（日本産業規格Ａ列４番）(Japanese Industrial Standards, Column A, No. 4)

|  |
| --- |
| 実質的支配者情報一覧Beneficial Ownership Information List |

（商号Trade name )　　 （会社法人等番号Corporate identification number）

（本店Head office）

（作成年月日Date created） 　　　 （作成者（代表者））

Created by (Representative (person))

以下の情報は，現在の実質的支配者情報である。

The following information is the current beneficial ownership information for .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実質的支配者の該当事由（①又は②のいずれかの左側の□内に✔印を付してください。）（※1）  Reasons applicable to the beneficial owner (✔ in □ on the left side of either (1) or (2)) (\*1) | | | | | | | |
| ①　会社の議決権の総数の５０％を超える議決権を直接又は間接に有する自然人（この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。）：犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（以下「犯収法施行規則」という。）第１１条第２項第１号参照  ☐ (1) ☐ (1) A natural person who directly or indirectly holds more than 50% of the total voting rights of the company (except in cases where it  is obvious that this person does not have the intention or ability to substantially control the business management of the relevant company.): See Article 11, paragraph (2), item (i) of the Ordinance for Enforcement of the Act on Prevention of Transfer of Criminal  Proceeds (hereinafter referred to as the "ordinance ".)  　②　①に該当する者がいない場合は，会社の議決権の総数の２５％を超える議決権を直接又は間接に有する自然人（この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合又は他の者が会社の議決権の総数の５０％を超える議決権を直接又は間接に有する場合を除く。）：犯収法施行規則第１１条第２項第１号参照  ☐ (2) If there is no person falling under (1), a natural person who directly or indirectly holds more than 25% of the total number of voting rights of the company (except where it is obvious that this person does not have the intention or ability to substantially control the management of the business of the relevant company or where another person directly or indirectly holds more than 50% of the total voting rights of the company.): See Article 11, paragraph (2), item (i) of the ordinance | | | | | | | |
| 実質的支配者の本人特定事項等（※2，※3） Identifying matters, etc. of the beneficial owner. (\*2, \*3) | | | | | | | |
| １番  Number1 | 住居  Residence |  | 国籍等Nationality, etc. | 日本・その他　（※４）  Japan/other (\*4)  （　　　　　　　） | | 議決権  割合Voting rights  Ratio | ％  （間接保有）有・無（※５）  (Indirect holdings) Yes/no (\*5)  ※有の場合は別紙に  支配関係図を記載  \*If yes, a diagram of the controlling relationship is provided on a separate sheet. |
| 生年月日Date of birth | (昭和・平成・西暦) 年 月 日生  (Showa,Heisei,  Western calendar)  Date of birth | |
| 氏名  (※６)  Name(\*6) | フリガナFurigana |
|  |
| 実質的支配者  該当性の添付書面  Attachment regarding the applicability for the beneficial owner | |  | | |
| 実質的支配者の  本人確認の書面  Certification of identity confirmation  of the beneficial owner | |  | | |
| ２番  Number2 | 住居  Residence |  | 国籍等Nationality, etc. | 日本・その他（※４）  Japan/other (\*4)  （　　　　　　　） | | 議決権割合Voting rights  Ratio | ％  （間接保有）有・無（※５）  (Indirect holdings) Yes/no (\*5)  ※有の場合は別紙に  支配関係図を記載  \*If yes, a diagram of the controlling relationship is provided on a separate sheet. |
| 生年月日Date of birth | (昭和・平成・西暦)  年 月 日生  (Showa, Heisei,  Western calendar)  Date of birth | |
| 氏名  (※６)  Name(\*6) | フリガナFurigana |
|  |
| 実質的支配者  該当性の添付書面  Attachment regarding the applicability for the beneficial owner | |  | | |
| 実質的支配者の  本人確認の書面  Certification of identity confirmation  of the beneficial owner | |  | | |
| ３番  Number3 | 住居  Residence |  | 国籍等Nationality, etc. | 日本・その他（※４）  Japan/other (\*4)  （　　　　　　　） | | 議決権  割合Voting rights  Ratio | ％  （間接保有）有・無（※５）  (Indirect holdings) Yes/no (\*5)  ※有の場合は別紙に  支配関係図を記載  \*If yes, a diagram of the controlling relationship is provided on a separate sheet. |
| 生年月日Date of birth | (昭和・平成・西暦)  年 月 日生  (Showa, Heisei,  Western calendar)  Date of birth | |
| 氏名  (※６)  Name(\*6) | フリガナFurigana |
|  |
| 実質的支配者  該当性の添付書面  Attachment regarding the applicability for the beneficial owner | |  | | |
| 実質的支配者の  本人確認の書面  Certification of identity confirmation  of the beneficial owner | |  | | |

※１　①の５０％及び②の２５％の計算は，次に掲げる割合を合計した割合により行う（犯収法施行規則第１１条第３項）。

⑴　当該自然人が有する当該会社の議決権が当該会社の議決権の総数に占める割合

⑵　当該自然人の支配法人（当該自然人がその議決権の総数の５０％を超える議決権を有する法人をいう。この場合において，当該自然人及びその一若しくは二以上の支配法人又は当該自然人の一若しくは二以上の支配法人が議決権の総数の５０％を超える議決権を有する他の法人は，当該自然人の支配法人とみなす。）が有する当該会社の議決権が当該会社の議決権の総数に占める割合

※２　「住居，氏名」欄には，①の場合は，該当する者１名を記載し，②の場合は，該当者全員を記載する。

※３　犯収法施行規則第１１条第４項によって，上場企業等及びその子会社は自然人とみなされるので，上記自然人の「住居，氏名」欄に，その「住所，名称」を記載する。

※４　「国籍等」欄は，日本国籍の場合は「日本」を◯で囲み，日本国籍を有しない場合は「その他」を◯で囲んで具体的な国名等を（　）内に記載する。

※５　議決権の全部又は一部を間接保有する場合には「有」を，全部直接保有する場合には「無」を◯で囲む。

※６　外国人の氏名は，アルファベットで表記（漢字圏の外国人の氏名については漢字との併記可）し，フリガナをカタカナで表記する。

\*1. The calculation of 50% in (1) and 25% in (2) is based on the total of the following percentages (Article 11, paragraph (3) of the ordinance).

(1) Ratio of the voting rights of the company held by such natural person to the total voting rights of the company.

(2) Ratio of the voting rights of the company held by the controlling corporation of such natural person in question (meaning a juridical person in which the said natural person holds more than 50% of the total number of its voting rights. In this case, the said natural person, and one or more of its controlling corporations or other corporations in which one or more of the said natural persons or one or more of its controlling corporations have voting rights exceeding 50% of the total voting rights shall be deemed to be the controlling corporation of the said natural person) to the total voting rights of the company.

\*2. In the "Residence/Name" column, enter one person in the case of (1), or all applicable persons in the case of (2).

\*3. Since listed companies and their subsidiary companies are regarded as natural persons according to Article 11, paragraph (4) of the ordinance, enter their "Address/Name" in the "Residence/Name" column of the above natural persons.

\*4. In the "Nationality, etc." column, circle "Japan" in parentheses if the applicant has Japanese nationality, or circle "Other" in parentheses if the applicant does not have Japanese nationality, and enter the specific name of the country in parentheses.

\*5. Circle "Yes" if all or part of the voting rights are held indirectly, or "No" if all or part of the voting rights are held directly.

\*6. The names of foreign nationals should be written in the alphabet (for names of foreigners from kanji-speaking countries, the alphabet may be used in combination with kanji), and the furigana should be written in katakana.