LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

CLASSE 4^ Prof.ssa M P Filippelli

**DEFINIZIONE:**

LE RIMANENZE DEL MAGAZZINO SONO LE MATERIE PRRIME, I SEMILAVORATI, I MATERIALI DI CONSUMO E LE MERCI IN GENERE CHE SONO STATI ACQUISTATI MA NON CONSUMATI DURANTE L'ANNO.

ALLA FINE DELL'ANNO, QUANDO L'ESERCIZIO AMMINISTRATIVO SI CHIUDE, LE RIMANENZE DI MAGAZZINO DEVONO ESSERE VALUTATE.

IL PROBLEMA DELLA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE SORGE PERCHÈ L'IMPRENDITORE DURANTE L'ANNO COMPIE **PIÙ** ACQUISTI DELLO STESSO BENE E SPESSO CON **PREZZI DIFFERENTI**.

PERTANTO IL CODICE PREVEDE TRE METODI POSSIBILI:

=> IL **METODO DELLA MEDIA PONDERATA**

=> IL **METODI FIFO** (FIRST IN - FIRST OUT) CIOÈ DEL PRIMO ENTRATO - PRIMO USCITO

=> IL **METODO LIFO** (LAST IN - FIRST OUT) CIOÈ DELL'ULTIMO ENTRATO - PRIMO USCITO

**METODO DELLA MEDIA PONDERATA**

CON QUESTO METODO SI APPLICA LA FORMULA.

MP = ∑ p x q = la somma di tutti i prezzi per quantità acquistate

∑ q la somma di tutte le quantità acquistate

CIOÈ SE L'IMPRENDITORE HA ACQUISTATO NEL CORSO DELL'ANNO

* PIÙ LOTTI DELLA STESSA MERCE
* A PREZZI DIVERSI

SI DOVRÀ:

=> **SOMMARE**  I VALORI DEI DIVERSI ACQUISTI (PREZZO X QUANTITÀ)

E POI:

=> **DIVIDERE** QUESTA SOMMA PER TUTTE LE QUANTITÀ ACQUISTATE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA ACQUISTO** | **QUANTITÀ** | **COSTO UNITARIO** | **COSTO TOTALE p x q** | **RIMANENZE** |
| 3 FEBBRAIO | 50 | 3,50 | 175 |  |
| 8 LUGLIO | 75 | 3,00 | 225 |  |
| 10 OTTOBRE | 40 | 4,00 | 160 |  |
| TOTALI | **165** |  | **560** | 28 |

M P = 560 = 3,4O COSTO MEDIO PONDERATO

165

3,40 X 28 = 95,20 VALORE DELLE RIMANENZE CON IL CRITERIO

DEL COSTO MEDIO PONDERATO

**METODO FIFO**

**CON QUESTO METODO SI PRESUPPONE CHE:**

=> LE MERCI CHE VEGONO ACQUISTATE **PER PRIME** (FIRST IN)

=> SONO LE **PRIME** CHE VENGONO UTILIZZATE (FIRST OUT)

IN TAL CASO L'IMPRENDITORE UTILIZZA LE MERCI IN ORDINE DI ACQUISTO

CIOÈ UTILIZZA LE MERCI NUOVE SOLO DOPO AVER CONSUMATO TUTTE LE MERCI VECCHIE DEI LOTTI DI ACQUISTO PRECEDENTI.

NELL'ESEMPIO PRECEDENTE QUINDI LE RIMANENZE PARI A 28 VANNO RICERCATE NELL'ULTIMO LOTTO ACQUISTATO IL 10 OTTOBRE PER UNA QUANTITÀ DI PARI A 40

QUINDI LA QUANTITÀ 28 DI RIMANENZE ANDRÀ CALCOLATA AL PREZZO DELL'ULTIMO ACQUISTO DEL 10 OTTOBRE CIOÈ € 4,00

28 X 4 = 112 € **VALORE DELLE RIMANENZE CON IL METODO FIFO**

ALTRO CASO.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA ACQUISTO** | **QUANTITÀ** | **COSTO UNITARIO** | **COSTO TOTALE** | **RIMANENZE** |
| 3 FEBBRAIO | 50 | 3,50 | 175 |  |
| 8 LUGLIO | 75 | 3,00 | 225 |  |
| 10 OTTOBRE | 40 | 4,00 | 160 |  |
| TOTALI | **165** |  | **560** | 50 |

SE NELLO STESSO ESEMPIO LE RIMANENZE ANZICHÈ 28 FOSSERO 50 CIOÈ UNA QUANTITÀ MAGGIORE DI QUELLA ACQUISTATA NELL'ULTIMO LOTTO DOVREMO CALCOLARE LE RIMANENZE IN BASE AI PREZZI DEGLI ULTIMI DUE LOTTI (10 OTTOBRE E 8 LUGLIO)

PER UNA QUANTITÀ **40** AL PREZZO DELL' ULTIMO ACQUISTO => € 4,00

PER UNA QUANTITÀ  **10 AL** PREZZO DEL PENULTIMO ACQUISTO => 3,00

=> LOTTO OTTOBRE 40 X 4,00 = 160 €

=> LOTTO LUGLIO 10 X 3,00 = 30 €

RIMANENZE 50 190 € **VALORE RIMANENZE METODO FIFO**.

**METODO LIFO**

**CON QUESTO METODO SI PRESUPPONE CHE:**

=> LE MERCI CHE VEGONO ACQUISTATE **PER ULTIME** (LAST IN)

=> SONO LE **PRIME** CHE VENGONO UTILIZZATE (FIRST OUT)

IN TAL CASO L'IMPRENDITORE UTILIZZA LE MERCI NUOVE VIA VIA CHE LE ACQUISTA ANCHE SE NON HA ESAURITO LE MERCI VECCHIE DEI LOTTI PRECEDENTI.

PERCIÒ SE CI SONO RIMANENZE VANNO CALCOLATE AI PREZZI DEI PRIMI ACQUISTI.

ESEMPIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA ACQUISTO** | **QUANTITÀ** | **COSTO UNITARIO** | **COSTO TOTALE** | **RIMANENZE** |
| 3 FEBBRAIO | 50 | 3,50 | 175 |  |
| 8 LUGLIO | 75 | 3,00 | 225 |  |
| 10 OTTOBRE | 40 | 4,00 | 160 |  |
| TOTALI | **165** |  | **560** | **60** |

NELL'ESEMPIO PRECEDENTE SE AVESSIMO COME RIMANENZE 60 CIOÈ UNA QUANTITÀ MAGGIORE DI QUELLA ACQUISTATA NEL PRIMO LOTTO DOVREMO CALCOLARE LE RIMANENZE IN BASE AI PREZZI DEI PRIMI DUE LOTTI

3 FEBBRAIO E 8 LUGLIO

PER UNA QUANTITÀ **50** AL PREZZO DEL PRIMO ACQUISTO => € 3,50

PER UNA QUANTITÀ  **10 AL** PREZZO DEL SECONDO ACQUISTO => 3,00

=> LOTTO FEBBRAIO 50 X 3,50 = 175 €

=> LOTTO LUGLIO 10 X 3,00 = 30 €

RIMANENZE **60** 205 € **VALORE RIMANENZE METODO LIFO**

COME SI PUÒ VEDERE A SECONDA DEL CRITERIO ADOTTATO LA VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE CAMBIA.

PER UNA QUANTITÀ DI RIMANENZE UGUALE E PARI A **50** AVREMO:

COL METODO DEL **COSTO MEDIO PONDERATO**:

50 X 3,40 = > **170**

COL METODO **FIFO**

(160 + 30) = > **190**

COLMETODO **LIFO**

50 X 3,50 = > **175**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***