### 最終集計

2013年年末賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果（加重平均）

<table>
<thead>
<tr>
<th>業種</th>
<th>2013年年末</th>
<th>2012年年末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>社数</td>
<td>妥結額</td>
</tr>
<tr>
<td>非鉄・金属</td>
<td>11</td>
<td>715,501</td>
</tr>
<tr>
<td>食品</td>
<td>10</td>
<td>791,439</td>
</tr>
<tr>
<td>繊維</td>
<td>17</td>
<td>718,178</td>
</tr>
<tr>
<td>紙・パルプ</td>
<td>6</td>
<td>629,532</td>
</tr>
<tr>
<td>印刷</td>
<td>0</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>化学（硫安含む）</td>
<td>26</td>
<td>732,915</td>
</tr>
<tr>
<td>化学</td>
<td>20</td>
<td>[737,492] △ 4.76</td>
</tr>
<tr>
<td>硫安</td>
<td>6</td>
<td>[710,399] △ 3.18</td>
</tr>
<tr>
<td>ゴム</td>
<td>5</td>
<td>755,331</td>
</tr>
<tr>
<td>セメント</td>
<td>6</td>
<td>695,632</td>
</tr>
<tr>
<td>鉄鋼</td>
<td>10</td>
<td>591,818</td>
</tr>
<tr>
<td>機械金属</td>
<td>4</td>
<td>845,395</td>
</tr>
<tr>
<td>電機</td>
<td>8</td>
<td>760,677</td>
</tr>
<tr>
<td>自動車</td>
<td>19</td>
<td>898,838</td>
</tr>
<tr>
<td>造船</td>
<td>9</td>
<td>804,119</td>
</tr>
<tr>
<td>商業</td>
<td>3</td>
<td>(従)</td>
</tr>
<tr>
<td>私鉄</td>
<td>12 (従)</td>
<td>908,759</td>
</tr>
<tr>
<td>民鉄</td>
<td>9</td>
<td>[826,083] △ 6.12</td>
</tr>
<tr>
<td>JR</td>
<td>3</td>
<td>[953,493] △ 0.99</td>
</tr>
<tr>
<td>通運</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>電力</td>
<td>7</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ホテル</td>
<td>1</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>情報通信</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>総平均</td>
<td>159</td>
<td>806,007</td>
</tr>
<tr>
<td>(696,465) △ 1.10</td>
<td>(704,191) △ 2.40</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>製造業平均</td>
<td>131</td>
<td>810,327</td>
</tr>
<tr>
<td>(698,113) △ 0.09</td>
<td>(697,511) △ 2.35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非製造業平均</td>
<td>28</td>
<td>790,118</td>
</tr>
<tr>
<td>(688,757) △ 6.62</td>
<td>(737,589) △ 3.17</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注)1) 調査対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手240社
2) 19業種195社（81.3％）で妥結しているが、このうち36社は平均額不明などのため集計より除外
3) 「平均」欄の（ ）内は一社あたりの単純平均
4) 増減率の△印はマイナスを示す
5) 集計社数が2社に満たない場合など数字を伏せた業種があるが、平均には含まれる
6) 2012年年末の数値は、12月26日付の最終集計結果
7) 最終集計における「増減率（％）」は、前年公表値（最終集計）との比較により算定