# 平成XXX年 月期 決算概要

## 1. 連結の範囲

<table>
<thead>
<tr>
<th>連結子会社数</th>
<th>平成XXX年1月期</th>
<th>平成XXX年2月期</th>
<th>増減</th>
<th>平成XXX年 2Q累計期業績予想</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>持分法適用会社数</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 2. 損益状況

<table>
<thead>
<tr>
<th>全売上高</th>
<th>平成XXX年1月期</th>
<th>平成XXX年2月期</th>
<th>増減</th>
<th>平成XXX年 2Q累計期業績予想</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>営業利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経常利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**備考**
- 特別損益主要内訳

| 資産売却益等 |               |               |     |                             |
| 持分変動利益 |               |               |     |                             |
| 固定資産整理売却損 |               |               |     |                             |
| 損益損失      |               |               |     |                             |
| 関連事業損失等 |               |               |     |                             |
| 事業撤退損失 |               |               |     |                             |
| 環境対策費用   |               |               |     |                             |
| その他の合計   |               |               |     |                             |

## 3. セグメント別 売上高・営業利益（別紙参照）

<table>
<thead>
<tr>
<th>機能材料</th>
<th>平成XXX年1月期</th>
<th>平成XXX年2月期</th>
<th>増減</th>
<th>平成XXX年 2Q累計期業績予想</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>先端化学品</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎化学品</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

消去・全社

| 売上高 | 平成XXX年1月期 | 平成XXX年2月期 | 増減 | 平成XXX年 2Q累計期業績予想 |
| 计     |               |               |     |                            |

(参考) 前期の金額は、&lt;ページ「セグメント情報」に記載している変更後の事業区分に組替えて表示しております。
### 4. 貸借対照表

<table>
<thead>
<tr>
<th>資産の部</th>
<th>負債及び純資産の部</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>種目</td>
<td>期末</td>
</tr>
<tr>
<td>流動資産</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>無形固定資産</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資等</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資産計</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（単位：億円）

### 5. キャッシュ・フロー

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>平成○○年10月期</th>
<th>平成○○年11月期</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>営業キャッシュ・フロー</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資キャッシュ・フロー</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>フリーキャッシュ・フロー</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>財務キャッシュ・フロー</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現預金等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（単位：億円）

### 6. 主要指標

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>平成○○年10月期</th>
<th>平成○○年11月期</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>研究開発費</td>
<td>億円</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費</td>
<td>億円</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>設備投資額</td>
<td>億円</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金融収支</td>
<td>億円</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>期末有形資産</td>
<td>億円</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>期末従業員数</td>
<td>人</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>納税レート</td>
<td>円</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>市場株価</td>
<td>円</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（単位：億円）

### 7. 当期のトピックス

- 海外プロジェクト
  - シンガポール
  - インド
  - タイ

- その他
  - 三共アグロ株式会社および三井化学クロップライフ株式会社の統合（07年10月）
## セグメント増減内訳（対前期）

### ・売上高

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>平成 20年 1月期</th>
<th>平成 21年 1月期</th>
<th>計</th>
<th>増減</th>
<th>数量差</th>
<th>場所差</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>機能材料</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>先端化学品</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎化学品</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### ・営業利益

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>平成 20年 1月期</th>
<th>平成 21年 1月期</th>
<th>計</th>
<th>増減</th>
<th>数量差</th>
<th>場所差</th>
<th>交易条件</th>
<th>固定費他</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>機能材料</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>先端化学品</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎化学品</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>消去・全社</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
平成 00年 0月期 決算短信

上場会社名 三井化学株式会社
コード番号
代表者（役職名）代表取締役社長（氏名）藤吉健二
問合せ先責任者（役職名）CSR・広報部長（氏名）田中連也
定時株主総会開催予定日 平成 00年 0月 00日 配当支払開始予定日 平成 00年 0月 00日
有価証券報告書提出予定日 平成 00年 0月 00日

１．00年 0月期の連結業績（平成 00年 0月 00日～平成 00年 0月 00日）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>売上高</th>
<th>営業利益</th>
<th>経常利益</th>
<th>当期純利益</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00年 0月期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00年 0月期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（百万円未満四捨五入）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>当期純利益</th>
<th>潜在株式調整後</th>
<th>自己資本</th>
<th>総資産</th>
<th>売上高</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>00年 0月期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00年 0月期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（％表示は対前期増減率）

参考 持分法投資損益 00年 0月期 000000百万円 00年 0月期 000000百万円

２．連結財政状態

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>総資産</th>
<th>純資産</th>
<th>自己資本比率</th>
<th>1株当たり純資産</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>%</td>
<td>円</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00年 0月期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00年 0月期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

参考 自己資本 00年 0月期 000000百万円 00年 0月期 000000百万円

３．連結キャッシュフローの状況

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>営業活動によるキャッシュフロー</th>
<th>投資活動によるキャッシュフロー</th>
<th>財務活動によるキャッシュフロー</th>
<th>現金及び現金同等物</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00年 0月期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00年 0月期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

４．配当の状況

<table>
<thead>
<tr>
<th>1株当たり配当金</th>
<th>配当金総額</th>
<th>配当性向</th>
<th>純資産配当率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>（基準日）</td>
<td>（年間）</td>
<td>（連結）</td>
<td>（連結）</td>
</tr>
<tr>
<td>百万円</td>
<td>%</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00年 0月期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00年 0月期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>00年 0月期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

３．00年 0月期の連結業績予想（平成 00年 0月 00日～平成 00年 0月 00日）

（％表示は、通期は対前期、第 2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>売上高</th>
<th>営業利益</th>
<th>経常利益</th>
<th>当期純利益</th>
<th>当期純利益</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
<td>百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>第2四半期連結累計期間通期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
4．その他

っきり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

っきり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

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有
（注）詳細は、□□ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び□□ページ「セグメント情報」をご覧ください。

□□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）
平成□□年□□月期□□□□□□株 平成□□年□□月期□□□□□□株
② 期末自己株式数 平成□□年□□月期□□□□□□株 平成□□年□□月期□□□□□□株
（注）株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、□□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．□□年□□月期の個別業績（平成□□年□□月□□日～平成□□年□□月□□日）

□□個別経営成績

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>売上高</th>
<th>営業利益</th>
<th>経常利益</th>
<th>当期純利益</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□□年□□月期</td>
<td>百万円</td>
<td>%</td>
<td>百万円</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>□□年□□月期</td>
<td>□□□□□</td>
<td>□□□□□</td>
<td>□□□□□</td>
<td>□□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1株当たり

<table>
<thead>
<tr>
<th>潜在株式調整後</th>
<th>当期純利益</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>円 銭</td>
</tr>
<tr>
<td>□□年□□月期</td>
<td>□ □</td>
</tr>
<tr>
<td>□□年□□月期</td>
<td>□ □</td>
</tr>
</tbody>
</table>

□□個別財政状態

<table>
<thead>
<tr>
<th>総 資 産</th>
<th>純 資 産</th>
<th>自己資本比率</th>
<th>1株当たり純資産</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□□年□□月期</td>
<td>□□□□□</td>
<td>□□□□□</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>□□年□□月期</td>
<td>□□□□□</td>
<td>□□□□□</td>
<td>□□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

参考 □自己資本 □□年□□月期□□□□□□□□□□百万円 □□年□□月期□□□□□□□□□□百万円

2．□□年□□月期の個別業績予想（平成□□年□□月□□日～平成□□年□□月□□日）
（％表示は、通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年第2四半期増減率）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>売上高</th>
<th>営業利益</th>
<th>経常利益</th>
<th>当期純利益</th>
<th>□株当たり当期純利益</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>第2四半期累計期間</td>
<td>百万円</td>
<td>%</td>
<td>百万円</td>
<td>%</td>
<td>百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>□□年□□月期</td>
<td>□□□□□</td>
<td>□□□□□</td>
<td>□□□□□</td>
<td>□□□□□</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

参考 □次期の見通し □□年□□月期□□□□□□□□□□百万円 □□年□□月期□□□□□□□□□□百万円

活本資料に記載の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断された予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件その他関連する事項については、□□ページ「1〇経営成績（□〇総合）経営成績に関する分析 □次期の見通しをご覧ください。
定性情報・財務諸表等

1. 経営成績
(1) 経営成績に関する分析
   □ 当期の概況
   a. 当期の業績の全般的状況
   化学工業界におきましては、国内の生産及び出荷が低調に推移したことに加え、高値圏にある原燃料価格がさらに高騰したため、厳しい事業環境が続きました。このような情勢のもとで、当社グループは、営業活動に全力を傾注するとともに、徹底したコストダウンに努めると、グループを挙げて収益改善に取り組んでまいりました。その結果、当期の業績は以下のとおりとなりました。
   □ 単位：億円 □

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>売上高</th>
<th>営業利益</th>
<th>経常利益</th>
<th>当期純利益</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>当期</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>増減額</td>
<td>□□□□□</td>
<td>□□□□□□□</td>
<td>□□□□□□□</td>
<td>□□□□□□□</td>
</tr>
<tr>
<td>増減率</td>
<td>□□□□□</td>
<td>□□□□□□□</td>
<td>□□□□□□□</td>
<td>□□□□□□□</td>
</tr>
</tbody>
</table>

売上高は、前期に比べ □□□□□□□円増（□□□□％増）の □□□□□□□円となりました。これは、売上数量減少による影響が □□□□□□□円あったものの、ナフサなどの原燃料価格高騰の中での製品価格改定及び海外市況の改善などによる価格アップの効果が □□□□□□□円あったことによるものです。また、海外売上高は □□□□□□□円となり、売上高全体に占める割合は □□□□％となりました。

営業利益は、製品価格の改定及び海外市況の改善があったものの、ナフサなどの原燃料価格高騰及び修繕費や減価償却費などの固定費の増加により売上原価が大きく増加したため、前期に比べ □□□□□□□円減（□□□□％減）の □□□□□□□円となりました。なお、当期より法人税法の改正に伴い有形固定資産に係る取扱いを変更しております。この変更が当期の業績に与える影響につきましては、プレッペ「4 □□□□ 有形固定資産」をご覧ください。

経常利益は、営業外損益が前期に比べ □□□□□□□円増益となった結果、前期に比べ □□□□□□□円減（□□□□％減）の □□□□□□□円となりました。これは、受取配当金の増加などがあったものの、為替差損・不良品処分損及び支払利息の増加などがあったことによるものです。

これらの結果、売上高経常利益率（ROS）は □□□□％となりました。

特別利益は、固定資産売却益 □□□□円などにより □□□□円となりました。一方、特別損失は、固定資産整理損・売却損 □□□□円、関連事業損失・投資有価証券売却損 □□□□円、プラスマディアスプレイパネル用光学フィルター事業終了に伴う事業撤退損失 □□□□円及び環境対策費用 □□□□円などにより □□□□円となりました。この結果、特別損益は、前期に比べ □□□□円増益の □□□□円の損失となりました。

以上により、税金等調整前当期純利益は、前期に比べ □□□□円減の □□□□円となりました。

当期純利益は、法人税等及び少数株主利益を控除した結果、前期に比べ □□□□円減（□□□□％減）の □□□□円となり、□株当たり当期純利益は □□□□円になりました。

b. 当期のセグメント別の状況
(機能材料)

エチレン・プロピレンゴム、□□□□オレフィンコポリマーなどの自動車・産業材は、国内需要の拡大に加え、アジア市場を中心に新規顧客の開拓及び軟質樹脂用途などの市場開発が順調に進み、売上高は前期に比べ □□％増加しました。

工業材料は、塗料用原料樹脂の情報記録紙、携帯電話及び自動車用途が順調であったものの、石油樹脂の一部製品の事業から撤退したことにより、売上高は前期に比べ □□％減少しました。
衛生材料は、不織布の需要が東・東南アジア、特にタイ・中国市場で拡大したことにより、売上高は前期に比べ0%増加しました。

特殊ボリオフレイン及びエンジニアリングプラスチックは、電子情報関連用途を中心に需要が拡大したことにより、売上高は前期に比べ0%増加しました。

半導体材料は、半導体市場及び液晶市場で価格低下の影響を受けたものの、半導体用ガスの積極的な販売拡大により、売上高は前期に比べ6%増加しました。

光学材料は、プランマディスプレイパネルの北米市場での需要低迷及び価格低下の影響を受けたことにより、売上高は前期に比べ0%減少しました。なお、当社は、この現状が近い将来回復することは困難と判断し、平成20年3月30日をもってプランマディスプレイパネル用光学フィルター事業から撤退しました。

ウレタン原料は、TDIの市況が東・東南アジアで改善したこと及び原料価格の高騰を受けたPGの製品価格上昇により、売上高は前期に比べ0%増加しました。

ウレタン樹脂は、塗料用硬化剤及び接着剤用途を中心とした国内外の需要増を背景に、売上高は前期に比べ0%増加しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は、前期に比べ348億円増の3,616億円、売上高全体に占める割合は0%となりました。また、営業利益は、原料価格高騰などの影響を受けたものの、製品価格の改定、海外市場の改善などにより、前期に比べ100億円増の132億円となりました。

（先端化学品）

眼鏡レンズ用材料や、医薬中間体などのヘルスケア材料は、販売が順調であったため、売上高は前期に比べ0%増加しました。

重合抑制剤、ナイロン材向け接着剤原料などの化成品は、積極的な販売拡大及び原料価格高騰を受けた製品価格改定を行ったことにより、売上高は前期に比べ0%増加したものの、コストアップ分の全てをカバーするには至りませんでした。

農業化学品は、三共アグロ株式会社を連結子会社化したことにより、売上高は前期に比べ0%増加しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は、前期に比べ107億円増の353億円、売上高全体に占める割合は0%となりました。また、営業利益は、三共アグロ株式会社の連結子会社化による収益増があったものの、原油燃料価格高騰の影響により、前期に比べ100億円減の132億円となりました。

（基礎化学品）

エチレン及びプロピレンは、国内外の需要が堅調に推移したものの、市原工場及び大阪工場のプラントが定期修理を行ったことにより、生産量は前期に比べエチレンが0%、プロピレンが0%それぞれ減少しました。

フェノールは、原料価格の高騰を受けて製品価格の改定を行ったことにより、売上高は前期に比べ0%増加しました。

ビスフェノールAは、アジア市場における旺盛な需要に支えられて販売数量が好調に推移したことに加え、原料価格の高騰を受けて製品価格の改定を行ったことにより、売上高は前期に比べ0%増加しました。

高純度テレフタル酸は、中国市場の低迷により、売上高は前期に比べ0%減少しました。

ペット樹脂（ポリエチレン テレフタレート）は、国内ペットボトル向けの需要が堅調に推移したものの、海外市況の好転を背景に海外関連会社からの仕入れ量を絞り込んだことにより、売上高は前期に比べ0%減少しました。

エチレンリコール、エチレンオキサイド及びその誘導品は、原料価格の高騰を受けて製品価格の改定を行なったことにより、売上高は前期に比べ0%増加しました。

ポリエチレン及びポリプロピレンは、原料価格の高騰を受けて製品価格の改定を行なったことにより、売上高は前期に比べポリエチレンが0%、ポリプロピレンが0%それぞれ増加しましたが、価格改定の実施時期が遅れたことにより、コストアップ分の全てをカバー

・・・・
するには至りませんでした。
以上の結果、当セグメントの売上高は、前期に比べ 900億円増の 3兆 6,400億円、売上高全体に占める割合は 20%となりました。また、営業利益は、高純度テフロン酸の中国市況の低迷や、ポリエチレン及びポリプロピレンの価格改定の実施時期の遅れなどにより、前期に比べ 1,200億円減の 300億円となりました。

（その他）
プラント建設・メンテナンス事業、倉庫運送事業、試験・分析事業などを行う当セグメントの売上高は、前期に比べ 330億円減の 1,700億円、売上高全体に占める割合は 10%となりました。また、営業利益は、前期に比べ 190億円減の 40億円となりました。

■ 次期の見通し
a. 次期の業績全般的見通し
化学工業界におきましては、中東・アジアにおいて大型エチレン生産設備の稼働が予定されているほか、原料価格の更なる高騰が懸念され、厳しい事業環境が続くことが予想されます。
このような情勢のもとで、当社グループは、引き続き徹底したコストダウンに努めるとともに、原料価格高騰に見合った製品価格体系の構築、戦略遂行のスピードアップに一層注力し、業績の向上を図ってまいります。
これらを踏まえた次期の業績の見通しは、以下のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th>（単位：億円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>前期</td>
</tr>
<tr>
<td>平成 20年 0月期</td>
</tr>
<tr>
<td>平成 21年 0月期</td>
</tr>
<tr>
<td>増減額</td>
</tr>
<tr>
<td>平成 20年 0月期</td>
</tr>
<tr>
<td>増減率</td>
</tr>
<tr>
<td>平成 20年 0月期</td>
</tr>
</tbody>
</table>

なお、上記の前提として、為替レートは 1ドル/¥、国産ナフサ価格は 3万円/トンとしております。

b. 次期のセグメント別の見通し
次期のセグメント別の見通しは、以下のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th>（単位：億円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>前期</td>
</tr>
<tr>
<td>平成 20年 0月期</td>
</tr>
<tr>
<td>平成 21年 0月期</td>
</tr>
<tr>
<td>増減額</td>
</tr>
<tr>
<td>平成 20年 0月期</td>
</tr>
<tr>
<td>増減率</td>
</tr>
<tr>
<td>平成 20年 0月期</td>
</tr>
</tbody>
</table>
（2）財政状態に関する分析

① 資産、負債、純資産の状況
当期末の総資産は、前期末に比べ 0.0%増減の 0兆 0,000億円となりました。
当期末の負債は、前期末に比べ 0.0%増減の 0,000億円となり、そのうち、有利子負債は
0.0%増減の 0,000億円となりました。この結果、有利子負債比率は前期末に比べ 0.0%ポイント
改善の 0.0%となりました。
当期末の純資産は、前期末に比べ 0.0%増減の 0,000億円となり、自己資本比率は前期末
に比べ 0.0%ポイント改善の 0.0%となりました。
以上により、当期末の有利子負債/自己資本比率（D/E レシオ）は、前期末に比べ 0.0%ポイント
改善の 0.0%となりました。

② キャッシュ・フローの状況
　当期の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、0.0%円減少し、当期末には 0.0
億円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　営業活動によって得られた資金は、前期に比べ 0.0%円減の 0.0%円となりました。前期
と比べて減少したのは、前期において売掛金や棚卸資産の増加により繰越資金の大きな増加
があったものの、当期は税金等調整前当期純利益が減少したこと及び法人税等の支払額が増
加したことなどによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　投資活動によって使用された資金は、前期に比べ 0.0%円減の 0.0%円となりました。前期
と比べて減少したのは、前期において三共アグロ株式会社及び三井化学ポリウレタン株式
会社の株式取得の支出があったことなどによるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　財務活動によって使用された資金は、0.0%円となりました。これは、有利子負債の減済
を行ったこと及び配当金の支払があったことなどによるものです。なお、前期において財務
活動により調達された資金は 0.0%円であり、これは、有利子負債による資金調達などによ
るものです。

③ 次期の見通し
　平成 00年度を初年度とする 00年中の中長期経営計画で掲げている基本戦略に沿って積極的
な投融資を行うため、連結有利子負債は増加する見込みですが、同時に、資産圧縮などに努
めることによって、連結総資産効率の向上に努めてまいります。
　また、投融資案件につきましては、その必要性について十分吟味し、引続き厳選してまい
ります。財務活動につきましては、安定的かつ低コストの資金調達を継続してまいります。

④ キャッシュ・フロー指標のトレンド

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>平成 00年 0月期</th>
<th>平成 00年 0月期</th>
<th>平成 00年 0月期</th>
<th>平成 00年 0月期</th>
<th>平成 00年 0月期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自己資本比率（%）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>時価ベースの自己資本比率（%）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>キャッシュ・フロー対有利子負債比率</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）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/キャッシュ・フロー
　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い
④ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
⑤ 株式時価総額は、期末株価終値×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。
⑥ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。
（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

①当社の利益配分に関する基本方針

d当社は、事業の拡大成長による企業価値の向上を重点課題として認識するとともに、株主の皆様への利益還元を経営上の重点課題と位置付けております。

利益の配分につきましては、株主の皆様への利益還元及び内部留保を総合的に勘案し、安定的な配当の継続及び中長期的な視点で連結業績を考慮した利益還元に努めることを基本方針としております。

内部留保につきましては、高機能性製品・高成長分野市場・高収益事業に重点を置いた投資等に充当し、業績の向上を図ってまいります。

②当期の配当

d当社は、当期末において、株当10円の配当を実施する予定であります。すでに、平成○○年○月○日に株当10円の中間配当を実施しておりますので、当期の配当金は、前期に比べ10円増の株当10円となります。

③次期以降の当社の利益配分に関する基本方針

d当社は、平成○○年度を初年度とするか年の中期経営計画の策定を機に、次期から利益配分に関する基本方針を変更いたします。

当社は、事業の成長・拡大による企業価値の向上を重点課題として認識するとともに、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題と位置付けております。

利益の配分につきましては、株主の皆様への利益還元及び今後の成長・拡大戦略に備えた内部留保の充実等を総合的に勘案いたします。

配当につきましては、連結配当性向及び連結自己資本配当率（D/OE）を勘案し、中長期的な視点で連結業績に応じた利益還元及び安定的な配当の継続に努めてまいります。具体的には、連結配当性向10%以上、かつD/OE10%以上を目指いたします。

内部留保につきましては、更なる成長・拡大加速及び目指すべき事業ポートフォリオの実現加速のための積極的な投資、革新的な新技術創出のための研究開発等に充当し、業績の向上を図ってまいります。

④次期の配当

d当社は、上記の基本方針に基づき、次期の中間配当は株当10円、期末配当は株当10円、年間では株当10円を予定しております。
２．企業集団の状況
（１）事業の内容
当社グループは、当社、子会社・関連会社を含む会社で構成され、機能材料、先端化学品、基礎化学品の製造・販売を主な事業内容とし、さらに、各事業に関連するサービスなどの事業活動を展開しております。

当社は子会社のうち 1社を除く、子会社及び関連会社を含む会社に持分法を適用しております。

なお、当社は、平成 年 月 日をもって機能材料事業、先端化学品事業及び基礎化学品事業の一部事業を本部への移行を要する組織改正を実施いたしました。これに伴い、当期よりセグメントの事業区分を見直しております。

各セグメントにおける主要製品と主な関係会社は次のとおりです。

<table>
<thead>
<tr>
<th>事業区分</th>
<th>主要製品</th>
<th>主な関係会社</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>機能材料</td>
<td>自動車・産業材（エラストマー）、包装・機能材（工業樹脂）、生活・エネルギー材（機能加工品）、電子・情報材（電子材料・情報材料、機能性ポリマー）、ウレタン樹脂原料</td>
<td>サンレックス工業㈱、下関三井化学㈱、東セロ㈱、三井化学産業㈱、三井化学ファブライト㈱、三井化学ポリウレタン㈱、その他の関連会社</td>
</tr>
<tr>
<td>先端化学品</td>
<td>精密化学品、農業化学品</td>
<td>三共アグロ㈱、本州化学工業㈱</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎化学品</td>
<td>基礎原料（エチレン、プロピレン等）、フェノール、合繊原料・ペット樹脂、工業薬品、ポリエチレン、ポリプロピレン</td>
<td>大阪石油化学㈱、千葉フェノール㈱、㈱プライムポリマー、京葉エチレン㈱、日本ポリスチレン㈱、その他の関連会社</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>その他関連事業等</td>
<td>北海道三井化学㈱、三井化学エンジニアリング㈱、三井・デュポン フロロケミカル㈱、三井・デュポン ポリケミカル㈱、その他の関連会社</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* 事業区分「機能材料」の主要製品名の括弧内に、前期の名称を表示しております。
以上の企業集団の状況に関する事業系統図は次のとおりです。

機能材料 計42社
- サンレックス工業㈱
- 東セロ㈱
- 三井化学産資㈱
- 三井化学ファブロ㈱
- 下関三井化学㈱
- 三井化学ポリウレタン㈱

三井化学 計28社
- 先端化学品 計15社
  - 三共アグロ㈱
  - 本州化学工業㈱
- 先端化学品 化学 (株) 計16社
  - その他 化学 (株) 計16社

機能材料 計42社
- 大阪石油化学㈱
- 千葉フェノール㈱
- プライムポリマー
- 京葉エチレン㈱
- 日本ポリスチレン㈱

基礎化学品 計28社
- 北海道三井化学㈱
- 三井化学エンジニアリング㈱
- 三井・デュポン フロロケミカル㈱

製品の購入
- 製品の購入
- 製品の購入
- 製品の購入
- 製品の購入

原料の販売
- 原料の販売
- 原料の販売
- 原料の販売
- 原料の販売

製品の購入
- 製品の購入
- 製品の購入
- 製品の購入
- 製品の購入

製品の販売
- 製品の販売
- 製品の販売
- 製品の販売
- 製品の販売

なお、一部の会社は複数のセグメントに跨っています。
(2) 関係会社の状況 [平成 00年 0月 00日現在]  
(連結子会社)

<table>
<thead>
<tr>
<th>名称</th>
<th>住所</th>
<th>資本金又は出資金 [百万円]</th>
<th>主要な事業の内容</th>
<th>議決権の所有 (被所有)割合</th>
<th>関係内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>所有割合</td>
<td>被所有割合</td>
</tr>
<tr>
<td>大阪石油化学㈱ 東京都港区</td>
<td></td>
<td>基礎化学品</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 兼務</td>
</tr>
<tr>
<td>三共アグロ㈱ 東京都港区</td>
<td></td>
<td>先端化学品</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務 コ名 出向 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>サンレックス工業㈱ 三重県四日市市</td>
<td></td>
<td>機能材料</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名 出向 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>下関三井化学㈱ 山口県下関市</td>
<td></td>
<td>機能材料</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名 出向 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>千葉フェノール㈱ 東京都港区</td>
<td></td>
<td>基礎化学品</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>東セロ㈱ 東京都中央区</td>
<td></td>
<td>機能材料</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>㈱プライムポリマー 東京都港区</td>
<td></td>
<td>基礎化学品</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名 出向 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>北海道三井化学㈱ 北海道砂川市</td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>三井化学エンジニアリング㈱ 東京都港区</td>
<td></td>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>三井化学産資㈱ 東京都文京区</td>
<td></td>
<td>機能材料</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>三井化学ファブリック㈱ 東京都千代田区</td>
<td></td>
<td>機能材料</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>三井化学ポリウレタン㈱ 東京都港区</td>
<td></td>
<td>機能材料</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名 出向 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>ニューヨーク</td>
<td></td>
<td>百万ドル</td>
<td>その他</td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名 出向 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>シンガポール</td>
<td></td>
<td>百万ドル</td>
<td>機能材料</td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名 出向 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>タイ国ラヨン㈱</td>
<td></td>
<td>百万ドル</td>
<td>機能材料</td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名 出向 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>シンガポール</td>
<td></td>
<td>基礎化学品</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名 出向 コ名</td>
</tr>
<tr>
<td>パンコク</td>
<td></td>
<td>基礎化学品</td>
<td></td>
<td></td>
<td>役員の兼務等 兼務 コ名 出向 コ名</td>
</tr>
</tbody>
</table>

その他 □ □ 社
（持分法適用会社）

<table>
<thead>
<tr>
<th>名称</th>
<th>住所</th>
<th>資本金又は出資金（百万円）</th>
<th>主要な事業の内容</th>
<th>議決権の所有（被所有）割合</th>
<th>関係内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>京葉テレーン㈱</td>
<td>東京都中央区</td>
<td>資本金50,000,000</td>
<td>基礎化学品</td>
<td>資本金</td>
<td>役員の兼任等 兼任 8名</td>
</tr>
<tr>
<td>日本ポリスチレン㈱</td>
<td>東京都中央区</td>
<td>資本金50,000,000</td>
<td>基礎化学品</td>
<td>資本金</td>
<td>役員の兼任等 兼任 8名、出向 4名</td>
</tr>
<tr>
<td>本州化学工業㈱</td>
<td>東京都中央区</td>
<td>資本金10,000,000</td>
<td>先端化学品</td>
<td>資本金</td>
<td>役員の兼任等 兼任 8名</td>
</tr>
<tr>
<td>三井・デュポンフロロケミカル㈱</td>
<td>東京都千代田区</td>
<td>資本金10,000,000</td>
<td>その他</td>
<td>資本金</td>
<td>役員の兼任等 兼任 8名、出向 4名</td>
</tr>
<tr>
<td>三井・デュポンポリケミカル㈱</td>
<td>東京都港区</td>
<td>資本金10,000,000</td>
<td>その他</td>
<td>資本金</td>
<td>役員の兼任等 兼任 8名、出向 4名</td>
</tr>
<tr>
<td>ワン・タイム・ジャカルタ</td>
<td>ジャカルタ</td>
<td>百万ドル10,000</td>
<td>基礎化学品</td>
<td>百万ドル</td>
<td>役員の兼任等 兼任 8名、出向 4名</td>
</tr>
<tr>
<td>ワン・タイム・ジャカルタ</td>
<td>ジャカルタ</td>
<td>百万ドル10,000</td>
<td>基礎化学品</td>
<td>百万ドル</td>
<td>役員の兼任等 兼任 8名、出向 4名</td>
</tr>
<tr>
<td>上海中石化三井化工有限公司</td>
<td>中国上海市</td>
<td>百万人民円10,000</td>
<td>基礎化学品</td>
<td>百万人民円</td>
<td>役員の兼任等 兼任 8名、出向 4名</td>
</tr>
<tr>
<td>バンコク</td>
<td>バンコク</td>
<td>百万タイ铢10,000</td>
<td>基礎化学品</td>
<td>百万タイ铢</td>
<td>役員の兼任等 兼任 8名、出向 4名</td>
</tr>
<tr>
<td>その他（総計）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）1．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
2．議決権の所有割合の（）内は、間接所有で内数であります。
3．連結子会社のうち、東証取引所市場第1部に上場しております。
4．連結子会社のうち、三井化学物流㈱、平成30年5月16日をもって当社が吸収合併したことににより解散いたしました。
5．設立時に設立時の出資者の出資額を記載しております。設立時の出資者の出資額については、払込資本を記載しております。
6．持分法適用会社のうち、本州化学工業㈱は、東証取引所市場第1部に上場しております。
３．経営方針
当社は、昨年、発足 ２０周年を迎えたことから、次の ２０～３０年の更なる成長を目指して「経営ビジョン」、「経営計画」、「行動指針」で構成される三井化学グループの経営の基本骨格「ブランドデザイン」を策定しました。
（１）経営の基本方針（経営ビジョン）
① 企業グループ理念
地球環境との調和の中で、材料・物質の革新と創出を通じて高品質の製品とサービスを顧客に提供し、もって広く社会に貢献します。
② 目指すべき企業グループ像
「化学」「革新」「夢」の三井化学を絶えず革新を追求し、化学のちからで夢をかなえる企業グループを目指してまいります。
（２）中長期的な経営戦略（経営計画）
① 長期経営目標（平成 ３０年近傍）
当社グループは、ブランドデザインに基づき、２０～３０年で実現を目指す長期経営目標を次のとおり「収益」、「環境」、「事業ポートフォリオ」、「経営基盤強化の方向」についてそれぞれ定め、企業価値の持続的向上を図ることとしました。

<table>
<thead>
<tr>
<th>収益目標</th>
<th>営業利益： 〇〇〇〇億円以上</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>成長Ⅰ</td>
<td>R.O.A（総資産営業利益率）： 〇〇％以上</td>
</tr>
</tbody>
</table>

環境目標　
② 調和Ⅰ
・GHG（温室効果ガス）原単位指数：平成 〇〇年度比 〇〇％以下（本体・国内連結子会社）
・産業廃棄物ミネラル化（最終処分量／産業廃棄物発生量）： 〇〇％以下（本体・国内外連結子会社全生産拠点）
・非化石燃料活用技術の開発

産業ポートフォリオ　
・機能材料事業、先端化学品事業、基礎化学品事業の Ⅰ本柱

経営基盤強化の方向
・事業特性に応じた機動性
・競争に勝ち抜くための実行力と長期視点

経営基盤強化の方策
・経済・環境・社会の Ⅰ軸での業績評価、行動指針の浸透・定着
・目指すべき事業ポートフォリオの早期実現と新製品開発の加速に適した組織編成

② 中期経営計画
当社グループは、上記の長期経営目標を実現するために、平成 〇〇年度を初年度とする 〇〇年中の経営計画を策定いたしました。
当社グループは、この中期経営計画に基づき、経済・環境・社会の Ⅰ軸経営、即ち「経済的な成長」、「地球環境との調和」及び「社会との調和」の達成と革新的な新技術による新たな価値の創造に向けて、次のとおり基本戦略を定め、グループ社員の総力を結集して挑戦してまいります。

経済軸の基本戦略
M&Aを含めた経営資源の積極投入による
・長期収益目標実現に向けた成長・拡大のスピードアップ
・目指すべき事業ポートフォリオの実現加速
・革新的な新技術の創出

環境軸の基本戦略
・GHG（温室効果ガス）原単位指数の改善
GHGの排出を削減する技術の開発と省エネ投資の実行
排出量の大幅削減に資する革新的プロセスの開発
・産業廃棄物埋立て量ミネラル化
三井化学㈱ ( ๐๐๐๐) 平成 ๐๐年 ๐月期決算短信

・非化石原料活用技術開発
  新たな原料転換技術の開発
  非可食資源の活用

社会資本基本戦略
・労働安全
  グループ全社員の意識改革の促進
  すべての生産拠点における抜本的な労働安全管理体制の構築
・コンプライアンス
  グループ全体のコンプライアンス意識徹底による法令・ルール違反撲滅

( ๑ ) 対処すべき課題
平成 ๐๐年度のわが国経済は、米国サプライズローン問題に端を発した世界経済の減速や、原油、鉄鉱石など資源価格の上昇による企業収益の押し下げ、個人消費の低迷などが懸念されます。このため、特に年度前半においては、経済成長率が鈍化し、調整色が強まるおそれがあります。当社グループの事業環境も、中東・アジアにおいて大型エチレン生産設備の稼動が予定されているほか、原燃料価格の更なる高騰が懸念され、厳しい状況が続くことが予想されます。

このような情勢のもとで、当社グループは、中期経営計画の初年度である平成 ๐๐年度において、次の点を重点課題として全力で取り組んでまいります。

( 経済軸 )
・長期収益目標実現に向けた成長・拡大のための経営資源投入の厳選・集中と、そのリターンの早期実現
・原燃料価格が史上最高値に高騰する中での交易条件確保
・グループを挙げたコストダウン及び資産圧縮の徹底的な実行

( 環境軸 )
・GHG（温室効果ガス）削減計画の達成と更なる削減案件の具体化
・産業廃棄物埋立で量ミニマム化達成に向けた各工場・関係会社での削減計画実行

( 社会軸 )
・グループ一体となった活動推進による労働災害撲滅
・グループ全体のコンプライアンス意識徹底による法令・ルール違反撲滅
4．連結財務諸表

連結貸借対照表

（単位：百万円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(資産の部)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流動資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現金及び預金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取手形及び売掛金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>棚卸資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建物及び構築物</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械装置及び運搬具</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>土地</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建設仮勘定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>無形固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資その他の資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期貸付金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

# 三井化学㈱（口口口）平成 口口年 口月期決算短信
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>前期平成 年 月 日</th>
<th>当期平成 年 月 日</th>
<th>増減(△)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(負債の部)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流動負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支払手形及び買掛金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1年以内返済長期借入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>コマーシャル・ペーパー</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1年以内償還社債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未払法人税等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員賞与引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>修繕引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の固定負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>留保金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員退職慰労引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>修繕引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境対策引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の固定負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(純資産の部)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利益剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>評価・換算差額等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>繰延ヘッジ損益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>為替換算調整勘定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>少数株主持分</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 連結損益計算書

（単位：百万円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>前期自平成　年　月　日 至 平成　年　月　日</th>
<th>当期自平成　年　月　日 至 平成　年　月　日</th>
<th>増減（　）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>売上高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上原価</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上総利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>販売費及び一般管理費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業外収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取配当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分法による投資利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>為替差益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の損益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業外費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支払利息</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>コマーシャル・ペーパー利息</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不良品処分損益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>為替差損</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の損益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経常利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産売却益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券売却益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分変動利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の損益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産整理損</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産売却損</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減損損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>関連事業損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券売却損</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>過年度修繕引当積入額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>臨時減償却費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境対策費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業撤退損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の損益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>税金等調整前当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人税、住民税及び事業税</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人税等調整額計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>少数株主利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
連結株主資本等変動計算書

前期（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日）
（単位：百万円）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>株主資本</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>資本金</td>
<td>資本剰余金</td>
</tr>
<tr>
<td>平成 年 月 日残高</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株式交換</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当（注）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員賞与の支給（注）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分法の適用範囲の変動</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期中の変動額（純額）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成 年 月 日残高</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>評価・換算差額等</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td>繰延ヘッジ損益</td>
</tr>
<tr>
<td>平成 年 月 日残高</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株式交換</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当（注）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員賞与の支給（注）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分法の適用範囲の変動</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期中の変動額（純額）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成 年 月 日残高</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）平成 年 月の定時株主総会における利益処分項目であります。
当期（自 平成 12年 0月 0日 至 平成 13年 0月 0日）
（単位：百万円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>株主資本</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>資本金</td>
<td>資本剰余金</td>
<td>利益剰余金</td>
<td>自己株式</td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分法の適用範囲の変動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額（純額）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成 13年 0月 0日残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>評価・換算差額等</th>
<th>少数株主持分</th>
<th>純資産合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持株差額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分差額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>債務ヘッジ損益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>外貨換算調整勘定</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>評価・換算差額等合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分法の適用範囲の変動</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期中的変動額（純額）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成 13年 0月 0日残高</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

<table>
<thead>
<tr>
<th>科 目</th>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>自平成XX年0月01日</td>
<td>自平成XX年0月01日</td>
<td>(□)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>至平成XX年0月31日</td>
<td>至平成XX年0月31日</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□．営業活動によるキャッシュ・フロー</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>税金等調整前当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>のれん償却額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減損損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分変動利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>修繕引当金の増減額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金の増減額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員退職慰労引当金の増減額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境対策引当金の増減額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券売却損益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券評価損</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産除却損</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産売却損益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息及び受取配当金支払利息</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分法による投資利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上債権の増減額（増加：□）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>棚卸資産の増減額（増加：□）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>仕入債務の増減額（減少：□）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利息及び配当金の受取額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利息の支払額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人税等の支払額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業活動によるキャッシュ・フロー</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□．投資活動によるキャッシュ・フロー</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>有形無形固定資産の取得による支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>有形無形固定資産の売却による収入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券の取得による支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券の売却及び償還による収入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>少数株主持分の取得による支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□．財務活動によるキャッシュ・フロー</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借入金純増減額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>コマーシャル・ペーパー純増減額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入による収入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入金の返済による支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社債の発行による収入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社債の償還による支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得による支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>親会社による配当金の支払額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□．現金及び現金同等物に係る換算差額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□．現金及び現金同等物の増減額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□．現金及び現金同等物の期末残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□．連結範囲の変更等に伴う現金及び現金同等物の調整額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□．現金及び現金同等物の期末残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１ 連結の範囲及び持分法の適用に関する事項
(1) 連結子会社

子会社 化学社のうち、重要な 化学社を連結しております。主な連結子会社は次のとおりです。

大阪 石油化学㈱ 三井 アグロ （㈱） サンレックス工業㈱
下関 三井化学㈱ 千葉 フェノール ㈱ 東セロ （㈱）
㈱プライムポリマー 北海道三井化学㈱ 三井化学エンジニアリング㈱
三井化学産資㈱ 三井化学ファブロ （㈱） 三井化学リレント㈱

(2) 持分法適用会社

非連結子会社 化学社及び関連会社 化学社については、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさない清算等の 化学社を除き、持分法を適用しております。主な持分法適用会社名は次のとおりです。

京葉 エチレン ㈱ 日本ポリスチレン ㈱ 本州化学工業 ㈱
三井・デュポン ポリカ Bearings ㈱ 三井・デュポン ポリカ Bearings ㈱

(3) 連結子会社の決算日等に関する事項

連結子会社のうち、作新工業㈱、三井化学工業㈱、三井化学ぞうどう工業㈱等の、連結子会社の決算日が異なるため、事前の調整を行っております。これら子会社の決算日は、月日 年月日でありますが、連結財務諸表の作成に当たっては、当該会社の決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引について、連結上必要な調整を行っております。

２ 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結 ( 新規 ) 昭和 39年 4月 30日から 4月 30日を含む 1年間 期間で 他 化学社
( 除外 ) 三池染料㈱ 他 化学社

持分法 ( 除外 ) 日本ジーイープラスチックス㈱ 他 化学社

３ 連結子会社の決算日等に関する事項

連結子会社のうち、作新工業㈱、三井化学工業㈱、三井化学ぞうどう工業㈱等の、連結子会社の決算日が異なるため、事前の調整を行っております。これら子会社の決算日は、月日 年月日でありますが、連結財務諸表の作成に当たっては、当該会社の決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引について、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
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券 債却原価法 ( 定額法 ) により評価しております。
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により評価しております。 ( 評価差額は 全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定しております。)

時価のないもの 主として移動平均法による原価法により評価しております。

デリバティブ

時価法によっております。

棚卸資産

主として後入先出法による低価法により評価しております。
2 重要な減価償却資産の減価償却の方法
   有形固定資産
      主として定率法（ただし、建物については、定額法）によっております。
      （会計方針の変更）
      当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当期より、平成 に以降に取得した有形固定資産については、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。
      この結果、従来の方法によった場合に比べ、当期の減価償却費は百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ百万円減少しております。
      なお、セグメント情報に与える影響については当該箇所に記載しております。
   （追加情報）
      当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成 に以降に取得した有形固定資産については、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%に到達した期の翌期より、取得価額のO%相当額と償却価額との差額を%年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。
      この結果、従来の方法によった場合に比べ、当期の減価償却費は百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ百万円減少しております。
      なお、セグメント情報に与える影響については当該箇所に記載しております。
   無形固定資産
      定額法によっております。
      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（1年）に基づく定額法を採用しております。

3 重要な引当金の計上基準
   貸倒引当金
      当期末現在有する金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
   役員賞与引当金
      役員の賞与の支出に備えるため、当期末における支給見込額を計上しております。
   退職給付引当金
      従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
      過去勤務債務は、一括で費用処理しているほか、一部の連結子会社においてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（1年）による定額法で費用処理しております。
      累計計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（1年）による定額法により計上した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。
   役員退職慰労引当金
      一部の国内連結子会社において、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。
   （追加情報）
      当社及び一部の国内連結子会社は、役員退職慰労金の制度を廃止しております。
      当期から「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（監査・保証実務委員会報告第号改正平成10年6月30日）の適用に伴い、前期末における当社及び一部の国内連結子会社の役員退職慰労引当金の残高を、「長期未払金」に振替えております。
      なお、当期末残高百万円は固定負債の「その他」に含めて表示しております。
   修繕引当金
      製造設備等の定期修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額のうち、当期末に負担すべき費用を計上しております。
・環境対策引当金
環境内対策を目的とした支出に備えるため、当期末における支出見込額を計上しております。
（追加情報）
環境対策工事等について、具体的な実施計画が当期において策定されたことに伴い、引当金を計上することといたしました。
この結果、当期の税金等調整前当期純利益は−25500百万円減少しております。

4・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、通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5・重要なヘッジ会計の方法
為替予約が付されている外貨建金額債務等については、振当処理の要件を満たすため、振当処理を行っております。また、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

6・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
(1)重要な繰延資産の処理方法
原則として支出時に全額費用として処理しております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

5・連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
連結子会社の資産及び負債の評価方法については、部分時価評価法を採用しております。

6・のれん及び負ののれんの償却に関する事項
のれん及び負ののれんの償却については、○○年以内の適切な償却期間で均等償却しております。
ただし、金額が僅少な場合には、全額、発生時の損益に計上しております。

7・連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
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○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。
# セグメント情報

## 事業の種類別セグメント情報

<table>
<thead>
<tr>
<th>前期（自平成 年 月 日 至 平成 年 月 日）</th>
<th>(単位：百万円)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>摘要</td>
<td>機能材料</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>売上高及び営業損益</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上高</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>外部顧客に対する</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上高</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>セグメント間の内部</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上高又は振替高</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資産、減価償却費、</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減損損失及び</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本的支出</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資産</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減損損失</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本的支出</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## 当期（自平成 年 月 日 至 平成 年 月 日）

(単位：百万円)

<table>
<thead>
<tr>
<th>摘要</th>
<th>機能材料</th>
<th>先端化学品</th>
<th>基礎化学品</th>
<th>その他</th>
<th>計</th>
<th>消去又は全社</th>
<th>紹介</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>売上高及び営業損益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>外部顧客に対する</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>セグメント間の内部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上高又は振替高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資産、減価償却費、</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減損損失及び</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本の支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減損損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本的支出</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(注１) 事業区分の変更
当社は当期より事業区分を、従来の機能化学品、機能樹脂、基礎化学品、石油化学及びその他のセグメントから、機能材料、先端化学品、基礎化学品及びその他のセグメントに変更しております。
従来の機能化学品セグメントのうち、精密化学品事業、農業化学品事業その他の先端化学品セグメントとし、それ以外の機能化学品セグメント及び機能樹脂セグメントを主に機能材料セグメントとしております。また、従来の基礎化学品セグメント及び石油化学セグメントを主に基礎化学品セグメントとしております。
当社は、三井化学グループの経営の基本骨格であるグランドデザインに示した方向を目指して、機能材料事業、先端化学品事業及び基礎化学品事業を1つの柱とする「目指す事業ポートフォリオの早期実現」と「新製品開発の加速」に通じた組織改正を平成□□年□月□日付で実施しております。この改正後における各事業の業績実態をより適切に表示するために、当期よりセグメントの事業区分を見直しております。
なお、前期の金額は、変更後の事業区分に組替えて表示しております。

(注２) 各事業区分の主要製品

<table>
<thead>
<tr>
<th>事業区分</th>
<th>主要製品</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>機能材料</td>
<td>自動車・産業材料（エラストマー）、包装・機能材（工業樹脂）、生活・エネルギー材（機能加工品）、電子・情報材（電子材料、情報材料、機能性ポリマー）、ウレタン樹脂原料</td>
</tr>
<tr>
<td>先端化学品</td>
<td>精密化学品、農業化学品</td>
</tr>
<tr>
<td>基礎化学品</td>
<td>基礎原料（チレン、プロピレン等）、フェノール、合成樹脂、工業薬品、ポリエチレン、ポリプロピレン</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>その他関連事業等</td>
</tr>
</tbody>
</table>

△ 事業区分「機能材料」の主要製品名の括弧内に、前期の名称を表示しております。

(注３) 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社費用の金額は当期□□□□百万円、前期□□□□百万円であり、その主なものは、特定の事業区分に帰属させることが適当でない戦略研究開発に係る研究開発費等であります。

(注４) 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は当期□□□□□□百万円、前期□□□□□□百万円であり、その主なものは、当社の余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産、管理部門に係る資産等であります。

(注５) 減価償却費及资本的支出には、長期前払費用に係る償却費と支出額が含まれております。

(注６) 1 会計方針の変更
当ページ「4 2 有形固定資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当期より、法人税法の改正に伴い、平成□□年□月□日以降に取得した有形固定資産については、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。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当期の減価償却費は「機能材料」については□□□□百万円、「先端化学品」については□□□□百万円、「基礎化学品」については□□□□百万円、「その他」については□□□□百万円、消去又は全社については□□□□□□百万円それぞれ増加しております。営業利益は「機能材料」については□□□□百万円、「先端化学品」については□□□□百万円、「基礎化学品」については□□□□百万円、「その他」については□□□□□□百万円、「消去又は全社」については□□□□□□百万円それぞれ減少しております。

2 追加情報
当ページ「4 2 有形固定資産（追加情報）」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成□□年□月□日以前に取得した有形固定資産については、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□%に到達した期の翌期より、取得価額の□%相当額及び償却額との差額を□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、従来の方法による場合に比べ、当期の減価償却費「機能材料」については□□□□百万円、「先端化学品」については□□□□□□百万円、「基礎化学品」については□□□□□□百万円、「その他」については□□□□□□□□百万円それぞれ増加しております。営業利益は「機能材料」については□□□□□□百万円、「先端化学品」については□□□□□□百万円、「基礎化学品」については□□□□□□百万円、「その他」については□□□□□□□□百万円それぞれ減少しております。
２　所在地別セグメント情報

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>日 本</th>
<th>アジア</th>
<th>その他</th>
<th>計</th>
<th>消 除</th>
<th>連 結</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□ 売上高及び営業損益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売 上 高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□□外部顧客に対する売上高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□□セグメント間の内部売上高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上高又は振替高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営 業 費 用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営 業 利 益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□ 資 産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

当 期（自 平成 21年 0月 0日 至 平成 22年 0月 31日）（単位：百万円）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>日 本</th>
<th>アジア</th>
<th>その他</th>
<th>計</th>
<th>消 除</th>
<th>連 結</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>□ 売上高及び営業損益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売 上 高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□□外部顧客に対する売上高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□□セグメント間の内部売上高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上高又は振替高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営 業 費 用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営 業 利 益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>□ 資 産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注１） その他に含まれる主な地域 □ 北米、欧州

（注２） １ □ □ページ「4 □□ 有形固定資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当期より、法人税法の改正に伴い、平成 20年 0月 0日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の変更をしております。

この変更により、従来の方法によっては、当期の減価償却費は「日本」について □□□□百万円増加しており、営業利益は「日本」について □□□□百万円減少しております。

２ □ □ページ「4 □□2 □□ 有形固定資産（追加情報）」に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成 20年 0月 0日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の変更方法の適用により取得価額の □□％に到達した期の翌期より取得価額の □□％相当額と勘定証明書との差額を □□年間にわたる平均償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これにより、従来の方法によっては、当期の減価償却費は「日本」について □□□□百万円増加しており、営業利益は「日本」について □□□□百万円減少しております。
3 海外売上高

前 期（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日） （単位：百万円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>摘 要</th>
<th>アジア</th>
<th>アメリカ</th>
<th>ヨーロッパ</th>
<th>その他の地域</th>
<th>計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>海外売上高</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
</tr>
<tr>
<td>連結売上高</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
</tr>
<tr>
<td>連結売上高に占める 海外売上高の割合（%）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

当 期（自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日） （単位：百万円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>摘 要</th>
<th>アジア</th>
<th>アメリカ</th>
<th>ヨーロッパ</th>
<th>その他の地域</th>
<th>計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>海外売上高</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
</tr>
<tr>
<td>連結売上高</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
<td>買取</td>
</tr>
<tr>
<td>連結売上高に占める 海外売上高の割合（%）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
１株当たり情報

<table>
<thead>
<tr>
<th>前 期</th>
<th>当 期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自 平成 年 月 日</td>
<td>自 平成 年 月 日</td>
</tr>
<tr>
<td>至 平成 年 月 日</td>
<td>至 平成 年 月 日</td>
</tr>
<tr>
<td>１株当たり純資産額</td>
<td>１株当たり純資産額</td>
</tr>
<tr>
<td>１株当たり期純利益金額</td>
<td>１株当たり期純利益金額</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）潜在株式調整後１株当たり期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。

（注）１株当たり期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

<table>
<thead>
<tr>
<th>前 期</th>
<th>当 期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>自 平成 年 月 日</td>
<td>自 平成 年 月 日</td>
</tr>
<tr>
<td>至 平成 年 月 日</td>
<td>至 平成 年 月 日</td>
</tr>
<tr>
<td>１株当たり期純利益金額</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益（百万円）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通株主に帰属しない金額（百万円）</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>普通株式に係る期純利益（百万円）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通株式の期中平均株式数（千株）</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（開示の省略）

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付及び企業結合等に関する注記事項については、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. 個別財務諸表

### 貸借対照表

(単位：百万円)

<table>
<thead>
<tr>
<th>科 目</th>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
<th>増 減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>現在</td>
<td>在</td>
<td>( )</td>
</tr>
<tr>
<td>(資産の部)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流動資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現金及び預金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取手形</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売掛金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>商 品</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>前渡金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>前払費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未収入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の貸倒引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 固定資産

有形固定資産

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>建物</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>構築物</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械及び装置</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>車両運搬具</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>工具器具備品</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>土地</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建設仮勘定</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

無形固定資産

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
</table>

### 投資その他の資産

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>投資有価証券</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>関係会社株式</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>出資金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>関係会社出資金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期貸付金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期固定債権</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期前払費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の貸倒引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 合 計

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>前期</th>
<th>当期</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>科 目</td>
<td>前 期</td>
<td>当 期</td>
<td>増 減</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>平成 00年 0月 0日 現 在</td>
<td>平成 00年 0月 0日 現 在</td>
<td>( 増 減 )</td>
</tr>
<tr>
<td>( 負債の部 )</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>流動負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>買掛金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>短期借入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1年以内返済長期借入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>コマーシャル・ペーパー</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1年以内償還社債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未払金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未払費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未払法人税等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>前受金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>預り金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建設関係未払金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員賞与引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>修繕引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>債務保証等損失引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員退職慰労引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>修繕引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境対策引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(純資産の部)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本準備金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他資本剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利益剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利益準備金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他利益剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産圧縮積立金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別償却積立金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>配当引当積立金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>別途積立金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>繰越利益剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>評価・換算差額等</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>繰延ヘッジ損益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>科目</td>
<td>前期</td>
<td>当期</td>
<td>増減</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>売上高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上原価</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>売上総利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>販売費及び一般管理費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業外収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取配当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>賃料料収入</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業外費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支払利息</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社債利息</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>コマーシャル・ペーパー利息</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>不良品処分損</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>賃貸費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>経常利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産売却益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券売却益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>関係会社株式売却益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>指合せ株式消滅損益</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産整理損</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産売却損</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減損損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>関係会社株式売却損</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>関連事業損失</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>環境対策費用</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業撤退損失</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他の</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>税引前当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人税、住民税及び事業税</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人税等調整額計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（単位：百万円）
株主資本等変動計算書

前期（平成 。。。年 。。。月 。。日 至 平成 。。。年 。。。月 。。日）
（単位：百万円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>株主資本</th>
<th>資本金</th>
<th>資本剰余金</th>
<th>自己株式</th>
<th>株主資本合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>資本準備金</td>
<td>その他資本剰余金</td>
<td>資本剰余金合計</td>
<td>利益剰余金</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成 。。。年 。。。月 。。。日残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株式交換</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当（注 。。。）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員賞与の支給（注 。。。）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期中の変動額（純額）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成 。。。年 。。。月 。。。日残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>評価・換算差額等</th>
<th>その他有価証券評価差額金</th>
<th>練延ヘッジ損益</th>
<th>評価・換算差額等合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>平成 。。。年 。。。月 。。。日残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株式交換</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当（注 。。。）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員賞与の支給（注 。。。）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期中の変動額（純額）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成 。。。年 。。。月 。。。日残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注 。。。) その他利益剰余金の内訳

<table>
<thead>
<tr>
<th>固定資産原価積立金</th>
<th>特別償却積立金</th>
<th>配当引当積立金</th>
<th>別途積立金</th>
<th>練延利益剰余金</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>平成 。。。年 。。。月 。。。日残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当（注 。。。）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>役員賞与の支給（注 。。。）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産原価積立金の取崩（前期分）（注 。。。）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産原価積立金の積立（前期分）（注 。。。）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産原価積立金の取崩（当期分）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産原価積立金の積立（当期分）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別償却積立金の取崩（前期分）（注 。。。）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別償却積立金の取崩（当期分）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>別途積立金の積立（前期分）（注 。。。）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成 。。。年 。。。月 。。。日残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注 。。。) 平成 。。。年 。。。月の定時株主総会における利益処分項目であります。
<table>
<thead>
<tr>
<th>当期（自 平成 ○○年 ○月 ○日 至 平成 ○○年 ○月 ○日）</th>
<th>株主資本</th>
<th>その他</th>
<th>利益剰余金合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>資本金</td>
<td>資本剰余金</td>
<td>その他資本剰余金</td>
</tr>
<tr>
<td>平成 ○○年 ○月 ○日残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の変動額（純額）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成 ○○年 ○月 ○日残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>評価・換算差額等</th>
<th>純資産合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>練延ヘッジ損益</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>評価・換算差額等合計</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成 ○○年 ○月 ○日残高</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）その他利益剰余金の内訳

<table>
<thead>
<tr>
<th>固定資産売却純利</th>
<th>特別償却積立金</th>
<th>配当引当積立金</th>
<th>別途積立金</th>
<th>練延利益剰余金</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>平成 ○○年 ○月 ○日残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産売却純利益の取崩</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別償却積立金の取崩</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>別途積立金の取崩</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期中の変動額合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平成 ○○年 ○月 ○日残高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
6. その他

役員の異動

平成 年 月 日開催の定時株主総会において新任予定の監査役及び同株主総会終結時に退任予定の監査役は次のとおりであります。

新任予定監査役
戸木 秀 刚 常勤監査役
（現社長付）

退任予定監査役
山本 律 夫 現常勤監査役
（退任後：参与）