

## 変革と挑戦



## 株主の皆さまへ

To our shareholders

株主の皆さまには，平素より総合商研グループをお引 き立ていただきまして，誠にありがとうございます。
ここに，第35期中間（平成17年8月1日～平成18年1月 31日）事業報告書をお届けするとともに，日頃の温かい ご支援に心から厚く御礼申し上げます

第34期は，採算重視の受注と徹底したコスト削減によ り業績が回復し，黒字を確保することができました。
当期につきましては，更なる企業体質の強化に向けて，増収増益を目標に「営業基盤の拡大と収益力の強化」に取 り組んでまいりました。


その結果，当中間期の連結売上高は5，141百万円（前年同期比375百万円増）と同7．9\％の増収となりました。また，中間純利益は前年同期より 212 百万円増の 469 百万円と大幅な増益となりました。これもひとえに，株主の皆さま やお取引先の皆さまの日頃のご支援の賜物であり改めて感謝申し上げます。
第35期通期につきましても，前期以上の業績を確保す べく更なる「変革と挑戦」に取り組んでまいります。株主 の皆さまにおかれましては，引き続きご指導とご支援晹 りますようよろしくお願い申し上げます。



## 営業強化とコスト削減で増収増益

当中間連結会計期間は，収益体質の定着と新規営業の強化を経営目標として，社内体制の整備と強化，財務構造の改善及びコスト管理の強化に取り組んでまいりまし た。その結果，売上高は首都圈に重点を置いた営業推進 により，東京支社の売上が新規受注の拡大により前年同期比 $35.8 \%$ 増となり，名入れ年賀状の取扱い増加（前年同期比16．1\％増）と合わせ，5，141百万円（同375百万円増） と7．9\％の増収となりました。
利益につきましても，経常利益が 366 百万円（前年同期比71百万円増），中間純利益は減損会計による固定資産

の減損損失を 72 百万円計上したものの，税効果会計によ る法人税等調整額118百万円の計上に伴い，469百万円（同 212百万円増）と大幅な増益となりました。
また，有利子負債は，増益と設備投資の抑制策により前年同期比564百万円減少し，自己資本比率は前年同期比5．8\％増の $22.3 \%$ と上昇いたしました
第35期通期の連結業績は，売上高8，880百万円（前年同期比 492 百万円増），当期純利益 290 百万円（同 236 百万円増）と予想しており，今後も一層の業績向上に取り組ん でまいります。



総資産及び自己資本比率


## 当社の主要事業

## 当社グループの概要

当社は次の 3 事業を主要事業としており，持分法適用関連会社として株式会社味香り戦略研究所があります。


当社グループは，創業以来「総合的に商業や商売，商流について研究する」という社名の由来どおり，時流を先取りし つつ，お取引先に対して最適かつ最良の販売促進支援を行い，そして付加価値の高いサービス・商品を提供することを経営の基本方針としてまいうました。

お取引先が抱える本質的課題の発掘から問題解決の企画•提案，実行，検証までを総合的に支援することで，お取引先企業が効果的から効率的な販売促進活動を実現できるよう支援を行っております。

今後もお取引先そしてエンドユーザーである消費者に常に支持されるサービス・商品を提供してまいります。
－連結子会社の株式会社総合商業研究所につきましては，経学資源の集中化を図るため，同社の業務を当社に吸収することとし，平成18年3月15日の同社臨時株主総会で解散決議を行いました。

## 味覚委託分析の流れ

## 味覚事業の拡大 第三者割当増資の実施

当社連結子会社の株式会社味香り戦略研究所は，平成 16年9月の会社設立以降，味覚データベースの構築，会員向けサービスの強化等をすすめております
味覚に関するニーズは多様多岐で，事業範井も拡大し

業として確固たるポジションを確立するため，同社は事業資金調達を目的に平成17年12月に第三者割当増資（発侕額の総額 460,500 千円）を実施しました。
増資の結果，同社の資本金は314，750千円（資本金組入額230，250千円）となり，当社の同社に対する議決権の所有割合が $31.5 \%$ となったことから，連結子会社から持分法適用関連会社に変更となりました。
同社では，味覚センサーを活用し構築した「味覚デー タベース」を中心に，商品の特色やトレンドを味という切り口で数値化しています。川上（メーカー）から川下 （消費者）までを「味」というキーワードでつなぐ，そ現在 同社がよっ
珼在，同社がお客様に対してファーストステップとし
 る官能評価に加え，味覚センサーを活用して得た味覚デ の実現をサポートしています。

－味覚センサーによる分析
味筧センサーによる分析
味筧センサーは，（株）
テクロシーの製品です。


売上高242百万円増加（前年同期比6．9\％増）

株式会社電通発表の「平成17年日本の広告費」によると达広告が3年連続増加するなど明るい兆しが出ており ますが，同業他社間の価格競争に加え，より高い広告効果と付加価値・サービスが求められております。
当社グループでは，販売促進支援体制•機能の充実と規営業の強化をすすめた結果，新規受注か順調に推移 ，党上高が前年同期比242白方円增加しました。兌采動益は外注費等の増加により41百万円減の176百万円と なりました。


名入年賀状の取扱件数が 4 年連続で増加

年賀状印刷事業は，名入年賀状の取扱件数が前期比 6．1\％増の631千件と大幅に増え，4年連続の増加となり ました。
当社の強みであるデザイン制作から納品までの社内貫体制，個人情報保護•管理体制（平成17年6月にブラ イバシーマーク取得）等が評価され，新規のお取引が年増加しており，当中間期の売上高は1，357百万円と前年同期比141百万円の増収，営業利益は，前年同期比70百万円増の435百万円となりました。


プリントハウス事業

道内3ヵ店のプリントハウス

当事業は，北2条店（札棍），白石店（札幌），苫小牧店の3ヵ店を有し，DPE，オンデマンドプリント等の商品・サービスの提供 を行っております。
近時はパソコン・デジタル技術の職場や一般家庭への普及 より，売上高は低下傾向にありますが，」客様のニーズの強 デジタルサービスやSOHO可けサービスの強化をすすめ，当間期の売上高は51日再間（前年同期比白万门減），営業利益は2百万円（同4百万円増）と黒字確保となりました。


## 信頼•環境•高品質のために．．．

プライバシーマーク
平成17年4月に全面施行された個 の保謢及びャキュリテイ管理を強 しております。平成 17 年 6 月に IIPDEC（財団法人日本情報処理開協会）からブライバンーーク付与 の認定を受けておわもます。

## バタフライマーク

的に少ない印刷方法です。当社は日 WPA（水なL印刷協会）の認定を んでおります。

## S09001マーク

品質保証及び品質管理の国際椇門で取得。安心•安全の品質管理体制で，取り組んでおります。

セグメント別業績の学業利益は，間接部門経責の配賎 または消去前の営業利益です。

中間連結貸借対照表

| 中間連結貸借対照表 |  |  |  |  | 単位（千円） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 前期会計年度平成17年1月31日現在 | 当期会計年度平成18年1月31日現在 |  | 前期会計年度平成17年1月31日現在 | 当期会計年度平成18年1月31日現在 |
| 資産の部 |  |  | 負債の部 |  |  |
| 流動資産 | 3，275，663 | 3，491，452 | 流動負債 | 4，488，114 | 3，813，050 |
| 現金及び預金 | 736，412 | 790，987 | 支払手形及び買掛金 | 704，467 | 935，620 |
| 受取手形及び売掛金 | 1，981，747 | 1，955，814 | 短期借入金 | 3，050，000 | 2，045，000 |
| たな卸資産 | 214，091 | 181，274 | 一年内返済予定長期借入金 | 347，856 | 484，596 |
| 繰延税金資産 | － | 118，808 | その他 | 385，788 | 347，831 |
| その他 | 409，052 | 463，048 | 固定負債 | 1，384，368 | 1，765，393 |
| 貸倒引当金 | $\triangle 65,641$ | $\triangle 18,480$ | 長期借入金 | 559，955 | 925，904 |
| 固定資産 | 3，777，248 | 3，685，013 | 長期設備未払金 | 810，784 | 748，416 |
| 有形固定資産 | 2，660，206 | 2，388，685 | 繰延税金負債 | 13，628 | 91，073 |
| 建物及び構築物 | 921，672 | 861，669 | 負債合計 | 5，872，482 | 5，578，443 |
| 機械装置及び連搬具 | 444，307 | 380，646 |  |  |  |
| 土地 | 1，031，346 | 970，176 |  |  |  |
| その他 | 262，880 | 176，192 | 少数株主持分 |  |  |
| 無形固定資産 | 348，792 | 299，499 | 少数株主持分 | 18，537 | － |
| 投資その他の資産 | 768，248 | 996，828 |  |  |  |
| 投資有侕証券 | 534，873 | 605，308 |  |  |  |
| 破産更生債権等 | 390，236 | 406，398 | 資本の部 |  |  |
| その他 | 236，131 | 394，686 | 資本金 | 394，224 | 394，224 |
| 貸倒引当金 | $\triangle 392,993$ | $\triangle 409,563$ | 資本剰余金 | 423，457 | 423，457 |
|  |  |  | 利益剰余金 | 324，338 | 646，736 |
|  |  |  | その他有侕証券評侕差㴭金 | 20，105 | 134，355 |
|  |  |  | 自己資本 | $\triangle 235$ | $\triangle 751$ |
|  |  |  | 資本合計 | 1，161，891 | 1，598，022 |
| 資産合計 | 7，052，911 | 7，176，466 | 負債，少数株主持分及ひ資本合計 | 7，052，911 | 7，176，466 |

中間連結損益計算書





当中間期は財務構造の改革と収益強化に取り組んできました。営業活動によるキャッシュフローについては，中間期末が年賀状印刷事業に伴い売上債権や立替金が増加する時期であり，当該季節的要因によりマイナスとなっております。投資活動によるキャッシュフローで は設備投資は抑制したものの，前期に有形固定資産の売却355百万円があったことにより，前年同期比321百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュフローは年賀状印刷事業の借入金調達およひび （侏味香り戦略研究所の第三者割当増資等により前年同期比750百万円の増加となりました。
以上のことから，現金および現金同等物の中間期末残高は790百万円となり，前年同期比54百万円の増加となりました。


## 概要

| 商 号 | 総合商研株式会社 |
| :---: | :---: |
| 所 在 地 | 札幌市束区東苗䅹二条三丁目4番48号 |
| 設 立 | 昭和47年12月18日 |
| 資 本 金 | 394，224，423円 |
| 従 業 員 数 | 249名 |
| 主 要 事 業 | 商業印刷事業年賀状印刷事業 プリントハウス事業 |
| ホームページ | http：／／www．shouken．co．jp |


| $\begin{array}{lr} \hline \text { 本 } & \text { 社 } \\ \text { (本社工場) } \end{array}$ | 北海道札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号 |
| :---: | :---: |
| 東 京 支 社 | 東京都千代田区東神田1丁目4番1号 K\＆S FIELD 5F |
| 大 阪 支 社 | 大阪府大阪市北区与力町1番5号与力町パークビル1F |
| 旭川営業所 | 北海道旭川市東光五条四丁目2番21号 |
| 仙台営業所 | 宮城県仙台市青葉区木町通二丁目6番53号秋葉ビル3F |
| 和歌山営業所 | 和歌山県和歌山市小雑賀三丁目6番14号 サンサンハウス内 |

## 取締役•監査役

| 代表取締役会長 | 加藤 優 |
| :---: | :--- | :--- |

取締役社長 片岡 廣幸
取 締 役 加藤 則夫
取 締 役 木鳲 亮二
取 締 役 原田 正之
取 締 役 菊池 健司
常 勤 監 査 役 大居 啓子
監 查 役 山本 圭介
監 㭗 役 榊原
大株主の状況

| 株主名 | 持株数 <br> （千株） | 出資比率 <br> $(\%)$ |
| :--- | ---: | ---: |
| 加藤 優 | 786 | 26.7 |
| 株式会社小森コーポレーション | 220 | 7.5 |
| 大日精化工業株式会社 | 200 | 6.8 |
| 総合商研従業員持株会 | 157 | 5.4 |
| 株式会社光文堂 | 100 | 3.4 |
| 小松印刷株式会社 | 100 | 3.4 |
| 志田 秋子 | 75 | 2.5 |
| 日藤ホールデイングス株式会社 | 70 | 2.4 |
| 東京インキ株式会社 | 63 | 2.1 |
| 奥山 裕三 | 50 | 1.7 |
| 株式会社ロールルインテリジェントシステムズ | 50 | 1.7 |

株主メモ
決 算 期 7月31日
定時株主総会 10 月
利益配当基準日 7 月31日
株主確定基準日 ○定時株主総会 議決権行使株主7月31日 ○配当受領株主 7 月 31 日，なお中間配当を実施する場合の株主確定日は1月31日
名義書換代理人 大阪市中央区北浜四丁目5番33号住友信託銀行株式会社
同事務取挺場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番4号


便物送付先 〒183－8701
東京都府中市日鋼町1番10
住友信託銀行株式会社 証券代行部
電話照会先 住所変更等用紙のご請求 0120－175－417 その他のご照会 0120－176－417
ホームページURL http：／／www．sumitomotrust．co．jp／
STA／retail／service／daiko／index htm
同 取 次 所 住友信託銀行株式会社 全国本支店
公告揭載新聞 日本経済新聞



| 1 単元の株式の数 | 1,000 株 |
| :--- | :--- | :--- |

上場証券取引所 ジャスダック証券取引所
銘柄コード 7850
お問い合せ
総合商研株式会社 企画管理本部
007－0802 札榍市東区東苗穂二条三丁目4番48号話：011－780－5677（代表）
E－mail：postmaster＠shouken．co．jp

