## Business Report

第47期中間ビジネスレポート

2016年4月1日～2016年9月30日

## World Liquor System HESTH

## 【経営理念】

株式会社やまやは「流通，眅売の合理化を実践し，消費生活を豊かにすることで地域社会に貢献する。」という やまやグループ経営理念，そして，三方善（さんぽうよし）の考えを基にしたやまやグループ行動規範を実践しています。三方善とは，「売り手善し，買い手善し，世間善し」すなわち，一方，自分。二方，相手方。そして第三方，社会一般。の三方が， それぞれに善い状態に保つことを言います。
株式会社やまやは，お客様，お取引様，我々の主体性の三方を衡平（こうへい）に考え，経営理念実現のため，
日々，この三方善の信条を以って考動（こうどう）してまいります。


## 第47期（2016年度）第2四半期営業報告

第47期（平成29年3月期）中間期 事業概要連結売上高 829 億 85 百万円（前年同期比 $98.3 \%$ ）営業利益20億1百万円（同70．7\％）経常利益 20 億 8 百万円（同 $70.4 \%$ ）


かかる環境のもと，グループ全体のガバ ナンス体制の確立を推進しながら，地域マー チャンダイズの協働開発や地産地消•地産全消の拡大展開を強化してまいりました。
おかげさまをもちまして，当社グループ総店舗数しは1，066店舖（平成28年9月末現在，前年同期比4店舗増，酒販事業331店舗，外食事業735店舗）となりました。引続き，新店開拓と既存店活性化ならびに新業態開発を続け，グループ全体としての企業価値の向上を目指し考動（こうどう）してま いります。


## 酒販事業ビジネストピックス

当中間期の酒販事業の業績は，売上高 604 億 58 百万円（前年同期比 $98.7 \%$ ），営業利益7億92百万円（同 $62.5 \%$ ）となり ました。
澦客嗜好の変化や不安定な天候などの影響もあり，酒類業界全体としては低調な推移にとどまったと思われます。さらに個人消費は年初より伸び悩み再び嗜好品需要の減退が顕著となっています。
このような事業環境の中，「外国人旅行者向消費税免税販売」店舗を増設し，今年創業20周年を迎える連結子会社大和蔵酒造のヒット商品，清酒「殿の春風」大吟醉

などの新商品の開発•導入を進めてまし りました。株式会社NTTドコモの「dポイ ント」の利用•付与が可能となるなど，お客様目線でのサービスの充実にも取り組ん で参りました。
当中間期における新規出店は8店舗 （前年同期比4店舗増，うちダイソー併設 2店舗），既存店改修は4店舗（うち，楽市 からやまやへの屋号変更1店舗）であり平成28年9月末における酒販事業店舗数 は331店舗（前年同期比7店舗増）となり ました。


代表取維役会長 山内英房代表取繖役社長 山内英靖
株主のみなさまには，平素より格別のご高配をたまわり，厚く御礼申し上げます
ここに，当社第47期中間期事業概況（平成29年3月期第2四半期）をご報告申し上 げます。

当中間期のわが国の経済環境は，雇用•所得環境は一部で改善が見られるものの，期初来の自然災害や国際経済情勢の不透明感に伴う国内景気環境の下押しなどもあり，個人の消費マインドは停滞が長期化し，当社グル— プが事業展開する流通・サービス業において は，お客様の選別志向と質の向上を重視する消費動向は依然として強いものがあります


## 外食事業ビジネストピックス

当中間期の外食事業の業績は，売上高 230億48百万円（前年同期比98．4\％），営業利益12億9百万円（同77．4\％）となり ました。

個人消費における節約志向が強まり消費マインドに陰りが見える中，オリン ピックや相次ぐ自然災害など，外食業界全体の需要を押し下げる要因が多く見られ た当中間期でありました。
かかる事業環境のもと，価値あるもの をお客様に提供できるよう，漁港職層鮮魚 の調達を拡大し，六次産業化と地産地消の

推進に継続的に取り組みました。直営事業 においては，新本店への移転を速やかに完了し，新業態「串焼き・旬菜 炭火 やきとり さくら」を開発，当中間期に おいて，すでに13店舗を出店いたしました。平成28年9月末における外食事業の総店舗数は，直営329店舗（前年同期比14店舗増），コントラクト92店舗（同2店舗減） フランチャイズ283店舗（同14店舗減） グループ店舗31店舗（同1店舗減）の735店舗（同3店舗減）となりました。

■グループ総店舗数

## 1071 䚡





関西エリア（酒販店舗）

- 大阪府（52店舗）
- 大阪府（52店輔）


大杺店，野田阪神店，茨木水尾店，下⿴囗十部店，和泉中央店，大阪業務庙，溥池新田店

枚方くずは店，池田北店 Iスピード1長尾谷店 －奈良県（6店鋪）
营原店，覑本店，紀寺店，生駒南店，大和郡山店，橿原䓪本店兵庫県（ 21 店舗）
門戸矿神店，川西店，辛屋店，垂水店，今津店，富松町店，北鉿闌台店

京都府（9店舗）
花園店，六地蔵店，御池高瀬川店，山科店
西大滋㖀県（1店 舗）
西大津店
中国エリア（酒販店舗）
広島県（16店舖）
白島店，高陽店，\＃ロ店，せせらぎ店，大町店，船越店，高取店，五日市佔府中店，可部店，吉田店，東雲店，宮内庶，西条条，立町店，広島業務店 －岡山県（1店舗）い口口県（1店舗）凹国•九州•沖縄エリア（酒販店舗） －福岡県（11店舗）
【やまやり福岡長洪店，福岡志免店，今宿店，大楠店，千早店古賀店，大名店，シュロアモール管紫紫野店，福岡業剂店
びつくり酒店り知古店，那阿川店

TAX＊FREE DS
免税販売全国61店舗
赤文字は，外国人旅行者向け消費税免税店舗になります。

## 北陸•甲信越エリア（酒㢳洁誧）

－新潟県（9店舗）
上越店，新渴青山原，海老 $ヶ$ 瀨店，紫竹山店，長岡大島店，燕三条店新晹河渡店，相崎店，新発田店
－石川県（8店舗）
金沢駅西店，野々市度，小松店，ラパーク金沢店，杜の里店，七尾店松任店，北陸業務店
－福井県（1店舗）
春江店
－富山県（9店舖）
中川原店，撕尾店，水見店，高岡店，大久保店，堀川店，上飯野店小杉店，昞波店



## 北海道•東北工リア（酒販店舗）

## 青森県（1店舗）

新\＃\＃$⿴ 囗 十$ 店
秋田県（9店舗）
大秋卧店，横手店，広面店，山王店，大曲店，湯沢店，由利本将店秋田業務店，大館横海ライント
－岩手県（ 10 店哺）
江剌店，矢㠸店，都南店，啵店，月が丘店，北上店，一関店，水沢店一形県（11店執）


－宮城県（53店舖）
大推道店，佐沼店，涌谷店，鹿島台店，小牛田店，古川北店，筮垖店矢本店，大崎店，あけばの店，㙁盆庶，加茂店，吉岡店，清水沢店

通町店，上杉店，若林西庶，多賀城高橋店，大和町店，榴岡店，新田東店西多賀店，多賀城店，仙台トラストシティイ店，福室店，あすと長㽗店大河原店，手倉田店，白石北店，解田店，仙台業務度，通頚店，小田原店福島県（8店鋪）
飯圾店，白河店，福島南店，荒井店，邵山朝日店，門田店，福島西店，いわき平店
関東エリア（酒販店舗）
－東京都（16店舗）
池袋東店，新宿店，池袋西店，亀戸店，道玄圾店，光が丘店，銀座店未圾店，越町店，青山一丁目店，硨文谷店，大菻店，芝大門店，北野台店
千葉県（16店舗）

表葉の森公園店，市原五所店，清見台店，豊四季店
栃木県（10店舗）
今泉店，佐野店，西那㥧野店，小山駅東店，鶴田店，新杤木店，雀宮店

埼玉県（18店舗）
三芳店，岩梘店，青木店，上尾店，大宮北店，久喜店，与野店，高坂䭻前店所沢店，戸田店，入間店，春日部店，本庄度，警言柿召店，的場店


石川町店，千波店，南高野店，東大沼店，鯰川店，取手底，士浦荒川沖店 たちなか店，牛久店，高津店，つくば学園店，水戸業務店 －群馬県（8店埔）


東海エリア（酒眅店舗）

## 愛知県（9店舗）

主店，多米店，新椄町店，春日井店，凌が丘店，豊川店，尾張旧店
小牧店，豊田大林店静岡県（2店舗）佐鳴台店，蕩の瀬店三重県（2店舗）
松本店，久居店


| 連結貸借対照表（要旨） |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | $\underset{\text {（2016年9月30日）}}{\text { 当第2四期連絵計期間 }}$ | 前連結会計年度 （2016年3月31日） |
| 資啇の部 |  |  |
| 流動資産 |  | 25，923 | 28，771 |
| 固定資産 | 40，803 | 41，052 |
| 有形固定資産 | 17，904 | 17，872 |
| 無形固定資産 | 11，157 | 11，488 |
| 投資その他の資産 | 11，740 | 11，691 |
| 資序合計 | 66，726 | 69，824 |
| 負債の部 |  |  |
| 流動負債 | 26，983 | 30，756 |
| 固定負債 | 10，226 | 10，220 |
| 貣㾇合計 | 37，209 | 40，977 |
| 純㦐産の部 |  |  |
| 株主資本 | 25，414 | 25，065 |
| 資本金 | 3，247 | 3，247 |
| 資本剰余金 | 5，816 | 5，815 |
| 利益剰余金 | 16，357 | 16，009 |
| 自己株式 | $\triangle 6$ | $\triangle 6$ |
| その他の包括利益累計額 | 122 | 134 |
| その他有価証券評価差額金 | 122 | 135 |
| 退職給付に係る調整累計額 | $\triangle 0$ | $\triangle 0$ |
| 非支配株主持分 | 3，980 | 3，647 |
| 純資産合計 | 29，517 | 28，847 |
|  | 66，726 | 69，824 |



## 会社概要

会社概要（2016年9月30日現在）

| 会 社 名 | 株式会社やまや |
| :---: | :---: |
| 英 文 社 名 | YAMAYA CORPORATION |
| 地 | T983－0852 |
|  | 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目4番1号 |
| 設 立 年 月 日 | 1970年11月26日 |
| 資 本 金 | 32億4，733万円 |
| 従 業 員 | （酒販）2，979名（外食）4，183名 |
|  | （計）7，162名 |
| 主要な事業内容 | 酒類•食品類の輸入及び小売•卸売， |
|  | 通信販売，外食事業 |
| ホームページ | http：／／www．yamaya．jp |
| 主要連結子会社 | やまや商流株式会社，大和蔵酒造株式会社 |
|  | やまや関西株式会社，やまや北陸株式会社 |
|  | チムニー株式会社 |
| 上 場 取 引 所 | 東京証券取引所 第1部（証券コード9994） |

役 員（2016年9月30日現在）

| 代表取締役会長 | 山内 英房 | 常勤監査役 | 早坂 克昭 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 取締役副会長 | 山内 一枝 | 社外監査役 | 鈴木 一樹 |
| 代表取締役社長 | 山内 英靖 | 社外監査役 | 黒澤 徳治 |
| 取絃役 | 佐藤 浩也 |  |  |
| 取締役 | 大竹 聡 |  |  |
| 社外取締役 | 星名 光男 |  |  |
| 社外取締役 | 横尾 博 |  |  |

株式の状況（2016年9月30日現在）＊自己株式は5，455株です。
$\begin{array}{ll}\text { ■発行可能株式総数 } & 35,000,000 \text { 株 } \\ \text { ■発行済株式総数 } & 10,847,870 \text { 株 }\end{array}$
■株 主 数 2，971人

所有者別株主分布状況（2016年9月30日現在）

－大株主（上位 10 名）＊持株比率は自己䏭式（ 5,455 株を控除して計算しています。

| 株主名 | 持株数（株） | 持株比率（\％） |
| :--- | ---: | ---: |
| 山内コンサルタント株式会社 | $2,476,000$ | 22.83 |
| 山内英靖 | $2,169,640$ | 20.01 |
| イオン株式会社 | $2,072,730$ | 19.11 |
| 山内浩晶 | 325,260 | 2.99 |
| 日本マタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 295,100 | 2.72 |
| 株式会社七十七銀行 | 220,000 | 2.02 |
| 山内英房 | 197,960 | 1.82 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 151,900 | 1.40 |
| RBC ISACCUXNONRESDENT／DOMEETCRAREUCTSCUENSACCOUNT | 122,800 | 1.13 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 | 87,600 | 0.80 |

事 業 年 度毎年4月1日から翌年3月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年6月開催

基 準 日 定時株主総会 毎年3月31日
期末配当金 毎年3月31日
中間配当金 毎年9月30日
そのほか必要があるときは，あらかじめ公告して定めた日。

## 株主名簿管理人

特 別 口 座 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部〒137－8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 （電話0120－232－711／通話料無料）

ホームページ http：／／www．yamaya．jp

上場取引所 東京証券取引所 第1部（証券コード9994）
公
告 電子公告により行います
http：／／www．yamaya．jp／pages／ir／koukoku／index．html やむを得ない事由により電子公告ができないときは，日本経済新聞に揭載する方法により行います。

