平成29年8月 産業機械受注状況

1. 概 要

本月の受注高は4,146億5,900万円、前年同月比133.5%となった。

内需は、2,485億5,100万円、前年同月比117.1%となった。
内需のうち、製造業向けは前年同月比128.3%、非製造業向けは同136.8%、官公需向けは同88.4%、代理店向けは同103.9%であった。

増加した機種は、ボイラ・原動機(166.2%)、鉱山機械(192.1%)、化学機械(106.8%)、プラスチック加工機械(124.1%)、圧縮機(116.2%)、送風機(119.5%)、運搬機械(110.4%)、金属加工機械(131.5%)の8機種であり、減少した機種は、タンク(56.2%)、ポンプ(93.0%)、変速機(90.2%)、その他機械(95.5%)の4機種であった（括弧の数字は前年同月比）。

外需は、1,661億800万円、前年同月比168.7%となった。
プラントは4件、773億5,100万円となった（前年同月比は、前年同月に案件が無かったため比率を計上できず）。

増加した機種は、ボイラ・原動機(614.8%)、プラスチック加工機械(147.6%)、ポンプ(103.1%)、圧縮機(173.5%)、運搬機械(183.0%)、変速機(154.8%)、金属加工機械(131.2%)の7機種であり、減少した機種は、鉱山機械(47.1%)、化学機械(86.1%)、タンク(16.5%)、送風機(94.8%)、その他機械(26.9%)の5機種であった（括弧の数字は前年同月比）。

2. 機種別の動向

①ボイラ・原動機
食品、電力、外需の増加により前年同月比281.1%となった。
②鉱山機械
鉄鋼の増加により同160.7%となった。
③化学機械（冷凍機械を含む）
化学、窯業土石、電気機械、電力の増加により同103.6%となった。
④タンク
石油・石炭、非鉄金属の減少により同52.5%となった。
⑤プラスチック加工機械
その他製造業、外需の増加により同136.8%となった。
⑥ポンプ
官公需の減少により同95.5%となった。
⑦圧縮機
外需の増加により同139.8%となった。
⑧送風機
運輸・郵便、官公需の増加により同117.4%となった。
⑨運搬機械
食品、化学、外需の増加により同141.2%となった。
⑩変速機
外需が増加したものの、窯業土石、官公需の減少により同99.6%となった。
⑪金属加工機械
非鉄金属、金属製品、外需の増加により同131.4%となった。
（表1）産業機械 需要部門別受注状況

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>1製造業</th>
<th>2非製造業</th>
<th>3民需計</th>
<th>4官需計</th>
<th>5代理店</th>
<th>6内需計</th>
<th>7外需計</th>
<th>8総額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>金額 (単位: 百万円 比率: %)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28年度</td>
<td>1,061,676 110.8</td>
<td>1,436,606 130.4</td>
<td>2,498,282 121.3</td>
<td>699,550 111.9</td>
<td>296,944 101.1</td>
<td>3,494,776 117.3</td>
<td>2,580,415 143.6</td>
<td>6,075,191 127.2</td>
</tr>
<tr>
<td>28年度</td>
<td>27年度</td>
<td>1,251,327 117.9</td>
<td>1,437,386 100.1</td>
<td>2,688,713 107.6</td>
<td>641,159 91.7</td>
<td>266,220 99.8</td>
<td>3,626,092 103.8</td>
<td>1,831,576 71.0</td>
</tr>
<tr>
<td>28年度</td>
<td>28年度</td>
<td>1,121,961 89.7</td>
<td>1,352,990 90.6</td>
<td>2,442,551 90.2</td>
<td>719,888 112.3</td>
<td>314,287 104.5</td>
<td>3,458,725 95.4</td>
<td>1,635,741 89.3</td>
</tr>
<tr>
<td>28年度</td>
<td>平成29年1月</td>
<td>平成28年1月</td>
<td>7月</td>
<td>8月</td>
<td>9月</td>
<td>10月</td>
<td>11月</td>
<td>12月</td>
</tr>
<tr>
<td>28年度</td>
<td>9月</td>
<td>10月</td>
<td>11月</td>
<td>12月</td>
<td>1月</td>
<td>2月</td>
<td>3月</td>
<td>4月</td>
</tr>
<tr>
<td>一般社団法人日本産業機械工業会 (前年比)</td>
<td>①製造業</td>
<td>②非製造業</td>
<td>③民需計</td>
<td>④官需計</td>
<td>⑤代理店</td>
<td>⑥内需計</td>
<td>⑦外需計</td>
<td>⑧総額</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 2 -
（表2）産業機械機種別受注状況

一般社団法人日本産業機械工業会

（単位：百万円 比率：%）

<table>
<thead>
<tr>
<th>年度</th>
<th>会社数</th>
<th>①ボイラ・原動機</th>
<th>②鉱山機械</th>
<th>③化学機械（冷凍機械を含む）</th>
<th>④タング</th>
<th>⑤プラスチック加工機械</th>
<th>⑥ポンプ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>平成26年度</td>
<td>16社</td>
<td>1,808,803</td>
<td>22,957</td>
<td>20,079,399</td>
<td>1,737,117</td>
<td>29,958</td>
<td>193,808</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27社</td>
<td>1,822,454</td>
<td>25,120</td>
<td>15,515,795</td>
<td>1,119,266</td>
<td>37,166</td>
<td>201,024</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28社</td>
<td>1,727,946</td>
<td>20,291</td>
<td>11,59,734</td>
<td>749,229</td>
<td>34,106</td>
<td>207,504</td>
</tr>
<tr>
<td>平成27年度</td>
<td>16社</td>
<td>1,562,247</td>
<td>21,787</td>
<td>2,943,526</td>
<td>309,730</td>
<td>1,483,078</td>
<td>309,730</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27社</td>
<td>1,776,585</td>
<td>27,218</td>
<td>1,403,741</td>
<td>479,672</td>
<td>2,403,072</td>
<td>479,672</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28社</td>
<td>1,766,611</td>
<td>19,966</td>
<td>1,407,872</td>
<td>107,920</td>
<td>240,003</td>
<td>107,920</td>
</tr>
<tr>
<td>平成28年度</td>
<td>16社</td>
<td>348,286</td>
<td>5,726</td>
<td>235,261</td>
<td>934</td>
<td>1,853</td>
<td>5,100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27社</td>
<td>228,239</td>
<td>4,692</td>
<td>2853,877</td>
<td>823</td>
<td>3,718</td>
<td>49,142</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28社</td>
<td>578,741</td>
<td>4,675</td>
<td>3,028,002</td>
<td>122,1</td>
<td>11,481</td>
<td>51,007</td>
</tr>
<tr>
<td>平成29年度</td>
<td>16社</td>
<td>572,378</td>
<td>5,198</td>
<td>222,767</td>
<td>47,5</td>
<td>15,064</td>
<td>57,255</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27社</td>
<td>206,778</td>
<td>5,066</td>
<td>258,335</td>
<td>109,8</td>
<td>3,140</td>
<td>59,074</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28社</td>
<td>408,286</td>
<td>8,898</td>
<td>439,615</td>
<td>106,4</td>
<td>4,166</td>
<td>106,711</td>
</tr>
<tr>
<td>H29.1~8累計</td>
<td>16社</td>
<td>8,990,567</td>
<td>14,096</td>
<td>732,382</td>
<td>71,2</td>
<td>19,222</td>
<td>163,966</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27社</td>
<td>110,966</td>
<td>1,597</td>
<td>142,892</td>
<td>111,3</td>
<td>952</td>
<td>19,345</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28社</td>
<td>44,780</td>
<td>1,355</td>
<td>96,892</td>
<td>100,6</td>
<td>50,008</td>
<td>25,359</td>
</tr>
<tr>
<td>平成30年度</td>
<td>16社</td>
<td>156,728</td>
<td>2,477</td>
<td>84,418</td>
<td>103,8</td>
<td>576</td>
<td>22,278</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27社</td>
<td>1,723,533</td>
<td>26,185</td>
<td>206,778</td>
<td>109,8</td>
<td>3,140</td>
<td>59,074</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28社</td>
<td>408,286</td>
<td>8,898</td>
<td>439,615</td>
<td>106,4</td>
<td>4,166</td>
<td>106,711</td>
</tr>
<tr>
<td>H29.1~8累計</td>
<td>16社</td>
<td>8,990,567</td>
<td>14,096</td>
<td>732,382</td>
<td>71,2</td>
<td>19,222</td>
<td>163,966</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27社</td>
<td>110,966</td>
<td>1,597</td>
<td>142,892</td>
<td>111,3</td>
<td>952</td>
<td>19,345</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28社</td>
<td>44,780</td>
<td>1,355</td>
<td>96,892</td>
<td>100,6</td>
<td>50,008</td>
<td>25,359</td>
</tr>
<tr>
<td>⑦圧縮機</td>
<td>16社</td>
<td>266,975</td>
<td>27,945</td>
<td>354,728</td>
<td>122,4</td>
<td>49,745</td>
<td>724,792</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27社</td>
<td>243,741</td>
<td>30,328</td>
<td>349,953</td>
<td>98,7</td>
<td>50,095</td>
<td>681,313</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28社</td>
<td>226,493</td>
<td>27,061</td>
<td>381,459</td>
<td>109,0</td>
<td>53,636</td>
<td>789,659</td>
</tr>
<tr>
<td>平成28年度</td>
<td>16社</td>
<td>254,389</td>
<td>28,222</td>
<td>315,418</td>
<td>102,2</td>
<td>48,161</td>
<td>674,611</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27社</td>
<td>261,971</td>
<td>29,420</td>
<td>377,051</td>
<td>107,9</td>
<td>51,974</td>
<td>691,848</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28社</td>
<td>221,533</td>
<td>26,185</td>
<td>353,636</td>
<td>98,8</td>
<td>48,451</td>
<td>805,908</td>
</tr>
<tr>
<td>平成29年度</td>
<td>16社</td>
<td>52,795</td>
<td>5,166</td>
<td>72,059</td>
<td>83,8</td>
<td>12,278</td>
<td>185,734</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27社</td>
<td>56,707</td>
<td>6,242</td>
<td>106,139</td>
<td>116,9</td>
<td>12,922</td>
<td>160,759</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28社</td>
<td>59,789</td>
<td>8,861</td>
<td>115,820</td>
<td>131,6</td>
<td>16,593</td>
<td>186,698</td>
</tr>
<tr>
<td>平成30年度</td>
<td>16社</td>
<td>106,940</td>
<td>10,071</td>
<td>176,878</td>
<td>143,8</td>
<td>18,321</td>
<td>294,620</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27社</td>
<td>169,990</td>
<td>18,932</td>
<td>292,698</td>
<td>138,7</td>
<td>34,914</td>
<td>501,596</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28社</td>
<td>22,596</td>
<td>2,070</td>
<td>47,854</td>
<td>212,6</td>
<td>4,127</td>
<td>99,255</td>
</tr>
<tr>
<td>平成31年度</td>
<td>16社</td>
<td>22,914</td>
<td>2,062</td>
<td>36,279</td>
<td>141,2</td>
<td>3,644</td>
<td>40,275</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【注】⑫その他機械には、業務用洗濯機、メカニカルシール、ごみ処理装置等が含まれているが、そのうち業務用洗濯機とメカニカルシールの受注金額は次のとおりである。
業務用洗濯機：1,327百万円
メカニカルシール：2,439百万円
### 表3 平成29年8月

需要部門別機種別受注額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th>物流</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>原動機</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>食品業</td>
<td>8,992</td>
<td>1,116</td>
<td>307</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>34</td>
<td>66</td>
<td>11</td>
<td>1,609</td>
<td>94</td>
<td>0</td>
<td>473</td>
<td>12,703</td>
</tr>
<tr>
<td>纖維業</td>
<td>102</td>
<td>1,140</td>
<td>0</td>
<td>36</td>
<td>26</td>
<td>22</td>
<td>15</td>
<td>163</td>
<td>14</td>
<td>0</td>
<td>136</td>
<td>655</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>糸・パルプ業</td>
<td>1,552</td>
<td>243</td>
<td>132</td>
<td>0</td>
<td>13</td>
<td>65</td>
<td>32</td>
<td>2</td>
<td>170</td>
<td>32</td>
<td>0</td>
<td>19</td>
<td>2,260</td>
</tr>
<tr>
<td>化学工業</td>
<td>636</td>
<td>38</td>
<td>4,002</td>
<td>636</td>
<td>39</td>
<td>379</td>
<td>299</td>
<td>684</td>
<td>27</td>
<td>1,287</td>
<td>123</td>
<td>62</td>
<td>438</td>
</tr>
<tr>
<td>石油・石炭製品業</td>
<td>235</td>
<td>2,359</td>
<td>529</td>
<td>417</td>
<td>10</td>
<td>206</td>
<td>277</td>
<td>4</td>
<td>60</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>102</td>
<td>4,201</td>
</tr>
<tr>
<td>構造業</td>
<td>30</td>
<td>436</td>
<td>2,207</td>
<td>132</td>
<td>0</td>
<td>12</td>
<td>22</td>
<td>19</td>
<td>13</td>
<td>52</td>
<td>13</td>
<td>102</td>
<td>3,039</td>
</tr>
<tr>
<td>法</td>
<td>2,229</td>
<td>1,031</td>
<td>328</td>
<td>267</td>
<td>6</td>
<td>0</td>
<td>263</td>
<td>155</td>
<td>188</td>
<td>386</td>
<td>233</td>
<td>92</td>
<td>486</td>
</tr>
<tr>
<td>非鉄金属業</td>
<td>585</td>
<td>305</td>
<td>751</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>504</td>
<td>27</td>
<td>1</td>
<td>130</td>
<td>14</td>
<td>1</td>
<td>2,364</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>金属製品業</td>
<td>75</td>
<td>141</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>43</td>
<td>0</td>
<td>71</td>
<td>156</td>
<td>2,680</td>
<td>97</td>
<td>3,402</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>サービス業</td>
<td>88</td>
<td>0</td>
<td>158</td>
<td>3,479</td>
<td>0</td>
<td>73</td>
<td>27</td>
<td>3,653</td>
<td>28</td>
<td>993</td>
<td>226</td>
<td>61</td>
<td>302</td>
</tr>
<tr>
<td>業務用産業機械</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>66</td>
<td>2,775</td>
<td>0</td>
<td>97</td>
<td>26</td>
<td>10</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>軍事機械</td>
<td>2,028</td>
<td>3,108</td>
<td>2,695</td>
<td>0</td>
<td>248</td>
<td>31</td>
<td>86</td>
<td>257</td>
<td>33</td>
<td>14</td>
<td>76</td>
<td>8,578</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電気通信機械</td>
<td>50</td>
<td>122</td>
<td>1</td>
<td>108</td>
<td>591</td>
<td>1</td>
<td>157</td>
<td>245</td>
<td>5</td>
<td>1,250</td>
<td>313</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自動車業</td>
<td>38</td>
<td>219</td>
<td>925</td>
<td>0</td>
<td>1,724</td>
<td>14</td>
<td>85</td>
<td>96</td>
<td>1,952</td>
<td>184</td>
<td>589</td>
<td>1,131</td>
<td>6,957</td>
</tr>
<tr>
<td>造船業</td>
<td>1,308</td>
<td>327</td>
<td>580</td>
<td>0</td>
<td>7</td>
<td>▲6</td>
<td>3</td>
<td>1,282</td>
<td>32</td>
<td>16</td>
<td>172</td>
<td>7,371</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他製造業</td>
<td>129</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>13</td>
<td>2</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td>48</td>
<td>13</td>
<td>102</td>
<td>3,039</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>695</td>
<td>198</td>
<td>180</td>
<td>0</td>
<td>6,289</td>
<td>479</td>
<td>477</td>
<td>24</td>
<td>394</td>
<td>680</td>
<td>220</td>
<td>4,009</td>
<td>15,266</td>
</tr>
<tr>
<td>食品工業</td>
<td>18,782</td>
<td>1,703</td>
<td>16,908</td>
<td>13,492</td>
<td>502</td>
<td>8,882</td>
<td>2,597</td>
<td>5,636</td>
<td>421</td>
<td>9,540</td>
<td>2,170</td>
<td>7,195</td>
<td>9,313</td>
</tr>
<tr>
<td>化学工業</td>
<td>24,103</td>
<td>18,008</td>
<td>559</td>
<td>8,990</td>
<td>7,590</td>
<td>6,778</td>
<td>891</td>
<td>13,899</td>
<td>2,408</td>
<td>7,279</td>
<td>13,386</td>
<td>172,508</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業</td>
<td>47,519</td>
<td>613</td>
<td>7,195</td>
<td>4,516</td>
<td>57</td>
<td>8</td>
<td>4,993</td>
<td>1,142</td>
<td>470</td>
<td>4,359</td>
<td>238</td>
<td>84</td>
<td>4,073</td>
</tr>
<tr>
<td>民間需要合計</td>
<td>66,301</td>
<td>2,316</td>
<td>24,103</td>
<td>18,008</td>
<td>559</td>
<td>8,990</td>
<td>7,590</td>
<td>6,778</td>
<td>891</td>
<td>13,899</td>
<td>2,408</td>
<td>7,279</td>
<td>13,386</td>
</tr>
<tr>
<td>官公需合計</td>
<td>22,400</td>
<td>10,516</td>
<td>936</td>
<td>0</td>
<td>8,831</td>
<td>392</td>
<td>598</td>
<td>1,017</td>
<td>295</td>
<td>26</td>
<td>15,955</td>
<td>48,797</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>海外需要</td>
<td>87,818</td>
<td>157</td>
<td>6,262</td>
<td>4,734</td>
<td>17</td>
<td>12,986</td>
<td>8,333</td>
<td>11,722</td>
<td>147</td>
<td>19,962</td>
<td>828</td>
<td>4,430</td>
<td>8,712</td>
</tr>
<tr>
<td>受注額合計</td>
<td>156,728</td>
<td>2,477</td>
<td>48,772</td>
<td>35,646</td>
<td>576</td>
<td>22,278</td>
<td>31,085</td>
<td>22,914</td>
<td>2,062</td>
<td>36,279</td>
<td>3,644</td>
<td>11,923</td>
<td>40,275</td>
</tr>
</tbody>
</table>
平成29年8月 産業機械輸出契約状況

一般社団法人日本産業機械工業会

1. 概要

本月の主要約70社の輸出契約高は、1,562億8,900万円、前年同月比171.1%となった。

プラント案件は4件、773億5,100万円となった（前年同月比は、前年同月に案件が無かったため比率を計上できず）。

単体は789億3,800万円、前年同月比86.4%となった。

地域別構成比は、アジア85.7%、北アメリカ5.9%、ヨーロッパ3.8%、中東1.7%、ロシア・東欧1.4%となっている。

2. 機種別の動向

(1) 単体機械

① ボイラ・原動機
アジアの増加により、前年同月比102.4%となった。

② 鉱山機械
オセアニアの減少により、前年同月比43.2%となった。

③ 化学機械
ロシア・東欧の増加により、前年同月比108.3%となった。

④ プラスチック加工機械
アジアの増加により、前年同月比148.3%となった。

⑤ 風水力機械
アジアの増加により、前年同月比119.7%となった。

⑥ 運搬機械
アジアの増加により、前年同月比162.6%となった。

⑦ 変速機
アジア、ヨーロッパの増加により、前年同月比153.5%となった。

⑧ 金属加工機械
ヨーロッパの増加により、前年同月比119.8%となった。

⑨ 冷凍機械
アジア、ヨーロッパの減少により、前年同月比64.5%となった。

(2) プラント

アジア、北アメリカが増加した（前年同月比は、前年同月に案件が無かったため比率を計上できず）。
（表1）平成29年8月 産業機械輸出契約状況 機種別受注状況

<p>| |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(表2) 平成29年8月 産業機械輸出契約状況 機種別・世界州別受注状況

<table>
<thead>
<tr>
<th>(単体機械)</th>
<th>①ボイラ・原動機</th>
<th>②鉱山機械</th>
<th>③化学機械</th>
<th>④プラスチック加工機械</th>
<th>⑤風水力機械</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>件数</td>
<td>金額</td>
<td>前年同月比</td>
<td>件数</td>
<td>金額</td>
<td>前年同月比</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>アジア</td>
<td>28</td>
<td>10,959</td>
<td>135.5%</td>
<td>8</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>中東</td>
<td>5</td>
<td>953</td>
<td>159.1%</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>ヨーロッパ</td>
<td>2</td>
<td>114</td>
<td>46.0%</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>北アメリカ</td>
<td>5</td>
<td>1,353</td>
<td>35.4%</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>南アメリカ</td>
<td>2</td>
<td>68</td>
<td>9.5%</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>アフリカ</td>
<td>1</td>
<td>428</td>
<td>8560.0%</td>
<td>9</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>オセアニア</td>
<td>4</td>
<td>12</td>
<td>36.4%</td>
<td>7</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>ロシア・東欧</td>
<td>1</td>
<td>20</td>
<td>26.7%</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>48</td>
<td>13,907</td>
<td>102.4%</td>
<td>28</td>
<td>127</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(単体機械)</th>
<th>⑥運搬機械</th>
<th>⑦変速機</th>
<th>⑧金属加工機械</th>
<th>⑨冷凍機械</th>
<th>⑩その他</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>件数</td>
<td>金額</td>
<td>前年同月比</td>
<td>件数</td>
<td>金額</td>
<td>前年同月比</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>アジア</td>
<td>55</td>
<td>15,168</td>
<td>163.6%</td>
<td>30</td>
<td>445</td>
</tr>
<tr>
<td>中東</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ヨーロッパ</td>
<td>4</td>
<td>257</td>
<td>69.6%</td>
<td>14</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>北アメリカ</td>
<td>11</td>
<td>27</td>
<td>8.4%</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>南アメリカ</td>
<td>1</td>
<td>673</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>アフリカ</td>
<td>1</td>
<td>59</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>オセアニア</td>
<td>2</td>
<td>23</td>
<td>255.6%</td>
<td>1</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>ロシア・東欧</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>74</td>
<td>16,207</td>
<td>162.6%</td>
<td>56</td>
<td>821</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(単体合計) 件数 1,897 金額 59,686 前年同月比 90.4% 3 74,226 1,900 133,912 前年同月比 202.9% 100.0%

(プラント) 件数 56 137,639 前年同月比 109.499

(単体機械) 件数 1,897 金額 59,686 前年同月比 90.4% 3 74,226 1,900 133,912 前年同月比 202.9% 100.0%

(プラント) 件数 56 137,639 前年同月比 109.499

平成27年・月平均

平成28年・月平均
平成29年8月 環境装置受注状況

一般社団法人日本産業機械工業会

本月の受注高は、410億2,800万円で、前年同月比63.2%となった。

1. 需要部門別の動向（前年同月との比較）

①製造業
　機械向け大気汚染防止装置関連機器の増加により、146.7%となった。

②非製造業
　電力向け産業廃水処理装置の減少により、69.9%となった。

③官公需
　し尿処理装置の減少により、91.4%となった。

④外需
　都市ごみ処理装置の減少により、2.0%となった。

2. 装置別の動向（前年同月との比較）

①大気汚染防止装置
　機械向け関連機器の増加により、146.0%となった。

②水質汚濁防止装置
　官公需向けし尿処理装置の減少により、83.0%となった。

③ごみ処理装置
　海外向け都市ごみ処理装置の減少により、46.2%となった。

④騒音振動防止装置
　その他製造業向け騒音防止装置の増加により、351.5%となった。
|  | 製造業 |  | 非製造業 |  | 民需計 |  | 発電計 |  | 内需計 |  |  | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 |
| 平成26年度 | | | | | | | | | | | |
| 55,062 | 119.1 | 48,826 | 119.3 | 103,888 | 119.2 | 506,221 | 122.6 | 610,109 | 122.0 | 39,189 | 253.2 |
| 27年度 | | | | | | | | | | | |
| 75,571 | 137.2 | 66,023 | 135.2 | 141,594 | 136.3 | 435,429 | 86.0 | 577,023 | 94.6 | 35,088 | 89.5 |
| 28年度 | | | | | | | | | | | |
| 71,873 | 95.1 | 73,771 | 111.7 | 145,644 | 102.9 | 512,092 | 117.6 | 657,736 | 114.0 | 91,632 | 261.1 |
| 平成26年 | | | | | | | | | | | |
| 49,881 | 102.0 | 33,080 | 101.6 | 82,961 | 101.8 | 474,586 | 115.0 | 557,547 | 112.8 | 26,579 | 89.8 |
| 27年 | | | | | | | | | | | |
| 61,197 | 122.7 | 61,329 | 185.4 | 122,526 | 147.7 | 404,751 | 85.3 | 527,277 | 94.6 | 44,428 | 167.2 |
| 28年 | | | | | | | | | | | |
| 91,083 | 148.8 | 91,298 | 148.9 | 182,381 | 148.9 | 578,121 | 142.8 | 760,502 | 144.2 | 50,478 | 113.6 |

(表 1) 環境装置の需要部門別受注状況

(金額単位: 百万円 比率:%) 一般社団法人日本産業機械工業会

①製造業 ②非製造業 ③民需計 ④発電計 ⑤内需計 ⑥外需 ⑦合計

平成26年度

金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比 金額 前年比

平成27年度

平成28年度

平成29年

4~6月

7~9月

10~12月

平成29年4~8累計

平成27年8月

9月

10月

11月

12月

平成28年1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

平成29年1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月


- 2 -
<table>
<thead>
<tr>
<th>(表 2) 環境装置の装置別受注状況</th>
<th>一般社団法人日本産業機械工業会</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(金額単位: 百万円 比率: %)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>①大気汚染防止装置</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(金額)</td>
</tr>
<tr>
<td>平成26年度</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27年度</td>
<td>57,424</td>
</tr>
<tr>
<td>28年度</td>
<td>85,874</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>96,887</td>
</tr>
<tr>
<td>平成27年度</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>27年度</td>
<td>41,737</td>
</tr>
<tr>
<td>28年度</td>
<td>61,487</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>127,102</td>
</tr>
<tr>
<td>平成28年度</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10月</td>
<td>11,545</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>45,786</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16,140</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23,416</td>
</tr>
<tr>
<td>平成29年1月</td>
<td>11,545</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9,309</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>32,725</td>
</tr>
<tr>
<td>平成29年4月</td>
<td>23,416</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,047</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,355</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3,595</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,985</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,584</td>
</tr>
<tr>
<td>平成28年1月</td>
<td>18,802</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18,260</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,233</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25,293</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,630</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11,767</td>
</tr>
<tr>
<td>平成29年1月</td>
<td>1,047</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,355</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20,014</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,315</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,202</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,665</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1,867</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3,280</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- 3 -
(表3) 平成29年8月 環境装置需要部門別受注額

<table>
<thead>
<tr>
<th>器具</th>
<th>食品</th>
<th>綿製品</th>
<th>パルプ・紙</th>
<th>石油化学</th>
<th>化学</th>
<th>窯業</th>
<th>鉄鋼</th>
<th>非鉄金属</th>
<th>機械</th>
<th>その他</th>
<th>小計</th>
<th>電力</th>
<th>鉱業</th>
<th>その他</th>
<th>小計</th>
<th>計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>集じん装置</td>
<td>13</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>31</td>
<td>51</td>
<td>40</td>
<td>71</td>
<td>47</td>
<td>126</td>
<td>388</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>123</td>
<td>124</td>
</tr>
<tr>
<td>大気汚染防止装置</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>締結汚染防止装置</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>543</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>543</td>
<td>543</td>
</tr>
<tr>
<td>排ガス処理装置</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>43</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>20</td>
<td>47</td>
<td>110</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>燃料汚染防止装置</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>55</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>213</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>213</td>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>排ガス処理装置</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>236</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>236</td>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>関連機器</td>
<td>39</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>283</td>
<td>0</td>
<td>76</td>
<td>41</td>
<td>4</td>
<td>166</td>
<td>0</td>
<td>84</td>
<td>2</td>
<td>921</td>
<td>166</td>
<td>1,699</td>
<td>182</td>
<td>0</td>
<td>5</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>排水汚染防止装置</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>34</td>
<td>34</td>
<td>65</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>事業廃水処理装置</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>海洋汚染防止装置</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>関連機器</td>
<td>777</td>
<td>236</td>
<td>213</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>110</td>
<td>96</td>
<td>231</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>231</td>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>283</td>
<td>0</td>
<td>76</td>
<td>41</td>
<td>4</td>
<td>166</td>
<td>0</td>
<td>85</td>
<td>2</td>
<td>923</td>
<td>240</td>
<td>1,836</td>
<td>182</td>
<td>0</td>
<td>456</td>
<td>636</td>
</tr>
<tr>
<td>都市ごみ処理装置</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>96</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>事業系廃棄物処理装置</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>14</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>6</td>
<td>0</td>
<td>131</td>
<td>152</td>
<td>0</td>
<td>777</td>
<td>777</td>
<td>929</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>関連機器</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>7</td>
<td>9</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>14</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>138</td>
<td>161</td>
<td>0</td>
<td>874</td>
<td>874</td>
<td>1,035</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>騒音防止装置</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>262</td>
<td>362</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>362</td>
</tr>
<tr>
<td>震動防止装置</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>関連機器</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>297</td>
<td>1</td>
<td>139</td>
<td>41</td>
<td>6</td>
<td>214</td>
<td>51</td>
<td>131</td>
<td>73</td>
<td>2,681</td>
<td>954</td>
<td>4,588</td>
<td>753</td>
<td>1</td>
<td>1,459</td>
<td>2,213</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(単位:100万円)