　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　組　　　氏名

前期　中間考査　解答用紙

問題１　問　1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ア | 利害関係者 | イ | 管理者 | ウ | 経営管理 | エ | 価格計算 |
| オ | 原価管理 | カ | 編成 | キ | 統制 | ク | 基本計画 |

問　2

|  |
| --- |
| 財務会計　正確性や公平性、比較可能性といったものが重視され、未来の予測は極力用いずに過去の情報にもとづいて作成される。 |
| 管理会計　管理者が用いる情報として役立つということが重視され、将来の経営判断に用いるため未来の予測にもとづいて作成される。 |

問　3

|  |
| --- |
| ① |

問題２

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) | 原価態様（コスト・ビヘイビア） | 操業度の変化に対して原価がどのように発生するかの様子のこと。 |
| (2) | キャパシティ・コスト | 一定の製造販売能力を保有・維持するために発生する原価のこと。 |
| (3) | 短期利益計画 | 次年度に獲得すべき目標となる利益を決め、その利益を獲得するために製品をどのくらい生産・販売する必要があるのかを計画すること。 |
| (4) | 損益分岐点 | 損益分岐図表における売上高線と総原価線が重なる点であり、営業利益がちょうどゼロになり、利益と損失の境目となる点のこと。 |
| (5) | 最適セールス・ミックス | 企業が取り扱う複数の製品について、販売量の組み合わせを変更することにより予想利益の改善をおこない、予想利益を最大にする販売量の組み合わせを決定すること。 |

問題３

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 800,000円 | ② | 50 ％ | ③ | 2,848,000円 |

問題４

　　　(1)高低点法を用いた場合

|  |  |
| --- | --- |
| 変動費率 | 固定費 |
| 1,200円／時間 | 335,000円 |

　　 (2)最小自乗法を用いた場合

|  |  |
| --- | --- |
| 変動費率 | 固定費 |
| 1,240円／時間 | 334,800円 |

問題５

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計算式 | ￥3,000,000÷￥500,000＝6 | 経営レバレッジ係数(Ａ社) | 6 |
| 計算式 | ￥500,000×20％×6＝￥600,000 | 営業利益増加額(Ａ社) | 600,000円 |
| 計算式 | ￥1,500,000÷￥500,000＝3 | 経営レバレッジ係数(Ｂ社) | 3 |
| 計算式 | ￥500,000×20％×3＝￥300,000 | 営業利益増加額(Ｂ社) | 300,000円 |

問題６

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 製品Ｘの最適セールス・ミックス | 製品Ｙの最適セールス・ミックス | 年間営業利益 |
| 2,000個 | 2,000個 | 800,000円 |

問題７

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑴ | 58,000,000円 |  | | | |
| ⑵ | 27.5％ |
| ⑶ | 4,800,000円 |
| ⑷ | 1,545,000円 | 増加 | ・ | 減少 | する。 |