様式第十七号の二（第四条、第十条、第十九条の四関係）

（用紙Ａ４）

**注　　　記　　　表**

自　令和　　年　　月　　日

至　令和　　年　　月　　日

（会社名）

注

１　継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況

２　重要な会計方針

（１）資産の評価基準及び評価方法

（２）固定資産の減価償却の方法

（３）引当金の計上基準

（４）収益及び費用の計上基準

（５）消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

（６）その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書､注記表作成のた

めの基本となる重要な事項

３　会計方針の変更

４　表示方法の変更

４－２　会計上の見積もり

５　会計上の見積りの変更

６　誤の訂正

７　貸借対照表関係

（１）担保に供している資産及び担保付債務

①担保に供している資産の内容及びその金額

②担保に係る債務の金額

（２）保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額

（３）関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務

（４）取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務

（５）親会社株式の各表示区分別の金額

（６）工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額

８　損益計算書関係

（１）売上高のうち関係会社に対する部分

（２）売上原価のうち関係会社からの仕入高

（３）売上原価のうち工事損失引当金繰入額

（４）関係会社との営業取引以外の取引高

（５）研究開発費の総額（会計監査人を設置している会社に限る。）

９　株主資本等変動計算書関係

（１）事業年度末日における発行済株式の種類及び数

（２）事業年度末日における自己株式の種類及び数

（３）剰余金の配当

（４）事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び　　　数

１０　税効果会計

１１　リースにより使用する固定資産

１２　金融商品関係

（１）金融商品の状況

（２）金融商品の時価等

１３　賃貸等不動産関係

（１）賃貸等不動産の状況

（２）賃貸等不動産の時価

１４　関連当事者との取引

取引の内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種　類 | 会社等の名称又は氏名 | 議決権の所有  （被所有）割合 | 関係内容 | 科　目 | 期末残高  （千円） |
|  |  |  |  |  |  |

ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。

（１）取引の内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 議決権の所有  （被所有）割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高  （千円） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（２）取引条件及び取引条件の決定方針

（３）取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容

１５　一株当たり情報

（１）一株当たりの純資産額

（２）一株当たりの当期純利益又は当期純損失

１６　重要な後発事象

１７　連結配当規制適用の有無

１７‐２　収益認識関係

１８　その他