<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>当年度</th>
<th>前年度</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ⅰ 資産の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 流動資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現金預金</td>
<td>7,990,001</td>
<td>7,321,707</td>
<td>668,294</td>
</tr>
<tr>
<td>未収入金</td>
<td>8,370,129</td>
<td>1,922,535</td>
<td>6,447,594</td>
</tr>
<tr>
<td>貯蔵品</td>
<td>319,095</td>
<td>383,040</td>
<td>△63,945</td>
</tr>
<tr>
<td>流動資産合計</td>
<td>16,679,225</td>
<td>9,627,282</td>
<td>7,051,943</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（1）基本財産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>土地</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>基本財産合計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>（2）特定資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当資産</td>
<td>350,043</td>
<td>0</td>
<td>350,043</td>
</tr>
<tr>
<td>特定資産合計</td>
<td>350,043</td>
<td>0</td>
<td>350,043</td>
</tr>
<tr>
<td>（3）その他固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>工器具器具備品</td>
<td>121,282</td>
<td>299,516</td>
<td>△178,234</td>
</tr>
<tr>
<td>敷金</td>
<td>240,000</td>
<td>240,000</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>その他固定資産合計</td>
<td>361,282</td>
<td>539,516</td>
<td>△178,234</td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産合計</td>
<td>711,325</td>
<td>539,516</td>
<td>171,809</td>
</tr>
<tr>
<td>資産合計</td>
<td>17,390,550</td>
<td>10,166,798</td>
<td>7,223,752</td>
</tr>
<tr>
<td>Ⅱ 負債の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 流動負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>未払金</td>
<td>7,340,947</td>
<td>1,349,042</td>
<td>5,991,905</td>
</tr>
<tr>
<td>預り金</td>
<td>109,591</td>
<td>0</td>
<td>109,591</td>
</tr>
<tr>
<td>前受金</td>
<td>693,000</td>
<td>1,163,500</td>
<td>△470,500</td>
</tr>
<tr>
<td>流動負債合計</td>
<td>8,143,538</td>
<td>2,512,542</td>
<td>5,630,996</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 固定負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当金</td>
<td>360,000</td>
<td>240,000</td>
<td>120,000</td>
</tr>
<tr>
<td>固定負債合計</td>
<td>360,000</td>
<td>240,000</td>
<td>120,000</td>
</tr>
<tr>
<td>負債合計</td>
<td>8,503,538</td>
<td>2,752,542</td>
<td>5,750,996</td>
</tr>
<tr>
<td>Ⅲ 正味財産の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 指定正味財産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>国庫補助金</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>指定正味財産合計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち基本財産への充当額）</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち特定資産への充当額）</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 一般正味財産</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（うち基本財産への充当額）</td>
<td>8,887,012</td>
<td>7,414,256</td>
<td>1,472,756</td>
</tr>
<tr>
<td>（うち特定資産への充当額）</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>正味財産合計</td>
<td>8,887,012</td>
<td>7,414,256</td>
<td>1,472,756</td>
</tr>
<tr>
<td>負債及び正味財産合計</td>
<td>17,390,550</td>
<td>10,166,798</td>
<td>7,223,752</td>
</tr>
</tbody>
</table>
正味財産増減収支計算書（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位：円)

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>当年度</th>
<th>前年度</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ⅰ 一般正味財産増減の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 経常増減の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 経常収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取手数料</td>
<td>4,976,000</td>
<td>5,248,000</td>
<td>△272,000</td>
</tr>
<tr>
<td>増進会費</td>
<td>1,170,000</td>
<td>1,110,000</td>
<td>60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>新入会員受入金</td>
<td>68,000</td>
<td>58,000</td>
<td>△1,000</td>
</tr>
<tr>
<td>受取金</td>
<td>6,214,000</td>
<td>6,427,000</td>
<td>△213,000</td>
</tr>
<tr>
<td>事業収益</td>
<td>15,352,181</td>
<td>7,973,689</td>
<td>7,378,492</td>
</tr>
<tr>
<td>② 事業収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>記念事業収益</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>記念事業収益計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>③ 雑収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息</td>
<td>1,995</td>
<td>1,581</td>
<td>414</td>
</tr>
<tr>
<td>雑収益</td>
<td>201,329</td>
<td>125,800</td>
<td>75,529</td>
</tr>
<tr>
<td>④ 総収益</td>
<td>203,329</td>
<td>127,381</td>
<td>75,948</td>
</tr>
<tr>
<td>総収益計</td>
<td>21,769,055</td>
<td>14,528,070</td>
<td>7,241,435</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 経常費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>① 事業費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>諧調金</td>
<td>8,214,054</td>
<td>4,661,995</td>
<td>3,552,059</td>
</tr>
<tr>
<td>貸金</td>
<td>582,125</td>
<td>682,725</td>
<td>△100,600</td>
</tr>
<tr>
<td>旅費交通費</td>
<td>531,470</td>
<td>331,640</td>
<td>199,830</td>
</tr>
<tr>
<td>消耗品費</td>
<td>1,021,236</td>
<td>596,125</td>
<td>425,111</td>
</tr>
<tr>
<td>食料費</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>什器備品費</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>水道光熱費</td>
<td>135,769</td>
<td>145,230</td>
<td>△9,461</td>
</tr>
<tr>
<td>印刷製本費</td>
<td>3,388,192</td>
<td>1,023,356</td>
<td>2,364,836</td>
</tr>
<tr>
<td>通信運搬費</td>
<td>861,163</td>
<td>826,938</td>
<td>34,225</td>
</tr>
<tr>
<td>債務料</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>保険料</td>
<td>27,790</td>
<td>27,790</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>会場費</td>
<td>1,071,827</td>
<td>501,189</td>
<td>570,638</td>
</tr>
<tr>
<td>保守料</td>
<td>0</td>
<td>139,890</td>
<td>△139,860</td>
</tr>
<tr>
<td>楽器費</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>② 非常費</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>諧調金</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>貸金</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>旅費交通費</td>
<td>292,392</td>
<td>110,477</td>
<td>181,915</td>
</tr>
<tr>
<td>消耗品費</td>
<td>7,944</td>
<td>46,547</td>
<td>△38,603</td>
</tr>
<tr>
<td>貸借料</td>
<td>907,200</td>
<td>907,200</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>③ 非常費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>諧調金</td>
<td>338,688</td>
<td>338,688</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>貸借料</td>
<td>856,800</td>
<td>856,800</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>福利厚生費</td>
<td>13,412</td>
<td>12,098</td>
<td>1,314</td>
</tr>
<tr>
<td>支払報酬</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>公回路費</td>
<td>10,000</td>
<td>0</td>
<td>10,000</td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費</td>
<td>149,717</td>
<td>267,231</td>
<td>△117,514</td>
</tr>
<tr>
<td>支払手数料</td>
<td>15,656</td>
<td>12,564</td>
<td>3,092</td>
</tr>
<tr>
<td>総費用計</td>
<td>18,428,435</td>
<td>11,518,693</td>
<td>6,909,742</td>
</tr>
<tr>
<td>事業費用計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>総費用計</td>
<td>18,428,435</td>
<td>11,518,693</td>
<td>6,909,742</td>
</tr>
<tr>
<td>管理費計</td>
<td>1,868,314</td>
<td>2,244,416</td>
<td>△376,102</td>
</tr>
<tr>
<td>經常費用計（B）</td>
<td>20,296,749</td>
<td>13,763,109</td>
<td>6,533,640</td>
</tr>
<tr>
<td>当期経常増減額（C） = (A) - (B)</td>
<td>1,472,756</td>
<td>764,961</td>
<td>707,795</td>
</tr>
</tbody>
</table>

管理費計：1,868,314
経常費用計（B）：20,296,749
当期経常増減額（C）：1,472,756
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>当年度</th>
<th>前年度</th>
<th>増減</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. 経常外増減の部</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 経常外収益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>①投資有価証券売却益</td>
<td>経常外収益計(D)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 経常外費用</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>総損失</td>
<td>経常外費用計(E)</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>当期経常外増減額(F)=(D)-(E)</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>当期一般正味財産増減額(G)=(C)+(F)</td>
<td>1,472,756</td>
<td>764,961</td>
<td>707,795</td>
</tr>
<tr>
<td>一般正味財産期首残高(H)</td>
<td>7,414,256</td>
<td>6,649,295</td>
<td>764,961</td>
</tr>
<tr>
<td>一般正味財産期末残高(I)=(G)+(H)</td>
<td>8,887,012</td>
<td>7,414,256</td>
<td>1,472,756</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ⅱ指定正味財産増減の部
①受取国庫補助金等
受取国庫補助金
②出えん返還金
③雑収益
受取利息
有価証券運用益
雑収益
雑収益計
④一般正味財産への振替額
一般振替国庫補助金
一般正味財産への振替額計
当期指定正味財産増減額(J) | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高(K) | 0 | 0 | 0 |

Ⅲ正味財産期末残高(M) = (I) + (L) | 8,887,012 | 7,414,256 | 1,472,756 |
<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>金額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>【流動資産】</td>
<td>16,679,225</td>
</tr>
<tr>
<td>現金</td>
<td>3,081</td>
</tr>
<tr>
<td>福井銀行本店0715691</td>
<td>3,258,475</td>
</tr>
<tr>
<td>福井銀行松本支店6028634</td>
<td>440,265</td>
</tr>
<tr>
<td>ゆうちょ銀行00760-1-29715</td>
<td>78,822</td>
</tr>
<tr>
<td>ゆうちょ銀行00700-2-74487</td>
<td>554,096</td>
</tr>
<tr>
<td>ゆうちょ銀行00700-9-94947</td>
<td>62,484</td>
</tr>
<tr>
<td>福邦銀行松本支店普通預金5070831</td>
<td>1,251,678</td>
</tr>
<tr>
<td>福邦銀行松本支店普通預金5064465</td>
<td>122,961</td>
</tr>
<tr>
<td>福邦銀行松本支店定期預金5107</td>
<td>555,839</td>
</tr>
<tr>
<td>福邦銀行松本支店定期預金5084</td>
<td>1,315,814</td>
</tr>
<tr>
<td>福邦銀行松本支店定期預金5071-7</td>
<td>174,274</td>
</tr>
<tr>
<td>福邦銀行松本支店定期預金5071-8</td>
<td>172,212</td>
</tr>
<tr>
<td>未収入金</td>
<td>8,370,129</td>
</tr>
<tr>
<td>堆積品</td>
<td>319,095</td>
</tr>
<tr>
<td>【特定資産】</td>
<td>350,043</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当資産</td>
<td>350,043</td>
</tr>
<tr>
<td>福邦銀行松本支店普通預金5143250</td>
<td>350,043</td>
</tr>
<tr>
<td>【有形固定資産】</td>
<td>3,203,040</td>
</tr>
<tr>
<td>建築プロジェクトA</td>
<td>885,150</td>
</tr>
<tr>
<td>建築プロジェクトB</td>
<td>210,000</td>
</tr>
<tr>
<td>パソコン1</td>
<td>246,150</td>
</tr>
<tr>
<td>ノートパソコン2</td>
<td>95,000</td>
</tr>
<tr>
<td>ノートパソコン3</td>
<td>141,750</td>
</tr>
<tr>
<td>ノートパソコン4</td>
<td>89,250</td>
</tr>
<tr>
<td>体成分析機</td>
<td>987,000</td>
</tr>
<tr>
<td>パソコン5</td>
<td>122,000</td>
</tr>
<tr>
<td>パソコン6</td>
<td>122,000</td>
</tr>
<tr>
<td>プロジェクターC</td>
<td>165,900</td>
</tr>
<tr>
<td>パソコン7</td>
<td>138,240</td>
</tr>
<tr>
<td>【減価償却累計額】</td>
<td>-3,081,758</td>
</tr>
<tr>
<td>【無形固定資産】</td>
<td>240,000</td>
</tr>
<tr>
<td>敷金</td>
<td>240,000</td>
</tr>
<tr>
<td>資産の部合計</td>
<td>17,390,550</td>
</tr>
<tr>
<td>負債の部</td>
<td>8,143,538</td>
</tr>
<tr>
<td>【流動負債】</td>
<td>8,143,538</td>
</tr>
<tr>
<td>預り金</td>
<td>109,591</td>
</tr>
<tr>
<td>前受金(会費)</td>
<td>693,000</td>
</tr>
<tr>
<td>未払金</td>
<td>7,340,947</td>
</tr>
<tr>
<td>【固定負債】</td>
<td>360,000</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当金</td>
<td>360,000</td>
</tr>
<tr>
<td>負債の部合計</td>
<td>8,503,538</td>
</tr>
<tr>
<td>正味財産</td>
<td>8,887,012</td>
</tr>
</tbody>
</table>
監査報告書

公益社団法人 福井県栄養士会
会長 北山富士子 嬉

平成28年5月13日
公益社団法人 福井県栄養士会

監事
渡邉忠雄
監事
内田伊佐夫

私達は 平成28年5月13日 当会事務所におきまして理事立ち合いのもと、定款に基づき、公益社団法人 福井県栄養士会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度会計年度における業務の執行状況及び、財産の状況の監査を実施いたしましたので、その結果を次のとおりご報告申し上げます。

1 監査の方法の概要
(1) 業務監査については、理事会等の会議に出席するとともに、理事からの業務報告を聴取し、さらに関係書類の閲覧を行い、その他必要と思われる監査手法を用いて、業務施行の妥当性を検討した。
(2) 財産の状況については、収支について帳簿・預金通帳及び関係書類を閲覧し、その他必要と思われる監査手法を用いて、計算書類の正確性を検討した。

2 監査意見
(1) 業務報告書の内容は真実であるものと認めた。また、会員増強及び各業務の評価の導入に努力されたい。
(2) 理事の職務執行に関しては不正な行為又は、法令違反の事実はなく誠実におこなわれていることを認めた。

以上、監査を実施した結果いずれも適正妥当でありましたので、ここにご報告いたします。