浜銀総研
News Release

2013年5月22日

神奈川県内上場企業の2013年3月期決算の集計結果
—— 前年比4.1％の増収、同2.8％の経常増益と3年連続の増収増益 ——

ポイント

1. 神奈川県内上場企業（金融などを除く）の2013年3月期決算（2012年度）を当社で集計したところ、全産業（連結ベース、製造業85社、非製造業46社の計131社）の売上高は9兆3,813億円で前年比4.1％増加した一方、経常利益も4,980億円と同2.8％増加した。四半期ベースでは2012年7～9月期に減収減益となったものの、その後の円高修正による収益押し上げなどから年度を通じてみれば3年連続の増収増益となった。

2. 売上高は3年連続で増加した。まず製造業は前年比2.3％増と増収を維持した。業種別には、一般機械が同4.3％の増加となったほか、自動車・同部品も上位の高伸び支えられて同2.2％の増収となった。反面で電気機械は同0.6％減と前年に続く減収となった。一方の非製造業は同6.5％増加した。業種別にはプラント建設が同20.1％増と大幅増収となったほか、サービスなど他の業種も軒並み増収となった。ただ、運輸・倉庫は輸出貨物の落ち込みなどから同1.9％減少した。

3. 一方の経常利益は原材料価格上昇などによりコストが上昇したものの、為替差益がカバーしたことから増益を維持した。製造業では、自動車・同部品と電気機械が増益となった反面で、一般機械や素材型などが増益となったことから、全体でも前年比1.0％の増益となった。一方の非製造業は情報・通信が前年比28.6％増と大幅増益になるなど、すべての業種が増益となったことから全体でも同4.9％の増益となった。なお、2012年度の為替差損益合計は252億円の差益となり、2012年度の経常利益額を6.9％ポイント押し上げた。また、2012年度の経常利益額はリマネーション前である2007年度の水準を上回り、設備投資も前年比19.2％増と2年連続で増加している。

4. 2013年度の企業業績は回復基調が続くと見込まれる。各社の業績予想を集計したところ、売上高が前年比7.3％増、経常利益も同7.3％増加するという結果が得られた。足元の業績は円高修正により押し上げられているものの、この先は増収効果による増益が見込まれている。原材料価格の上昇や中国景気の減速などのリスク要因は残るものの、国内外の景気が総じて回復基調を維持する中で、2013年度通期における県内上場企業の業績も増収増益が続くと予想される。

【本件についてのお問い合わせ先】㈱浜銀総合研究所
調査部 新瀧健一
TEL. 045-225-2375 （ダイヤルイン）
### 図表 1 集計対象企業の売上規模

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>全体</th>
<th>3月期決算</th>
<th>今回集計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>企業数</td>
<td>売上規模（億円）</td>
<td>企業数</td>
</tr>
<tr>
<td>全上場企業</td>
<td>190</td>
<td>210,484</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>1社</td>
<td>125</td>
<td>200,832</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>株式会社 1</td>
<td>87</td>
<td>189,368</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>株式会社 2</td>
<td>38</td>
<td>11,459</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>新興市場</td>
<td>65</td>
<td>9,657</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>JASDAQ</td>
<td>55</td>
<td>419</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>東証マザーズ</td>
<td>10</td>
<td>9,239</td>
<td>5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 売上規模は直近決算期における通期連結売上。県内上場企業全体（190社）に占める今回発表した131社ベースの売上規模カバレッジは48.3%である。企業数は2013年5月21日時点（金融業は除く）。

### 図表 2 集計結果の概要

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>上期予想</td>
<td>下期予想</td>
<td>上期実績</td>
<td>下期実績</td>
<td>上期実績</td>
<td>下期実績</td>
</tr>
<tr>
<td>売上高</td>
<td>億円</td>
<td>%</td>
<td>億円</td>
<td>%</td>
<td>億円</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>前年比</td>
<td>5.4</td>
<td>2.9</td>
<td>6.5</td>
<td>8.3</td>
<td>7.1</td>
<td>2.1</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>▲ 0.4</td>
<td>▲ 2.0</td>
<td>▲ 8.6</td>
<td>▲ 40.6</td>
<td>2.1倍</td>
<td>▲ 4.7</td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業</td>
<td>▲ 5.4</td>
<td>▲ 7.4</td>
<td>▲ 6.8</td>
<td>▲ 4.4</td>
<td>2.0</td>
<td>▲ 6.5</td>
</tr>
<tr>
<td>営業利益</td>
<td>億円</td>
<td>%</td>
<td>億円</td>
<td>%</td>
<td>億円</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>前年比</td>
<td>6.5</td>
<td>▲ 12.6</td>
<td>▲ 8.6</td>
<td>▲ 40.6</td>
<td>2.1倍</td>
<td>▲ 4.7</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>▲ 2.0</td>
<td>▲ 22.2</td>
<td>▲ 15.1</td>
<td>▲ 66.6</td>
<td>3.4倍</td>
<td>▲ 11.5</td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業</td>
<td>▲ 13.0</td>
<td>▲ 22.2</td>
<td>▲ 15.1</td>
<td>▲ 66.6</td>
<td>3.4倍</td>
<td>▲ 11.5</td>
</tr>
<tr>
<td>経常利益</td>
<td>億円</td>
<td>%</td>
<td>億円</td>
<td>%</td>
<td>億円</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>前年比</td>
<td>8.7</td>
<td>▲ 1.0</td>
<td>▲ 4.3</td>
<td>▲ 14.8</td>
<td>2.2倍</td>
<td>▲ 10.5</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>▲ 7.9</td>
<td>▲ 3.9</td>
<td>▲ 11.4</td>
<td>▲ 24.3</td>
<td>4.1倍</td>
<td>▲ 10.0</td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業</td>
<td>▲ 9.7</td>
<td>▲ 2.1</td>
<td>▲ 4.6</td>
<td>▲ 4.3</td>
<td>3.3倍</td>
<td>▲ 4.9</td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td>億円</td>
<td>%</td>
<td>億円</td>
<td>%</td>
<td>億円</td>
<td>%</td>
</tr>
<tr>
<td>前年比</td>
<td>13.4</td>
<td>▲ 2.0</td>
<td>▲ 1.4</td>
<td>▲ 30.8</td>
<td>225.1倍</td>
<td>▲ 3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>▲ 3.1</td>
<td>▲ 13.0</td>
<td>▲ 5.1</td>
<td>▲ 52.7</td>
<td>9.3</td>
<td>▲ 6.9</td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業</td>
<td>▲ 27.5</td>
<td>▲ 11.6</td>
<td>▲ 2.5</td>
<td>▲ 8.8</td>
<td>▲ 10.2</td>
<td>▲ 5.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注1) 集計対象は、①全国の証券取引所に上場している3月決算企業（金融を除く）のうち、神奈川県内に実質的な本社を置き、②2010年度から時系列での比較が可能な企業131社。集計には連結ベースの計数を使用したが、連結子会社等がない企業に関しては非連結ベースで集計。また、国際会計基準及び米国会計基準を採用する企業の経常利益は税引き前損益を集計。なお、上記3条件を満たしていても、個社の業績が全体的に影響が非常に大きい企業は集計対象から除外。集計基準日は5月21日時点。

(注2) 業績予想は未定とする企業等は除いて集計した。

(各社「平成25年3月期 決算短信」などから浜銀総研作成、以下同様)
### 図表3 神奈川県内上場企業の2012年度決算の概要

（億円、前年比増減率、％）

<table>
<thead>
<tr>
<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>通期実績</td>
<td>通期実績</td>
<td>通期実績</td>
<td>通期実績</td>
<td>通期実績</td>
<td>通期実績</td>
</tr>
<tr>
<td>全産業</td>
<td>131</td>
<td>7.1</td>
<td>2.1</td>
<td>4.1</td>
<td>2.2倍</td>
<td>10.5</td>
<td>2.8</td>
</tr>
<tr>
<td>（プラント除く）</td>
<td>126</td>
<td>8.6</td>
<td>0.5</td>
<td>1.8</td>
<td>2.6倍</td>
<td>7.2</td>
<td>3.3</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>85</td>
<td>10.9</td>
<td>0.4</td>
<td>2.3</td>
<td>4.1倍</td>
<td>3.6</td>
<td>1.0</td>
</tr>
<tr>
<td>素材型</td>
<td>17</td>
<td>4.4</td>
<td>1.7</td>
<td>0.1</td>
<td>31.5</td>
<td>▲ 0.7</td>
<td>6.9</td>
</tr>
<tr>
<td>加工型</td>
<td>68</td>
<td>11.7</td>
<td>0.2</td>
<td>2.6</td>
<td>5.6倍</td>
<td>4.1</td>
<td>0.2</td>
</tr>
<tr>
<td>一般機械</td>
<td>18</td>
<td>23.6</td>
<td>6.6</td>
<td>4.3</td>
<td>黒字転化</td>
<td>48.9</td>
<td>7.5</td>
</tr>
<tr>
<td>電気機械</td>
<td>28</td>
<td>1.6     ▲ 3.4 ▲ 0.6 黒字転化 ▲ 1.9 ▲ 6.6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自動車・部品業</td>
<td>13</td>
<td>25.3</td>
<td>0.5</td>
<td>2.2</td>
<td>70.0     ▲ 3.4 ▲ 18.4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他加工業</td>
<td>9</td>
<td>6.9</td>
<td>1.2</td>
<td>6.5</td>
<td>78.0     ▲ 10.5</td>
<td>32.2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業</td>
<td>46</td>
<td>2.0</td>
<td>4.6</td>
<td>6.5</td>
<td>33.7</td>
<td>20.0</td>
<td>4.9</td>
</tr>
<tr>
<td>（プラント除く）</td>
<td>41</td>
<td>4.3</td>
<td>0.6</td>
<td>0.6</td>
<td>22.5</td>
<td>18.0</td>
<td>9.2</td>
</tr>
<tr>
<td>プラント建設</td>
<td>5</td>
<td>▲ 3.6</td>
<td>15.1</td>
<td>20.1</td>
<td>45.3</td>
<td>21.8</td>
<td>1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>運輸・倉庫</td>
<td>8</td>
<td>1.6</td>
<td>2.5      ▲ 1.9</td>
<td>30.8</td>
<td>20.0</td>
<td>8.4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>商業</td>
<td>17</td>
<td>7.9</td>
<td>▲ 0.2</td>
<td>1.1</td>
<td>26.8     ▲ 3.8</td>
<td>2.6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>情報・通信</td>
<td>7</td>
<td>▲ 4.7</td>
<td>2.5</td>
<td>1.4</td>
<td>26.4</td>
<td>39.7</td>
<td>28.6</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス</td>
<td>7</td>
<td>7.5</td>
<td>6.0</td>
<td>5.9</td>
<td>49.1</td>
<td>29.3</td>
<td>2.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 図表4 増・減収及び増・減益の別にみた企業数の推移

<table>
<thead>
<tr>
<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>通期実績</td>
<td>通期実績</td>
<td>通期実績</td>
<td>通期実績</td>
<td>通期実績</td>
<td>通期実績</td>
</tr>
<tr>
<td>全産業</td>
<td>105</td>
<td>69</td>
<td>72</td>
<td>80.2</td>
<td>56.2</td>
<td>33.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>増益</td>
<td>81</td>
<td>53</td>
<td>53</td>
<td>61.8</td>
<td>40.5</td>
<td>40.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減収増益</td>
<td>24</td>
<td>16</td>
<td>19</td>
<td>18.3</td>
<td>12.2</td>
<td>14.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減益</td>
<td>26</td>
<td>62</td>
<td>59</td>
<td>19.8</td>
<td>47.3</td>
<td>45.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減収増益</td>
<td>10</td>
<td>27</td>
<td>16</td>
<td>7.6</td>
<td>20.6</td>
<td>12.2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減収減益</td>
<td>16</td>
<td>35</td>
<td>43</td>
<td>12.2</td>
<td>26.7</td>
<td>32.8</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>67</td>
<td>39</td>
<td>45</td>
<td>78.8</td>
<td>45.9</td>
<td>52.9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>増益</td>
<td>58</td>
<td>29</td>
<td>34</td>
<td>68.2</td>
<td>34.1</td>
<td>40.0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減収増益</td>
<td>9</td>
<td>10</td>
<td>11</td>
<td>10.6</td>
<td>11.8</td>
<td>12.9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減益</td>
<td>18</td>
<td>46</td>
<td>40</td>
<td>21.2</td>
<td>54.1</td>
<td>47.1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減収減益</td>
<td>8</td>
<td>19</td>
<td>9</td>
<td>9.4</td>
<td>22.4</td>
<td>10.6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減収減益</td>
<td>10</td>
<td>27</td>
<td>31</td>
<td>11.8</td>
<td>31.8</td>
<td>36.5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業</td>
<td>38</td>
<td>30</td>
<td>27</td>
<td>82.6</td>
<td>65.2</td>
<td>58.7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>増益</td>
<td>23</td>
<td>24</td>
<td>19</td>
<td>50.0</td>
<td>52.2</td>
<td>41.3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減収増益</td>
<td>15</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>32.6</td>
<td>13.0</td>
<td>17.4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減益</td>
<td>8</td>
<td>16</td>
<td>19</td>
<td>17.4</td>
<td>34.8</td>
<td>41.3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減収減益</td>
<td>2</td>
<td>8</td>
<td>7</td>
<td>4.3</td>
<td>17.4</td>
<td>15.2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減収減益</td>
<td>6</td>
<td>8</td>
<td>12</td>
<td>13.0</td>
<td>17.4</td>
<td>26.1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>集計社数（実績）</td>
<td>2011年度</td>
<td>2012年度</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>----------------</td>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>上期実績</td>
<td>下期実績</td>
<td>上期実績</td>
<td>下期実績</td>
<td>上期実績</td>
<td>下期実績</td>
</tr>
<tr>
<td>全産業（プラント除く）</td>
<td>131</td>
<td>10.6</td>
<td>4.0</td>
<td>0.5</td>
<td>3.6</td>
<td>5.4</td>
<td>2.9</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>126</td>
<td>14.6</td>
<td>3.4</td>
<td>▲ 1.6</td>
<td>2.4</td>
<td>3.4</td>
<td>0.3</td>
</tr>
<tr>
<td>素材型</td>
<td>85</td>
<td>20.1</td>
<td>3.2</td>
<td>▲ 3.3</td>
<td>3.9</td>
<td>5.4</td>
<td>▲ 0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>加工型</td>
<td>17</td>
<td>7.9</td>
<td>1.4</td>
<td>1.2</td>
<td>2.2</td>
<td>0.7</td>
<td>▲ 0.6</td>
</tr>
<tr>
<td>一般機械</td>
<td>68</td>
<td>21.6</td>
<td>3.4</td>
<td>▲ 3.8</td>
<td>4.1</td>
<td>6.0</td>
<td>▲ 0.4</td>
</tr>
<tr>
<td>電気機械</td>
<td>18</td>
<td>27.4</td>
<td>20.7</td>
<td>13.8</td>
<td>0.8</td>
<td>3.4</td>
<td>5.2</td>
</tr>
<tr>
<td>自動車・同部品</td>
<td>28</td>
<td>6.3</td>
<td>▲ 3.0</td>
<td>▲ 4.5</td>
<td>▲ 2.4</td>
<td>▲ 2.4</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>その他加工型</td>
<td>13</td>
<td>53.7</td>
<td>4.3</td>
<td>▲ 12.2</td>
<td>14.3</td>
<td>14.5</td>
<td>▲ 8.2</td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業（プラント除く）</td>
<td>9</td>
<td>12.5</td>
<td>2.0</td>
<td>▲ 2.6</td>
<td>4.8</td>
<td>10.3</td>
<td>3.1</td>
</tr>
<tr>
<td>プラント建設</td>
<td>46</td>
<td>▲ 1.3</td>
<td>5.1</td>
<td>6.3</td>
<td>3.1</td>
<td>5.4</td>
<td>7.4</td>
</tr>
<tr>
<td>運輸・倉庫</td>
<td>41</td>
<td>4.9</td>
<td>3.9</td>
<td>1.8</td>
<td>▲ 0.4</td>
<td>▲ 0.5</td>
<td>1.7</td>
</tr>
<tr>
<td>商業</td>
<td>5</td>
<td>▲ 16.3</td>
<td>8.3</td>
<td>19.9</td>
<td>11.7</td>
<td>20.6</td>
<td>19.8</td>
</tr>
<tr>
<td>情報・通信</td>
<td>8</td>
<td>4.1</td>
<td>▲ 0.8</td>
<td>1.4</td>
<td>3.5</td>
<td>0.2</td>
<td>▲ 4.0</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス</td>
<td>17</td>
<td>8.0</td>
<td>7.9</td>
<td>2.3</td>
<td>▲ 2.3</td>
<td>▲ 1.4</td>
<td>3.5</td>
</tr>
<tr>
<td>全産業（プラント除く）</td>
<td>7</td>
<td>▲ 9.9</td>
<td>0.4</td>
<td>3.5</td>
<td>1.7</td>
<td>4.3</td>
<td>▲ 1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業（プラント除く）</td>
<td>7</td>
<td>6.6</td>
<td>8.3</td>
<td>7.1</td>
<td>4.9</td>
<td>6.4</td>
<td>5.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 各年度下期は年度通期から上期分を差し引いて算出した。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2011年度</th>
<th>2012年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>第1四半期</td>
<td>第2四半期</td>
</tr>
<tr>
<td>納品業</td>
<td>131</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>(プラント除)</td>
<td>▲1.1 ▲0.6</td>
<td>▲1.1 ▲0.1</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>85</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>素材型</td>
<td>16.4</td>
<td>16.3</td>
</tr>
<tr>
<td>加工型</td>
<td>3.4</td>
<td>4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>一般機械</td>
<td>10.4</td>
<td>9.5</td>
</tr>
<tr>
<td>電気機械</td>
<td>34.9</td>
<td>4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>自動車・同部品</td>
<td>14.0</td>
<td>10.1</td>
</tr>
<tr>
<td>その他加工型</td>
<td>9</td>
<td>5.7</td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業</td>
<td>46</td>
<td>26.2</td>
</tr>
<tr>
<td>(プラント除)</td>
<td>131</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>プラント建設</td>
<td>5</td>
<td>26.2</td>
</tr>
<tr>
<td>運輸・倉庫</td>
<td>8</td>
<td>13.0</td>
</tr>
<tr>
<td>商業</td>
<td>19.4</td>
<td>3.1</td>
</tr>
<tr>
<td>情報・通信</td>
<td>5</td>
<td>5.3</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス</td>
<td>5</td>
<td>4.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）第2四半期以降の四半期別売上が高及び経常利益は当該決算期の公表数値である期初からの累計値から前の四半期までの実績を差し引いて算出した。たとえば、2012年度第4四半期実績は各社発表資料の2012年度通期実績から2012年度4～12月期実績を引いた数値である。
## 図表7 2012年度業績予想の推移

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>集計社数</th>
<th>2012年度業績予想（営業実績増減率）</th>
<th>業績良否修正発表社数（営業実績増減率）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2011年度 決算発表時</td>
<td>第1四半期 決算発表時</td>
<td>第2四半期 決算発表時</td>
</tr>
<tr>
<td>全産業</td>
<td>131</td>
<td>8.5</td>
<td>8.3</td>
</tr>
<tr>
<td>(プラント除く)</td>
<td>126</td>
<td>6.8</td>
<td>6.5</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>85</td>
<td>8.2</td>
<td>7.8</td>
</tr>
<tr>
<td>素材型</td>
<td>17</td>
<td>2.6</td>
<td>2.6</td>
</tr>
<tr>
<td>加工型</td>
<td>68</td>
<td>8.9</td>
<td>8.4</td>
</tr>
<tr>
<td>一般機械</td>
<td>18</td>
<td>9.9</td>
<td>9.9</td>
</tr>
<tr>
<td>電気機械</td>
<td>28</td>
<td>9.6</td>
<td>7.8</td>
</tr>
<tr>
<td>自動車・同部品</td>
<td>13</td>
<td>6.3</td>
<td>6.6</td>
</tr>
<tr>
<td>その他加工型</td>
<td>9</td>
<td>10.2</td>
<td>10.2</td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業</td>
<td>46</td>
<td>8.9</td>
<td>9.0</td>
</tr>
<tr>
<td>(プラント除く)</td>
<td>41</td>
<td>4.0</td>
<td>4.0</td>
</tr>
<tr>
<td>プラント建設</td>
<td>5</td>
<td>20.4</td>
<td>20.6</td>
</tr>
<tr>
<td>運輸・倉庫</td>
<td>8</td>
<td>3.0</td>
<td>3.0</td>
</tr>
<tr>
<td>商業</td>
<td>17</td>
<td>4.3</td>
<td>4.3</td>
</tr>
<tr>
<td>情報・通信</td>
<td>7</td>
<td>3.3</td>
<td>3.3</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス</td>
<td>7</td>
<td>5.4</td>
<td>5.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
図表8 企業による想定為替レート

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2011年度期初時点</th>
<th>2012年度期初時点</th>
<th>現時点</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>開示企業数</td>
<td>塔定レート</td>
<td>開示企業数</td>
</tr>
<tr>
<td>対米ドル円相場（円／ドル）</td>
<td>18</td>
<td>80.94</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>対ユーロ円相場（円／ユーロ）</td>
<td>12</td>
<td>112.67</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

図表9 為替差損益の推移

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>経常利益額（A）（億円）</th>
<th>為替差損益（B）（億円）</th>
<th>(B) ÷ (A)</th>
<th>為替差損益計上企業数</th>
<th>為替差損益計上企業数</th>
<th>円ドル相場（期末）（円／ドル）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2010年度</td>
<td>4,383</td>
<td>▲ 226</td>
<td>▲ 5.2</td>
<td>7</td>
<td>71</td>
<td>83.13</td>
</tr>
<tr>
<td>2011年度</td>
<td>4,844</td>
<td>▲ 83</td>
<td>▲ 1.7</td>
<td>19</td>
<td>59</td>
<td>82.15</td>
</tr>
<tr>
<td>2012年度</td>
<td>4,980</td>
<td>252</td>
<td>5.1</td>
<td>59</td>
<td>18</td>
<td>94.05</td>
</tr>
</tbody>
</table>

図表10 業種別為替差損益の推移

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>集計社数</th>
<th>2010年度</th>
<th>2011年度</th>
<th>2012年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>全産業</td>
<td>131</td>
<td>▲ 226</td>
<td>▲ 83</td>
<td>252</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>85</td>
<td>▲ 145</td>
<td>▲ 62</td>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>素材型</td>
<td>17</td>
<td>▲ 16</td>
<td>▲ 10</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>加工型</td>
<td>68</td>
<td>▲ 129</td>
<td>▲ 52</td>
<td>227</td>
</tr>
<tr>
<td>一般機械</td>
<td>19</td>
<td>▲ 62</td>
<td>▲ 28</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>電気機械</td>
<td>28</td>
<td>▲ 30</td>
<td>▲ 13</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>自動車・同部品</td>
<td>12</td>
<td>▲ 19</td>
<td>▲ 3</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>その他加工型</td>
<td>9</td>
<td>▲ 19</td>
<td>▲ 8</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業</td>
<td>46</td>
<td>▲ 81</td>
<td>▲ 21</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>プラント建設</td>
<td>5</td>
<td>▲ 79</td>
<td>▲ 20</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>階級社数</td>
<td>2011年度実績</td>
<td>2012年度実績</td>
<td>2013年度予想</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>----------</td>
<td>---------------</td>
<td>---------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>全産業</td>
<td>126</td>
<td>2.2</td>
<td>4.2</td>
<td>7.3</td>
</tr>
<tr>
<td>（プラント除く）</td>
<td>121</td>
<td>0.6</td>
<td>1.9</td>
<td>6.7</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>81</td>
<td>0.5</td>
<td>2.6</td>
<td>7.7</td>
</tr>
<tr>
<td>素材型</td>
<td>16</td>
<td>3.4</td>
<td>1.3</td>
<td>4.8</td>
</tr>
<tr>
<td>加工型</td>
<td>65</td>
<td>0.2</td>
<td>2.7</td>
<td>8.0</td>
</tr>
<tr>
<td>一般機械</td>
<td>18</td>
<td>6.6</td>
<td>4.3</td>
<td>8.0</td>
</tr>
<tr>
<td>電気機械</td>
<td>25</td>
<td>▲ 3.5</td>
<td>▲ 0.4</td>
<td>10.8</td>
</tr>
<tr>
<td>自動車・部品</td>
<td>13</td>
<td>0.5</td>
<td>2.2</td>
<td>4.0</td>
</tr>
<tr>
<td>その他加工型</td>
<td>9</td>
<td>1.2</td>
<td>6.5</td>
<td>8.9</td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業</td>
<td>45</td>
<td>4.8</td>
<td>6.6</td>
<td>6.6</td>
</tr>
<tr>
<td>（プラント除く）</td>
<td>40</td>
<td>0.7</td>
<td>0.5</td>
<td>4.6</td>
</tr>
<tr>
<td>プラント建設</td>
<td>5</td>
<td>15.1</td>
<td>20.1</td>
<td>10.4</td>
</tr>
<tr>
<td>運輸・倉庫</td>
<td>8</td>
<td>2.5</td>
<td>▲ 1.9</td>
<td>0.8</td>
</tr>
<tr>
<td>商業</td>
<td>17</td>
<td>▲ 0.2</td>
<td>1.1</td>
<td>6.8</td>
</tr>
<tr>
<td>情報・通信</td>
<td>6</td>
<td>6.6</td>
<td>▲ 0.8</td>
<td>4.9</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス</td>
<td>7</td>
<td>6.0</td>
<td>5.9</td>
<td>7.4</td>
</tr>
<tr>
<td>全産業</td>
<td>126</td>
<td>11.9</td>
<td>2.6</td>
<td>7.3</td>
</tr>
<tr>
<td>（プラント除く）</td>
<td>121</td>
<td>8.9</td>
<td>3.0</td>
<td>9.0</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>81</td>
<td>5.9</td>
<td>1.8</td>
<td>10.0</td>
</tr>
<tr>
<td>素材型</td>
<td>16</td>
<td>11.2</td>
<td>6.3</td>
<td>1.8</td>
</tr>
<tr>
<td>加工型</td>
<td>65</td>
<td>5.3</td>
<td>1.3</td>
<td>11.0</td>
</tr>
<tr>
<td>一般機械</td>
<td>18</td>
<td>48.9</td>
<td>7.5</td>
<td>19.5</td>
</tr>
<tr>
<td>電気機械</td>
<td>25</td>
<td>2.3</td>
<td>▲ 2.6</td>
<td>25.8</td>
</tr>
<tr>
<td>自動車・部品</td>
<td>13</td>
<td>▲ 3.4</td>
<td>▲ 18.4</td>
<td>▲ 11.4</td>
</tr>
<tr>
<td>その他加工型</td>
<td>9</td>
<td>▲ 10.5</td>
<td>32.2</td>
<td>10.5</td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業</td>
<td>45</td>
<td>19.9</td>
<td>3.5</td>
<td>4.2</td>
</tr>
<tr>
<td>（プラント除く）</td>
<td>40</td>
<td>17.7</td>
<td>6.1</td>
<td>6.6</td>
</tr>
<tr>
<td>プラント建設</td>
<td>5</td>
<td>21.8</td>
<td>1.3</td>
<td>2.2</td>
</tr>
<tr>
<td>運輸・倉庫</td>
<td>8</td>
<td>20.0</td>
<td>8.4</td>
<td>0.7</td>
</tr>
<tr>
<td>商業</td>
<td>17</td>
<td>▲ 3.8</td>
<td>2.6</td>
<td>12.9</td>
</tr>
<tr>
<td>情報・通信</td>
<td>6</td>
<td>46.1</td>
<td>10.8</td>
<td>2.8</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス</td>
<td>7</td>
<td>29.3</td>
<td>2.8</td>
<td>4.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）2013年度の業績予想を未定とする企業等を除いて集計しているため、2012年度以前の実績については他の図表と異なっている。
図表12 リーマンショック前の水準を超えた経常利益額（全産業）

2007年度=100

経常利益額の推移（全産業）

![経常利益額の推移（全産業）](image)

（注）経常利益額が前年度と比較可能な企業について、年度ごとに集計した伸び率で週及計算して2007年度の利益額を100として指数化した。

図表13 2年連続で増加した県内上場企業の設備投資
（固定資産取得による支出）

（前年増減率、％）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>集計社数</th>
<th>2011年度</th>
<th>2012年度</th>
<th>2010年度</th>
<th>2011年度</th>
<th>2012年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>上半期</td>
<td>下半期</td>
<td>上半期</td>
<td>下半期</td>
<td>実際</td>
<td>実際</td>
</tr>
<tr>
<td>全産業（プラント除く）</td>
<td>131</td>
<td>9.3</td>
<td>28.4</td>
<td>38.2</td>
<td>5.4</td>
<td>▲8.6</td>
</tr>
<tr>
<td>製造業</td>
<td>126</td>
<td>8.9</td>
<td>21.6</td>
<td>37.8</td>
<td>5.4</td>
<td>▲7.8</td>
</tr>
<tr>
<td>素材型</td>
<td>85</td>
<td>20.4</td>
<td>19.5</td>
<td>19.2</td>
<td>15.2</td>
<td>▲4.1</td>
</tr>
<tr>
<td>加工型</td>
<td>17</td>
<td>14.1</td>
<td>67.5</td>
<td>20.5</td>
<td>▲18.2</td>
<td>▲33.6</td>
</tr>
<tr>
<td>一般機械</td>
<td>68</td>
<td>21.3</td>
<td>13.5</td>
<td>19.0</td>
<td>21.4</td>
<td>1.9</td>
</tr>
<tr>
<td>電気機械</td>
<td>18</td>
<td>65.5</td>
<td>2.1倍</td>
<td>23.6</td>
<td>▲6.5</td>
<td>▲17.0</td>
</tr>
<tr>
<td>自動車・同部品</td>
<td>13</td>
<td>51.3</td>
<td>27.7</td>
<td>26.1</td>
<td>32.4</td>
<td>▲15.5</td>
</tr>
<tr>
<td>その他加工型</td>
<td>9</td>
<td>23.8</td>
<td>▲14.9</td>
<td>23.9</td>
<td>51.4</td>
<td>12.3</td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業（プラント除く）</td>
<td>46</td>
<td>▲15.1</td>
<td>49.7</td>
<td>98.1</td>
<td>▲13.5</td>
<td>▲17.7</td>
</tr>
<tr>
<td>プラント建設</td>
<td>41</td>
<td>▲19.6</td>
<td>27.0</td>
<td>2.1倍</td>
<td>▲18.6</td>
<td>▲16.2</td>
</tr>
<tr>
<td>運輸・倉庫</td>
<td>5</td>
<td>23.6</td>
<td>4.4倍</td>
<td>49.6</td>
<td>5.4</td>
<td>▲30.8</td>
</tr>
<tr>
<td>情報・通信</td>
<td>8</td>
<td>▲28.1</td>
<td>45.6</td>
<td>2.9倍</td>
<td>▲45.4</td>
<td>▲23.8</td>
</tr>
<tr>
<td>サービス</td>
<td>17</td>
<td>▲34.5</td>
<td>44.2</td>
<td>▲14.7</td>
<td>80.9</td>
<td>▲32.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）連結キャッシュフロー計算書の「投資活動によるキャッシュフロー」のうち、固定資産の取得による支出（有形固定資産及び無形固定資産）を集計。なお、下半期の数値は通期から上半期を差し引いて算出した。

本レポートの目的は情報の提供であり、売買の勧誘ではありません。本レポートに記載されている情報は、浜銀総合研究所・調査部が信頼できると考える情報源に基づいたものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。