業務補助等に関する規則

Rules on Internship

（昭和二十五年八月十二日公認会計士管理委員会規則第七号）

(Rules of the Certified Public Accountants Management Committee No. 7 of August 12, 1950)

公認会計士法第十一条及び第四十四条の規定に基き、会計士補の業務補助等に関する規則を次のように定める。

Pursuant to the provisions of Articles 11 and 44 of the Certified Public Accountants Act, the Rules on Internship are provided as follows:

（通則）

(General Rules)

第一条　公認会計士の登録を受けようとする者は、公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号。以下「法」という。）第十六条に規定する実務補習の外に、法第二条第一項の業務について公認会計士（外国公認会計士及び外国において公認会計士の資格に相当する資格を有する者を含む。以下同じ。）若しくは監査法人を補助すること（以下「業務補助」という。）又は財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること（以下「実務従事」という。）を必要とする。

Article 1 A person who intends to be registered as a certified public accountant is required, in addition to taking the professional accountancy education program as prescribed in Article 16 of the Certified Public Accountants Act (Act No. 103 of 1948; hereinafter referred to as the "Act"), to assist, in relation to the services set forth in Article 2, paragraph (1) of the Act, a certified public accountant (including a registered foreign certified public accountant and a person having a qualification equivalent to the qualification of a certified public accountant; the same applies hereinafter) or an audit corporation (hereinafter referred to as an "Internship") or to engage in auditing, analysis or any other practice related to finance (hereinafter referred to as "Practice").

第二条　業務補助は、一年につき二以上の法人（当該法人が金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第百九十三条の二の規定により公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることとなつている場合又は会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社（最終事業年度に係る貸借対照表（同法第四百三十九条前段に規定する場合にあつては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、同法第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。）に資本金として計上した額が一億円を超える株式会社に限る。）である場合には一社以上）の財務書類の監査又は証明業務を対象として行わなければならない。

Article 2 (1) The Internship must be carried out for services of auditing and certifying financial documents for two or more corporations per year (or one or more corporations, if such corporation is to be audited by a certified public accountant or an audit corporation pursuant to the provisions of Article 193-2 of the Financial Instruments and Exchange Act (Act No. 25 of 1948), or if such corporation is a company with accounting auditors pursuant to the provisions of Article 2, item (xi) of the Companies Act (Act No. 86 of 2005) (limited to a stock company with the amount recorded as stated capital in the balance sheet (which means, in the cases provided for in the first sentence of Article 439 of the same Act, the balance sheet reported to the annual shareholders' meeting pursuant to the same Article, and if the first annual shareholders' meeting after the incorporation of the stock company has not yet been held, the balance sheet set forth in Article 435, paragraph (1) of the same Act ) as of the most recent business year exceeding 100,000,000 yen as prescribed in Article 2, item (xi) of the Companies Act (Act No. 86 of 2005)).

２　実務従事は、公認会計士法施行令（昭和二十七年政令第三百四十三号）第二条各号に規定する事務について、正職員として、かつ、本務として直接担当しなければならない。

(2) Practice must be carried out directly for the affairs as prescribed in each item of Article 2 of the Order for Enforcement of the Certified Public Accountants Act (Cabinet Order No. 343 of 1952) as a regular employee and as main duties.

（期間及びその計算方法）

(Period and Method of Calculation)

第三条　業務補助又は実務従事（以下「業務補助等」という。）の期間は、通算して二年以上とする。

Article 3 (1) The period of Internship or Practice (hereinafter referred to as an "Internship, etc.") is a total of two years.

２　前項の規定により期間を通算する場合には、日数により、三十日を一月として計算するものとする。

(2) When calculating the period pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the calculation is made according to the number of days based on 30 days per month.

（業務補助等報告書）

(Report on Internship, etc.)

第四条　公認会計士の登録を受けようとする者は、第一号様式による業務補助等報告書を、その住所を管轄する財務局長（当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。次条において同じ。）を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。

Article 4 (1) A person who intends to be registered as a certified public accountant must, using Form 1, submit a report on internship, etc. to the Commissioner of the Financial Services Agency through the director general of the local finance bureau having jurisdiction over the domicile of the person (or, if such domicile is within the jurisdictional district of Fukuoka Local Finance Branch Bureau, the director general of Fukuoka Local Finance Branch Bureau; the same applies in the following Article), and a copy thereof to said director general of the local finance bureau.

２　前項の報告書及びその写しには、公認会計士の登録を受けようとする者が業務補助等を行つた公認会計士、監査法人又は当該行政機関の長若しくはその他の法人の代表者ごとに、その発する第二号様式による業務補助等証明書及びその写しを添付しなければならない。ただし、当該証明書の交付を受けることができない場合には、当該業務補助等を行つたことを証するに足る書類を添付するものとする。

(2) The report and its copy set forth in the preceding paragraph must have attached a certificate of internship, etc. using Form 2 issued by each certified public accountant, or head of audit corporation or administrative organ, or representative of any other corporation at which the person who intends to be registered as a certified public accountant carried out the Internship, etc., and their copies; provided, however, that if such certificate is unable to be obtained, a document that is sufficient to certify that the Internship, etc. has been carried out is to be attached.

３　第一項の報告書は、公認会計士試験に合格した者に限り、提出することができる。

(3) The report set forth in paragraph (1) may be submitted only by a person who has passed the certified public accountant examination.

（報告書受理番号の通知）

(Notice of Report's Receipt Number)

第五条　金融庁長官は、前条に規定する報告書及び証明書を受理したときは、当該報告書提出者の報告書受理番号を前条第一項に規定する財務局長を経由して、当該報告書提出者に通知する。

Article 5 The Commissioner of the Financial Services Agency, upon receipt of the report or certificate as prescribed in the preceding Article, notifies the person who submitted the report of the receipt number of the report of the person who submitted the report through the director general of the local finance bureau as prescribed in paragraph (1) of the preceding Article.