当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

## Iコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成，企業属性その他の基本情報

1．基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は，経営の効率性と適法性を同時に確保しつつ，経営環境の変化に迅速且つ適切に対応できる経営体制の整備や施策を実施することが，経営上の最も重要な課題であると認識しております。
さらに，この目的を実現するために，株主をはじめとする利害関係者に対する経営情報の適時開示を通じて透明性のある経営を行っていく所存であります。

【コ一ポレートガバナンス・コ一ドの各原則を実施しない理由】更新
当社は，コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。
2．資本構成
外国人株式保有比率 $10 \%$ 未満

【大株主の状況】更新

| 氏名又は名称 | 所有株式数（株） | 割合（\％） |
| :---: | :---: | :---: |
| フリービット株式会社 | 8，870，400 | 56.96 |
| 株式会社SBI証券 | 338，500 | 2.17 |
| 竹内 康仁 | 315，000 | 2.02 |
| 松井証券株式会社 | 178，300 | 1.14 |
| 丸谷和徳 | 80，000 | 0.51 |
| マネックス証券株式会社 | 73，101 | 0.46 |
| UBS AG London Asia Equities（常任代理人 UBS証券株式会社） | 72，800 | 0.46 |
| BNYM SA／NV FOR BNYM CLIENT ACCOUNT MPCSJAPAN（常任代理人 株式会社三菱東京U FJ銀行） | 68，051 | 0.43 |
| 城口 智義 | 65，000 | 0.41 |
| 株式会社サン・クロレラ | 60，000 | 0.38 |

## 支配株主（親会社を除く）の有無

親会社の有無

```
フリービット株式会社 (上場:東京)(コード) 3843
```


## 補足説明

3．企業属性

| 上場取引所及び市場区分 | 東京マザーズ |
| :--- | :--- |
| 決算期 | 4 月 |
| 業種 | サービス業 |
| 直前事業年度末における（連結）従業員 | 100 人以上 500 人未満 |
| 数 |  |

4．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社では，親会社および親会社グループとの取引条件については，少数株主保護の観点から，取引条件等の内容の適正性を一般的な取引条件と照らし合わせて合理的に決定し，実施してまいります。

5．その他コ一ポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
口親会社からの独立性碓保に関する考え方
当社の親会社はフリービット株式会社であり，当社総議決権の $56.96 \%$ を保有しております。
当社は親会社との資本的関係を維持し，グループ企業としてのシナジーを活かし，協力体制を継続してまいります。事業活動や重要な経営判断については，親会社から独立して決定しており，上場会社として当社の独立性は確保されていると認識しております。

## 

1．機関構成－組織運営等に係る事項
組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

| 定款上の取締役の員数 | 10 名 |
| :--- | :--- |
| 定款上の取締役の任期 | 1 年 |
| 取締役会の議長 | 社長 |
| 取締役の人数 | 9 名 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 名 |
| 社外取締役のうち独立役員に指定され |  |
| ている人数 |  |

## 会社との関係（1）

| 氏名 | 属性 | 会社との関係（※） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 清水高 | 他の会社の出身者 |  | $\bigcirc$ |  |  |  |  | $\bigcirc$ |  |  |  |  |
| 野口航 | 他の会社の出身者 |  |  |  |  |  |  |  | $\bigcirc$ |  |  |  |

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在•最近」において該当している場合は「O」，「過去」に該当している場合は「 $\Delta$ 」
※ 近親者が各項目に「現在•最近」において該当している場合は「〇」，「過去」に該当している場合は「 $\boldsymbol{A}$ 」上場会社又はその子会社の業務執行者
上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役上場会社の兄弟会社の業務執行者
上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント，会計専門家，法律専門家
g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には，当該法人の業務執行者）
$h$ 上場会社の取引先（ $\mathrm{d}, \mathrm{e}$ 及びfのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
その他

```
会社との関係(2)
```

| 氏名 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 清水高 |  | 社外取締役である清水高氏は当社の親会社であるフリービット株式会社の業務執行者（執行役員）を兼任しております。 | 清水高氏は，フリービット株式会社の取締役で あり，経営管理における業務責任者 として培われた豊富な経験を有していることか ら，社外取締役として期待され る役割を十分に発揮頂けると考えられますの で，社外取締役として選任をお願 いするものであります。 |
| 野口航 | O | 会社の業務執行が，経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われ ているか監視できる立場を保持している ため，独立役員として指定しております。 | 野口航氏は，アド・テクノロジーに関する豊富 な見識およびビジネス経験•実績を有していることから，社外取締役として期待さ れる役割を十分に発揮頂けると考えられますので，社外取締役として選任をお願いするものであります。 |

[^0]【監査役関係】

| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| :--- | :--- |
| 定款上の監査役の員数 | 4 名 |
| 監査役の人数 | 4 名 |

## 監査役，会計監査人，内部監査部門の連携状況

監査役は，監査計画概要の検討会の開催，監査立会，期末決算監査立会，監査報告概要に基づく報告会の開催等，緊密に連絡をとる体制となっております。また，適宜，内部統制に関する情報および意見交換も行っております。
監査役と内部監査との連携については，随時，監査の方法，スケジュールについて面談し，監査結果の報告を受けており，必要に応じて，追加監査実施や業務改善策の検討等を求めております。また，法令遵守やリスク管理等の重要事項に関して緊密に意見交換を行うことにより，連携の強化を図っております。


## 会社との関係（1）

| 氏名 | 属性 | 会社との関係（※） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | 1 | m |
| 高原 俊介 | 他の会社の出身者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 田中 秀明 | 弁護士 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永井 清一 | 他の会社の出身者 |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

会社との関係についての選択項目
本人が各項目に「現在•最近」において該当している場合は「O」，「過去」に該当している場合は「 $\Delta$ 」
＊近親者が各項目に「現在•最近」において該当している場合は「•」｢過去」に該当している場合は「 $\mathbf{A}$ 」
上場会社又はその子会社の業務執行者上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役上場会社の親会社の監査役上場会社の兄弟会社の業務執行者上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者上場会社の主要な取引先又はその業務執行者上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント，会計専門家，法律専門家上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には，当該法人の業務執行者）上場会社の取引先（f，g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
1 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
m その他

```
会社との関係(2)
```

| 氏名 | $\begin{aligned} & \text { 独立 } \\ & \text { 役員 } \end{aligned}$ | 適合項目に関する補足説明 | 選任の理由 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 高原俊介 | 0 | 会社の業務執行が，経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われ ているか監視できる立場を保持している ため，独立役員として指定しております。 | 会社経営に関与した豊富な経験と幅広い知識，見識を有しております。同氏の幅広い見識から取締役に対する有益なアドバイスをいた だくとともに，経営執行等の違法性について客観的•中立的な立場から監査をしていただける ことを期待し，選任いたしました。 |
| 田中秀明 | 0 | 会社の業務執行が，経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われ ているか監視できる立場を保持している ため，独立役員として指定しております。 | 長年弁護士として培われた高度な法律知識 を，当社の経営に対する監㭗体制に活かし ていただけることを期待し，選任いたしまし た。 |
| 永井清一 |  | － | 長年の証券業界での業務経験で培われた資本市場及び株式市場に関する豊富な経験と見識を有しており，当社社外監査役として適任であるとの判断により選任いたしました。 |

## 【独立役員関係】

## その他独立役員に関する事項

## 【インセンテイブ関係】

## 取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

## 該当項目に関する補足説明

当社では，ストックオプション制度を導入しており，平成18年に実施しております。過去に付与したストックオプションの状況については，有価証券報告書に記載しております。
なお，上記全てのストック・オプションは権利行使又は失効により，平成27年4月期年度末において未行使残はありません。

```
ストックオプションの付与対象者 社内取締役, 社内監査役, 従業員
```


## 該当項目に関する補足説明

当社は，平成18年3月および平成18年7月に，業績向上に対するモチベーションの向上および優秀な人材の確保を目的に，ストックオプションとし て，当社の役職員に対して新株予約権を付与しております。
なお，上記全てのストック・オプションは権利行使又は失効により，平成27年4月期年度末において未行使残はありません。

## 【取締役報酬関係】

```
(個別の取締役報酬の)開示状況 個別報酬の開示はしていない
```


## 該当項目に関する補足説明

当社は，取締役および監査役への報酬総額およびその内数として社外取絃役および社外監査役への報酬総額を有価証券報告書にて開示して おります。
平成27年4月期において取締役および監査役に支払った報酬は次のとおりであります。
取締役に支払った報酬 25,313 千円
（うち，社外取絃役に支払った報酬 O千円）
監査役に支払った報酬 9,912 千円
（うち，社外監査役に支払った報酬 9，912千円）

```
報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無
```


## 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】
社外取締役および社外監査役のサポートは，管理本部が行っております。また，社外監査役のうち 1 名は常勤監査役であり，非常勤監査役 との間で適宜情報の交換を行っております。

2．業務執行，監査•監督，指名，報酬決定等の機能に係る事項（現状のコ一ポレート・ガバナンス体制の概要）

## 1．経営管理体制

当社は取締役の職務責任を明確にするため，定款にその任期を 1 年と定めております。
当社取締役会は，毎月1回の定時取絃役会に加え，必要に応じ臨時取締役会を開催し，重要な決議事項を審議して，経営の合理化と経営判断の迅速化を図ると同時に，取締役相互の業務執行に係る意思疎通および監視を促進しております。監査役は常時出席し，取締役の職務執行状況を監視し，適宜に意見具申を行っております。

## 2．監査役監査

当社は，監査役および監査役会を設置しております。監査役は常勤監査役1名，非常勤監査役3名の計4名により構成され，各監査役が連携•分担して業務監査および会計監査を実施しております。監査役は，取締役会，その他社内の重要な会議への出席，会社財産の調査および業務の調査等を通じて，取絃役の業務を十分に監視できる体制となっております。
また，監査法人および内部監査室との連携を図以，監査の実施状況等について報告および説明を受け，適宜，意見交換を行い，監査機能

強化に努めております。
3．内部監査
当社は，社内業務監査の強化を図るために，内部監査室を設置し，内部監査を実施しております。具体的には，年間の
実施計画に基づいて各業務部門の内部監査を行い，その結果を代表取締役をはじめとする役員並びに監査役出席の定例監査ミ一ティングで報告し，改善事項が検出された場合，当該業務部門に対して具体的な改善を求め且つ改善状況の監視を行っております。
また，監査役および監査法人との連携により，監査業務の効率化，合理化を図り，その機能の強化に努めております。
4．監査法人
当社は，有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任し，会社法ならびに金融商品取引法に基づく監査について，監査契約を締結し，会計監査を受けております。また，監査役との情報交換を行うこと等により，相互に連携し監査品質の向上とコ一ポレート・ガバナンスの充実•強化に努めております。

5．外部専門家
法的判断およびコンプライアンスに係る重要事項については弁護士，税理士，弁理士，社会保険労務士等と顧問契約を締結するとともに，その他 の外部専門家に相談し，慎重な検討を行っております。

6．内部統制システムの整備状況
当社は，「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会で決議し，当社グル一プ全体で，法令遵守体制・リスク管理体制•経営の効率化•企業集団の業務の適正を確保する体制•監査役監査体制等の整備に努めております。また，整備状況をチェックし，より強固なものに改善する ことにより，実効性を担保しております。

3．現状のコ一ポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は，取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から，社外取締役2名を招聘しております。また，客観的な視点により経営を監督し，企業としての健全性および透明性を確保する観点から，当社の監査役4名のうち3名は，社外監査役（うち常勤監査役1名）で構成さ れております。
社外取締役と社外監査役を招聘し，経営への監査機能を強化することが，コ一ポレート・ガバナンスの強化に資するものであり，ステイクホルダー からの信頼を確保する上で，ふさわしい体制であると考え，現状のコーポレート・ガバナンス体制を採っております。

## 프株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
その他 補足説明

2．IRに関する活動状況

|  | 補足説明 | 代表者自身 による説明 の有無 |
| :---: | :---: | :---: |
| 個人投資家向けに定期的説明会を開催 | 当社株主を対象に，年1回の事業説明会を実施しております。 | あり |
| アナリスト・機関投資家向けに定期的説明会を開催 | 年2回以上，開催してまいります。 | あり |
| IR資料のホームページ掲載 | コーポレートサイトのIRページ http：／／www．fullspeed．co．jp／ir／上に，決算情報，適時開示資料，決算説明会資料，説明会の動画配信等を掲載しておりま す。 |  |
| IRIに関する部署（担当者）の設置 | IRに関する担当部署は経営戦略室であります。 |  |

3．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況実施していません。

## 1．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1．内部統制に関する基本理念
（1）当社は，企業が社会的公器であることを自覚し，すべての役員および社員が公正で高い倫理観に基づいて行動し，広く社会から信頼される経営体制の確立に努める。

2．取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（1）取締役は，誠実かつ公正に職務を遂行し，透明性の高い経営体制の構築を図る。
（2）毎月1回以上の定時取締役会を開催し，経営事項の審議および決議を行うとともに，各取締役の職務の執行を監督する。
（3）取締役の職務責任を明確にするため，その任期は1年とする。
（4）基本行動理念を定め，企業倫理に対する意識を高め，法令および企業の社会的責任に対する自覚を促す。
（5）「コンプライアンス規程」に準拠した行動が身につくよう継続的に指導する。
（6）「公益通報窓口取扱規程」を運用し，コンプライアンスに関する相談や不正行為等の内部通報の仕組みを適切に構築する。
（7）金融商品取引法等に準拠し，財務報告に係る内部統制の体制構築を推進する。
（8）反社会的勢力 $\cdot$ 団体には毅然として対応し，一切の関係を持たない。
（9）使用人に対し，必要な研修を定期的に実施する。また，関連する法規の制定•改正，当社および他社で重大な不祥事，事故が発生した場合等においては，速やかに必要な研修を実施する。

3．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
（1）情報資産を保護し，正確且つ安全に取扱うために定めた「セキュリティポリシー」を遵守し，情報セキュリティ管理体制の維持，向上に努 める。
（2）「文書管理規程」に基づき，株主総会議事録，取締役会議事録，計算書類，稟議書，契約書，その他重要書類を，関連資料とともに所定の年数保管し，管理する。取締役および監査役は，「文書管理規程」により，常時これらの文書を閲覧できる。

4．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）「リスク管理規程」に基づき，リスクを適切に把握し，管理する体制を整備する。
（2）法務担当部署において契約書を審査し，法務上のリスクについて監視するとともに，社内規程の整備を実施する。
（3）増大する情報リスクに対応するため，「情報セキュリティ管理規程」および関連規程に基づき，個人情報を含む情報セキュリティ全般を情報セ キュリティ委員会が監視•管理し，増大する課題を順次改善する。
（4）重大な障害および災害が発生した場合には，「事業継続計画」規程に基づき，対策本部を設置する等，迅速に危機管理にあたる。
5．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）「組織規程」および「職務分掌規程」に基づき，取締役の合理的な職務分掌を定め職務執行の効率化を図るとともに，「決裁権限基準」に基づ き，チェック機能を備えた上での迅速かつ効率的な意思決定を実現する。
（2）経営会議を毎月1回以上開催し，業務の詳細な事項について討議するとともに，各種の問題を検討し，経営判断的観点から適正かつ効率的 な処理を図り，重要な事項については取締役会に報告する。
（3）決裁およびデータ管理の電子化を進め，業務効率向上に努める。
（4）組織および部門目標の明確な付与と評価制度を通して，経営効率向上に努める。
6．企業集団における業務の適正を確保するための体制
（1）「関係会社管理規程」に基づき，フルスピード・グループ関係会社から，その営業状況，財務状況，その他の事項についての報告を受け，コン プライアンスの確保及びリスク管理をグループ全体に浸透させ，コーポレート・ガバナンスの実行を図る
（2）経営管理については，「関係会社管理規程」に従いフルスピード・グループ関係会社における重要事項の決定に関して当社への事前協議•報告を求めるほか，必要に応じ，当社の役員又は従業員をフルスピード・グループ関係会社の取締役又は監査役として派遣し，適切な監督•監査を行う。
（3）フルスピード・グループ関係会社は，「関係会社管理規程」に従い，業績，財務状況その他重要な事項について，当社に都度報告する。
（4）フルスピード・グループ関係会社に対して，「関係会社管理規程」に基づき，当社のリスク管理体制に準じた自律的なリスク管理体制を構築，
運用されるとともに，適正な報告を求める。
（5）フルスピード・グループ関係会社は，当社からの要求内容が，法令上の疑義その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には関連事業部に報告するほか，その他の従業員等は「公益通報窓口取扱規程」により当社の窓口に通報することができる。
（6）内部監査室による定期的な監査及び監査役の子会社聴取を実施する。
7．監査役の職務を補助すべき使用人およびその独立性に関する事項
（1）監査役から，監査役が行う特定の監査業務の補助に従事させる使用人を求められた場合には，監査役と協議の上，管理部門に在籍する使用人の中からスタッフを任命し，当該監査業務の補助に当たらせる。
（2）当該使用人が監査業務を補助するに当たつて監査役から命令を受けた事項については，当該使用人は取締役の指揮•命令を受けない。
8．監査役への報告および監査役の監査の実効性確保のための体制
（1）取締役及び使用人は，法令に違反する事実，あるいは会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには，当該事実を速やか に監査役に報告しなければならない。
（2）当社は，前項の監査役への報告を行った者に対し，当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し，その旨を当社及びフル スピード・グループ関係会社の取締役，監査役及び従業員に周知徹底する。
（3）監査役は，取締役会等の重要会議に出席して意見を述べるほか，会計監査人，取締役，内部監査室等の使用人その他の者から報告を受 け，職務執行状況を監査する。
（4）監査役は，内部監査室が実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け，必要があると認めるときは，追加監査を実施，業務改善策の策定等を求めることができる。
（5）監査役は，職務を遂行するために必要と判断したときは，弁護士，会計士等の専門家による外部アドバイザ一を活用することができる。
（6）監査役の職務執行について生じる費用又は債務は，請求のあった後，速やかに処理する。
（7）社内の事情に精通する常勤監査役と，業務の適正化に必要な知識と経験を有する社外監査役とからなる監査役会を設置し，財務報告の適正化，コンプライアンス及びリスク管理の確保を図る。
＜内部統制システムの整備状況〉
当社は，「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会で決議し，当社グル一プ全体で，法令遵守体制・リスク管理体制•経営の効率化•企業集団の業務の適正を確保する体制•監査役監査体制等の整備に努めております。また，整備状況をチェックし，より強固なものに改善する ことにより，実効性を担保しております。

〈リスク管理体制の整備状況〉
事業活動において生じる重要なリスクについて，関連部署と管理本部においてリスクの分析とその対応策の検討を行い，必要に応じて外部専門家に相談したうえで，取締役会において審議し対応策を決定しております。
情報リスクに対しては，情報セキュリティ委員会が監視•管理し，増大する課題を順次改善しております。
また，日々の業務において生じる諸問題を早期に漏れなく把握するため，公益通報者保護規程を定め，従業員等からの問題提起を直接吸上げ て速やかに経営にフィードバックする体制をとっております。

2．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは，社会的秩序や安全に脅威を与える反社会勢力に対しては，常に危機管理意識を持ち，組織として毅然とした態度で対応し，一切の関係を持たないことを徹底します。また，従来より反社会勢力の排除を目的として，警察関連機関•弁護士等の外部専門機関との連携 に努めており，反社会勢力に関する情報収集•管理，および社内体制の整備強化を推進しております。

1．買収防衛策の導入の有無
$\square$
買収防衛策の導入の有無

該当項目に関する補足説明

2．その他コ一ポレート・ガバナンス体制等に関する事項
1．適時開示に係る基本方針
当社は，経営の透明性，公正性を重視し，金融商品取引法および東京証券取引所が定める諸規則に則以，適時•正確•公平に情報を提供してま いります。

2．会社情報の開示基準
当社は，金融商品取引法および東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に従い，必要な会社情報 の開示を行ってまいります。

3．会社情報の適時開示に係る社内体制
当社では，情報開示責任者である管理本部長のもと，管理本部において会社情報を一元管理しております。
重要事項および決算情報につきましては，事務局である管理本部の管理のもと，漏れなく取締役会又は経営会議において審議される体制 となっております。また，重要な発生事実は，各部門長からの直接の報告および月1回以上開催される取締役会および経営会議における担当取締役および各部門長からの報告により，情報開示責任者が迅速かつ網羅的に把握できる体制を構築しております。情報開示責任者は，必要に応じて監査法人および碩問弁護士等の外部専門家の助言を得て，適時開示規則等に則つて開示の要否を判断しております。
開示書類の作成は，情報開示責任者および経営戦略室が担当しておりますが，誤記載等の未然防止のため，管理本部内でのチェックに加え て，外部専門家による必要なチェックを経て，最終的には取締役会において各取締役および監査役による確認と開示の承認を行い，公表いたし ま
す。
4．インサイダー取引防止について
当社では，適時開示を推進し，またインサイダー取引を未然に防止するため，「内部者取引防止規程いに基づく株式売買等に係る監視体制 をとっているほか，役員および従業員へのコンプライアンスの徹底を継続的に行うため，インサイダー取引，情報セキュリテイ等に関する各種研修を適宜実施しております。



[^0]:    指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無

