林主優待钊度変更の的知らせ
500 株～1，999株保有の株主の方には，宮城県産「ひとめぼれ」を 5 kg 2,000 株以上保有の株主の方には，宮城県産「ひとめぼれ」を 10 kg
毎年9月30日現在の株主名簿に記載された株主の皆様に対し進呈いたします。



宮城県産ひとめぼれの商品案内




＊どころ菅城県のひとめぼれをせせで覚味くださいませ

$\overbrace{\text { taiseI }}$
大成株式会社

本 店 名古屋市中区栄3－31－12（大成ビル）
東京支店 東京都新宿区新宿1－8－1（大橋钓艮駅ビル）電話（03）3354－4131（代表）
大阪市中央区伏見町4－2－14（WAKITA藤村御堂箊ビル）
大阪支店 電話（06）6209－6600
兵松支店浜松市中区板屋町111－2（浜松アクトタワー）
福 岡 支 店 福岡市博多区下川端町リーワ（明治通ワビジネスセンター本館）電話（092）282－0711
仙台営業所 仙台市青葉区一番町1－9－1（仙台トラストタワー）電話（022）713－9722
矿修センター 名古屋市千種区今池4－3－23（大成今池ビル）
研修センター 電話（052）733－5963電話（053）451－0013


平成23年4月1日から平成24年3月31日まて




## Hospitality

Top Interview
トップインタビュー
お客様をお迎えする気持ちで。
心よりのおもてなしの姿勢で。
私たち大成は顧客満足の向上に努めます。


$Q 1$
当期（平成24年3月期）の経学状況についてお間かせください。

A当期は，ビルの新規建設減少や既存物件にお けるビルオーナー様からの減額要請に加え，震災の影響でホテル業務において，予想外に外国人旅行客が減少するなど厳しい状況の中，減收となりました。 しかし，社員それぞれが危幾意識を持って業務に取り くみ，品質を保ちながら原価や販売費•一般管理費の削減など効率化に努めた結果，収益面では営業利益•経常利益の増益を達成することができました。


効率化について，もう少し
詳しくご説明ください。

A
お客様ので要望は，どんどん高度化してきてい ます。同時に減額要請も続く中，品質を落とさ ずにいかに業務を効率化するかということは，かねて からの課題でした。今期はこうした危幾感や緊張感が現場でも共有化され，一人ひとりの意識が高まって来たことから，機械化や人員配置などの効率化策を実現することができました。
03
ISOへの取り組みなど，マネジメントの強化にも積極的に取り組んでいますが，今後の展開はいかがでしょうか。

A
1SOについては13年ほど前から取り組んでいま す。目的は二つ，長年継続してきた会社をあらた めて近代化するということと，当社としての品質水準を確保•維持する体制を整えることです。特に品質維持につい ては，当社の質の高いサービスを確保できるようになっ たばかりでなく，現場の内部監査が導入されたことで透明性が増したうえ，社員にとっても大変勉強になりモチ ベーションの向上につながっています。今後もこうした取 り組みを継続し，更に業務品質を高めてまいります。

04来期（平成25年3月期）以降の
見通しについて教えてください。

A東京では多くの新規ビルが建設されますが，テナ －ント賃料は低下傾向にあるため，ビルメンテナン入事業でも価格低下が進むと考えています。また，人材の確保が困難になることが予想されるなど当社をとりまく環境は厳しくなるものと思われます。
しかし，例えば昨年来，企業の節電に対する関心が増し ていますが，当社の長年にわたつて蓄積して来た省エネ・節電に関するノウハウので提供などは，お客様に高く評価していただいています。これからもお客様の声をよく聴

いてニーズを把握し，当社の50年以上にわたる経験・ノ ウハウを活かしたさまざまなサービスの提供につなげて まいります。

05
株主，投資家の皆さまへ メッセージをお願いします。

A私たちは，「顔の見える経営」を心がけています。株主•投資家の皆さまにも経営の姿，実相を見て いただくことで，安心して投資していただけるよう，更なる ご支持をいただけるようにと考えています。社員の一人ひ とりの意識を一層高めることで安定経営を続け，株主の皆さまには配当を中心とした十分な還元を果たせるよう今後も努力してまいりますので，より一層のご理解とご支援を賜りたくよろしくお願い申し上げます。

## 代表取編役社長



## Topics



いたし に

## LED

東日本大震災以降，省工ネ・節電の動きが高まる中， エンジニアリング業務部が中心となり，東京丸の内地区 のビルにおいてLEDの販売•工事を行いました。専用部•共用部併せて約8，000本の交換を行い，約40\％ の電力削減を達成いたしました。交換後はお客様から好評価を頂いております。今後他のビルでもLEDの販売•工事を提案していく予定です。


当社本社ビルもLEDに交換しました。

当期に業務が拡大した主な案件をご紹介します。

| 名古屋 | H24．1 | プロロジスパーク春日井 | 警備業務 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 東 京 | H23．10 | 湘南東部総合病院 | 清掃業務 |
|  | H23．12 | 明治安田生命新東陽町ビル | 清掃業務 |

## コンビニ2号店オープン

関係会社である共愛エンジニアリング株式会社におし て昨年2月にオープンした1号店（NBF日比谷ビル店）に続き，本年1月11日，東京都中央区築地に位置する浜離宮三井ビルディングにおいて2号店となる「生活彩家浜離宮三井ビル店」をオーフ ン致しました。今後も更 なる業務展開を図りつ つ，オフィステナント様へ満足していただげけるお店 づくりを目指します。


> ハウスクリー二ング

新規事業である「ハウスクリーニング事業」は昨年10月より試験的に開始し，名古屋エリアを中心に順調に推移しています。今期も引き続き ビルオーナー様，テナント様，関係者中心に本格的な営業活動 を開始して参ります。今後は ホームセキユリティ，リフォーム までを含めたトータルホームメ
ンテナンス事業への拡大を視野に入れていく予定です。

－件費削減なと生産効率の向上を図り，また他社に先駆けた導入は企業のイメージアップ にもつながっています。同製品は，一般掃除機に比べ高効率•高性能で作業プログラム入力により「正確」かつ「無駄のない効率的な作業」を実現しています。 また多くの来館者の目に留まることにより科学館のアピー ルに大いに役立っています。今後はより活躍の場を広 げ，オフィスビル他，当社が清掃する建物への導入も検討して参ります。

## 調查結果報告

当期は193現業所のお客様しく，（1）業務品質（2）業務の実施状況（3）マナー・身 だしなみ（4）責任者（5）担当者（6）緊急時対応の6項目について 1 （非常に不満）$~ 5$（非常に満足）の評価基準にて採点していただきました。

## 調査結果内容

## 1）全社全部間別集計

マナー・身だしなみ，責任者，緊急時対応はともに平均 4 点（やか満足）と高水準だつた


## 2）支店別集計

全ての項目につき3点（普通）以上の評価をしけただきました。特にマナー，身だしなみ，責任者については高水準でした。

## 3）部門別支店別集計

セキフリテイィ業務部は各項目とも前期より上昇しました。一方エンジニアリング業務部


まとめ
今回の調査では前回に比して概ね顧客満足度が上昇する結果となりましたが これに満足することなく引き続き改善に取り組んでまいります。またお客様の考えられている新たな要望を取り込み，高みの追及を目指してまいります。

## Business Overview 事業䀠㫛

## ■当期の売上•䪱益概況

当年度のビルメンテナンス業界は，東京地区では新規建設が多 かったものの，その他の地区では依然として少なく，また既存物件 では減額要請や業者の入れ替えも発生するなと厳しい経営環境と なりました。
当社グループ（当社，連結子会社及び持分適用会社）のビルメン チナンス事業では，上期に東日本大震災の影響が見られたものの下期には東京地区におけるビルの入居率が上昇，ホテル客室稼㔼率も全国的に回復し，加えてベストウェスタンホテル名古屋，名古屋市営地下鉄地下街，明治安田生命新東陽町ビル，SSJ品川ビル どの新規物件の受託と東京共済会館や郵船ビルディングたじが収要因となりました利面でも，既存物件における原価㲂減



既による資材不足から工事の遅延など，厳しい状況となりました。規規取引先への営業活動を行うとともに，震災対応としての自家発電や節電対応工事の受注を受けることができましたが，事業全体と ては減收減益となりました。不動産ソリコーション事業では，当年度は指定管理者事業の新規契約もなく，契約の減額や各施設にお ける客足の減少傾向が依然として続くなか，各種イベントの企画に る，施設利用客の集客に努めるなど行った結果，増収減益となり ました。

| 売上高（連結） | 168億29百万円 |
| :--- | ---: |
| 経常利益（連結） | 3億15百万円 |
| 当期純利益（連結） | 89百万円 |


厥客满足向上に向けた活動の展開と㤼力ある提案力の実現
新人事制度を䡛とした，社員か活力に満ちた企業風土の醎成
リテール分野の厝客拡大を視影に入れた新䫀事業の立ち上ば


## 次期の見通し

ビルメンテナンス業界では，引き続き厳しい状況が続くものと思 れます。
こうしたなか，新規受託及び利益率の一層の改善，ならびにリ ニューアルエ事の受注に努めることにより，売上高は170億60百万円（前年同期比 $1.4 \%$ 増），営業利益は 2 億 72 百万円（同 $15.0 \%$増），経常利益は 3 億 12 百万円（同 1.1 \％減），当期純利益は 1 億 3百万円（同84．0\％増）となる見通しです
セグメント別の売上高では，ビルメンテナンス部門（クリーン・設備管理・セキュリティ）が149億96百万円（同0．5\％増），リニューア

ル事部門が 4 億円（同 $13.0 \%$ 増），不動産ソリューション部門が 6 億64百万円（同 $0.9 \%$ 減）を見込んでおります。

| 平成25年3月期 | 通期予想 |
| :---: | ---: |
| 売上高（連結） | 170億60百万円 |
| 経常利益（連結） | 3億12百万円 |
| 当期純利益（連結） | 1億63百万円 |

## 口利盕配分•配当•株主傆待制度

当期末の配当金は，中間配当金と同額の一株当たり10円とさせ ていただき，中間配当金とあわせた年間配当金は，一株当たり20円 とさせていただきたく存じます。
また，次期の配当につきましても，業績の大きな変動がないかぎ 5．中間配当金，期末配当金ともに一株当たり10円ずつとし，あわ

せて年間配当金を一株当たり20円とさせていただく予定です。
なお，株主優待制度は引き続き宮城県産「ひとめぼれ」のの贈呈㬰施してまいります。ただし，「ひとめぼれ」10kg贈呈の条件を 5,000 株以上の保有から2，000株以上の保有（2012年9月30日時点）に引き下げました。（詳細は，裏表紙をで参照ください）

## 財務諸表




流駆資産は，有有跴券，未収入入金，仮払金そして現頂金力建物

 ゆ取得及ひ建設仮期定ならひに投資有牦証券の増加などによ






円となりました。

| 連結損益計算書 |  | （単位 | 連結キャツシュ・フロ | 算書 | （単位：千円） |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 科目／連結会計年度 | 前連結会計年度 <br>  | 当連結会計年度 <br>  | 科目／連結会計年度 | 前連結会計年度 <br>  | 当連結会計年度 $\binom{\text { 平成23年4月1日から5 }}{\text { 平成24年3月31日まて }}$ |
|  | $\begin{array}{r} 16,803,486 \\ 14,635,278 \\ 2,168,207 \\ 1,949,693 \\ 218,514 \\ 144,429 \\ 53,195 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 16,829,877 \\ 14,661,099 \\ 2,168,777 \\ 1,932,228 \\ 236,549 \\ 96,723 \\ 17,849 \end{array}$ | 営業活動によるキャツシュ・フロー投資活動によるキャツシュ・フロー財務活動によるキャツシュ・フロー現金および現金同等物の増減額現金およひひ現金同等物の期首残高現金および現金同等物の期末残高 | 108,437 $\triangle 196,223$ $\triangle 45,475$ $\Delta 133,260$ $1,756,811$ $1,623,551$ | 506,807 $\triangle 400,143$ $\triangle 212,800$ $\triangle 106,136$ $1,623,551$ $1,517,414$ |
| 経常利益 特别利益 特别損失 税金等銅整前当期純利益 法人税等 | 309,748 25,085 52,658 282,175 136,825 | $\begin{array}{r} 315,422 \\ 6,570 \\ 78,662 \\ 243,330 \\ 154,264 \end{array}$ | 当社資金は，15億17百万円となり，前連結会計年度末より1億6百万円減少いたしました。営業活動によるキャッシュフローは，5億6百万円の増加と なりました。税金等調整前当期純利益，減価償却費，仕入債務の増加などが要因です。投資活動によるキャッシュフローは，4億円の資金減少となりまし た。定期預金の払戻による収入があったものの，有形固定資産の取得による支出，定期預金の預入による支出，投資有価証券の取得による支出などの減少が要因です。財務活動によるキャッシュフローは，2億12百万円の資金減少となりました。配当金の支払などが主な要因です。 |  |  |
| 前期比では，増収となり，営業利益と経常利益も増益となりま した。しかし投資有価証券評価損など特別損失を計上したこ |  |  |  |  |  | した。しかし投坆有侕証券評価强など特別損失を計上したご とと，法人税率変更による緑延税金資産の一部取崩しに伴う法人税等調整頮の追加計上により，当期純利益におきまして は減益となりました。

## 会社概要（平成24年3月31日現在）

## 会社概要

| 商 号 | 大成株式会社 | 代表取締役 | 社 長 | 加藤 | 憲司 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 資 本 金 | 822，300，000円 | 代表取締役 | 副 社 長 | 本谷 | 紘三 |
| 設 立 | 昭和34年10月2日 | 取 締 役 | 常務執行役員 | 伊藤 | 豊昭 |
| 主な事業内容 | ビルメンテナンス業 | 取 縞 役 | 常務執行役員 | 高井 | 幸治 |
|  | 警備業 | 取 締 役 | 常務執行役員 | 石原 | 鉦司 |
|  | 駐車場の管理 | 取 締 役 | 執行役員 | 高樆 | 正文 |
|  | 緵合土木建築の設計•施工•監理およびコンサルタント業務 | 取 締 役 | 執 行 役 員 | 矢代 | 道夫 |
|  | 労動者派遣事業 | 常勤監査役 |  | 古田 | 哲夫 |
|  | 建物•公共施設等の連営管理に関する請負 | 常勤監査役 |  | 森 | 勝美 |
|  | ならびにコンサルテイング | 監査役（＊$*$ 注） |  | 佐久間 | 紀 |
|  |  | 監査役（＊注） |  | 西䍂 | 俊吾 |
| 主な事業所 | 本 店 名古屋市中区栄三丁目31番12号 |  |  |  |  |
|  | 電話（052）251－6611（代表） | 常務執行役員 |  | 廣田 | 光雄 |
|  | 東京支店 東京都新宿区新宿一丁目8番1号 | 執行役員 |  | 水野 | 芳男 |
|  | 大阪支店 大阪市中央区伏見町四丁目2番14号 | 執行役 員 |  | 杉田 | 裕保 |
|  | 浜松支店 浜松市中区板屋町111番2号 |  |  |  |  |
|  | 福岡支店福岡市博多区下川端町1番1号 |  |  |  |  |
|  | 仙台営業所 仙台市青葉区一番町1丁目9番1号 |  |  |  |  |

## 株主メモも

```
事 業 年 度 4月1日~翌年3月31日
```




```
    単元株式数 100株
    定時株主総会 毎年6月
    定時株主総会
    株主名準管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 証 券コード46
```



```
    同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
    \菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
        TEL 0120-232-711 (通話料無料)
```

[^0]
## 株式の状況（平成24年3月31日現在）

| 発行可能株式総数 | 23，000，000株 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 発行済株式の総数 | 5，369，671株 |  |
| 株主数 | 811名 |  |
| 大株主 |  |  |
| 株主名 | 持株数（ （株） | 持株比率（\％） |
| 加藤 憲司 | 920，000 | 18.26 |
| 朝日土地建物有限会社 | 625，248 | 12.41 |
| 株式会社アイ・ケイ・ケイ | 448，583 | 8.90 |
| 第一生命保険株式会社 | 256，000 | 5.08 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 250，160 | 4.96 |
| 株式会社リンレイ | 231，660 | 4.60 |
| 大成從業員持株会 | 174，608 | 3.46 |
| 勝野 瑩子 | 100，000 | 1.98 |
| 株式会社御幸ビルディング | 100，000 | 1.98 |
| 東栄株式会社 | 84，240 | 1.67 |



##  <br> 

所有者別株式分布状況


所有株数別株式分布状況



[^0]:    
    
    
    

