576， 844 | 26，699 | 26，893 |


| 項目 | 株主資本 |  |  |  |  | 評価•換算差額等 | 純資産合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 利益剰余金 |  |  | $\begin{aligned} & \text { 自己 } \\ & \text { 株式 } \end{aligned}$ | 株主 <br> 資本 <br> 合計 | その他有価証券評価差額金 |  |
|  | その他利益剰余金 |  | 利益剰余金合計 |  |  |  |  |
|  | 別途積立金 |  |  |  |  |  |  |
| 平成18年12月31日残高（千円） | 4，780， 000 | 1，307， 203 | 6，745， 742 | $\triangle 28,945$ | 11，567， 302 | 1，211，381 | 12，778， 684 |
| 中間会計期間中の変動額 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定ガス導管工事償却準備金の取崩し |  | 26，699 | － |  | － |  | － |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し |  | 1，400 | － |  | － |  | － |
| 別途積立金の積立 | 700， 000 | $\triangle 700,000$ | － |  | － |  | － |
| 剰余金の配当 |  | $\triangle 178,200$ | $\triangle 178,200$ |  | $\triangle 178,200$ |  | $\triangle 178,200$ |
| 中間純利益 |  | 1，333， 940 | 1，333， 940 |  | 1，333， 940 |  | 1，333， 940 |
| 自己株式の取得 |  |  |  | $\triangle 8,205$ | $\triangle 8,205$ |  | $\triangle 8,205$ |
| 自己株式の処分 |  |  |  | 2， 581 | 3， 013 |  | 3， 013 |
| 株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） |  |  |  |  |  | $\triangle 92,078$ | $\triangle 92,078$ |
| 中間会計期間中の変動額合計 （千円） | 700， 000 | 483， 840 | 1，155， 740 | $\triangle 5,623$ | 1，150，548 | $\triangle 92,078$ | 1，058， 470 |
| 平成19年6月30日残高（千円） | 5，480， 000 | 1，791， 044 | 7，901， 483 | $\triangle 34,569$ | 12，717， 850 | 1，119， 303 | 13，837， 154 |

当中間会計期間（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 6 月 30 日）

| 項目 | 株主資本 |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 資本金 | 資本剰余金 |  |  | 利益剰余金 |  |  |
|  |  | 資本準備金 | $\begin{aligned} & \text { その他 } \\ & \text { 資本 } \\ & \text { 剰余金 } \end{aligned}$ | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |  |
|  |  |  |  |  |  | 買換資産圧縮積立金 | 別途積立金 |
| 前期末残高（千円） | 3，162， 789 | 1，685， 117 | 3， 070 | 1，688， 188 | 576， 844 | 25，493 | 5，480， 000 |
| 当中間期変動額 |  |  |  |  |  |  |  |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し |  |  |  |  |  | $\triangle 1,261$ |  |
| 別途積立金の積立 |  |  |  |  |  |  | 500， 000 |
| 剰余金の配当 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中間純利益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自己株式の取得 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自己株式の処分 |  |  | $\triangle 3$ | $\triangle 3$ |  |  |  |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） |  |  |  |  |  |  |  |
| 当中間期変動額合計 (千円) | － | － | $\triangle 3$ | $\triangle 3$ | － | $\triangle 1,261$ | 500， 000 |
| 当中間期末残高（千円） | 3，162， 789 | 1，685， 117 | 3， 067 | 1，688， 184 | 576， 844 | 24， 231 | 5，980， 000 |


| 項目 | 株主資本 |  |  |  | 評価•換算差額等 | 純資産合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 利益剰余金 |  | 自己 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 |  |
|  | その他 利益剰余金 繰越 利益 剰余金 | 利益剰余金合計 |  |  |  |  |
| 前期末残高（千円） | 1，002， 127 | 7，084， 465 | $\triangle 37,992$ | 11，897， 451 | 838， 927 | 12，736， 379 |
| 当中間期変動額 |  |  |  |  |  |  |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し | 1，261 | － |  | － |  | － |
| 別途積立金の積立 | $\triangle 500,000$ | － |  | － |  | － |
| 剰余金の配当 | $\triangle 155,828$ | $\triangle 155,828$ |  | $\triangle 155,828$ |  | $\triangle 155,828$ |
| 中間純利益 | 1，212，164 | 1，212， 164 |  | 1，212， 164 |  | 1，212， 164 |
| 自己株式の取得 |  |  | $\triangle 3,162$ | $\triangle 3,162$ |  | $\triangle 3,162$ |
| 自己株式の処分 |  |  | 798 | 795 |  | 795 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） |  |  |  |  | $\triangle 134,557$ | $\triangle 134,557$ |
| 当中間期変動額合計 （千円） | 557， 597 | 1，056， 335 | $\triangle 2,363$ | 1，053， 968 | $\triangle 134,557$ | 919， 410 |
| 当中間期末残高（千円） | 1，559， 724 | 8，140， 800 | $\triangle 40,355$ | 12，951， 420 | 704， 370 | 13，655， 790 |

前事業年度の株主資本等変動計算書（平成19年1月1日～平成19年12月31日）

| 項目 | 株主資本 |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 資本金 | 資本剰余金 |  |  | 利益剰余金 |  |  |
|  |  | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |  |
|  |  |  |  |  |  | 特定ガス導管工事償却準備金 | 買換資産圧縮積立金 |
| 前期末残高（千円） | 3，162， 789 | 1，685， 117 | 2， 598 | 1，687， 715 | 576， 844 | 53， 399 | 28，294 |
| 当期変動額 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定ガス導管工事償却準備金の取崩し |  |  |  |  |  | $\triangle 53,399$ |  |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し |  |  |  |  |  |  | $\triangle 2,801$ |
| 別途積立金の積立 |  |  |  |  |  |  |  |
| 剰余金の配当 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当期純利益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自己株式の取得 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自己株式の処分 |  |  | 472 | 472 |  |  |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |  |  |  |  |  |  |  |
| 当期変動額合計 (千円) | － | － | 472 | 472 | － | $\triangle 53,399$ | $\triangle 2,801$ |
| 当期末残高（千円） | 3，162， 789 | 1，685， 117 | 3， 070 | 1，688， 188 | 576， 844 | － | 25，493 |


| 項目 | 株主資本 |  |  |  |  | 評価•換算差額等 | 純資産合計 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 利益剰余金 |  |  | $\begin{aligned} & \text { 自己 } \\ & \text { 株式 } \end{aligned}$ | 株主 <br> 資本 <br> 合計 | その他有価証券評価差額金 |  |
|  | その他利益剰余金 |  | 利益剰余金合計 |  |  |  |  |
|  | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |  |  |  |  |  |
| 前期末残高（千円） | 4，780， 000 | 1，307， 203 | 6，745， 742 | $\triangle 28,945$ | 11，567， 302 | 1，211， 381 | 12，778， 684 |
| 当期変動額 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定ガス導管工事償却準備金の取崩し |  | 53，399 | － |  | － |  | － |
| 買換資産圧縮積立金の取崩し |  | 2， 801 | － |  | － |  | － |
| 別途積立金の積立 | 700， 000 | $\triangle 700,000$ | － |  | － |  | － |
| 剰余金の配当 |  | $\triangle 334,067$ | $\triangle 334,067$ |  | $\triangle 334,067$ |  | $\triangle 334,067$ |
| 当期純利益 |  | 672， 790 | 672， 790 |  | 672， 790 |  | 672， 790 |
| 自己株式の取得 |  |  |  | $\triangle 12,122$ | $\triangle 12,122$ |  | $\triangle 12,122$ |
| 自己株式の処分 |  |  |  | 3， 076 | 3， 549 |  | 3，549 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |  |  |  |  |  | $\triangle 372,453$ | $\triangle 372,453$ |
| 当期変動額合計 （千円） | 700， 000 | $\triangle 305,076$ | 338， 722 | $\triangle 9,046$ | 330， 149 | $\triangle 372,453$ | $\triangle 42,304$ |
| 当期末残高（千円） | 5，480， 000 | 1，002， 127 | 7，084， 465 | $\triangle 37,992$ | 11，897， 451 | 838， 927 | 12，736， 379 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

|  | 期間1 日 1 日相 |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 資産の評価基準及び評価方法有価証券 <br> 子会社株式及び関連会社株式 <br> 移動平均法に基づく原価法 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 <br> ＜時価法 <br> （評価差額は全部純資産直入 <br> により処理し，売却原価は移 <br> 平均法により算定しておりま <br> す。） <br> 時価のないもの <br> 移動平均法に基づく原価法 たな卸資産 <br> 製品，原料，貯蔵品 <br> 移動平均法に基づく原価法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（3）デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定率法
ただし，平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備は除いて おります。），供給設備のらち豊浜幹線（豊橋～浜松地区を連結す る輸送導管）及び附帯事業設備の らちザザシティエネルギーセン ター（地域冷暖房施設）の機械装置は，定額法によっております。 なお，主な耐用年数は次のとおり であります。

$$
\begin{array}{ll}
\text { 建物 } & 15 \sim 50 \text { 年 } \\
\text { 機械装置 } & 10 \sim 20 \text { 年 } \\
\text { 導管 } & 13 \sim 22 \text { 年 }
\end{array}
$$

（会計方針の変更）
当中間会計期間より，平成19年4月 1 日以降に取得した有形固定資産については，法人税法の改正に伴い，改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま す。
なお，当中間会計期間の損益に与 える影響は軽微であります。
移動平均法に基づく原価法
有価証券

中間決算日の市場価格等に基づ
〈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定しておりま す。）
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
2）たな卸資産
製品，原料，貯蔵品
移動平均法に基づく原価法

| 当中間会計期間 <br> （自 平成 20 年1月1日 <br> 至 平成 20 年 6 月 30 日） |  |
| :---: | :---: |
| 1 資産の評価基準及び評価方法 <br> （1）有価証券 | 1 |

（1）有価証券
左に同じ。
（2）たな卸資産
左に同じ。
（3）デリバティブ
左に同じ。
2 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定率法
ただし，平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備は除いて おります。），供給設備のうち豊浜幹線（豊橋～浜松地区を連結す る輸送導管）及び附帯事業設備の うちザザシティエネルギーセン
ター（地域冷暖房施設）の機械装置は，定額法によっております。 なお，主な耐用年数は次のとおり であります。

$$
\begin{array}{ll}
\text { 建物 } & 15 \sim 50 \text { 年 } \\
\text { 機械装置 } & 10 \sim 20 \text { 年 } \\
\text { 導管 } & 13 \sim 22 \text { 年 }
\end{array}
$$

（追加情報）
当中間会計期間より，法人税法改正に伴い，平成19年3月31日以前 に取得した資産については，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 $5 \%$ に到達した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。
これにより，営業利益，経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ 102，211千円少しております。
（自 前事成19年1月1日
至 平成19年12月31日）
資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券
子会社株式及び関連会社株式移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算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定しておりま す。）
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
（2）たな卸資産
左に同じ。
（3）デリバティブ
左に同じ。
2 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定率法
ただし，平成10年4月1日以降取得の建物（建物附属設備は除いて おります。），供給設備のうち豊浜幹線（豊橋～浜松地区を連結す る輸送導管）及び附帯事業設備の うちザザシティエネルギーセン ター（地域冷暖房施設）の機械装置は，定額法によっております。 なお，主な耐用年数は次のとおり であります。

$$
\begin{array}{ll}
\text { 建物 } & 15 \sim 50 \text { 年 } \\
\text { 機械装置 } & 10 \sim 20 \text { 年 } \\
\text { 導管 } & 13 \sim 22 \text { 年 }
\end{array}
$$

（会計方針の変更）
当事業年度より，平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産に ついては，法人税法の改正に伴い，改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 これにより，営業利益，経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ 32，270千円減少しております。

| 前中間会計期間 <br> （自 平成19年1月1日 <br> 至 平成19年6月30日） | 当中間会計期間 <br> （自 平成20年1月1日 <br> 至 平成20年6月30日） | 前事業年度 <br> （自 平成19年1月1日 <br> 至 平成19年12月31日） |
| :---: | :---: | :---: |
| （2）無形固定資産 <br> 定額法 <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 年間）に基づく定額法に よっております。 | （2）無形固定資産左に同じ。 | （2）無形固定資産左に同じ。 |
| 3 繰延資産の処理方法開発費は5年間の均等償却を行っ ております。 | 3 繰延資産の処理方法左に同じ。 | 3 繰延資産の処理方法左に同じ。 |
| 4 引当金の計上基準 | 4 引当金の計上基準 | 4 引当金の計上基準 |
| （1）投資損失引当金 <br> 関係会社等への投資に対する損失 に備えるため，投資先の財政状態等を勘案して，必要額を計上して おります。 | （1）投資損失引当金左に同じ。 | （1）投資損失引当金左に同じ。 |
| （2）貸倒引当金 <br> 売掓金等の債権の貸倒による損失 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検討し，回収不能見込額を計上しております。 | （2）貸倒引当金左に同じ。 | （2）貸倒引当金左に同じ。 |
| （3）退職給付引当金 <br> 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の見込額に基づき，当中間会計期間末において発生し ていると認められる額を計上して おります。 <br> なお，過去勤務債務はその発生し た事業年度に一括処理しており，数理計算上の差異は，各事業年度 の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か ら費用処理することとしておりま す。 | （3）退職給付引当金左に同じ。 | （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の見込額に基づき当事業年度末において発生してい ると認められる額を計上しており ます。 <br> なお，過去勤務債務はその発生し た事業年度に一括処理しており，数理計算上の差異は，各事業年度 の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度か ら費用処理することとしておりま す。 |
| （4）役員退職慰労引当金 <br> 役員の退職慰労金支給に備えるた め，内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 | （4）役員退職慰労引当金左に同じ。 | （4）役員退職慰労引当金 <br> 役員の退職慰労金支給に備えるた め，内規に基づく期末要支給額を計上しております。 |
| （5）ガスホルダー修繕引当金 <br> 球形ガスホルダーの周期的な修繕 に要する費用の支出に備えるため，前回の修繕実績額に基づく次回修繕見積額を次回修繕までの期間に配分計上しております。 | （5）ガスホルダー修繕引当金左に同じ。 | （5）ガスホルダー修繕引当金左に同じ。 |
| （6）賞与引当金 <br> 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため，支給見込額に基 づき計上しております。 | （6）賞与引当金左に同じ。 | （6）賞与引当全左に同じ。 |



## 6．その他

売上高等明細表

| 項目 |  | 前中間会計期間 <br> （19．1～19．6） | 当中間会計期間 <br> （20．1～20．6） | 対前年同期比 （\％） | 前事業年度 （19．1～19．12） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 売上高 （百万円） | ガス売上 | 14， 960 | 15，516 | 3.7 | 27， 441 |
|  | 受注工事 | 314 | 382 | 21.5 | 645 |
|  | 器具販売 | 1，545 | 1，641 | 6.2 | 3，200 |
|  | その他 | 2 | 3 | 42.3 | 9 |
|  | 附帯事業 | 107 | 133 | 24． 2 | 256 |
|  | 計 | 16，931 | 17， 677 | 4.4 | 31，553 |
| $\begin{gathered} \text { ガス販売量 } \\ \left(千 \mathrm{q}^{3}\right) \end{gathered}$ | 家庭用 | 40， 970 | 42， 641 | 4.1 | 64， 940 |
|  | 業務用 | 97， 526 | 91， 742 | $\triangle 5.9$ | 204， 068 |
|  | 計 | 138， 496 | 134， 384 | $\triangle 3.0$ | 269， 009 |
| 需要家戸数 （戸） | 豊橋•豊川 | 91，420 | 92，514 | 1.2 | 92， 094 |
|  | 浜松•磐田 | 130， 539 | 131， 565 | 0.8 | 130， 798 |
|  | 計 | 221， 959 | 224， 079 | 1.0 | 222， 892 |

（注）ガス販売量は，46．04655メガジュール（11，000kcal）／m 3 換算で表示しております。

